المجـلة العلمية لكليــد ريــاض الأطفــال

دورية - علمية - مككمة - متّغصصة<br>daball

djgminll ãalala

المجلد الأول _العدد الرابع
إبريل 10 -


## هيالة تمرير اطبلة

رئيس التحرير:

$$
\begin{aligned}
& \text { الد/أملمعمد القـــــــــــــــاح قائمبعملعميد الكليت } \\
& \text { تائب رئيس التحرير وملير التحرير: }
\end{aligned}
$$


أعضاء هيئة التحرير:
 أد/ممدوحعبد المنعمالكناني. أستاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوي بكليتالتتبيتت جامعتالمنصورة
أد/سميــــــأعبد الحميد الحمد أستاذ مناهج وطرق تتريس الطفل بالكليت


بالكليت
 بكليتالتزبيتجامعتحتالمنصورة

## 

مدرس بقسـمالعلوم الأساسيتبالحكليــنَ<br>د/ فايزة أحمد عبد الرازق<br>مدرس بقسم أصولت ترييتالطفل بالصكليت د/سماحرمضانخميس<br> د/ عبير عبده الشرقاوي

## السكولاربة الاداربة




ار السيــــلـ معمد اللسيد بلـــــده أخصاني حاسبات إلكـتونيتا


## الهينة الاسششاربة ولجنة المخلِيوباطلجلة"

| جهتّالعمل | التخصص العام والدقيق | الاسم |
| :---: | :---: | :---: |
| كليه رباض الُطفال جامعح القاهرة | مناهج الطفل (مناهج وبرامتج الطفل) | أد/ إبتهاج محود طلبه |
| كلهة رباض اكطمفال جامع2 إيإسكدرية | علم نفس (الصحتصت) النفسيت) | أهد/ اشرف محمد عبد الغنى شريت |
|  جامعة القاهرة | أصول التربيتووالتخطيط التربوي (أصول ترييت الطفل) | إد/ السيد عبد القادر شرينـ |
| كليه التربيا جامع2 المنصورة | تكنولوجيا التعليم | أد/ الغريبزاهمرإسعهل |
| كليه التربيه جامعة إمسكندري2 إرية | أصول التربيت (اجتماعات التربيتي والتعليم وتربيت <br> الطفل) | أد/ إلهام مصطنى عبيد |
| كليه راض اگطفال جامعة المنصورة | مناهـج الطفل (مناهج وبرامحج الطفل) | إد/ الملمحمد الققاح |
| كلهي رباض ازطفال جامعة بورسعيد | صحتنفسيت | الد/ المل محمد حسونت |
|  جامع2 إوإسكندرية | علوم تريويت | الد/ إملي صادق ميخانيل |
| كليه رباض الكطفال جامعة القامرة | علومنفيت | أد/هطرس حافظّبرس |
| كليه التربيه2 جامعة حلوان | (علمنفس تعليمي) | \| امد/ ثناءيوسف الضبع |
|  جامعح المنصورة | أصول التربيت (تربيه الطفل) | أد/ جابرمحمود طلبه الـكارف |

"الالأسماء مرثبة أبجمياً

| جهتّالعمل | التخصص العاموالدقيق | الاسم |
| :---: | :---: | :---: |
| كليه رباض اكطمفال جامعه القامرة | علم نفس الطفل (سيكولوجيهالفئات الخاصت) | الد/ خالد عبد الرازق النجار |
| كلية رباض اكُطفال جامعג دمنهو2 | المناهج والتوبيتالحركيت | الد/ زيـبنبدرديرعلامتمساح |
| كلهد رياض اكطمهال جامعة بورسعيلد | علومتريويت (أصولترييتالطفل) | الد/ سعديهيوسف الشرةاوى |
| كليه رباض اغكطهال جامعد المنصورة | مناهج الطفل (مناهـج وطرق تدريس ريـاض الأطفال) | المد/ سميهعبد الحميد الحمد |
| كاري رباض ك18طفال جامعة اوإسكلدرية | الصول التزبيت | الحد/ سهام محمد محمد |
| كاية رباض اكُطفال جامعة القاهرة | (صتحتمنفسيت) <br> (صتحتنفسيت) | الد/ سهير كامل إحمد |
| كليه رباض الخطفال جامعة القاهرة | تربية الطفل (مناهج وطرق التدريس) | أد/ عاطفـ عدلى فهمى |
| كلمه التربيا جامعة المنصورة | مناهج وطرق التدريس (علوم) | أد/ عبد السلام مصطفي عبد السلام |
|  جامعح إوسكندرد2 | علمنفس <br> (صـحتّنفسيت) | أ.د/ عبد المتاح على غزالل |
| كليه التربيد جامعح المنصورة | مناهج وطرق التدريس (لغتانجليزيت) | أد/ علي عبد الالسميع قورة |
| كلية التربية جامعג حلوان | مناهج الطفل (مناهج وطرق تدريـس ريـاض الأطفال) | أد/فرماوى محمد فروماى |
| كلهد رياض الطُطفال جامعه الخسكلدربة | مناهعج الطفل (مناهـج وطرق تدريس رياض الأطفال) | ا. ا.د/ ماجدة محمود صالح |

## العلدد الرابي، إبريل 10•

| جهتّالعهل | التخصص الحام والدقيق | الצسم |
| :---: | :---: | :---: |
| كليدالتربسا جامعة المنصورة | أصول تربيت | أد/ مجدي صبلاح طهالمهي |
| كليدالتربيا جامع2 المنصورة | أصول تربيت | أد/ محمد إيرالميم عطوة |
| كـهالالترب2 جامعه المنصورة | مناهج وطرق التدريس (رياضيات) | المد/ مسمد سويـلم البسيونى* |
| كيمالتربية جامعح المنصورة | علم النفس التّبوي | إد/ ممدوح مبد المنعمالكناني |
| كيمالبدات جامع2 عين شُمس | تربيةّ الطفل | إد/ مناله عبد الفتاح الهناى |
| كادالتربهة جامع2 حلوان | مناهج وطرق التدريس (مناهج التربيتالحرركيت <br> (للطفل) | أد/ منى أحمد الازهـى |
| معهد الدرامسات والبححوث التّربوب2 جامع2 القاهرة | علم النفس التتبوي (علمنفس الطفل) | أدوناديتّ محمود شريـف |
| كليجرباض اكُطهال جامعג القامرة | علم نـفس تربوي <br> (علم نفس الطفل) | أمد/ وفاء كـمالا عبد الانالق |
| كليالترالتربا جامعة المنصورة | علم النفس التربوي | أ.د/يـوسفـ جلال يـوسف |

## قواوعالنشا رباطبلة

() تصدر المجلتأاربع مرات في اللسنتا (ينايـر، إبريـل، يوليو، أكتوبر).
 يسبق نشرها أو تقديمها لجهتا أخرى. ") يقدم الباحث خطابا يـيد أن البحث لم يسبق نشره. ع) يـكتب البتحث علـى الـكمبيـوترباسـتخدامبرنـامـج Microsoft Word، بــطـ (I\&) للمتن، بنط (17) للعناوين الرئيسيت، وعلى مسافتّ مفردة، ونوع الخـط
.Simplified Arabic
0) تقدم ثلاث نسخ مطبوعتمن البحث الثقدم إلى المجلتَمع اسطوانت~CD تحتـوي علي النسـخت الاللكترونيتمن البحث وترفق مـع البحث قيمتّرسوم النشرنقدا مـع أخذ الإيصال الدال علي السداد. 7 أن يستوفى البحث الشروط والقواعد العلميـت المتعـارف عليهـا ولا سـيـما في التوثيق (الترقيم المتسلسل فيم متن البحث)، والمراجع في نهايتالبحثث.
 جميع الجوانب.
 الباحثين، وجهتا العمل، والبريد الإلـكتووني إن وجد.
 إحداهما ملخص باللفتَ العرييت والأخرى باللفتَالإنجليزيـت، على ان يتضـمـن

 باللفتة العربيت إذا كان البحث باللفتّالالانجليزيتة. ويـبــت الباحـث في نهايـت الملخص الحكلمات المفتاحيت (KeyWords) التي تمكن الآخريـنمن الوصول إلى البحث من قواعد البيانات.
 (الإصدار السادس سواء كانت عربيـنَأو (American Psychological Association) ! !نجليزيـت وذلك وفق الدليل المعــد لـذلك والمعنــون التوثيــق والاقتبـاس تبعـا لطريقتَ جمعيتَ علم النفس الأمريـيكتَ.
 هيئتّتحكيم المجلت، وعلى الباحث الالتزام بما جاء بملاحظات المحكـمـين
 وينشـر البحث بعد إجازته من مححـمين اثنين على الأقـل، وتـكتـب أسمـاء
 أمـا البحــوث المستخلصــتمـــنرســائل الماجســتير والــدلـكتوراه لا تخضـــع

للتحكيم.
(IY في حالتّ وجود أحد المححـمين من خارج مديـنتالمنصورة يـتم إرسـال البحـوث للتحصيم واستلام تقارير التححيـيم عبر البريد الإلـكتروني للمجلت. r| أن يـتجنب الباحث أيتإشارة قد تشير أو تدلل على شخصصيته في أي موقع مـن صفـحاتالبحث، وذلك لضـمان السريتا التامتففي عمليتالتحكيم.
 بحثه، أو أي جزء منه بما يتناسب وسياسـتها في النشــر، وللمجلـت إجـراء أيــت

تعديـلات شكليت تتناسب وطبيـعتالمجلتّ.
10) يأخذ البحث المقبول للنشر دوره في النشـرووفقـا لتـاريـخ قبولـهـقـبـولا نهائيـا،

بمـكانتالبحث أو الباحث.
 تقديـم أي مبرات تتعلق برفض البحوث غير المقبولتَلنششر، كـمـا لا يـتمرد
رسم التتحكيم لهذه البحوث.
(IV تمبر البحوث والثدراسات والمقالات التي تنشــرفي المجلـتـعــن أراء كاتبيهـا ولا تعبر بالضرورة عنرأى المجلتاو الصكليت.


 البحث العلمي علبي ألا تزيـد عدد صفـحاتها عن 17 الصفحتَ.
19) تؤول حقوق طبع البحث ونشـره إلى المجلت العلميت لكـليتَريــياض الأطفـالـ. جامعتمالمنصورة عند إخطارصـاحب البحـث بقبـول بـحثـه للنشــر، ولا يجـوز
 الحصول على موافقت خطيتمن رئيس هيئتّ التحريـر.
 مستلات مفردة من بحثه، وفي حالتَ طلب نسِّ مستله إضافيه من بحثثه فيـتم طباعتها علي نفقتصالباحث بمـعرفتّ المجلت.
: Aैإنll

:ÁClill gin مum
() رسوم نشَر الأبحاث الآخاصت بالمعيديـن والمدرسين المساعديـن من داخل الحكليت ("•

على (0) جنيهات مقابل كـل صـفـحت زائدة بـعد ذلك.
 مقابل عدد (YO) صفـحت الأولى من البحث علاوة على (•ا) جنيهات مقابل كال صفـحتّزائدة بعد ذلك. (
 جنيهات مقابل كـل صيفـحت زائدة بعدل ذلك. ع) (سـوم نشـر الأبحاث الـخاصتّ بأعضاء هيئنت التدريـس من داخل الحكليت المعارين للخارج علاوة على الباحثين من خارج الكعليت (••0) جنيه مقابل عدد (艹) صهفحت الأولى من البحثث علاوة على (•ا) جنيهات مقابل كل صصفحتّزائلدة بعد ذلك. ©) (سوم نشر الأبحاث للباحث الأجنبي أو العربب (•ع) دولار مقابل (YO) صفـحن الأولِى من البحث علاوة على (0)دولارات مقابل كـل صـفحت زائدة بـعد ذلك.

## 

$$
\begin{array}{r}
\text { ٪ ( }
\end{array}
$$

على أن يسدد قيمن الاشتوالك بشيـك مقبول الدفع باسم المجلة العلميت بكـليت رياض الأطفال جامعن المنصورة ويـرسل على عنوان كـلية رياض الأطفالل -جامعتالمنصيورة.

وتّوجه جميع المراسلات باسسم رئيس متجلس إدارة المجلتّ على العنوان
التّالّي:
كـليتنريـاض الأطفـال - جامعتتالمنصـورة.
 الأستاذ الالدكتور /رئيـس مـجلس إدارة المجلت
 فاهكس: A.

البويـل الإلحكتووني: kinddean@mans.edu.eg

## العدا

## تالها


 عبده ورسوله وعلى آله وصحتبه وتابعيه بإحسان إلى يـوم الديـن.

 في نهر العلم الذي يرتوي منه طلاب العلم و المعرفت وفتحت أفاقا رحبه أمام الباحثين في مجال الطفولت للإبداع والتطويـرفي المجال. وقد جاء العدد الأول من المجلت العلميت لكليت المنصورة ليضيف لبنت جديدة ويـؤسس لإنجاز أخر في سلسلت إنجازات هذه
 وبمناسبت صدور العدد الرابع من المجلت لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكروالتقديرإلي كـل من ساهم بجهد أو فحكر أو عمل في سبيل إخراج هذا العدد إلي النور. كـما أنقدم بأسمي أيات الشكـر والعرفان إلي جميع الباحثين في مجال رياض الأطفال علي إسهاماتهم العلميت المتميزة التي تثري العمدل البحثي في المجال، وأدعوهم دعوة مـخلصتّ لبذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمصريا الحبيبيت.
وختاما، هذا جهدنا تعكسه مرايا هذا العدد من المجلتّ العلميت للحكليت فإن أصبنا فبتوفيق من اللّه وإن كان من نقص فالحكمال اللّه وحده وفوق كـل ذي علمعليم.

## 

## رإيس النخرير

أ.د/ أمل محمـد القداح
أستاذ مناهج وبرامج الطفل وعميد الكلية

## chaill

| الصفحّ | البحث | - |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | أساليب التفـكير فَى ضوء نظريتَ التحكم الذاتى الـقلى لدى الطلاب المعلمينبكـلياتالتربيـيت د/ رضا عبد الرازازق جبر جبر | 1 |
| ro | فعاليت استخدام التعلم بالتعاقد في تنميت اللوعى البيئى لدى طلاب كليتالتزبيت أ/ لبني السيلد عبل الفتّاح أحعد | $r$ |
| $7 \%$ |  لدي طفل الروضت أ/ هناي عبل السلام أحسل الشيخة | Y |
| 1.1 | الذكاء ألوجدانيو وعلاقتله بالكـفاءة الذاتيتي للطلاب المشاركين بالأنشطتّالطلابيتبالجامعتح /د/ محعل محمل السيد القالبلي | $\varepsilon$ |
| ivr | المساندة الإجتماعيتّلدى طلبتالجامعتَ أ/ هاططة حسين عبد الخالثق المبروك | 0 |
| 19. | الآكتئابالدى متعاطي الحشيش م/ عايدة هاشم محمد | 7 |
| ME | ألسلوك الم العدوانيي بني سالم المعري | V |
| YYغ | الدافع الإنجازلدى طلابالمرحلتالثانوية أ/ جمفر أحمد كرم جوهر محمل على | $\wedge$ |
| ros | التّفكير السلبي والإيجابي في ضوئ بعض المتفيرات الديموغرافيتن (دراستَعلى عينتامن الشبابالليبييني) ار ميلاد عبد القادرمتحمد زنته | 9 |

## 

## 20

## د/ رضا عبد الرازتق جبر جبر"

(لمقدمـة:
يتميز اللعصر الحالى بثورة علمية وتكنولوجيــة, وهـــا يتطلــب مــن المسئولين الأهتمام بأساليب اللثفكير اللسليم لاى الطالب المعلم؛ لأن ذللك سينعكس على تفكير طلابه خال مراحل اللتعليم العام، وكذللك تفكير أطفالله إذا كان معلــم رياض أطفلا، حيث يعد اللمعلم هو أكثر شخص مؤثر على أُطفاله أو طلابــهـ، فيجب الإهتمام بأساليب تفكيره، وهو يدرس داخل الجامعة ؛ حتى يتم الستخدامها بطريقة إيجابية بعد ذلك فى حياته العملية.
ويحتل اللبحث فى اللتفكير الإنسانى أهمية كبيرة من اهتمـــم الفلاســفة
وعلماء النفس على اختلاف مذاهبهم منذ أقلم العصور؛ لأن اللثفكبر هو العمليــة المسئولة عن كافة أفعالل الفرد, حيث يعثبر من أكثرّ الوسائل فعالية فى تمكــين الإنسان من بناء الحضارات فى الماضى و الحاضر (حسين طـــاحون, بّ . . ب:

وتؤكد ذلك سناء سليمان (Y.11: ع £) أن للتفكير أهمية كبيرة فى حياة
الإنسان, ولم يصل الإنسان إلى ما وصل إليه من المتياز على ســـئر الكائنـــات الأخرى إلا بتفكيره وعقله؛ مما جعله يحتل مكان الصدارة على كوكب الأرض. كما يشبر محمد غانم (• (. Y: 10) إلى أن الالنفكير السليم يقود الفرد إلى حيــاة سعيدة تكون أككثر التزاناً ونو الفقاً, وليس هذا فحسب بل الن نلك يــنعكس إيجابيــأ على المجنمع.

ويستخلم اللثكير فى الالسياقات التربوية على وجه الخصــوص ليعنـــي عملية موجهة نحو هدف على نحو واع، كاللنكر ونكوين المفاهيم والتخطيط لما . يفعله الفرد ويقوله ومو اقف التخيل والاستدلال وحل المشكلات, والالنظــر فــى الآراء, واتخاذ القرارات وإصدار الأحكام, وتوليد اللمنظــورات (جــابر عبــد
 الأنشطة والخصائص واللسلوكيات الفردية التى تظهر بشكل ثابت نسبياً لفترة من

ويعد مفهوم أساليب اللثفكير من اللمفاهلم اللثفسية الحميثة التى ظهـــرت فــــى العقلين الأخيرين من القرن العشرين, وقد حظى هذا المفهوم باهتمام علماء لـلـنفس و والتربية فى محاولة للر استّه ووضع اللظظريات واللنماذج المفسرة لّه, وإعدلد المقايبس المناسبة لقياسه؛ نظراً لأن المعرفة بأساليب الثنتكير التى يفضلها المتعلمون تساعد فى
 المناسبة و الملائمة لهم. بما يسهم فى الارتقاء بنواتج التُعلم المخكلفة لليهم (حمــدان

نشأة نظرية التمكم الألتى المطلى:
ينكر ستيرنبرج (Sternberg, 1997: 8) أن الأسلوب طريقة للتهكير فهو


 واحدأ بل يملك بروفيلات من الأساليب، فيدكن أن يكون الأفراد متطابقين عمياً فى قَر اتهم، لكنهم يمتلكون أساليب مختلفة.
ويوجد ثلالثة مداظل رئيسة للراســـة الأســاليب الأول هــو الأنــاليب. اللمتمركزة حول المعرفة أو مدظل الأساليب المعرفيه والالــانى هــو الألـــليب.


 (1997:707 وهو مدخل أساليب التخككير، وفيما يلى عرض لهذه المــداخل: (

الالمذلل الأول: الأساليب (لمتصركزة حول الممرفة:
ظهرت فى هذا الإطار الأساليب المعرفية وهى تشبه القــدرات العقليـــة حيث يتم قياس البعض منها من خلا الاختبارات التى تخضمن الصواب والخطأ (اختبارات الأداء الأفصى)، وتتقيس الفروق الفردية فى المعرفة، والالدرالك ومنها نظرية كاجان (Kagan) اللتى تقيس الفروق الفردية بين المتزويين والمنــدفعين ونظرية وينكن Witken التى تثيس الفروق الفردية بــين الأفــراد المســنـقلين والمعتمدين على المجال الإدراكى وغيرها من النظريـــات المتخصصـــة فــى الأساليب المعرفية، وأهم ما يميز الأساليب المعرفية عن اللذكاء و الققرات العقلية
 (Sternberg, Grigorenko, 1997: 700-712)
وهذا المدخل قام على فكرة أن الأساليب يمكن أن تمد الفرد بحلقة وصل
 .(Sternberg, 1997: 134)
(المدخل الثانى: الأسعاليب (لمتمركزة حول الشخفصية: ظهرت فى هذا الإطار سمات الشخصية اللتى يتم قياســها باختبـــارات
 الأساليب جزءأ من الالخخصية وقد ظهرت نظريات عليدة منها نظريـــة مــايرز
 712)

ويعد العمل اللرائد فى هذا المجال هو اللنظريــة الاتــى قـــمها أيزنـــــ

وتتاول فيها سمات الشخصية فى صورة قطبية كالانبســاط مقابــل Eyseneck الانطواء (Zhang, 2004-b; 352).
اللمدخل الثالث: الأسعاليب المتمركزة حول اللنشاط:
ركز هذا المدخل على مفهوم الأساليب كمتغيرات وسيطة لأشكالل مختلفــة
من الأششطة ربما تعكس جانب المعرفة وجانب اللشخصية معا، وظهرت فــى هـــا الإطار أسلاليب اللتعلم وأساليب اللنّريس متٌ نموذج كولب Kolp، و نموذج نن ون (Sternberg \& Grigorenko, ونموذج رينزولــى وســيث، Dunn \& Dunn (Zhang, 2004:353) (1997: 700-712)، ويضيف زهانج أن هذا المدخل يركز على أصل الأساليب كوسائط لأشكال متتوعة مــن الأنشــطة
 الثتحصيل اللمراسىى من أهم نواتّج تلا الأساليب. المدخل اللرابع: مدخل أسلاليب اللتفكير:


 و المدخل المنمركز حول النشاط، وذللك من أجل تقديم اتجاهات حديثة لنظريــة يمكن الستخدامها فى العملية التحليمية،وهى نظرية التحكم الذاتى العقلى ، وتصف أسماليب الثفكير بأنها حدود بينية بين الخصـائص المعرفية و اللشخصية من ناحيــة وبين المو اقف الخارجية من ناحية أخرى.
Grigorenko \& Sternberg, ) ويؤكد جريجورينكــو وســيترنبرج
221 : 1995) أن نظرية النحكم الأتى العقلى تجمع بين كل سمات الأساليب فى المداخل السابقة وتفسير ها، النطلاقًا من منظور تفكير الفرد, وفى نفس اللوقت لها شخصيتها المتميزة عن بقية الأساليب, واللشكل التالى يوضح موقع نظرية التحكم الالتى العقلى بالنسبة لبقية اللداخل الأخرى المفسرة للأساليب.


شكل ( ( ) موقِ نظرية التحكم الذاتى المقلى بـالنسبة للملاخل الاخخرى (Grigorenko \& Sternberg, 1995: 212)

وهناك بعض الباحشن يعتبرون أن نظرية لالتحكم للالتى العملى للســيّرنبرج
فى أسلاليب اللثفكير تكل ضمن الأسلاليب المتمركزة حول اللشاط حيث يـرى لبـــو
 و ولالخخصية وهو ما يرنكز عليه مدخل اللشاط. ويعرف جريجورينكــو وســتيرنبرج ,Grigorenko \& Sternberg (297 1997 أساليب اللثفكير بأنها اللطريقة المفضلة فى الآتكير، فهو ليس قدرة ولكنه طريقة مفضلة لاستخدام قـرة أو أكثر حيث تشير القرة اللى إمكانية الفرد أن يؤدى شيئأ ما برجة جيدة، بينما يشير الأسلوب إلى كيف يمكــن اللفـرد أن يؤدى هذا اللشيء كما يرغب. وتشير أساليب الثفكير إلى اللطريقة الالتى يوجه بها الفرد ذكاءه، فأسلوب


الباحشين أن أسعاليب الثفكير هى تفضيلات فى استخدام القدرات وليِت القكرات
 القرات، فيككن أن يكون هناك فردان أو أكثر من الاناس لهـــم نفـس مســـتوى الققرة، لكنهم على اللرغم من ذللك يستخدمون أساليب تفكير مختلفة، لذا فمفهـوم
 مما سبق يمكن استخلاص أن أسلوب التفكير فى ضوء نظرية الـــتحم الذلتى العقلى هو الطريقة المفضلة فى النعامل مع المعطيات والمواقــف النــى تو اجه الفرد فى حياته الليومية, وهذا لايعنى أنه قلرة بل طريقة إبـــتخدام هــذ القرْة, بمعنى أن الفرد لا يملك أسلوباً واحداً فى اللثفكير بل يملك بروفيلاذ مـن الأساليب

أبعاد نظرية التمكم الاذلتى العتّى لستيرنبرج:

## Theory of Mental - Self government (1992):

تعكس أساليب اللتّكير لادى ستيرنبرج اللطرق المفضلة لدى الأفراد فى اللقيام



 تفضيلات أخرى فى موافق أخرى مخلفة، ووفقا لما يقترحه ستيرنبرج تشكل اللبيئة

 أن الفرد قد يستخلم أكثر من أسلوب اللاءكير، ولككنه يختف فى قـرتّه على التحــول بين هذه الأساليب. فبعض المواقف تشطلب ألسلوبآ معيناً وبعضها يتطل بـ أســـلوباً آخر، فمعظمها ناتج عن الوسط الذى بيتفاعل فيه الفرد، فبعض الأفراد يكون لـــيهم أسلوب مفضل فى مرحلة من حياتهم وأسلوب آخر مفضل فى مرحلة أخرى.

فالأساليب التى يتعامل بها الفرد مع البيئة ليست ثابتة ولكنها متغيــرة، ومن ثمَ يجب الاهتمام بتّريب الطلاب على تطوير ألســاليب اللتفكيـر لــديهم، وقدرتهم على الآحول من أسلوب إلى آخر حسب متطلبات الموقف، وعليه يمكن تطوير العملية النتعليمية والتربوية؛ حتى يمكنهم التعامل مــع المو اقــف النــى يواجهونها.
والفكرة الأساسية لنظرية اللتحكم اللأتى اللعقلى (الحكومة اللأثية لالعقلية) هي أن أشكالل الحكم التى يراها الأفراد ليست متطابقة، ولكنها النعكاسات خارجيــة لمـــا ينور فى أذهان الشعوب، وأنها تمنل الطرق اللبيلة للتظيم الأفكار، وبالتالى فأئكالى الحكومة الاتى يراها الأفراد هى مرايا لأذهانهم، حيث يشبه الأفــر الد بالشـــعوب ألو المجتمعات، وهناك عدد من الأشياء المتوازنة بين تتظيم الفرد وتنظـيم المجتمــع، فالفرد يحتّاج إلى حكم نفسه كما تفعل الحكومة مع اللشعب، ويحناج اللتقرير بشـــأن الأولويات، ويحتّاج إلى تحليد مصالره، ويحتّاج للاستجابة للاتغيرات فى العالم كمـا
 تغيير ما بداخل اللفرد (Sternberg, 1997: 19).
 الأساليب: اللشريعى، والتنفيذى، والحكمى، وبعــد الأشــكالل Forms ويشــمل الأساليب: الملكى، والهزمىى، والأقلى، والفوضوى، وبعد المســـوتويات Levels، ويشمل الأسلوبين: العالمى، والمحلى، وبعد المجالات Scops ويشمل الأسلوبين: الخارجى، والااخلى، وبعد اللنزعات أو الميول Leaning ويشـــل الأســلوبين: اللمتحرر، واللمحافظ (Sternberg, 1997: 20-26).
 الاعقلى لستيرنبرج والأبعاد النتى تنتى إليها هذه الأساليب.


## 

ويرى ستيرنبرج (Sternberg, 1997:18) أن نظريتّه فــى أنســاليب
اللتفكبر تتعنى أن ما يحدث للفرد فى حياته يعتمد ليس فقط عاعـى مــدى جـــودة اللثفكير, ولكن يعتمد أيضاً على كيفية اللثفكير , فالأفراد يفكرون بأساليب مختفة. ويمكن توضيح أبعاد نظرية التحكم الــذات العقلــى لســثيرنبرج، وأن الأساليب هى مرآة لأنواع الحكومات، والحكومات بالنسبة للمجنمعات لها العديد من الجوانب من خلال الصور الآتية (Grigorenko \& Sternberg, 1995).



من هيث الشكل



من حيث الييل


من هيثالمجال

خصائص أسواليب لالثفكير لاى اللطلاب لالمطمين فى ضوء نظرية التحكم الاناتى

> اللعقلى:

من اطلاع الباحثة على الأطر النظرية والاراسات التى تناولت أساليب
(Grigorenko \& Sternberg, 1997: 298-299; Sternberg, النفكير مثل
 الستخلاص الجدول التالىى الذى يوضتح أبعــاد نظريـــة ســتيرنبرج والأســاليب المنضمنة تحت كل بعد، والخصائص المميزة ، والأمثــــة المتعلقـــة بــالمو اقف
التحليمية لكل أسلوب.

جلول (1)
أساليب لالتمكير وخصائصها فى ضوء نظرية التحكم الأتتى اللتّلى والأمثلة المتطقةة بالمواقف التعطيمية لكل أسلوب

|  | الخصانّس (الوصضّ) | الأسلوب | البعل |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  \|ابقصمر، والشعر، وتأليف الموسيقى، وابتكار امعال نيلح جليديا. |  <br>  <br>  تكونز هير معدة مسبقاً، وييـيل لبنــاء نظـــام ومحتوى كيفية حل الشُشكاة. | $\begin{gathered} \text { Lـالتشريمى Legislative } \end{gathered}$ |  |
|  <br>  <br>  <br>  ويجب البناء على (أكار الانخرين عن التزاح المكار خالية به. |  <br>  <br>  <br>  <br>  المحسروباتاتا | Y-التنفيذى <br> Executive |  |
|  <br>  <br>  تشجيع الاسلوب الحككى، وربا يأتى ذلك مز عـلم <br>  وأعياء هينة التكريبس،)... وبين ائطلاب. |  وتقييم القواعد والالجراءاتات، والعكـمه على <br>  إلى تقديه الآراء والمترَ حات. |  <br> Judicial |  |


| 27 |  | الأسلوب | البعد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  <br> او العالوم، الوالتاريغ او التجارة. <br>  <br>  <br>  <br>  الاهتشامات |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  الوقت، ومنتفنا فى القارة علـى التحصيل والتككير الامنطقي. | 1-1/الـلكى <br> Monarchic |  |
|  يكربن وتت وجهلد أكبر لـكليفــات الأكـبر صـعوية <br>  <br>  الطالب مقتلفة من اولويات عضو هينة التلريسن. |  <br>  <br>  <br>  تسبيًّ، ولايله إدراك جيد بلاولمويات، ونظم <br>  <br>  للمشكالات. |  <br> Hierachic | 素 |
|  <br>  <br> ترتييها حسبا اولويتها. <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  ويراها ملى نضس الادرجة من الااهري2. | rnand Oligarchic | 5 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  مبالات يفشل فيها الآخرون. |  <br>  <br>  انه فير واعبنفسه وفير منظم، يقـور بعمل الأشياء ولا يستميي تكستها. |  <br> Anarchic |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  مع الشكلات الكبرى تاركاًا اتشامهيل. |  <br>  <br>  <br>  <br>  الثواقف الظامضة، ولا يبيل إلى النمطية لـى <br>  والابتكار | 1ـالعالمى/ الكلى <br> Global |  |


|  | (1) | الإل\| | الإب4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  وا\$مْموصيات. | (1) Local |  |
|  التكليهات الميالوبة منه، وعلم الالجوى إلى زملانك. |  <br>  <br>  <br>  حثي أجتِامى آقل | Internal الثاهخلى |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  والمهل بطريقة هردية مع نوى الالشــلوبي الـــلـاخلى <br> ملى ملارا الوتات. |  <br>  <br>  ويسر دوز خجل. | Y-Y Yالثارجمى <br> External |  |
|  <br>  |  <br>  <br>  <br>  الرو1 |  <br> Liberal | 宕 |
|  \| المناية بالتفصصيل. |  <br>  بالحرمن والنظام | thation Conservative | $\begin{aligned} & \text { 는 } \\ & \hline \end{aligned}$ |

قلم ستِرنبرج (Sternberg, 1997: 97-98) عدداً من مبادئ نظريته
(التحكم الذاتى العقلى)، وفيما يلى عرض لهذه المبادئ:
1- ألساليب الأفكير هى تفضيلات فى الستخدام القدرات وليست القدرات نفسها. r- ب- الثتسيق بين ألساليب الالتفكير و القدر ات يؤدى إلى توليفة أكبر مــن مجمــوع ع أجزائها (بمعنى أن الأساليب مهمة لنوعية الْعمل اللذى تّختاره).

س- الخبارات الحياة يجب أن تتلاعم مع أساليب اللثفكير لدى الفرد لكى يكــون متو الفقاً وقادر أ على إنجاز ها.
६- الكل فرد بروفيل من أساليب اللثفكير وليس أسلوباً واحداً فقط. 0- أساليب اللثفكير متغيرات نوعية عبر المهام والمواقف، فبــرغم أن الأفــراد لديهم أفضلياتهم الأسلوبية الخاصية إلا أنهم عادة يدركون أْنهم بيكيفوا مع ما يفرض عليهم فى عالمهم اللذى يعيشون فيه، كما أنهم لا يستطيعون استخدام تلـ الأفضليات دائماً. צ- تتباين الأفراد فى ثوة تفضيلهم للأساليب. Vالمختلفة، حيث يستطيع بعض الأفراد أن يغيروا أسالييهم حتى يمكنهم تلبية متطلبات أى موقف أو مهمة مطلوبة منهم، فى حين يبجو أفــرالد آخــرون منغلقون على مجموعة صغنيرة من الأساليب، ومن ثم تَّل قــــرتّهم علـــى اللككيف مع مخلف مهام ومواقف الحياة. ^- تكتسب أساليب اللتفكبر من عملية اللطبيع الإجتماعى، ويــرى ســتيرنبرج وجريجورينكو (Sternberg \& Grigorinko, 1997: 707) أنه بناء على نلك يمكن نتمية الأساليب كن خلل العوامل الاجنماعية والبيئية. 9- الأسباليب قد تختلف باختلف الحياة أى أنها لينامية وليست استاتيكية. - ا- يمكن قياس أساليب اللتفكير واللتبؤ بهـا باســتخدام أدوات تـــو الفر فيهـا الخصـائص اللسيكومترية للقياس.
 المرغوبة، وإحدى هذه اللطرق قد تكون إعطاء الطلاب مهاماً نتطلب مــنهم الأساليب المراد تعلمها وكلما استخدم الطلاب أسلوباً معيناً خلا الأنثــطـط
 والأجحاث، وحل الواجبات المنزلية كانوا أكثر ميلا نـــو اســتخدام هــذه
r Y ا الأساليب الأفضل فى وقت ما قد لا تكون الأفضل فى وهت آلخر .
ץ ع ا- الأساليب ليست جيدة أُو ربيئة ولكن اللسؤالل ما الأسلوب الأفضل لهذا الموقف. 1- 0 يخلط الناس ملاعمة الأسلوبية Stylistic Fit بمستويات القدرة. حيث يميــل الأفراد إلى إعطاء تقديرأ أعلى للأفراد المتـــاظرين معهــم فــى الـــنمط
 اللعديد من الأفراد لا على ما هم عليه من حال فى الواقعع، ولكن بناء علــى مدى تتاظر هم أو عدم تناظرهم مـع النمط الأسلوبى اللشخص الــذى يقــوم بتقدير هم

قياس أسلاليب الالثكير فى ضوء نظرية التحكم الأتى الاعلّى: تعددت أساليب ڤيـياس أساليبالتفكيروتعرض البـاهثة منها : 1- القائمة اللطويلة لأساليب (التفكير (TST):



 (ل) مفردات لكل أسلوب يجيب عليها الطلاب من خلا مقياس ذى سبعة بــدائلـ
 صضيرة، لا أعرف، تتطبق عليك بدرجة صغيرة، تتطبق عليك بدرجة كبيـرة، لا تتطبق عليك تماماً)، وسميت هذه القائمة بالقائمة الطويلة. وقد تَّ النحقق من صدق هذه القائمة وثبانها من خلم عدة دراسات منها (عبد العال عجوة، 9919؛ Cano \& Hewitt, 2000 (9)

وقد استخدمت القائمة الطويلة فى عدة درالسات منها (عبد العال عجوة،
1991 (! Y-NV

$$
\begin{aligned}
& \text { | Y }
\end{aligned}
$$

من إعداد ستيرنبرج وواجنر (99ヶ) ونتكون من 70 مفردة تقيس سا 10
أسلوباً فى اللثككير من خلا با مقياساً فر عياً بمعدل O مفردلت لهـلـ أســلوب يجيب عليها الطلاب من خلال مقياس ذى سبعة بدائل.
وقد تَّ التحقق من صدق هذه القائمة وبُباتها من خلا عدة دراسات منها (عبد المنعم اللردير، ع £ . .
 (Zheng, 2000: 481-856; Zhang \& Sternerg, 2000: 469-القصـــِرة و 489; Zhang, 2002: 331-348; Albaili, 2006 \& Tsagarlis, 2006) وتتميز القامة القصيرة عن الطويلة بأن عدد مفرداتها أقل ولا يوجد فيها مفردات مكررة أو قريبة من بعضها فى المعنى، كمـــا أن قصــرها لا يجعــل اللطلاب يصبيهم اللملل فى أنثاء تطبيقها مثل القائمة الطويلة، و هذا ما دعا إلـىى استخدامها فى اللراسه الحالية. r- استبيان أهعاليب لآتفكير لالمطمين:

## (TSQT) Thinking Styles Questionnaire for Teachers

هذا الاستبيان من إعداد ستيرنبرج وجريجورينكو، وهو يقيس أســاليب
تفكير المعلم النى يستخلمها عند اللتريس، وهذه الأساليب قد تكون متطابقــة أو غير منطابقة مع أسلوب المعلم المفضل فى اللثفكير، فعلى سبيل المثال المعلم ذو الأسلوب اللشّريعى فى اللتفكير قد يكون تتفيذياً فى أسلوب النتريس من أجل تقبل
(Sternberg, 1997: 124) طلابه لأككاره

وينكون هذا الاسشبيان من (£ 9) مفردة تثّس سبعة أساليب يفضــلها المعلـــم
 واللمتحرر، و الحكمى).


الشهرى, . . .

أهمية نظرية التحكم الاذاتى الاعقلى لستيرنبرج : ترجع أهمية نظرية التحكم الذاتى العقلى للأسباب الآتية:
 وشيوعاً لدى الباحشين والمهتمين بمجال أســاليب اللتفكيـر (فــىى: فـراس


 مفردة)، وقائمة أنساليب التثككير الالسخة المختصــرة (0 0 مفــردة) و هــى المستخدمة فى اللدراسة الحالية، كما توجد قائمة لقياس أنســاليب المـلمــين (9 ₹ 9 مفردة).
؟- تتو افر فى قائمة أساليب اللتفكير (القصيرة، والطويلة) الشروط اللسيكومترية (الصدق، والثبات)، فقد أثبثت العديــد مــن الار الســات تـــو افر .الشــروط السيكومترية لأساليب الأتفكر لسـينيرنبرج، مذــل: Dai \& Feldhysn, 1999: 302 - 308; Zhang, 1999: 165-181; Cano \& Hewitte, .2000: 420 \& Fer, 2005: 55-68)


الالتطيل العاملى إلى نموذج من العوامل تتسق مع أساليب اللثفكير الموضحة فى النظرية، واللتى تشمل أساليب التفكير الثلاثة عشر مثل عبد العالل عجوة (1991) 7- تتضمن نظرية التحكم الذالتى العقلى كل المداخل اللعلائة لالكســاليب، فهـى تشمل المدخل المتمركز حول المعرفة في طريقة رؤية الأشياء، والتعامـــل مع الأنشطة المختلفة، فالشخص يمكن على سبيل المثال أن يكون مطليا فقط
 الأنشطة،وتشل المدخل المتمركز حول الشخصــية حيــث تشــير إلــى تفضيلات الأفراد فى استخدام القرات، وتّعكس الأداء المميز للقرد ولـــــس الأداء الأقصىى. وتشمل مدخل النشاط حيث يمكن فياس أســـاليب الثفكيــر داخل سياق من الأنشطة. بالإضافة إلى ذللك تعد أساليب اللتخكير ليناميــة؛ حيث تختلف باختلاف المهام و المو اقفف، ولا يوجد أسلوب جيد وآخر سيء
.(Grigorenko \& Sternberg, 1997: 279)
-V
من القعرات الاعقلية.

أهمية أسماليب (لثفكير لستيرنبرج لدى للطلاب المطمين: إن الههف من العملية اللنحليمية هو تخريج طلاب قادرين على استخدام أساليب اللثفكير من أُجل إنجاز المهام اللتى يتوقعها المجتمع، وهذا الههف لا يــتم إلا من خالل وجود مناخ يحيط بالطلاب يجعل استخدام أساليب اللثفكير فى شتى الموضوعات المنهجية النى تقلم للطلاب ؛لأن طلاب اليوم يخلفون عن طلاب
 الحاضر على مواجهة الغزو اللعمى و اللنكنولوجى، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تشجيع الطلاب على العمل وفقق مستويات متووعة من أساليب الاتفكير اللتى تمكن

الطلاب من النعامل بفاعلية مع المشكلات الحيانية الليومية والعالم المحيط بهــ،
ومن ثم فهناك ضرورة لتطوير ودعم الأنشطة والتندريبات اللتى ششــج عـع علــى
 ويرى حمدان إسماعيل (1. (lov: Y) أنه يلزم مراعاة أساليب اللثفكير
فى أثناء تصـميم المناهج، وما يتطلب ذلك من تتوع فــى الخبــرات التعليميــة المقدمة لللطلاب، والتى تسعى إلى توظيف جميع الأساليب وتكاملها فــى أثــــاء

ممارسة الخبرات النتليمية.
وقد أوصت للعليد من اللارلمات بضرورة الاهتمام بأساليب الثمككير وأخــذها
 كيم (Kim, 2009: 1)، كما أن الفروق الفردية المختبرة فى القدرات تفسر حوالى \% r . فى التحصيل اللاراسى، ربما نكون أساليب الثفكير أحد مصادر اللتبــاين غيـر المفسر فى الاتحصيل الادراسى، فكيفية تفكير الفرد نكون على نفس القــدر مــن الأهمية بمدى الجودة التى يفكر بها (Sternberg, 1997: 8-9)
 وإسهامها فى العمل الار السى، وبالتاللى تأثيرها على اللتحصيل الار السى وبهذا فإن مدخل أسساليب التفكير يحاول أن يسد الفجوة بين المدخلين المعرفى والشخصىى، وهى أساليب أكتر دينامية تكمن أهمبتها فى ملاعمتها للعمل الادراسى. ويرى زهانج (Zhang, 1999:175-176) أنه يلزم معرفة أساليب اللثفكير لاى الطالب المعلم بحتى يتمكن المعلم من تقليم مهام وأنشــطة تقليميــة مختلفــة،
 أصحاب أٔساليب الثتفكير المختلفة بالفرص اللتى تظهر جوانب قوتهم فــى طــريقتهم اللمفضلة فى لالثقكير، وبالثالىى يتحسن مستوى تعليمهم، وعلى المدى الأبعد مســـوى طلإهم.

ويؤكد ستيرنبرج Sternberg على أهمية أساليب التفكير مثلهــا منــلـ القرات؛ لأن لكل منها دورأ كبيرأ في بيئة الفرد، كما يمكن تتميتها عن طريق اللتعلم، كذلك يمكن تغيير ها على حسب طبيعة الموفف، ومعظم اللتزبويين بقعون فى خطأ عدم وضعها فى الحسبان عند تخطيطهم للبر امع اللتعليمية، ويتفق معه رو لاند (Rowland) فى أن لأساليب الالثفكير أنرأ دالأ على مستوى الأداء فـىى مواقف الأتلم، حيث الن اختبارات الأكاء الحالية لا نكفى الثقسير الاختلاف فــى
 بصفة عامة وأساليب اللتفكير بصفة خاصـة تساعد على الفهم الحقققــى لقـــرات الأفراد واستعدادتهم، ويعتبر الحكم على الطلاب من خلا قدراتهم أمــر غيـر واقعى، لذا فإنه لابد من معرفة أساليب تفكير الطلاب؛ حتى يتم اللؤفق معها من خلا من يقومون بعملية اللتدريس أو الالتويم. يذكر سثيرنبرج (Sternberg, 1990:33) أن محاولة تفسير الفـروق الفردية فى الأداء الأكاديمى من خلا الاشخصية فقط أو اللذكاء، لا تتجح بسـبـب تجاهل الأساليب التى تُعد همزة الوصل بين الــذكاء واللشخصــية، وذلـــك لأن الأساليب تمتل الطريقة التى تظهر فيها الشخصية بواسطة الفكر واللسلوك الذكى. ونظرا لأهمية أساليب التفكبر وتأثْبرها على عملية التيلم، فقد ذكر عبد المنعم اللردير (Y . . . Y: Y) أن أداء الطلاب الأكاديمى يكون أفضل إذا استخلم

اللملمون طرق تدريس، وتقييم ترنكز على تفضيلات أساليب تفكير الطلاب. فلابد أن تكون طرق اللندريس مناسبة لأساليب اللثفكير عنــد الطـــلاب، كذلك لابد دن مراعاة نتوع أساليب التّقويم، لأن هناك أساليب مناسبة لكل نوع، و هناك ههارات يتسم بها كل أسلوب حتى يكون هناك تحصيل لرالسى مرتفع. وقد قلم سشيرنبرج (Sternberg, 1994:36-40) تصورأ مقترحاً عن أساليب التفكير وطرق اللنريس المناسبة لها، وأيضـا أدوات اللثقويم الملائمة كما

> جدل (Y)

أساليب (لالثكير وطرق الثتريس المناسبة لها

|  | ضرق التلديليّ) |
| :---: | :---: |
|  | - |
| داخلمى / هرمى / معلى | القابراءةف: |
|  | ب-ب-وضتعالكاليلر رئيسية |
|  |  |

جان ()
أسماليب التاككير وأدوات التثقويم والمهارات المناسببة لها

| الاساليب | \% ألهار\| | أكوات التقيمر |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br> العكمى / المعلى <br> الهرمى <br> الداخلى |  | الإجابات القصيرة \|الاختيار من متعلد |
|  |  | Jإل* |
| التالشاريعىى |  | الإلشُروعات |
| إخأربى | الاجت大ابيا | المقابابل) |

تعقيب على الجدولين:
يتبين من جدول (Y) ضرورة اللتوع فى طرق اللتدريس لأن كل طالب
لايه بروفيلاً معينا من ألماليب اللتفكير، فإذا أصنر المعلم على طريقة معينة فـىى اللنريس يؤدى إلى عدم الستيعاب الطالب، وبالثلالى حصــوله علــى درجـــات منخفضة فى التحصيل الاراسىى، وذلك يبين أهمية أساليب اللثفكير وأن لها دورا فى اللتحصبل الادراسى، وفى بناء شخصية المتعلم. كما يتبين من جدول (ץ) ضرورة اللتنوع فى أووات اللتقويم لأن كل أداة تحتاج مجموعة معينة من المهارات، وتلك المهارات تختلف من أســلوب فـــى
 الطلاب والأطفال اللين يمتلكون بروفيلات مختلفة من الأساليب، مما يؤدى إلى تو الفق الأداة مع الأسلوب وبالثاللى الحصول على درجات مرتفعة، مما يعزز من
 أنشطة الثنفكير لا نكون بمعزل عن دو افع الفرد واتجاهاته - نوجهات الـــنعلم واللتى ليست بمعزل عن الجوانب الانفعالية, واللتى قد تؤثر سلباً أو إيجابـــا فـــى طريقة المعالجة اللى يستخدمها الفرد فى تتاول المعلومات وتجهيزها. وهناك علاقة واضحة بين أساليب اللثككِر اللتى يستخممها الفــرد وبــين سلوكه وطريقته فى اللتعامل مع المعرفة و المعلومات وفى كيفية تعلمها والاحتفاظ بها والانعامل معها واستخدامها لحل المشكلات اللتى تواجهه, وبناء علــى ذلـــك يككن ملاحظة الفروق بين الأفراد فى ألـــالييهم فــى النعامـــل مـــع المعرفـــة والمشكلات المعرفية والحياتية, حيث يفضل بعضهم أسلوباً على الآخرْ ومن ثم فإن هناك أنماطأ مخثلفة للاتعامل مع المعرفة والمشكلات واللفككير فيها (صـــلاح

$$
\text { مراد, } 9 \text { 1 : : (7). }
$$

وترى الباحثة أن أسلوب اللثككير يؤثر على اتباع الطالب لمدخل معــين فى الاراسة, وبالتالى يؤثر على تحصيله الالراسىى. فالطالب الذى لديه بــروفيلا

من أساليب اللثفكير المولدة للابتكارية (النشريعى, المتحرر, الفوضوى) يمكن أن يستخدم المدخل العميق فى تعامله مع المادة النتطليمية, أما الطالب ذو الأســلوب الاخلىى أو المحافظ أو اللتفيذى أو المحلى لا يلجأ إلى الستخدام المدخل العميــق ويمكنه استخدام الأسلوب الالسطحى, والطالب ذو الأسلوب الالهزمــى يمكنـــه أن

يستخلم المدخل التحصيلى.
العو اهل المؤثرة فى أسلاثبب لالثمكير لاى الطلاب المقلمين:
لقد أوضحت اللعديد من الاراسات وجود العديد من العوامل المؤثرة فى أساليب اللافكير لاى الطلاب المحلمين، وسوف تقنصر الباحثة على عرض أهــم اللعوامل:

1. جنس الططب:

 الششريعى، فى حين أن الطالبة يتم تشجبعها بالنسبة للأسلوب التَففيذى، والحكمى،


 الطالبات بأساليب الثفكير (اللشريعى, والحكمي, واللهرمي) بيئما تميزت الطالبات
 فروق داللة إحصائياً بين الطلاب والطالبات فى أســاليب اللثفكـــر (الالشـــريعي,

 بأسلوب التفكير الفوضوى بينما تتميز الإخـات بأنـــوب التفكيــر اللشـــريعى، وتوصلت دراسة مظهر عطيات (Y (Y) إلى تفضيل الذكور لأساليب اللتفكيـر التتفيذى، والحكمى، والمحافظ، والهرمىى.
r. تغصص الطالب:

توصلت بعض الارراسات اللسابقة إلى أن ألساليب اللثفكير تتأنر بتخصص الطالب متل درالسة أمينة شلبى (Y Y) الثتى توصـلت إلـــى أن الآخصـص الأكاديمى يؤثز فى تشكيل أسماليب اللثفكير الالشــريعى، والحكمــى، والهرمــىـ،
 الحكمى، والأفلى، والهزمى، واللحلى لصـالح الاتخصصـات اللعمبة، وفى أسلوبى اللثفكير الملكى، والمحافظ لصالح اللتخصصات الأدبية. r. المستّوى الاراستي للطلب:
 مسيوح لـ عن الطالب الحديث أن يكون تشريعياً ومتحررأ، وأن يغير المجــالل بتقديم الأفكار والنظريات الحديثة، والكن يلاحظ أن الطلاب الجـدد الآن غالبــأ يكونوا أكثر ثورية فى النواحى التجديدية. وأوضحت بعض الادراسات أن الفرقة اللراسية أو المستوى الار لسىى لها تأثير على أساليب تفكير الطلاب المعلمين مث دراسة حاسن اللشهرى (Y (Y) اللتى أسفرت عن وجود فروق بين طلاب المستويات الأولية والنهائية فى أساليب اللتفكير اللتشريعى، والمحلى، والفوضـوى، والملكـى،، والمحــــفـ، والأقلـــى، و الفوضوى لصـالح طلاب المستويات الأولية. \&. ثقافة الططالب:

 تشجـع العمل الفردى (الأسلوب الاخلىى)، وأخــرى تشــــجع العمــل الجمـــاعى (الأسلوب الخارجى)، كما توجد ثقافات تشجع الإبداع (الأسلوب اللشريعى) فــى مقابل أخرى تشجع الالتزام بالقو اعد و القو انين (الأسلوب اللتفيذى).

ه. بيئة اللعمل (الكلية):
إن معظم المؤسسات النتعليمية فى أغلب أنحاء اللعالم ربما نیـــون أكثـر إنابة وتشجيعأ لـلكاليب التتففيذية، والاذاخلية، والمحافظة، حيث بنظر المسئولون إلى الطلاب على أنهم أذكياء عندما يفعلون مايطلب منهم بطريقة جيدة، لذا فإن التفكير اللششريعى غالبآ لا يتم تشّيعه (روبرت ستيرنبرج، ع \& . . . 7. شخصية الطلب:
 ماير (Mayer) أن المزاج الشخصى عموماً يؤثر فى تفكير الأفراد, فـــالأفراد ذوى المزاج المعتلد والجيد (اللذين يتسمون بانفعالات معتدلة) يفكرون بطريقــة الانـة جيدة عن غيرهم من ذوى المزاج السيئ الذين يميلون إلى الاعثقاد بأنهم مرضى
 عندما يغضب الفرد, فإن قرار اتته وأحكامه يجانبها الصوواب, كما أن اللثفــاعلات
 المثيرات الطبيعية والعادية اللى الأهم, لذا فالانفعالات لها الأسبقية على المعرفة, حيث إنها إمكانات تسهم فى ترقية اللتفكير أفضل من كونها تشوش عليه أو تعوقه
 فقد توصلا مــورفى، وجانيــك (Murphy \& Janeke, 2009) إلى أن الطلاب اللذين لديهم مستوى مرتفع من الأكاء اللوجـــدالنى يســتخدمون أســـاليب اللثفكير: اللشتريعى، والهرمى، والمتحرر، والخارجى، والفوضوى، بينما الطلاب الالين لديهم مستوى منخفض من اللذكاء اللوجدانى يستخدمون الالتفكير المحـــافظ، كما أن الذكاء الوجدانى يرتبط سلبياً مع أسلوب اللتفكير الداخلى.

لقد وجدت الباحثة من خلى اطلاعها على الأطر اللظرية والاراســـات الالسابقة المرثبطة بأساليب اللتفكير لدى الطـــلاب المعلمـــين، أن هنــالك بعـض الأساليب التى ينبغى الإهتمام بها وتتميها من قبل كل الأطراف المعنية بالعملية اللتعليمية (الطالب، وعضو هيئة اللنريس، وإدارة الكلية، والجامعة)، والتى عن طريقها يمكن اللتبؤ بالتحصصيل الار المى لديهم، ومن هذه الأساليب: - الأهـــلـوب الهرمى، والأسلوب الداخلى، والأسلوب الاتتفيذى، والأسلوب المتحرر، والأسلوب
 ويمكن توضيح دور كل طرف فیما يأتى:

أولا: الطلب
1- الأسلوب الهرمي:
لكي يستخدم الطالب الأسوب الهرمي ينبغي عايه:

- توزيع انتباهه على مهام متعددة.
- ترتيب المهام حسب الأولوية في تدرج هرمي.
- اللبدء بالمهمة ذات الأولوية.
- إنجاز المهام حسب جدول زمني.
- عدم اللتركيز على مهمة واحدة، وترك باقي المهام.
- أن يكون مرناً في تغيير أولوية المهام إذا استدعى الأمر ذلك.
ץ - الأسلوب الدالخلي:
 لطبيعة الأداء داخل الكلية، فإن الطالب ذا الأسلوب الااخلي يحصل على درجات مرثفعة، ولكي يكون أسلوب الطالب في الثفكير داخلياً ينبغي عليه: - أداء النكليفات اللتي عليه بصورة مستقلة. - الاعتماد على نفسه في استذكاره (إعداده لملخصاته، وجدول الستذكاره.....)
- استخدام مهارات اللتعلم المنظم ذاثياً. - علم اللجوء إلى زملائه في أدائه اللاكليفات أو في عل الملخصات،.... لأن


الجماعي.
r - الأسلوب الاتثفيذي:
لكي يستخدم الطالب الأسلوب اللتتفيذي ينبغي عليه:

- الالتزام بما يمليه عليه أستاذ المادة. - الالتزام بما هو مقرر من موضوعات.
- الالتزام بطريقة الإجابة في الاختبار المتفق عليه من قبل أستاذ المادة..
- عدم الخروج عن الإجابة، وعما هو مقرر - أداء الالكليفات بالطريقة التي يطلبها أستاذ المادة.
\& - الأسلوب التشريعي:
رغم أن هذا الأسلوب مهم جداً في تتمية روح الإبداع عند الطالــب، إلا
 القائمين على اللعملية التعليمية، ويمكن أن يكون الطالب مستخدمه بطريقة خاطئة مما أدى إلى حصوله على درجات منخفضة، للذلك يمكن تجنب ذللك من خلال: - علم الخروج عن الإجابة المطلوبة لأن المصحح ينظر اللى ظلك على أنه تحايل عليه.
0 - الأسلوب المتحر:
يؤدي هذا الأسلوب أيضاً إلى الحصول على درجات منخفضة، ويمكـنـن
تفادي ذلك من خلال:
- التجديد في أداء النكليفات، ولكن مع الالتزام بما هو مطلوب. - الالتجيد في طريقة أو شكل الإجابة، ولكن مع عدم الخروج عن محتو اها.

ثُانياً: دهح أعضناء هيئة لالتدريس
ينبغي على عضو هيئة اللندريس تشجيع الطلاب على استخدام أســـاليب
اللتككير، و اللتي نؤدي إلى الرتقاع التحصيل الادر اسي، وذلك من خلم:
-

- تكريب الطلاب على ألداء الانكليفات بمفردهم لأن الحل الجمـــاعي يقكــل مــن

اللارجات.

- عدم إعطاء النك大ليفات أو المهام كلها في وڤت واحد. - تتبيه الطلاب للمتزام بأداء اللنكليفات والاختبارات بالطريقة المتفــق عليهــا

داخل المحاضرة.

- حث الطلاب على عدم الخروج عن الإجابة المطلوبة؛ لأن ذلك ينقص مــن

الارجات.

- إكساب الطلاب مهارات اللتعلم المنظم ذالياً. - توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالتعليمات في حياتهم وفي الستذكار هم وفـيـي
. أدائهم للاختبار
ثالثاً: دهر الإدارة
ينبغي على الإدارة سواء داخل الكلية أو الجامعة لكي ثتمـــي أســـاليب
اللتفكير الني تئدي إلى ارتفاع النحصيل الأراسي أن تعمل على:
- صرف مكافآت مادية للطلها المنفوقين لزيادة دافعيتهم لإلنجاز - مساعدة الطلاب على حرية النعبير، والمشاركة المجتمعية من خلم عمـلـل مسابقات، ومعسكرات.
- تدريب جميع اللعاملين في الجامعة (أعضاء هيئة اللتدريس، وجميع الإداريين) على مهارات النتو اصل مع الطلاب. - تكريب أعضاء هيئة اللتريس على كيفية إكســاب اللــــلاب وأســـاليب اللثفكيــر الإيجابية.
- إرشاد الطلاب من خلا عمل بر امج إرشادية لإكسابهم أساليب التنككر اللتي تساعدهم على الحصول على درجات مرنفعة.
- صرف مكافآت مادية لأعضاء هيئة اللتدريس اللذين يساعدون طلابهم علــى اكتساب أساليب التفكير، وذلك من خلا نتييم الطلاب لهم. - تلريب أعضاء هيئة اللتريب على كيفية عمل اختبارات تفيد ذوي الأسالبي النشريعي والمتحرر، وعدم الاقتصـار على المستويات الانيا فــي الانفكيـر
(لحفظ، واللنذكر).


## المر|جع

أولاً: اللمراجع العربية:
ا. أبو المجد إيراهيم الشوربجي (Y Y Y). نمذجة اللعلاقات السبيبية بين أساليب اللثفكير والاسنقلال الإدراكي والتحصيل اللار اسني للى طلاب اللانوية العامة.

مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، ع (Y 111 - 71 -



$$
\text { . } 1 r q-\wedge q ،(r q) \text { ( }
$$

 والتمثيل المعرفي بمستوياتها على اللتفكير الإبــداعي. المجلــة المصــرية

 التعلم وأسلوب التفككير الاختباري في ضوء كل من الجـنس والتخصـ والتحصيل الادراسي لاى طلاب كلية اللتربية. مجلة كلية التربيــة، جامعـــة

$$
\text { بنها، المجلد (IV)، ع(V.)، } 179 \text { - } 17 .
$$

 المعرفة وأساليب اللتفكير والتحصيل اللدراستي لدى طلبة الجامعة السعوديين. مجلة كلية التربية، ع (Y)، ج (Y)،
 الالمميزة لطلالب الجامعةة في ضوء مســتوياتهم التحصــيلية وتخصصـــاتهم الأكاديمية المخلفة. ندوة النحصيل (للعمــي للطالـبـ اللجــامعي: اللواقــع والطموح، جامعة طيبة بالمدينة المنورة Y Y - اس أكتوبر، المملكة العربية

الالسعودية.
 ونوجهات الههف لاى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة. رسلالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
 الأكاديمية المختلفة من المرحلة الجامعية "دراسة تُليلية مقارنــةُ". المجلـــة
(لمصرية للاراسات النفسية، المجلد (Y ( )، ع (६

والتططم و(لبحث). عمان: دار المسيرة.


 لاى معلمي ومعلمات اللتعليم اللعام بالمدينة المنورة. مجلة كليــة اللتربيـــة
 وعلاقتها ببعض المتغيرات، دراسنة بين الطلاب المصريين والسعوديين.

،( $\left({ }^{r}\right) \varepsilon$
ـازيت، ع $\qquad$ بالزة $\qquad$ 2 التربيـ


.

القاهرة: دار الفكر العربي.
६ا. رشاد علي عبد العزيز موسى، مديحة منصور سليم اللســوقي (Y-11).
علم لالثفس بين المڤهوم والثقياس. القاهرة: عالم الكتب. 10. رضا عبدالرازق جبر جبر (10 10). نمذجة العلاقات بين أساليب التَفكير والانكاء الوجدانى ومداخل اللتطلم واللنحصيل الالراسى لاى طلاب الجامعة،

رسالة دكتوراه غير منشودة، كلية اللتربية، جامعة المنصورة.


. $\varepsilon$.
IV
القاهرة: اللنهضة المصرية.

وتنمية مهاراته. القاهرة: عالم الكتب.
19. صلاح أحمد مراد (1919). أنماط اللتعلم والثفكيــر المعمـــي المرحـــة الابتدائية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات اللعربية. مجلة كلية

ص. Y. اللثكير بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية اللسعوبية. مجلة بحوث التنربية



 وتلاميذهم وأنرها على التحصيل اللاسراسي لدى هؤلاء اللتاميــذـ مجلـــة دراسات عريية في علم الثفس، المجلد (Y)، ع (Y)، YO - Y . Y . r. عبد المنعم أحمد الاردير (Y \& . . طلاب الجامعة وعلاقتها بأساليب اللثفكيـر لبيجــز وبعــض خصـــائص الاشخصية "دراسة عاملية". ففي دراسات معاصرة في علم الثنفس المـرففي، ج (1)، القاهرة: عالم الكتب، 'Y O Y - Y
 عمان: دار المسبيرة.
 قياسه. مجلة كلية الثربية، جامعة المنصورة، ع (ی ( צ. اللاعقلانية لاى طلاب جامعة اليرموك. مجلة اللعلوم اللتربوية والثفسية، المجلد (. (1)، ع (r)،
 أساليب الثفككير لكل من المعلم والمتعلم على اللتفاعل الاجنمـــاعي داخــلـ الفصل وبعض نواتج النتحم. رسلالة دكتوراه شيز منشورة، كلية الثربية،

جامعة الزقازيق، فر ع بنها.
 اليتزالك.
 المختلفة للاشخصية. دراسة تحليلية مقارنة. المجلة اللمــرية للاراســــات

## ثانيا: المراجع الأجنبية:

30. Al baili, M. (2006). Difference in Thinking styles among Low-Average, and High-Achieving students, from United Arab Emirates.Paper Proceeding of the 2006 Joint Annual Conference of the Australian Psychological Society and New Zealand psychological Society, Auckland New Zealand, 26-30 September.
31. Cano, G. \& Hewitt, E. (2000). Learning and thinking styles: An Analysis of their Inter-relationship and influence on Academic achievement. Educational Psychology, 20(4), 413-430.
32. Dai, D.Y. \& Feldhysen, J.F. (1999). A validation study of thinking styles inventory: implications for gifted education. Roeper Review, 21(4), 302 - 308.
33. Fer, S. (2005). Validity and Reliability of thinking styles inventory. Educational Science: Theory \& Practice, 5(1), 55-68.
34. Grigorinko, E.L.\& Sternberg, R.J. (1995). Styles of thinking in the school. European Journal for High Ability, 6,201-219.
35. Grigorenko, E. L. \& Sternberg, R.J. (1997). Styles of thinking, abilities and academic performance. Exceptional Children, 63, 295-312.
36. Kim, M. (2009). The relation between thinking style difference and career choice for high achieving high school students. Doctor of Education, faculty of the school of education, Virginia.
37. Murphy, A \& Janeke, H. (2009). The Relationshio between Thinking Styles and Emotional intelligence: an exploratory study. South African Journal of Psychology, 39(3), 357 375.
38. Sternberg, R.J. (1990). Intellectual styles, theory and classroom implications. In pressesion, B.Z., Sternberg, R.J.;
$\vdots$ Fischer, K.W.; Kmight, C.C. and Feuerstein, R. (ED.).

Learning and Thinking Styles Classroom Iteraction. Washington, Nationa Education Association, 18-41.
39. Sternberg, R.J. (1994). Allowing for thinking style. Educational Leadership, 52(3). 36-40.
40. Sternberg, R.J. \& Grigorenko, E.L. (1997). Are cognitive style still in style?. American psychology, 52(7), 700 712.
41. Sternberg, R.J. (1997). Thinking Style. New York: Cambridge University Press.
42. Tsagarlis, G.S. (2006). The relationship between thinking style preferences, cultural orientations and academic achievement. Doctor of philosophy, Urban education, Cleveland state university.
43. Zhang, L.F. (1999). Further cross - cultural validation of the theory of mental self-government. Journal of Psychology, 133(1), 165-181.
44. Zhang, L.F. (2000). Relationship between Thinking styles inventory and study process questionnaire. Personality an Individual Differences, 29, 841-856.
45. Zhang, L.F. (2002). Thinking styles: Their relationships with modes of thinking and academic performance. Educational psychology, 22(3), 331-348.
46. Zhang, L.F. (2004). Revisiting the predicative power of thinking styles for academic performance. Journal of Psychology, 138(4), 351-370.

# (\%) 

## -

## أر لبني السيلد عبد الفتّاحأحمد**

المستخاص:
هدف البحث الحالى اللى اللتعرف على فعالية اللتعلم بالتعاقد فى نتمية الوعى البيئى للى طلاب كلية اللثربية، وتمثت عينة البحث فى طلاب الفرقة اللانية بكلية اللتربية جامعة طنطا شعبة اللغة الإنجليزية تعليم أُساسى وبلغ حجم العينة (1§) طالب وطلبة كمجموعة تجريبية واحدة للبحث، ولتحقيق أهداف البحث طبقت الباحثة اختبارا تحصيليا واختبار مو اقف ومقياس الاتجاه نحو البيئة فثليا وبعليا اللحقق من فعالية اللنعلم بالتعاقد فى تحقيق أهداف اللجحث وأوضحت نتائج اللبحت وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلاله (1-1 (•) بين متوسطات درجات المجموعة شبه تجريبية فى اللطبيقين القبلي واللبعى للاختبار اللتحصيلى لصالح اللطبيق اللبعدى. كما أشارت النتائج الىى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلاله (1 .. $)$ بين متوسطات درجات المجموعة شبه تجريبية.فى اللطبيقين القبلي والبعدى لاختبار المو القف لصـالح اللطبيق اللبعدى.وكنلك أسفرت نتائج اللبحت اللى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصـائية عند مستوى دلاله (1 +. شبه تجريبية فى اللتطبيقين القبلي والبعدى لمقياس الاتجاه نحو البيئة لصالح الالطبيق البعدى .وأوصت نتائج النحث على ضرورة تدريب المعلمين فبل وأثناء الخدمة على الستخدام استراتيجيات اللندريس الحميثة كاللنعلم بالنعاقد،الى جانب

|  | "بجثثمستخلص منرسالتالماجستير للباحثت. <br>  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| F-10 العده الرابي، إبريل | M | المجلل الأول |

اهتمام كليات اللتربية بيرامـج إعداد المعلم بحيث تشمل برنامجا للوعي البيئى بجو انبه اللغلاث المعرفية و المهارية والوجدانية.

اللمقدمة:
يتميز العصر الحالى اللىى نعيشه بالانفجار المعرفى والثورة الالكنولوجية التى أترت على جميع نواحى الحياة وخصوصا فى ظل اللتطورات العمية المتالاحقة النى يشهدها هذا العالم.
ونتضح هذه اللنطورات فى تعدد ثلك المعلومات المتلاحقة بكم هائل والتى نطلع عليها من خلا وسائل نقل المعرفة بكل صورها، وفى ضوه اللتطورات المتلاحقة أصبح الإنسان مطالب بأن يكون لليه قر كاف من المعلومات والمهارات والاتجاهات التى تمكنه من مو اكبة ثلت التطورات. فنجد أن المعلم مطالب بأن يكون لاديه قلر كاف من تلك المعلومات والمهارات والاتجاهات، حتى يكون لديه فهم لما يدور حوله، وتكون لیيه الققرة على الإجابة على تساؤ لات طلابه فيما يتعلق بالكثير مما يواجههم من مشكلات حياتية، وكنالك الإجابة على ما يدور فى أذهانهم من تساؤلات.(إيراهيم شُعير،

$$
\text { (11، ،Y... } 9
$$

ولأهمية الموضوع ركز الكثير من اللثربويين اهتماماتهم وجهودهم مؤخراً في موضوعات نتعلق بالتربية البيئية أو اللقافة البيئية أو كما يسميها بعض المتخصصبن الوعي البيئي، وهذه المصطلحات متالظلة للرجة يصعب فصل بعضها عن البعض الأخر، إذ أن اللنربية البيئية تسهم في نشر اللمافة البيئية وبالثاللي زيادة اللوعي اللبئي لدى الإنسان مما يولد لليهه سلوكيات اليجابية نحو صحة البيئة وسلامتها.
فكان لابد لنا أمام هذا اللو اقع البيئى من خطوة إيجابية، ونجد أن ' أولى تلك الخطوات أخنتها المؤسسات اللزبوية حيث أن لها دور أساسي وحقيقي فى

تغيير المجنمع، "وهي وكيلة المجتمع في الاتغييز" في نشر اللقافة اللبيئية لاى الطلبة بغية بلورة سلوك بيئي إيجابي ودائم يتمل في فهم المشكلات التي تو اجه الليئة بشكل عام ودور الفرد المواطن في المساهمة في الحفاظ على اللتوازن اللبيئي ولن يتأتى ذلك إلا بزيادة الوعي اللبيئي بين الأفز لد واكتساب التجاهات اليجابية نحو سلامة الليئة وصحتها. ولقد لخص ميثاق بلغر الد عام 19 أهدافـ اللتزبية الليئية بالالمام، والمعرفة، والاتجاهات والثيم، والمهارات واللموافع والالتزام، والإحساس بالمسؤولية، وتجنب حدوث مشكلات جليدة. (ثبد الالسلام

ويدفعنا هذا إلى ضرورة تتمية اللوعي البيئي عند الفرد من خلل التربية البيئية، فمساهمة التربية عنوما من خال نسر المعلومات الخاصة بـها من منطلق الانعريف بالمشكلات البيئية واللعوة إلى استخدام مواردها الستخدامـا سليما وغير هدام، يشكل أهمية بالغة في تلمية الوعي. فهذه الموارد وذلك الاستخدام إنما يتعرضان لمشكلات هي من صنع الإنسان نفسه. وما دام الأمر كنلك، فلا بد من حماية هذه البيئة من الإنسان ذاته. و هذا بتطلب تتمية الوعي البيئي للييه،
 والمطلوب كن المتعلم أن يسلك سلوكا رشيدا نحو البيئة للحفاظ عليها ولكن أهم ما يتوقع أن يكون أداة فاعلة ونؤثر في الليئة ، لذلك فان البيئة هي المعمل الحقيقي الأي يجب أن نخطط المناهج الموجه بيئيا على ألساسه
 وهناك العدليد من أساليب اللتريس والثتى الستخلمت فى عملية اللتحليم والنعلم وساعدت فى تحقيق الكثير من الأهداف التعليمية على المستويين الجامعى وقبل الجامعى ومن هذه الأساليب : الانعلم اللذاتي ،التعلم باستخدام



ويعمل البحث الحللي على تتمية الوعى البيئى بجميع جوانب (المعرفي
-الوجدالني- المهارى ) باستخدام النتعلم بالتُعاقد .

ويعد النتلم بالتعاقد صيغه للاتعلم الذاتي تعتمد على تحمل الطالب مسئولية أْشكال وأنماط تعلمه ، واتخاذ قرار بشأنها ، ونلك بمساعده المعلم
 مكتوبة توضح كل أبعاد الإتقان بين المعلم والمتحلم هوهو إتقان ملزم لكل منهما من حيث الأهداف والمحتوى الآحليمي ومصـار ،وأنشطة التعلم ،والزمن
 وقد اختارت الباحثة هذه اللطريقة لأنها تعطى لالطالب الحرية في اكتساب المعارف والاتجاهات والمهارات و الني تسناسب معه ومع بيئته، كما أنه تساعد المعلم على التعرف على مستوى الطلاب بشكل مستمر وبخاصة إذا كان هناك عدم تجانس بين الطلاب في الأعلم من حيث اللسن والخبرات اللسابقة، كما أنها تَّلل من حدة القلق واللتوتر في الموقف الأعليمي ، إلى جانب أنها تراعى الفروق اللفردية بين الطلاب وتتمى قدرتّم على النعلم الذاتي كما أن الاتعلم بالتعاقد يقلم الخبرات التعليمية الملائمة لظروف وخبرات الطلاب وتوفر رجةً كبيرة من الحرية للطالب لكي يختّار ويقرر ويحد ماً
 إن فكرة إتاحة بدائل عديدة للتعلم في صيغة اللتعلم بالتعاقد توجب إعداد مصادر عحيدة متتوعة للتعلم، تساعد الطالب بشكل أكبر على إنجاز المهام الموكلة إليه في أسرع وقت وفي دقة ودرجة إبقان عالية وتحمل المسئولية مبدأ هام من مبادين الاتعلم بالتُعاقدء إذ بتحمل طرفا العقد مسئولية تحقيق الأهداف بالقيام بالأدوار الموجهة لكل منهما حسب بنود العقد، ويخضع الجميع للالقويم


## http/uqu.edu.sa/page/ar/5116

مشكلة الارراسة:
من خلا الاطلاع على الادراسات اللسابقة وتطيلها نجد أن هشكلة اللار اسة تتمثل فى تننى مسنوى اللوعى اللبيئى بجميع جوانبه (الجانب المعرفىالجانب الوجدانى - الجانب المهارى ) لدى الططلاب المعلمين مما يجعلهم غير

قادرين على تَمية اللوعى اللبيئى لدى تلاميذهم فى المستقبل.
ويمكن تحديد مشك大ة الاراسة في اللبؤالل اللرئيسي الثتالى:
ما فعالية استخدام اللتعلم بالتعاقد في تتمية اللوعى البيئى لدى طلاب كلية
اللتربية ؟ ويتفرع من هذا السؤال اللرئيسى اللتساؤ لات الفرعية التالية: ا. ما فعالية استخدام اللتعلم بالنعاقد في تَمية الجانب المعرفى للوعى البيئى

لدى طلاب كلية اللتربية ؟
「.
طلاب كلية اللتربية ؟
س. ما فعالية استخدام الأتعم بالتعاقد في تتمية الجانب الوجدالنى للوعى البيئى
لدى طلاب كلية الثربية ؟

أهداف الاراسة:
هدفت اللراسة الحالية إلى:
ا. تجديد فعالبة استخدام اللتعلم بالتعاقد في لتمية الجانب المعرفى للوعى البيئى
لاى طلاب كلية اللتربية.
Y. تُحيد فعالية لستخدام اللتعلم بالتعاقد في تَمية الجانب المهارى للوعى البيئى

لدى طلاب كلية اللتربية.
س. تحديد فعالية استخدام اللتعلم بالتعاقد في تتمية الجانب الوجدانى للوعى البيئى
لاى طلاب كلية اللتربية.

فى ضوء ما هو متوقع من نتائج هذد الادراسة يمكن أن تظهر أهمية
البحث الحالى كما يلى:

ا. توجيه نظر المتخصصين ومطوري المناهج إلى أهمية لاستخدام استرالتيجيات حيلةّ ومنها إستراتيجية اللتعلم بالتعاقد.
ץ. تتمية الوعى البيئى لدى طلاب كلية الاتربية بجوانبه اللدلاث( المعرفية والمهارِية والوجدانية) وبيان مدى أهمينَ لهم.
س. مساعدة طلاب كلية اللتربية على نكوين اتجاهات إيجابية نحو اللبيئة والمحافظة عليها.

حدود الادراسة:
سـار لالبحث فى إطار الحدود الآلية:
ا. لالحود للزمانية: تم تطبيق اللبحث خلا الفصل الدراسى الثانى من العام
الجامعى
r. Y. لالحدو (لالمكانية: كلية اللتربية جامعة طنطا.

ץ. عينة البحث: طلاب كلية اللربية جامعة طنطا شعبة اللغة الانجليزية الفرقة
الثالية.
ع. المحتوى: وحدة اللتوث البينىى فى مادة اللتربية اللبيئية المقررة على طلاب كلية التربية جامعة طنطا شعبة اللغة الانجليزية الفرقة الانانية.

أدوات الارالسة:

1. اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفى للوعى البيئى. r. اختبار مو اقف لقياس الجانب المهارى للوعى البيئى.

س. مقياس الاتجاه نحو البيئة لقياس الجانب الوجدانى للوعى اللبيئى

فروض الادراسة:
الستخدمت الباحثة فروضاً هوجهه بما يتاسب مع اللراسات والأبحات
السابقة و اللمتمثلة فيما يلى:
ا. توجد فروق ذات دلالة إحصاثية عند مستوى دلاله (1 . . $)$ بين متوسطات درجات المجموعة شبه تجريبية فى اللطبيقين القبلي والبعدى للختبار التحصيلى لصـالح اللتطبيق اللعدى.
Y. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلاله (1 •••) بين متوسطات درجات المجموعة شبه تجريبية فى النطبيقين القبلي والبعدى لمقياس الاتجاه نحو البيئة لصالح التطبيق البعدى . س. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلاله (1 +. درجات المجموعة شبه تجريبية فى الالطبيقين القبلي والبعدى لإختبار المواقف لصالح اللطبيق البعدى.

## منهج البحث:

الستخدمت اللاحثة المنهج شبه التجريبى القائم على المجموعة الواحدة .
مصنطحات البحث:

يعرف ( Atherton, J, S, 2013 ) النعلم بالتعاقد على أنّ أسلوب
يكون فيها الطالب ايجابيا وجادا فى اللعملية اللتعليمية وأكثر مسئولية وفيها يعقد المعلم اتفاقا مككوبا مع الطالب يقبل الطالب بموجبه أهداف محددة ، ويتم اللففاوض بين المعلم والطالب على كيفية تحقيق هذه الأهداف ونشمل طريقة

عرض المحنوى وطرق اللنريس والوسائل اللتعليمية والأنشطة ومدى الاستعانة بالمعلم وكيفية تتفيذ الاختبارات ويكتب كل ذلك فى العقد ويوقع عليه المعلم والطالب.
http://www.learningandteaching.info/teaching/learning.co ntracts.htm
وتُعرف البلجثية التطم بالتعاقد إجرائيا على أته :

هي إحدى استراتيجيات اللتعلم الذاتي والثت ثمكن طلاب كلية التربية شعبة اللغة الإنجليزية من الاعتماد على أُنفسهم فى اللتعلم، حيث تحمل الطالب مسئولية أنماط وأشكال تعلمه المخلفة والثفاوض بشأنها ومن ثم التخاذ هرالر بشأنها ويتم ذلك من خلا عقد مكتوب ببن عضو هيئة اللنريس والطالب، أو بين عضو هيئة النتريس ومجموعة من الطلاب، وذلك فبل اللبدء فى عملية اللتريس وينضسن هذا الغفد الأهدالف الآى تم الاتفاق عليها والمصارر اللتعليمية اللتي سوف يلجئون اليهها، وطبيعة الأنشطة الني سوف يمارسونها، ويتفق أيضاً على أسلوب النقتييم وتوقيته ، بحيث يلتزم الطرفان بعناصر هذا الاثفاق ويوقع

عليه كلا منهما ويؤرخ ونلك لتحقيق الأهداف التحليمية المنشودة. . Awareness Environmental الوعى (البيئى
 لعناصر البيئة, والتعامل الحكيم مع تلك العناصر والمحافظة عليها والاحتفاظ بها فى حالة تَمح باستمرارها واسنمرار منفعتها وتتميتها, ونلك بناء على التجاهات عقلية مبنية على المعرفة, والفهم بعاصر البيئة المختلفة والنتريعات المنظمة

وتعرف الباحثة اللوعى البيئى إجرائيا على أنه : إدراك طلاب كلية
التزبية شعبة اللغة الانجليزية للحقائق والمفاهيم البيئية والعلاقات المنباللة بينهم وبين البيئة اللتى يعيشون فيها ، وإحساسهم بالمشكلات واللقضايا البيئية ومعرفة

أسبابها ومخاطرها والعمل على حل هذه المشكلات والحد من ظهورها باقتراح
حلول مناسبة من خلا تتمية مهاراتهم البيئية واتجاهاتهم الإيجابية نحو البيئة．
الار اســـات اللسابقـــة：
دراسات وأبحاث سابقة تناولت الثتطم بالتعاقد هوضحة فيما يلى： تناولت معظم دراسات هذا المحور إسنراليجية التعلم بالنعاقد كمتغير مستّلّ ولراسة أثزها على بعض المتغيرات الثابعة متل الالحصل والاتجاه وتنمية بعض المهارات، كما تتوعت المراحل والأهداف اللتى سعت هذه اللدراسات والأجحاث إلى تحقيقها ويتضح نلك فيما يلى：
 اللتعلم بالتعاقد على نمو المهارات اللغوية لدى طلبة قسم اللتربية تخصص اللغة الالعربية في جامعة الحصن وقد توصلت اللدراسة اللى عده نتائج الارتفاع الملحوظ لارجات طلبة المجموعة التجريبية في الاختبار، مما يدل على نمو المهارات اللغوية لدى الطلبة مقارنة بالمجموعة الضابطة．
 برنامج مقترح قائم على اللتعليم باللتعاقد في تتمية مهارات الكتابة اللوظيفية واتخاذ القرلر لدى الطلاب المعلمين شعبة اللغة العربية وقد توصلت اللاراسة البّي عدة نتائج أهمها：تتمية مهارلت الكتابة اللوظيفية واتخاذ القرار فيَ مجالات الرسائل واللققارير والتلخيص بعد براسة البرنامج．
بينما دراسة（محسوب عبا الاصادق، Y ．．Y）هی إلى بيان فاعلية إستراتيجية اللتعلم بالتعاقد على تحصيل الالبلوم الخاص وموقفهم تجاه اللغة الانجليزية، وقد توصلت الارالسة البي عدة نتائج أهمها：اجتياز（१）من أصل （ミ）الاختبار اللتصيلى، الى جانب أن معظم المواد نكرت مواقف ايجابية تجاه اللغة الانجليزية لإلي جانب أن هذه الادراسة ألبتت ايجابية الالععلم بالتعاقد في

المحمر الثانى: دراسات وأبحاث سابقة تناولت اللوعى البيئى موضحه فيما يلى: لقد تتوعت الأساليب والطرق والاستراتيجيات واللبراهـج التىى استخنمتها دراسات هذا المحور فى لتمية الوعى البيئى ومنها دراسة ( محمد أبو شعيشع ،
 في الجغرافيا لتتمية مهارات اللثفكير الجغزافي والوعي ببعض القضايا اللبيية لدى طلاب المرحلة الاثانوية وقد توصلت اللاراسة إلي عدة نتائج أهمها:تلمية مهارات اللنفكير الجغز افى بعد تطبيق اللبرنامج، الى جانب وجود علاقة ارتباطيه

بين مهارات التخكير الجغرافي و اللوعي بالقضايا البيئية في الجغر الفيا.
 مقترحة في تَمية بعض المفاهيم البيئية والوعى اللبئي لدى طلاب المرحلة الإعدالية، وقد توصلت اللراسة إلي عدة نتائج أهمها: فعالية الصحيفة الالكترونية المقترحة في تلمية بعض اللمفاهيم البيئية والوعي البيئي لدى الطلاب

عينة البحث
أما درالسة ( عصام نعمان ، Y. 11 فقد هدفت إلى بيان ألثز منهج مقترح فى الجغرافيا على ضوء اللتوجهات البيئية المعاصرة لتتمية الوعى البيئي لطلاب الصف الأول الثانوى وقد توصلت النراسة إلي عدة نتائج أهمها: أن دراسة الطلاب عينة البحث لإحدى وحدات المنهج اللمقترح في الجغر افيا وهى وحدة "التنمية اللمستدامة للبيئة وهواردها" ذو أنُر فعال في زيادة مستوى تحصيل الطلاب عينة اللجحث، كما إن الوحدة ذات أثر فعال في تتمية وعى الطلاب بيئياً. وقد استخدمت براسة ( مروة أحمد، Y Y 11 مدخل الثكامل بين العلم و الالكنولوجيا والمجتمع واللييئة فى تدريس الأحياء لرفع مستوى التحصيل ونتمية
 عدة نتائج أهمها:وجود فرق دال إحصائيا بين منوسطات درجات طالبات

المجموعة اللضابطة في اللنطبيقين اللقبلى و البعدى لصالح اللطبيق البعدى لاختبار اللتصيل المعرفي، وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات طلبات المجموعة اللجريبية في النطبيقين القبلى و اللبعدى لصالح اللطبيق اللبدى لاختبار التحصيل المعرفي.
 فاعلية نموذج بايبي Bybee model في تحصيل الأحياء ونتمية الوعي بالمشكلات البيئية و القدرة علي النخاذ القرار تنجاهها لدي طلاب المرحلة الأنوية. وتم ذلك من خلل اختيار اللباحث عينة من طالبات الصف الأول الاثانوي بمدرسة المنصورة اللانوية الجليدة بمحافظة اللققلية، وقد توصلت الار اسة إلبي عدة نتائج أهمها: فاعلية نموذج بايبي البنائي في تنمية النحصيل والوعى بالمشكلات وانخاذ القرار لادي طلاب الصف الأول اللثانوي في مادة
الأحياء.
 البيئي لدي طلبة كلية اللزبية ولجميع الأفسام (علمى وإنساني)(نكور وإناث)، وقد توصلت الالدر السة إلي عدة نتائج أهمها: تدنى المستوى العام للوعي اللبيئى

لدى طلبة كلية النزبية .
أما بحث (Ozden, 2008) فقد هدف إلى الكحف عن اللوعي البيئي والاتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة المعمين في تزكيا وعلقةة كل ذلك بالجنس والنخصص والتحصيل والوضع الاوتصادي والمنطقة الجغرافية ومؤهلات الو الادين ومهنهم وعدد أفراد الأسرة، وقد توصل اللبحث اللي عدة نتائج أهمها:أن الإناث اللالتي في الاسنة الأخبرة من البحث ولديهن أُقل من ثلائة أخوة وأخوات وينتمون لمستوى اجنماعي واقتصـادي عال (مستوى دخل الأسرة، مؤهلات الوو اللدين ومهنهم، مكان الإقامة) لليهن وعي بيئي واتجاهات اليجابية نحو اللييئة أُعلى من أفر اد اللبحث الآخرين.

التطليق اللعام على الالراسات اللمابقة:
مما سبق يدل على أن دراسات المحور الأول أكدت فعالثِية التحلم بالنعاقد فى تتمية النواحى المعرفية (كالنتصبل) واللنواحى المهارية (كالمهارات اللغوية ومهارات الكتابة الوظيفية ومهارة الخاذ القرار والمهارات لأسلوبية ومهارات اللتريس و مهارات القراءة والكتابة الوظيفية ومهارات الأداء الطبي والتعلم الأتى والمهارات المعرفية ومهارات الاتعبير الكتابي ) مما يمكن اللبحث الحالى من تتمية الجوانب المعرفية والمهارية و اللوجدانية للوعى اللبيئى. بينما براسات المحور اللثانى أكنت إمكانية تتمية الوعى الليئى بالعديد من الاستراتيجيات والأساليب والبرامت هما يمكن البحث الحالى من الستخدام إستراليجية التعلم بالتعاقد فى تتمية الوعى البيئى•

> أولا: الإلطم بالثظرى: الثّعاقد.
 من خلالها الطالب بمسئوليات شبه كاملة فى التعليم والتحصيل الاراسي ، بعد تحميد نصوص الاثفاق، أى بعد تحليد ما للطالب من حقوق وما عليه من واجبات . فالعقد النتعليمى الثفاقية مكتوبة بين دعلم وطالب ما ، يتعهد فيها الطالب القيام بمهمة ما ضمن شروط أو مواصفات محددة ، ويتعهد فيها المعلم بمكافأة ، أو تعزيز لالطلب بعد قيامه أو انجازه ثلك المهمة بنجاح ، أو حسب المعايير

$$
\begin{aligned}
& \text { مغهوم الوعى (لثيئى: }
\end{aligned}
$$

لقد تتوعت تعريفات اللتعلم بالتعاقد باختلاف رؤى اللباحثين القائمين بعليه ونظرتهم إليه واللهدف منه فمنهم من يرى أنه من أسماليب التُعلم الذاتي كما فى بحث (مروة فرغلى، وآخرهن، IV ،Y..A) ومنهم من يري أنه من
 جانب احتواء العديد من الكتابات اللعربية والأجنبية على تُعريفات عديدة للتعلم

باللنعاقد منها ما يلى:

حاجات الطلاب والمصـار المتاحة والزمن الحقيقى للاتعلم ومستويات اللطلاب ويقوم على العلاقة اللتعاونية بين الطالب والمعلم وعلى الاحترام المتبالل

بينهماكويضع مسئولية النتعلم على عانق الطالب.
 المكتوب بين الطالب والمعلم والذى يحدد فى صيغة سلوكية واضحة وما ينبغى على الطالب أن يحققه ، ويمكن للمعلم أن يصوغ العقد وحده ويلزم الطلالب

بالتزام أكبر بشروط العقد.
 تعتمد على تحمل الطالب مسئولية أششكال وأنماط تُلمه, واتخاذ قرار بشأنها وذلك بمساعده المعلم وتثوم هذه الصيغة على الثقاوض بمساعده المعلم حنى يتوصل الطلب لقزار بشأن تعلمه بيحرر به عقد أو وثيقة مكتوبة توضتح فيها أبعاد الاتفاق بدقه بين لالمعلم والطالب بحيث يلتزم الطرفين بعناصر هذا الاتفاق أثناء المرور بالخبرة التعليمية وتحقيق الأهداف.
 واللطالب لانجاز الأهداف المتفق عليها ويتضمن الأنشطة ومصالر التعلم وأدوات الانقييم والنواريخ ويوقِ عليه كل من الطلّب والمعلم.

أهمية (لتيطم بالتعاقد:
يرى كثير من التربويين أن للاتعلم بالتعاقد أهمية كبيرة فى جعل المتعلم

 أهمية النتعلم بالتعاقد ما يلى: 1. وضوح الأهداف سواء كانت نهايثية أو مرطلية وتحديدها بدقة ومعرفة الطلاب بها.
Y. تحلحيد مستوى الطالب فى المدخلات الالتعيمية. س. تعطي الحرية التامة للطالب فى اختيار بدائل عديدة فى اللتعلم. ع. الخصوصية الأخلهية لعملية التعلم. 0. الاعتماد على مصـادر تَعلم متوعة. 7. تلمي سلوك محمود لاى الطالب . - V. تحاول تخليل الصعوبات التى تواجه الطلاب أثناء عملية التعلم
^. تشجع المتعلمين على توليدالأفكار وتوفع النتائج و اللثفكير فى حل المشكلات.
 يقوم المعلم بأووار متعددة فى صبية الانعلم بالتعاقد منها ما يلي:

## zainab1408. wordpress.com/2014/04/24

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. دوره كمرشد وموجه. } \\
& \text { • Y } \\
& \text { س. دوره فى اختيار أو إعداد مواد اللتعلم. } \\
& \text { ع. دوره كمنفذ اللدروس. } \\
& \text { ه. دوره كمقوم ومؤديا "للتغنية اللراجعة. } \\
& \text { لوه (لالمتطم فِفى (لil } \\
& \text {. . دوره كمفاوض. } \\
& \text { Y. Yتفيذ الأشنطة و ولالتكليفات. } \\
& \text { r. الوره فی مساعدة زملائه. } \\
& \text { ثاثنيا: اللوعى (لبيئى) }
\end{aligned}
$$

الن الوعى اللبيئى واللسلوك الرشيد اللفرد مع كل مكونات اللبيئة لا يمكن انجازه إلا إذا تُعلم الفرد كيف يكون متحضرا ومهذبا فی كل ما يصدر عنه من

سلوكيات تجاه اللبيئة.
www.ecomena.org/environment-islam-
27/1/2013arabic/
وجوهر هذه اللسلوكبات هو الوعي الكامن داخل الفرد و اللذى ينطلق مذه الالسلوك سواء كان اليجابيا أو سلبيا نحو البيئة ، وتحتّاج عملية تكوين اللوعى لدى الأبناء إلي جهود متوالصلة من المعلم وأولياء الأمور ، وكنلك من وناع وسائل الإعلام وغيرها من اللمؤسسات الاجتماعية ، كما أنها عملية تحتّاج إلي تخطيط علمي مدروس وإجراءات علمية حنى يمكن نكوين الوعى على أفضل نحو ممكن يساعد على نكوين اللسلوك الصحى الرشيد نحو البيئة.
 ومما لاشك فيه أن مواجهة المشكلات اللبئية وتحديات العصر يحتاج اللى معلم ذي وعي بيئي مناسب ، يساعده على تكوين المعارف والمفاهيم والاتجاهات والمهارات البيئية للى المتعلمين ، فالمعلم أكتر الحنكاكا وتعاملا مع اللثميذ سواء فى الفصل أو المعمل أو المعلمة، كما أنه بمثابة الققوة والثموذج الذي يحتذي به التلاميذ ويقتدون به ويقلونه فى ألثاء تفاعلهم مع بيئتهم وتعاملهم مع اللقافات المختلة والتحديات اللتى نواجههم ، فهو يكسبهم دعلومات ومعارف عن البيئة، ومواردها الطبيعية بالإضافة إلى القيم والاتجاهات سواء الاجتماعية و اللقافية عامة أو اللتى تدعو إلى صيانة البيئة و اللمحافظة عليها.(مجدى لالحبشى

$$
\left(\gamma \cdot 1 r_{6}\right.
$$

ومن هذا المنظور تأتي ضرورة تتمية الوعي اللبيئي لاى طلاب كلية اللتربية وذلك من خلل تربيته بيئياً لخلق بيئة أفضل وقد عمل اللححث الحالى على تتمية الوعي البيئي لاي طلاب كلية التزبية.

Concept of Environmental Awareness: مفهوم اللوعى البيئي تععدت وتّوعت النعريفات التي تناولت اللوعى البيئي, وفيما يلى عرض

لبعض هذه النتعريفات:
 بأنه إدراك الفرد المرنكز على المعرفة والشعور بالخطر البيئى وقدرته على

تحديد مصدر ذلك الخطر وسببه، وتجنب القيام به فى مواقف حياته اليومية.
 البييية اللتى تواجه البيئة وقيامه بالخطوات المناسبة لحلها، أو المساهمة فى الم الها بقصد وضع أساس سليم من صنع التقرارات اللبيئية الرشيدة.

جوانب اللوعى (لبيئى:
تتمثل جوانب الوعى البيئى وفقا لما جاء فى رسالة (اللسهيد عبد

ا. الجانب المعرفى : وهو يتخمن اكنساب الأفراد الخبرات المتعلقة بالبيئة بكافة جو انبها وأبعادها المختلفة. ץ. الجانب الوجدانى: يتضمن اكتساب الأفراد اللسلوكيات والاتجاهات والقيم الإيجابية من أجل المحافظة على البيئة وصيانتها. س. الجانب المهاري: يتضمن اكتساب الأفراد المهاراث اللازمة وتزويدهم بالفرص الفعلية للمساهمة فى حل المشكلات اللبيئية. فالمعلم يعد عاملا أساسيا فى تحقيق أهداف التزبية البيئة وتتمية اللوعى اللبيئى لدى المتعلمين ومن هنا فإنه بيتطلب على كليات اللتزبية ضرورة ثقايم استراتيجيات جديدة تعمل على تنمية الوعى البيئى لاى الطلاب على اختلا تخصصاتهوم ويمكن توضيح دهز الكاية فى تنمية الوعى اللبيئي لاي الطلاب كما يلي:

1. تشجيع تكوين جماعات الأشططة داخل الكلية, الاتي تضم الطللاب المهتمين بالبيئة و العمل على توجيه برامجها؛ للتمية الوعى البييُي لدي الطلاب. r. تشجيع الشترالك الطلاب فى اللرحلات والمعسكرات الاتي تركز على درالسة المشكلات البيئية اللتي يعانى منها المجنمع, ونلك من خلال وضع خطط هادفة, التَفيذ مشروعات لخنمة البيئة خلال هذه اللرحلات والمعسكرات. س. سشييع الطلاب على إصدار المجلات , وعمل الملصقات وكتابة الأبحاث والمقالات اللتي تَهف اللى لتمية اللوعى البيئي لديهم. \&. تشجيع الطلاب علي الاشتراك فى المعارض العلمية والفنية بالكلية والجامعة, وللتي تجسد بعض القضايا اللبيئية الهامة, منٌ ، قضية اللثوث
2. عقد اللنوات والمحاضرات والمؤنترات بصفة دورية ؛ لمناقشة وطرح وتحليل القضايا البيئية.
3. توثيق علقة المناهج الاراسية بالبيئة, حتى تهيئ ظروف اللتفاعل الناجح

وكسب الخبرة المناسبة أمام الطلاب.
V. تعويد اللطلاب وتنريبهم على ممارسة اتخاذ قرارات بيئة بهدف المحافظة على البيئة, أو إقناع الآخرين ومشاركتهم فى تجمبل البيئة والإسهام فى حل مشكلاتهم اللناجمة عن تفاعل الإنسان معها. ^. د. دعم الصلة بين الكلية ومؤسسات المجتمع الخارجي. 9. تشجيع الطلاب فى اللرجوع اللى تعاليم الأديان اللسماوية التى تحرص على جمال البيئة, وتظظر إلى البيئة وصيانتها نظرة ألنّمل وأعمق, حيث برى أن الليئة ملكية عامة للجميع, ويجب المحافظة عليها وصيانتها حتى يستمر الوجود واللبقاء.

- (. عمل اجتماعات مشتركة مـع الطلاب وتوزيع الأعمال والأدوات على فرق

العمل.
11. تبظيم الأيام البيئية داخل الكلية وعدد من مدارس المحافظة. ץ1. تتظيم القوالفل البيئية والمعسكرات ذات الصلة بشُؤ خلمة المجتمع

وتتمية البيئة.

خطوات الثطبيق الميد(لتى:
هر النطبيق الميدانى للبحث بالثّلاث هراحل الثلالية:
المرحلة الأولى: الإعداد لتجرية البحث
حيث قامت الباحثية بتطبيق الأدوات على طلاب المجموعة اللتجريبية فى
 بالتعلم باللتعاقد ونلك بهىف فياس اللمستوى القبلى للطلاب فى الوعى البيئى بجو انبه اللثلاث الممرفية والمهارية و الوجدالنية. إجراءات ها قبّل اللثهاوض مع اللطلاب قامت الباحئة بتحسيد ما يلى: 1. موضوع اللتعلم وهو وحدة اللثوث البيئى فى مادة اللتربية البيئية المقررة على طلاب كلية اللنربية.
Y. الأهداف اللتعليمية اللعامة والأهداف السلوكية الخاصة بكل موضوع. r. الوسائل والأنشطة الأعليمية مثل(الأفلام النتعيمية- زيارة المتاحف المؤتمرات البيئية- اللزيارات الميدانية - إقامة معارض بيئية) ع. طرق الالتريس المقترحة منل: (طريقة المناقشّة- طريقة اللتعلم التعاونى طريقة المشروعات البحثية- طريقة حل المشكلات) 0. اللتقويم:(اختبارات شفهية-اختبارات تحريرية ڤصيرة--مشروع بحثىاختبار نهائي: يتم تحديده وفقاً لموعده بالمؤسسة النعليمية) ثانيا: إجراءات الثقاوض وصياغة لالعقود: ا. الأنشطة والثفاوض عليها

> זr. ז. ز. العقد المبدئىى التعلم

المرحلة الثانية: تتفيذ تجربة البحث
(المرحلة الثالثة: تطبيق أدوات البحث المتمثلة فى (الاخنبار التحصيلى، اختبار المو اقف، مقياس الاتجاه نحو البيئة) تطبيقا بعديا. الأساليب الإحصائية (لمستخدمة فى تـحليل ومعالجة البيانـات: استخدمت الباحثة برنامـج الحزمة الإحصائية SPSS فى حساب: ا. قيمة (ت) ودلالتها الإحصائية للفرق بين متوسطات درجات الثطبيق (الڤبالى والتطبيق البعى للمجموعة اللتجريبية في أبعاد الاختبار اللتحصيلي للوعي البيئي

|  | (ت) $2{ }^{10}$ |  | manil | 14in |  | - | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bullet, 1$ | 29.403 | 2.23 | 6.01 | 181 | التطبية | المرفة2 | 1 |
|  |  | 2.02 | 9.62 | 181 | البشابيى |  |  |
| $\bullet, 1$ | 32.835 | 1.81 | 5.42 | 181 | التطبلى | الثهم | $r$ |
|  |  | 1.70 | 9.69 | 181 | البعفىيت |  |  |
| $\bullet, 1$ | 34.817 | 1.74 | 6.48 | 181 | التبلى | التطبيت | 「 |
|  |  | 2.04 | 12.10 | 181 | البعطىي |  |  |
| $\bullet, 1$ | 33.823 | 1.71 | 4.11 | 181 | القبلى | العستيايات | \& |
|  |  | 1.75 | 8.84 | 181 | البعشايتى |  |  |
| $\bullet, 1$ | 54.396 | 4.86 | 22.01 | 181 | القبلى | ا/7\% | 0 |
|  |  | 6.02 | 40.26 | 181 | البعفى |  |  |

وفى ضوء ثلك النتيجة يمكن ما يلى:

قبول الفرض الاول وهو: " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلي والبعى للاغتبار النتصيلى لصالح الثطبيق (لبعىى." فعالية التعلم بالتعقد فى تتمية الجانب المعرفى للوعى البيئى من خلا الاختبار التحصيلى لدى طلاب كلية النتربية فى وحدة التلوث البيئى. r. قيمة (ت) ودلالتها الإحصائية للفرق بين متوسطات درجات التطبيق القبلى والتطبيق البعى للمجموعة التجريبية في أبعاد اختبار المو اقف لتتمية الجانب المهارى للوعي

| $\frac{s y m i n}{2 y y s t i}$ | 243 <br> (シ) | $\begin{aligned} & \text { aljniyi } \\ & \text { sylnat } \end{aligned}$ |  | 2inal | Tognoly <br> 240, | theytis | P |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bullet, 4$ |  | *,471 | ช,77\% | (1) | التhبيق القبى | التلوث اليـئ) | 1 |
|  |  | -,09\% | Y,TY\% | 181 | التما |  |  |
| $\bullet, \bullet 1$ | 17,41. | 1,£A9 | 7, YYY | 181 | التمبيت التّلى | تلوث الهواك | Y |
|  |  | -,9r. | A, YOA | 181 | التطيبت البمى |  |  |
| $\bullet, 01$ | 10, 0 \% 7 | 1,047 | r,OAI | (1) | التمبيق التبى | تلوث الما | $\gamma$ |
|  |  | *,AE7 | £,rYฯ | 121 | التطيتى البهى |  |  |
| $\bullet,+1$ | 18,00\} | 1,1.Y | r, \% - \% | 181 | التمبيق القبلى | تلوث التزبة | を |
|  |  | -,940 | $0, \mathrm{Y14}$ | 181 | التطبيت البهى |  |  |
| $\bullet, * 1$ | 18,9\%1 | I, 10Y | Y,YOA | 181 | التضيبّ التبلى | تلوثt إنف3اء | 0 |
|  |  | $\bullet, \gamma \cdot 1$ | £,\&0\% | 181 | التطبيت إبهى |  |  |
| $\bullet,-1$ | 1-04\% | -,Ary | l,Arr | (2) | التمبيت القبى | إتلوث <br> الامضوضانى | 7 |
|  |  | $\bullet$, ¢ 41 | Y,Y\% | 121 | التّبيّ البهى |  |  |
| $\bullet, \bullet 1$ | Y1,001 | Y,YAI | 19, \% - 9 | 181 | التمبيت القبى | ا\%\%مهالى | $\checkmark$ |

وفى ضوء ثلـ النتيجة يمكن ما يلى:
قبول الفرض الثانى وهو : " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية فى الثطبيقين الثبّل والبعى لاختبار المو اقف لصالح الثطبيق (البعى."
 البعى للمجموعة التجريبية في أبعاد مقياس الآجاه نحو البيئة

| $\sin$ an <br> 파바 | 243 <br> (シ) | alyiyl s)쓘 | baygill | Tintl | $\begin{aligned} & 2 \log a t 11 \\ & 2 u g x_{4}+211 \end{aligned}$ | alayz | A |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bullet, * 1$ | II,I\%. | 1,019 | 8,974 | 121 |  | التالوث اليبن) | 1 |
|  |  | 1,0\%0 | 7,7or | 121 |  |  |  |
| $\bullet,+1$ | Yo, ivz | 1,7va |  | (2) | التطبيت التّلى | تلوثt الهواك | $\gamma$ |
|  |  | I,rYA | 10,910 | (2) | التطيبيت البعى |  |  |
| $\bullet, 4$ | 1A,4.V | I,YYY | r,zar | (1) | التمبيق الشبّى | تلوثt الها | $r$ |
|  |  | -,91\% | 0,9YA | (1) | التمبية البعى |  |  |
| $\bullet, 01$ | 14,427 | 1,174 | Y,1* \% | 181 | التمبيت التّلى | تلوث التّبا | $\varepsilon$ |
|  |  | *,Y7\% | $0, \mathrm{rrr}$ | 121 | التمبيت البهى |  |  |
| $\bullet,+1$ | rr, 191 | 1,70\% | 0,871 | (1) | التطبيت التبلى | تلوث4 إلفد1) | 0 |
|  |  | 1,44 | 4,YYY | 121 | التطبيت البها |  |  |
| $\bullet, 4$ | 17,V7\% | $\bullet$-487 | Y,YY\% | 121 | التمبيق الشبلى | التالوث المنوضاني | 7 |
|  |  | -,VAE | \&, II\% | (1) | التمبيّ البهى |  |  |
| $\bullet, \bullet 1$ | ET, rıA | Y, YA Y | Yo, Yol | 121 | التمبيت التبى | ا\%\%006 | V |
|  |  | ४,0*0 | \&Y, YY\% | (1) | التطي\% البهى |  |  |

وفى ضوء تلك النتيجة يمكن ما يلى:
قبول الفرض الثالث وهو : " توجد فروق ذات دلالة إلحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلي والبعى لمقياس الاتجاه نحو البيئة لصالح الثطبيق البعى."

أظهرث نتائج اللجحث الحالى فعالية اللتعلم بالتعاقد فى تنمية كل من الجانب المعرفى والجانب المهارى والجانب للوجدانى للوعى اللبئى فیى وحدة اللثوث البيئى لدى طلاب كلية اللتربية شعبة اللغة الانجليزية تعليم أساسى كما ألىى إلى حوث اللتعلم ذو معنى الذى أدى للتمية اللوعى البيئى لدى أقراد عينة

1. فقد أوضحت نتائج اللبحث أن حجم تأثير الانعلم بالتعاقد على التحصيلالجانب المعرفى للوعى اللبيئى- كان كبير وتتفق هذه النتائج مع ما نوصل Chaing, )، إليه عدد من اللراسات والأبحاث اللسابقة مل دراسة كل

 Y. كما أوضحت نتائج البحث أن حجم تأَئر الانعلم بالتعاقد على اللجانب المهارى للوعى البيئى كان كبير وهذا يتفق مع نتائج اللاراسات التى الستهفت الستخدام التعلم بالنتعاقد لتنمية المهارات المخلفة، مثل دراسة كل كل من دراسة (Chaing, L, 1998) ، أبو الخيز ،
 W. كما أوضحت نتائج البحث أن حجم تأثير التعلم بالتعاقد على الجانب الوجدانى للوعى البيئى كان كبير وهذا يتفق مع نتائج اللاراسات التى استْهفت استخدام الأتلم بالنعاقد فى تتمية الاتجاهات متل دراسة كل من, (Chaing, L, 1998)، لدراسة (محسوب عبد (الصادت محم، (Y Y)




توصيات البحث:
في ضوء نتائج اللجحث الحالي ، نوصي الباحثة بعدة توصيات أهمها: ا. ضرورة تحريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على الستخدام استرالتجيات

اللتريس الحديئة كالتعلم بالتعاقة.
Y. اهتمام كليات التربية ببر امـج إعداد المعلم بحيت شسل برنامجا للوعي البيئى

بجوانبه اللخلدث المعرفية والمهارية والوجدانية.
س. ضرورة اللتسيق بين كليات النربية ومؤسسات المجتمع الأخرى في مجال
نشر الوعى البيئى بين أفراد المجتمع.

مفترحات البحت:
اسنكمالا للور البحث العلمي في إثارة مشكلات بحثية جديدة ، تقترح
الباحثة مجموعة من اللراسات والأبحاث هى:
ا. درالسة فعالية اللتّريس بالنعلم بالتعاقد فى تتمية اللوعى البيئى لدى تلاميذ
المرحة الإعدالية.
Y. براسة فعالية النكريس بالتعلم بالتعاقد فى تتمية أهداف التربية البيئة لاى

الطلاب المعلمين
س. تقويم مستوى الوعي البيئى لدى الطلاب فى اللمراحل اللتعليمية المختفة.

المراجع
أولا: المراجع المربية:
 دار الوفاء، الإسكندرية، ط1.
 المنصورة.
r. أحمد حسين اللقاني وفارغة حسن محمد : التزبية اللبيئية ، واجب ومسئولية
 ع. أحمد حسين اللقانى, فارغة حسن محمد( ( 1 ): مناهج اللتعليم بين اللواقع و اللمستقبل, عالم الكتب ,القاهرة، طا.
ه. أمانى أحمد علي (Y (Y): فاعليه وحدة مقترحة مصممة بالموليولات اللععليمية معززة كمبيوتريا فى تتميه الوعى اللبيئى بقضية الالخيرات المناخية لاى طلاب المرحلة اللانوية فى ماده الأحياء، رسالة ماجستيِر، كلية التزبية، جامعة طنطا.
Y. إيمان محمد جاد المتولى، شرين اللسيد إيراهيم(Y Y (Y): اللمهج اللرالسى المعايير وتحقيق الجودة.

home.birzeit.edu/bzut//environmentaleducation.doc
^. جابر عبد الحميد جابر (1999): استرالتيجيات التّريس واللتعلم ، القاهرة، دار الفكر العربي، طا.
9. حسن شحاتة (Y (Y):الآعليم الجامعي والثقويم الجامعي بين اللظرية واللتطبيق، مكتبة الادار العربية للكتاب ،طا.
 العقل العربى، (الدار المصرية الللنانية. ط1. 11. حمدي عبد الحميد أحمد(Y 9 . . 9 ): كيفية توثيق المراجع بالكامل forums.ksu.edu.sa/showthread.php?9257 2/10/2009


با. رانيا عبد المعز الجمال( (1 + Y): اللتربية البيئية رؤى وتوجهات معاصرة،
دار الجامعةة الجديدة، الإسكندرية، طا.
を1. رحاب محمود طلعت عطية (Y ( 9 ) : فاعلية الستخدام بعض استرالثجيات النتعل اللتفريدى بمدارس الفصل الواحد في تنمية بعض مهارات الللغة اللعربية والاتجاه نحوها، رساللة دكتوراه غير منشورة" ،

معهد اللاراسات اللتزبوية ، جامعة القاهرة .

الالعربى، القاهرة، طץ.
 فى تحصيل الأحياء وتتمية اللوعى بالمشكلات اللبيئية و القدرة على انتاذ اللقرار تجاهها لدى طلاب المرحلة الأنوية، رسالة ماجسنير، كلية اللثربية، جامعة المنصورة. عاطف الصيفي (. IV
. أسامة للنشر ،طا
 للتميه المفاهيم والاتجاهات البيئية لدى طلاب كلية اللتزبية بجامعة صنعاء في الجمهورية الليمنية ،رسالة دكتوراه، معهد الاراسات و اللجحوث اللتربوية، جامعة القاهرة. 19. عبد اللسلام مصنفى عبد اللسلام (1997): دور مناهج العلوم في المرحلة الإعدلدية في تنمية الوعي بالكوارث الطبيمية وتأثير ها على الليئة وفاعلية وحدة مقترحة في تنمية ذللك الوعي ، مجلة كلية اللزبية ، جامعة المنصورة ، العدد (اللدلانون) ، يناير
 العصر ، دار الفكر العربي القاهرة، ط1.
(Y. عبد السلام مصطفي عبد السلام(• (Y): تضمين مقرر التزبية اللبئية في برنامتج الإعداد بكليات المعلمين بالمملكة العربية اللسعودية ضرورة. http://www.Trbyatone.net.
YY. عبد السلام موسى العديلى، كوثر عبود الحراحشة (Y (Y): أُثر دراسة مساق في اللتربية البيئية فى اتجاهات طلبة جامعة آل البيت نحو بعض القضايا المنعلقة بسلامة البيئة، مجلة المنار، المجلد(9 1)، العد(Y)، جامعة آل البيت.
بץ. عبد المسيح سمعان عبد المسيح ،محسن حامد فراج عبد العال (Y Y ب) : الوعي بالخاطر اللبيُية لاى بعضل فئات المجتمع وتلاميذ المرحلة الإعدادية ومدى تناول كتب العلوم لثلـ المخاطر ، الجمعية اللصرية اللتربية اللممية ، مجلة اللتربية العلمية ،المجلد (الخامس) ، العدد (الثالث)، سبتمبر
 معلمي العلوم بالمرحله الاعداديه وامكانية اللتبؤ بسلوكهم اللبيئي، مجلة
 OY. عصام الشاذلى نعمان (Y-11): منهج مقترح فى الجغرافيا على ضوء اللوجهات اللبيئة لمعاصرة لنتمية اللوعى البيئى لطلاب الصف الأول الإلنوى، رسالة ماجستير، كلية اللتربية بدمياط، جامعة المنصورة. צا.. عصام جمعة نصار(1999):تصميم وتجريب برنامج تُقليميي مقترح للتمية بعض مهارات النتعلم الذالتي لدى الطلاب كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية النربية، جامعة الأزهر .
.YV والعشرون- دراسات تطبيقية، المكتبة اللعصرية للنشر واللتوزيع، طا.
 اللمناخية لدى الطلبة المعلمين فى تخصى المصى العلوم واللراسات الاجتماعية بكلية اللنربية بجامعة اللسلطان قابوس ، المجلة الأردنية في

اللعوم النزيوية، مجلد (†)، العدد (६) ص journals.yu.edu.jo/jies/lssues/2010/Vol6No4/01Ar.pdf
 الانانوية على ضوء اللشّريعات البيئية المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية اللزربية بدمياط ، جامعة المنصورة. - . . كاظظ المقدادى (Ү . . ألدانمارك - كلية الإدارة والاقتصـاد.
www.ao-academy.org/.../library-20060914-590.html
 الالععلم بالنعاقد والأسلوب المعرفى (الاعتماد - الاستقالم) فى تيمية بعض مهارات النتريس لدى الطلاب المعلمين، مجلة كلية اللتربية

 كلية الالربية فى ضوء بعض المتنيرات ، مجلة اللتربية والعلم، المجلد
(7)، العدد (ז).
www.iasj.net/iasj\%unc=fulltext\&ald=57809
سr. مجدى الحبشي (ץ Y (Y): اللتجليد اللتربوى للتمية الوعي البيئي لدى طلاب كليات النزربية فى ضوء دستجدات العصر .
http://dr-magdi-elhabashi.blogspot.com/2013/05/blogpost 7768.html
 تحصبل اللابلوم الخاص وموقفهم تجاه اللغة الانجليزية،مجلة كلية اللتربية

جامعة بنها.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ekhr yZjGuJcJ:files.eric.ed.gov/fulltext/ED493477.pdf+\&cd=1\&hl=e n\&ct=clnk\&gl=eg
هץ. محمد السيد أحمد سعيد ( Y Y Y): فعالية صحيفة إلكترونية مقترحة فى تنمية بعض المفاهيم البيئية والوعي البيئي لدى طلاب المرحة الإعدادية.مجلة بحوث اللتربية اللنوعية، جامعة المنصورة، العدد( (Y)،

ฯץ. محمد حماد هندي (Y••1) : أثر الستخدام اسلوبى اللزيارات الميدانية و الاراسات المستقلة على وعى طلالبات شعبة الطفولة ببعض القضايا والمشكلات البيئية ذات العلاهة بطفل ما قبل المدرسة، المؤتمر العلمي الخامس : اللتربية اللعمية للمواطنة، الأكاديمبة العربية للعوم و اللككنولوجيا والنقل البحري ،أبو فير ، الجمعية المصرية لللتربية اللعلمية هم
VV. محمد سعيد حسب النبي، حسن هصطفى (Y (Y):التعلم بالتعاقد , المؤتمر الاولي للتعليم العاللي ع-7مايو ، Y. ( ، بيروت لبنان , جامعة الحصن، أبو ظبي، الإمارات.
heic.info/assets/templates/.../Dr.HasanMostaphaMohamad Said.pp
^K. محمد محمد أحمد البراهيم (Y Y): فحالية صحيفة الكترونية مقترحة فى تنمية بعض المفاهيم اللبيئية والوعى اللبئى لدى طلاب المرحة الاعدلدية، رسالة ماجستير، كلية اللتربية النوعية- جامعة المنصورة
 الموجه واللتحلم بالتعاقد في تنمية بعض المهارات الأسلوبية لاى طلالاب المرحة الثانوية في نذوق النصوص الأبية ، رسالة دكتوراه غير

منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر .

- . . محمد مصطفى أبو شعيشع (Y. (Y): فاعلية برنامج مقترح قائم على اللوسائط اللمتعدة في الجغرافيا للتمية مهارات الثفكير الجغرافقي والوعي ببعض القضايا البيئية لدى طلاب المرحلة اللانوية، رسالة ماجسسير،

كلية اللتربية، جامعة المنوفية.
ו؟. محمد مصطفي عبد اللرحمن( وخرائط اللشكل فى تّريس العلوم على تنمية اللوعى البيئى والتحصبيل لتلاميذ المرحة الاعدالية، رسالة ماجستِر، كلية اللتربية، جامعة حلوان.
 بالتعاقد لنتمية مهارات الكتابة الوظيفية واتخاذ القرار لدى طلاب المعلمين شعبة اللغة العربية، رسالة دكثوارة، كلية النربية، جامعة سو هاج.
r٪. مروة محمود أحمد(1 (Y): فاعلية استخدام مدخل النكامل بين العلم والالكنولوجيا والمجتمع والبيئة فى تنريس الأحياء للرفع مستوى اللتحصيل وتتميةً الوعى البيئى لاى طلاب الصف الاول اللانوى العام،

رسالة ماجستير، كلية اللتربية، جامعة المنيا.
؟ £. مروة مصطفى فرغلى( Y..A ) : حافظ فعالية برنامج باستخدام الموديولات النتطليمية للمنية الكفايات اللازمة للتريب الميدان (التربية

الالعملية لدى طلاب شعبة الإعلام اللتربوي)، معهد اللراسات والبحوث
اللتربوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة. ○ع. مصنفى عبد الجواد أبو ضيف (2013 ):فاعلية برنامج مقترح فى اللتربية البيئية باستخدام مراكز اللنعلم على اكتساب اللوعى البيئى وتنمية بعض العمليات العقلية لاى التلاميذ المعاقين عقليا رسالة دكتوراه، كلبة

اللتربية، جامعة المنيا.
7६. منال محمد عزوز (Y••V): الثر استخدام مدخل العلم والالنكولوجيا والمجتمع والبيئة فى تدريس مقرر علوم البيئة على تتمية اللوعى البيئى وعمليات اللعلم لاى طلاب الصف اللالث اللانوى، رسالة ماجستير، كلية

اللتربية، جامعة بنى سويف.
EV بمحافظة الاسكندرية، رسالة ماجستير، كلية اللتربية، جامعة الاسكندربة. ^^. موفق عرفه معروف (.1.1): مستوى الوعى المائى لدي اللطلبة معلمي العلوم بكليات اللنربية فى الجامعات الفلسطينية بغزة. library.iugaza.edu.ps/thesis/88076.pdf
 البيئي للفتاة الجامعية، مجلة بحوث اللتربية النوعية، جامعة المنصورة،
 كليات التربية في تتمية الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة في ضوء المستويات المعيارية لمادة العلوم ، الجمعية اللصرية للتربية العلمية ، مجلة اللتربية العلمية ، المجلد (V)، العدد( )،، مارس.

## تُانيا: المراجع الأجنبية:

51. Atherton, J, S,( 2013): ): Learning Contracts
52.http://www.learningandteaching.info/teaching/learning_con tracts.htm
52. Ozden, M( 2008 )"Envitonmental Awareness and Attitudes of student teachers: An Empirical research", International Research in Geographical and Environmental Education, , 17(1), pp40-54.
53. Chiang, Linda H. (1998): Enhancing Metacognitive Skills through Learning Contracts. Paper presented at the Annual.
54. Williams,w.(1999):The Affect of the student performance in the Technology.
56.zainab1408.wordpress.com/2014/04/24.

## -لدي طفل الروضة

ارهناءعبد السلام أحمد الشيختخ*
مقدمة:

 - ( V: $1999 ،$ عادل عبدا له

وتحتبر مرطلة الطفولة المبكرة الفترة اللكوينبية الحاسمة في حياة الفرد
 وتظهر ملمحها في المستقبل (سعلية بهاد 19AV،10 10)

مفاهيم الطفل عن الصواب والخطأ والحال والحرام والعديد من اللماهيم العقلية
 وسلوكياته والتأثير علي مستويات نووه في جوالبه اللمخلفة، إذ يشرع الطفل في هذه المرطلة في اكتساب أساسيات التؤفق الصحيح مع البيئة الخارجية ،ويلقىى
 .ومن هنا تجمع مدارس علم اللنفس رغم اختلافها على أن السنوات الست الأولى
 اللسنوات مرطل جوهريه وتأسيسية تبنى عليّها مراحل اللنمو النّي تلِيها ، كما أن



الأسرة واللروضة آثارأ إلجابية في نكوين ثخصيه الطفلل والستمرار نموه الالسوي .(V:1999، عادل عبد الش)
و هناك اللعديد من الاضطرابات الانفعالية والسلوكية التي تشـــاهد لـــى الأطفلل منها : العحوان ، زيادة اللنشاط ، نقص الانتباه ، الاندفاعيــة ، الخجــل الشديد ، نقص المهارات الاجتماعية ، الكنب وغيرها( محمد محروس ، هحمــــ اللسيد ، ويعتبر السلوك العدواني أحد الخصائص التي يتصف بها كثيــرأ مــن الأطفال المضطربين سلوكياً وانفعالياً , ومن هذا المنطلق , فقد انصب اهتمــام الباحثين على لراسة هذا السلوك , حيث أن اللنتائج المترنبة عليه تعد أكثر خطرا ال على المجتمع من اللنتائج المترتبة على اللسلوكيات الأخرى النــي يتصــفـ بهــا الأطفال المضربون سلوكياً وانفعالياً ( خولة أحمد , r. . . وقد أثبت النعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر فعاليتّه في القضاء على العليد من اللسلوكيات المشكلة في مجنمعات بحثية مختلفة ، وهي طريقــة لا تتطلـــبـ تكريباً مكثفأ ليتم تتفيذها ، كما أنها نؤدي إلي المنع اللســريع للاســتجابة فـــيـي البيئات اللطبيقية ، وأنه لم ترد في اللدراسات السابقة ذكر لأي آثار جانبية غير - محمودة لللنذل(Daddario,et,al,2007.342-348) ومن ثُ تبنت الباحثة فنية اللتعزيز اللثفاضلي اللسلوك الآخـــر لخفــض اللسلوك اللعدو اني لدى طفل اللروضة.

مشكلة الاراسهة:
يمثل الاضطراب السلوكي مشكلة كلينيكية واجتماعية خطيــرة ، تعــد الأنماط اللسلوكية اللتي تعتبر اضطرابا سلوكياً وفى مقكتها العدوان ذات نكرار مرنفع نسبيا كما تعد هي المسؤل الأساسبي عن قدر كبير من الإحالات الكلينيكية

$$
\text { (عادل عبد الل ، . . . } 11 \text { : . . . }
$$

ويعد اللسلوك العحواني من أكثر المشكلات شيوعاً بين الأطفـــل ، فلقــد
أشارت نتائج الالراسات واللجحوث اللى زيادة انتشار اللسلوك العـــواني مقارنـــة بالمشكلات اللسلوكية الأخرى التي يعاني منها التلاميذ في المدارس، وهو أصعب المشكلات اللتي تواجه الآباء والمعلمين ، مما يؤثر في اللبناء الداظلي للأســـرة ، كما يسئ أيضاً إلى حسن سير العمل النتربوي وكذا اللنمو اللنفسي(طه عبدالعظيم (r.) : Y.1.،

فالعدوان يرنبط إلى حد كبير بظهور الكثير من الاضطرابات اللفســـية الجسمية ( الأمراض اللسيكومترية ) إلى جانب الاضطرابات اللنفسية كـــالخوف و القلق والاعئاب وانخفاض نققير الذات والانسحاب الاجتماعي ، وأضف الالــى ذلك أن اللسلوك العدواني لدى الطلاب يعرفل العملية اللنعليمية داخــل الفصــل ويؤثر سلباً عليها ؛ ولذلك يعد اللسلوك العدواني من أخطر المشكلات اللســلوكية المضادة للمجتمع ويرتبط بسوء اللتو الفق النفسي والاجتماعي للفرد كمـــا تكمــنـ ( خطورة هذا السلوك فيما ينركه من آثار سلبية على كل من الفرد والمجتمــع

مما يسنذعى اللنذل المبكر للقضاء على مثل هذه البذور قبل أن تتبـــت وتستفحل في المراحل اللاحقة وإجراء اللنذل المبكر اللازم اللحد منها وهى في . بداية ششأتها

مما سبق تتضح دشكله الالداسة الحالية فــي الإجابــة علــى اللتــــؤل
الرئيسي الثاللي :

- ما فعالية الستخدام فنية الالمززيز اللثفاضلي للسلوك الآخر في تُعــيل الســـوك العوواني لدى طفل اللروضة
ويتفر ع من ذلك اللتساؤلات الفرعية التالية :
- هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوســطات رتــب درجــات المجموعــة التجريبية علي فائمة ملاحظة اللسلوك العدواني فبل وبعد تطبيق فنية التعزيز
اللتفاضلي للسلوك الآخر؟

 تطبيق فنية الiتعزيز اللتفاضلي اللسلوك الآخر؟


## أهد|ف الدراسة:

التعرف على مدى فعالية استخدام فنية اللتعزيز اللتاضلي للالوك الآخر
في خفض السلوك العدواني لدى طفل الروضة.

أهمية الار اسية:
أولأ: الأهمية النظرية:
تحتبر مرطله اللطفولة من أهم وأخطر فترات الحياة الإنســانية (سـععيه
بهادر 19AY) فيرتبط اللسلوك المضطرب (المضـاد للمجتمــع ) الرتباطــن وثيقاً فيما بعد باتحراف المر اهقين والفشل المدرســي واللفــــل اللنهــاتي مـــن المدرسة . كما أن اللنتائج قصيرة المدى لمظاهر هذا السلوك عبر اللوقت تشمل الهروب ورفض المعلم وانخفاض معدل النجاح الأكاديمي ، والعرالك ومرافقيـة الأورأن المنحرفين، هذه الاننائج قصيرة المدى تبئ بنتائج خطيرة طويلة المدى تشمل الفشل المدرسي والفصل من المدرسة والانـحراف واللعضوية في عصـــابة والأعمال الإجرامية للبالغين وإلمان الكحوليات والمخدرات والسجن وأنه كلما



- التحقق من فعالية الأنشطة موضع الاراسة في العمل على تعليل اللسلوك العلواني لاى أطفال الروضة من خلا فنية النتزبز الالتفاضلي للسلوك
الآخر.
- إمكانية استخدام معلمات الروضة والآباء فنية اللتعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر في تُعليل اللسلوك العحواني لدى طفل اللروضة بناءاً على نتائج الار اسة الحالية.


## (المفاهيم الاجرائية للاراسمة:

تعرف الباحثّة إجرائيا بأنه : ذلك السلوك الصـادر عن الطفل بهف
إلحاق الأذى اللفظي والبنني بالڭذات وبالآخرين ، وإتلف الممتلكات ، ويمكن -قياسه بقائمة ملاحظة السلوك اللحواني ونُعرف الباحثة اللتعزيز الثفاضلي للسلوك الآخر إجرائياً بأنه : تعزيز اللطفل في حالة علم قيامه بالسلوك العلواني المراد تعليله ، حيث أنه يشتمل على تعزيز الطفل العدواني حال إبيانه بُسلوك ايجابي.

# الإطار الثظري للاراسهة: <br> (لالسلوك العدوالتي: 

السلوك اللعدواني:هو نلك السلوك اللأي ينتج عنه إلحاق الأذى والضرر باللنس والآخرين والأشياء المادية المحيطة بالشخص المعتدي بهـــف تحقيــق رغبة صـاحبه في اللسيطرة ويأخذ اللشكل البيني أو اللفظي أو الــتهجم (وفيــق


مظاهر (لالسلوك (لعدوالتي: أجمل ( ربيع شعبان ، ومحمود رسلان ، 9 • . 9 : . 9) مظاهر السلوك العدولني فيما يلمي: - ييدأ اللسلوك العدواني بنوبة هصحوبة بالغضب والإحباط ، يصــــاحب ذلـــك مشاعر من الخجل والخوف. - نتز ايد نوبات الاسلوك العدولني نتيجة للضنوط اللنفسية المتوالصلة أو المنكررة

في البيئة. - الاعتداء على الأؤران النقاماً أو بغرض الإزعاج باستخدام اليدلين أو الأظافر

أو اللرأس.

- الاعتداء على ممتكات الآخرين ، والاحتفاظ بها ، أو إخفاتُها لمدة من الزمن بغرض الإزعاج. - يتسم في حياته اليومية بكثرة الحركة ، وعدم أخذ الحيطة لاحتمــالات الأذى
والإيذاء .
- عدم القدرة على قبول اللنصحيح.
 والحذر أو التههيد اللفظي وغير اللفظي. - سرعة الغضب والانفعال وكثرة الضجيج والامنعاض و الغضب. - تخريب ممتكات الغير كنتزيق الادفاتر والكتب وكسر الأقلام وإتلا المقاعد

والكتابة على الجدران.

- توجيه الالشتائم والألفاظ النابية. أهم الالعوامل المسببة للعطوان: - الرغبة في اللتخلص من اللسلطة والتّي تحول في كثبر من الأحيـــن تحقيــت

- اللشعور بالفشل والحرمان : وقد يظهر اللسلوك العدواني عند الطفل لأكثر من سبب فقد يكون السلوك العدواني كنتيجة حتمية للحرمان ، أو استجابة لللوتر الناشئ عن حاجة عضوية غير مشبعة ، وربما يحدث العدوان للحيلولة بين الطفل وما يرغب فيه أو للالضبيق على الطفل ، وقد يظهر السلوك العدواني
 . (Y) r r.).
- الحب اللشديد والحماية اللزائدة : قد تظهر على الطفل المدلل مشاعر العــدوان أكتر من غيره. ومتل هذا النوع من الأطفالل واللذي تمتع بالحماية الزائدة ولا يعرف سوى لغة الطاعة لثلبيةً رغباته ومن ثمُ فإن مظاهر. السلوك العدواني تظهر عليه ولا يتحمل أبسط درجات الحرمـــان (نعمــة رقبــان ، Y . . .(££Y:
- الأسرة :الجو الأسري واللقافة الأسرية لها دور هي أيضاً في إبراز مظاهر
 دراسة ( Patrick,et al., 2012 ) إلى أن السمات الغير اجنماعية للمّم تعد مؤشُرأ أولياً لمستوى مشاكل اللسوك التخريبي لاى أطفالل ما قبل المدرسة . - اللشعور بعدم الأمان وعلم اللقة والشعور بالثبذ والإهانة والثوبيخ (محمد علي قطب ووفاء محمد ، .
- شعور الطفل بالغضب: يمتل الغضب حالة الفعالية يشعر بها الأطفال فيعبر اللبعض منهم عن هذا الغضب بالاتجاه نحو اللهفـ واللعدوان عليه (سامي
- تتلم العدوان عن طريق النموذج وتقليد سلوك الآخرين: فالأطفال يتعلمــون اللسلوك العدواني عن طريق ملاحظة نماذج واقعية للعحوان عنــد والــــيهم ومدرسيهم وأصدقائهم ، وفي أفلام اللثلفاز والسينما ، وفي القصــص اللـــي

- تجاهل عدوان الأطفال: فتغاضي الأسرة عن عقاب الطفــل أحيانـــأ يجعلــــ يطمح في محاولة العدوان على الآخرين أملاْ في تجنب العقاب مرة أخـرى
- اللرغبة في جنب الانتجاه: وذلك بإيراز قوتهم أمام الكبار وممارسة اللعدوانية
ضد الآخرين (نعمة رقبان ، . . .
- الفشل واستمرار الإحباط:لن أحد نتّائج الإحباط اللهامة التي تصــيب بعـض الأطفال هي ممارسة العحوان . واستمرار الإحباط فترة زمنية أطول يعنــي أن العــدوان يصــبح مــع العمــر عــادة ســلوكية غيـر ســوية عنـــده
(محمود حموده ، YA^ : Y . . . .
- العقاب الجسدي: إن عقاب الطفل جسدياً من فبل أسرته أو أي طرف آذــر



طرق ضبط السلوك (لعطواني:

- النتزيز اللفاضلي:

تعزيز السلوك اللاعدواني مانياً أو معنوياً( ربيع شــعبان ، ومحمـود
 الاستجابات التي تكون باتجاه اللسلوك الجيد وتجاهل اللسلوك العـــواني وعـلــلم
 (السلوكيات الاجتماعية المرغوب فيها ، وتجاهل السلوكيات الاجتماعيــة غيـر المرغوب فيها ـ وقد أوضحت اللراسات إمكانية تعديل السلوك العــــواني مـــن
خلا هذا الإجراء. ففي دراسة قام بها بــروان وإليــوت (Brown \& Elliot) اسنطاع الباحتان يُقليل السلوكيات العدو النية اللفظية واللجسية لدا لانى مجموعة من الأطفال فى الحضانة خلا إبثاع المعلمين لهذا الإجراء ، حيث طلب منهم اللثاء

على الأطفلا النين يتفاعلون بشكل إيجابي مع أقرانهم ، وتجاهــل ســلوكياتهم
 - أليلوب (لالزل ونمن الاستجابة: فهو نوع من أنواع العقاب اللسلبي يُحرم بمقتضاه الطفل من شئ يرغب فيه لفتزة محددة بسبب قيامه بالسلوك العدو اني وبالتالمي يرى عواقب سلوكه العدواني، وفي كلمة موجزة يعني أن الطفل عندما يسلك بعحوانية فإن ذلك سيكلفه شيئاً ما ، وذلك الشىئ هو فقدان المعززات التي في حوزته بهدف ثقليل حدوث اللسلوك العدواني في المسيتقبل، أبي حرمان الطفل العدواني من الممززات النتي في حوزته فور
 - تجنب الممارسات والاحجاهات للخاطئة في تنشئة الطهل: تجنب أسلوب اللثدليل الزائد أو القسوة الز ائدة حيث أن الطفل المحلل اعتّاد تلبية رغباته ، و الطفل الذي حرم الحنان وعومل بقسوة كلاهما يلجأن للتمرد على الأو امر
(97 : Y.. 9 ، ربيع شعبان ، ومحمود رسلان - الحرمـان المؤقت من اللمب : ويستخلم هذا الأسلوب عادة فى حالة وجود طفل علواني مع زملائه بحيث يلحق بهم الأذى فى الحصص والألعاب الجماعية ، وقد استخدم بريسكلاد وجاردنر (Brisklad \& Gerdenor) هذا الإجر اء مع طفلة عمر ها ثلاث سنوات تصب الصراخ وردمى الألوات وإيذاء الآخرين من زملائها ، وكانت اللنتيجة تُّليل سلوك العدواني عند اللطفلة بعد
هذا الإجراء (خولة يحي ، r. . Y : 191). - تم大يل (لحساسية (التنريجه : ويتضمن هذا الأسلوب تصليم الطفل العدواني وتنريبه على الستجابات لا تيؤ افق مع اللسلوك الاعلواني كالمهارات الاجتماعية اللازمة ، مع تلريبه على الاسترخاء ، وذلك حتى يتعلم الطفل كيفية استخدام الاستجابات اللبديلة وبطريقه تدريجية ، وذلك لمواجهة

المواقف اللتي نؤدى إلى ظهور اللسلوكيات العدوانية ( خولة يحي ، بّ . . .(19)

- إجراء اللتصحيع الزائد: وهو قيام الأطفالل بسلوكيات بليلة اللسلوكيات العدوانية بشكل منكرر من قبيل إرغام الطفل العدواني على إصـلاح الأضرار النتي نجمت عن سلوكه أو الاعتذار عنه أو القيام بممارسة سلوك بليل للعدوان وظلك مباشرة بعد قيامه بالسلوك العلواني ( طه عبد العظيم ،

$$
\text { ( } \text { (YYA-YYV: Y. })
$$

- تتديل البييُة : ونلك عن طريق إعادة ترتيب البيت لأن ذلك يقلل من احتمال الالسلوك العدواني ، فكلما كان لدى الأطفلال حيز مكاني أوسع للمب ، كلما فلى احتمال العدوان بينهم ، لذا فإن اللعب الخارجي اللذي يعطي فرصاً كثبرة للحركة من موقع لآخر هو أمر ضروري (نعمة رقبان ، Y . . فذلك يقلل من احتمال حلوث السلوك العدولني ، ويعمل على تُلّليل التوترات والانفعالات ، ويعطي فرصاً أكبر للأطفال للعب والحركة ( طه عبد اللعظيم (YYZ: Y.)..
- الثمنجة: تعتبر طريقة النمذجة من أكثر الطرق فعالية في تعليل السلوك العدواني ويتم ذلك من خلا تلقيم نماذج لاستجابات غير علوانية للطفل، ونلك في ظروف استفزازية ومثيرة للعلوان (خولة أحمد يحي ،r . . . .(19r

 فيجب تقليل تعرض الأطفال لأفلام وبرالمج العنف والألعاب العنيفة على الكمبيوتر والثليفزيون ، والحفاظ على مستوى معين من اللبرامـج والأفلام والألعاب التي تحمل في طياتها أهدافأ نبيلة ملع القوة التي تستخدم من أجل ( تحقيق هلف خيري ، أو لإعادة الحقوق وليس القوة من أجل القوة فقط

معتز سيد عبدالله ، وعبداللطيف خليفة ، Y Y Y : Y . Y Y فأوضحت براسة (أن مشاهدة برامـج التليفزيون العنيفة يكون لها تأثئير (Miller,et al., 2012) واضح على العنف بين الإخوان ، وهذا يؤكد ضرورة تقليل تعرض الأطفال

للعنف عبر كل الميالين.

- توفير طرق لتفريغ الثعدوان : وهنا يتم نتَليم وسائل بديلة متتوعة من أجل الالخلص من الغضب أو تفريغ اللزعات العدوانية متل اللعب ، واللتمرينات


$$
\text { . } 1 \cdot \varepsilon
$$

- تطيم (لمهارات الاجتماعية : حيث يحتاج بعض الأطفالل اللى نقوية هذه المهارات للتخلص من السلوك اللعدواني - منل مهارة توكيد الذات
. (نعدة رقبان ،
تعديل اللسلوك:
لقد اختلف اللعلماء حول مصطلح تُعديل اللسلوك , فهناكو بعض اللعمــاء يقصراستخدامه على تطبيقات نظرية اللشريط الإجرائي عند سكينر , والــبعض الآخريستخدم دصطلح تعيل السلوك والإرشاد اللسلوكي بمعنى واحد , وهن شُـم
 تغيير السلوك غير المناسب إلى سلوك مناسب ومقبول اجتماعيــأ , ويســتخدم تعديل السلوك بشكل واسع في المؤسسات اللتزبوية كالمدارس والجامعات ومــع المعاقِين , ويقوم على تعليل المشكلات السلوكية لدى الأفراد من خلا لســتبعاد وحذف الاستجابات السلوكية غير المرغوبة لليهه وإحلا محلهـ الســتجابات

سلوكية مرغوبة (طه عبدالعظيم , . . . . .
أهد(فـ تعيل السلوك:
إن فنيات تعديل سلوك الأطفال تههف إلى تحقيق ما يلي :

- تكوين سلوكيات جليدة مناسبة متل اللتريب علــى المهــارلت الاجنماعيــة وجوانب اللسلوك اللكيفى
- زيادة سلوكيات موجودة وتكون مرغوبة.
 اللرحمن , 199

خطوات تعديل لالسلوك:
حد بطرس حافظ بطرس (1 . . . ، 10 ) خظوات تععيل السلوك على
الالنحو الآتي:

- تحيد الأهداف المتوخاة من فنيات اللتعدلِ : يتم تحميد الأهدلف المراد تكوينها وتحقيقها ، من خلا التحقق من مدى ملاثمة الههف لقدرات اللعميل وإمكاناته.
- تحديد استراتيجيات وفنيات النتديل : وتعتمد هذه الفنيات على نوع اللسلوك و المثيرات التي يهلف اللتعليل إلى محوها ، ونوع اللسلوكيات المراد تحقيقها
- تتفيذ برنامج اللتعليل : وذلك بتحديد الخط القاعدي للالوك اللمستهف كنقطة يقيم بها اللتعديل فيما بعد , ثم تهيئة الظروف اللبئيةً المناسبة لتَعديل السلوك ، ثُم ييدأ بعد ذلك بتتفيذ الفنيات المطلوبة. - تقويم فعالية فتية النتعديل : ونلك بمعرفةٌ مدى تحقق الأهداف ، وهذا اللتقويم لا يكون محدد بالمراحل الأخيرة من تعليل اللسلوك ، بل هو عملية مستمرة من بداية الفنيات ، ومتواصلة مع كل خطوة من خطوات اللتعديل ، وكلما توفر اللتقويم الموضوعية ، و اللصدق ، والاقةة كلما كانت الفنية أكثر فعالية. - تعميم السلوك المعدل وصياننه : ويقصد بذلك تُعميم اللتغير اللذي حث في اللسلوك ، إلى مو اقف جليدة في البيئة الطبيعية , إذا كان اللتعديل تم في عيادة

أو مدرسة ، أو مركز إرشاد ، باستخدام التتزيز ، والضبط اللذاتي ، و اللتشجيع حتى لا بنتكس السلوك الجديد.
اللفنيات اللسلوكية لالني تستخدم في تطيل سنوك الأطمال:
هناك العليد من الفنيات اللتي تستخدم في مجال تعـــديل الالســـوك هنهــا اللتعزيز بمختف أنواعه ، اللنمذجة ، لعب الالور، اللشّكيل ، اللتخنيــة المرتـــدة ، الالصحيح الزائد ، وتكلفة الاستجابة وغيرها، وتصنف الفنيات التــي يمكـن أن تستخدم في مجال تعليل السلوك في فـشين أساسيتين:

- فنيات تهف إلى زيادة اللسلوك :وهي فنيات تهف عند تطبيقها اللى زيادة معدل تكرار السلوك المرغوب ويندرج تحت هذا الأسلوب عدد من الفنيات منها : التعزيز ، اللتشكيل ، التحصين اللتريجي ، اللتعاقد المشروط واللنمذجة.
- فنيات تهف عند تطبيقها إلى خفض معدل نكرار السلوك غير الملائم وينرج تحت هذا الأسلوب عدد دن الفنيات منها : العقاب ، الانطفاء ، الممارسة
 الالتمزيز الالثفاضلي للسلوك الآخر:


## Differential Reinforcement of other Behavior (DRO)

إن الالتعزيز اللتفاضلي هو تعزيز شكل من السلوك دون غيره أو نعزيز الاستجابة تحت شرط واحد دون غيره ، أو تعزيز سلوك معين نون الآخر . وفي الاتحزيز اللتاضلي يستخلم الاتعزيز الايجابي لتعليم الفرد أن بميز بين تصرف مناسب وتصرف آخر غير مناسب ، مما يؤدي إلى زيادة أحد السلوكين وخفض الآخر، حيث أن المبدأ الأساسي في فهم التعزيز اللثفاضلي، مبني على مفهوم اللتمييز، إذ يتطور اللتمييز نتيجة للالتعزيز اللثفاضلي بواللتمييز هو اللتصرف بطريقة معينة في موقف ما واللتصرف بطريقة مختلفة في مو اقف أخرى ، ويتم تطبيق مبدأ الإطفاء اللسلوك خلا إجراءات اللتعزيز اللتفاضلي بطرقَّه المختلفة ،

الأمر الالي يسهم في زيادة فاعلية الإجراء، ويتضمن تطبيق الإطفاء تحيد
الحادث أو المعزز السسؤول عن بقاء أو استمرار السلوك المشكل ؛ ويسمى


فيعرف اللنغزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر بأنه " أحد الطرق المســـــتذمة لاختزال الأنماط السلوكية غير المرغوبة وهو نعزيز سلوك الطفل عنما ينخرط

 الرحمن، 1991 1: ז74).


 فترة زمنية محددة ، ففي متك هذه الحالة يعزز الفرد بقيامه بمتل هنا اللسلوك . كما يعرف اللتزيز اللفاضلي للسلوك الآخر بأنه " تعزيز الفرد في حالة
 ويسمي هذا الإجراء أيضاً بنعزيز غياب السلوك ، لأنه يشتَل على تعزيز الفرد




 لفترة من الزمن , فإن كل مشير يشير إلى النتائج اللّي بيّوقع أن تعقب الاستجابة
 الاستجابة من المحثل أن يلقى التعزيز في وجودها. وعلى العكس من ذلك فإن

اللمثز الذي يوجد في حالة علم النعزيز يعطي إنـارة إلى أن الاستجابة لا يتوقع

 غياب السلوك المستههف ( Conyers ,et , all . 2003 ) ولتتفيذ هذه الالثقنيــة يتم جمع البيانات المتعلقة بمعلل نكرالر السلوك ، والفاصل الزمنــي بــين كــلـ الستجابة والأخرى، ويعتمد على هذه المعلومات برنامج اللتعزيز الأي يتم تتفيـذـه
 الالسلوك يحدث مرة واحدة كل دقيقة فسيتم التعزيز في نهاية كل دقيقــة إذا لــم يُظهر اللطفل السلوك المستهف ، وبمجرد تأسيس الاتحكم اللسلوكي ، يتم باطراد زيادة الفاصل الزمني بين كل مرة تعزيز والمرة اللتي تليهـا Zubicaray,et ) .al.,1998) ولقد أوضح ديتز ورب (Deitz and repp, 1983 ) المبادئ العامة

اللتي ينبغي إتباعها عند استخدام هذا الإجراء وتشمل :

- تحديد وبَعريف اللسلوك غير المقبول اللأي يراد نقليله . - تحديد فترة زمنية يفترض عدم حوث السلوك غبر اللمرغوب فيه . و هذه الفترة تكون ثابتة من جلسة اللي جلسة أخري وإما أن نكون متغيرة ( ولكنها تتر اوح بمتوسط معين ) وتحدينا لطول هذه الفترة يعتمد على معلل حدوث

اللسلوك غير المرغوب فيه قبل اللبدء باستفدام الإجراء.

- ملاحظة السلوك أُثاء ثلك الفترة الزمنية بتو الصل . - تعزيز الفرد بعد مرور بلك الفتزة وذلك إذا لم يحىث اللسلوك المستهف
(جمال الخطيب، س. . .

كما أن اللتعزيز التفاضلي اللسلوك الآخر لابد من أن يُقرن مع نوع معين من معززات اللسلوكيات المستهفة ، وقد بينت البحوث السابقة أن هذا الآتزيــز

اللتفاضلي عندما قُرن بتعزيز يؤكل فلل السلوكيات غير المناسبة لدى الأطفــالل .(Daddario,et al.,2007.342-348)

الاراسيات اللسابقة:
لقد الستخمهل لويتز وسويب Lowitz\&Suib 1978 في الحد من نكرار عملية مص الإبهام لفتاة عمر ها 1 سنوات ، حيث نتج عن ذللك نشوه في أسنانها نتيجة هص الإبهام • ووضعت قائمة النعزيز بحيث تعطي الطفلة (بنس واحــد) إذا لم تضع إصبعها في فمها لمدة دقيقة واحدة خلا للجلسة العلاجية ، وبعــــ
 المنزل ، ومن ثم تخلصت الفتاة من هذه العادة ولم تمارسها خلال سنة كاملة من المتابعة بعد نهاية اللبرنامج ، كما استخلمت هذه الطريقة في علاج بعض حالات النشاط الزائد ، وفي نصحيح أخطاء التعلم وغيرها( محمد اللشناوي ومحمد عبد

فقام عبد الصبور منصور (199V) بدراسة استّهفت خفـض ســلوك

 ومعرفة أثر كل أسلوب من هذه الأساليب في خفض سلوك إِيذاء النفس وتألفــت
 مجموعات منساوية منها ثلاث مجموعات تجريبية (التعزيز الموجب، اللتعزيــز
 مجانسة اللمجموعات من حيث مستوى سلوك إيذاء النفس ، وأشارت اللنائج إلى
 بمستوى دال مقارنة, بالمجموعة الضابطة نتيجة لاستخدلم إجراءات التتززيز ومن
 اللتفاضلي للسلوك الآخر يليه التعزيز السالب.

الالتزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر فى خفض السلوك الععواني لـــى عينـــة مــنـ الأطفال المتخلفين عقليا القابلين اللألم . ونكونت عينة اللارلية من ثمانية أطفال من اللتخلفين عقلياً القابلين للآتلم ممن لليهم مستوى مرثنع من اللسلوك اللعولاني
 السلوك اللعواني لدى الأطفال المتخلفين عقليا ومن أهم ما نوصلت الإليه من نتائج فعالية اللتزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر فى خفض برجه السلوك الععواني لــدى الأطفال المتخلفين عقليا القابلبين للتّعلم. بينما قام زيبيكاراي وآخــرون (Zubicaray,et al.,1998) براسـانــة

 باستخام فليتي اللتزيز الثفاضلي للسلوك الآخر (DRO)، واللتعزيز اللثفاضــلـي لللسلوك المخالف ، وفي هذه اللدراسة خاله مكون اللتعزيز اللتفاضــلـي اللســلـوك اللمخالف تم تعزيز المرأة محل اللرالسة لأنها فعلت سلوكيات الجتماعية تم تعليمها لها كجزء من الانتل ، وخالل مكون اللتززيز اللتاضلي للالولوك الآخر تم تعزيز

 التفاضلي للسلوك المخالف واللتعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر . لكن بسبب كون اللتزيز الثفاضلي اللسلوك الآخر قـد تم تشفيذه ضمن تصميم متعلد اللمكونات كان
 يتعلق بتأئير التَخل بالتّعزيز اللتفاضلي اللسلوك الآخر في هذه اللراسة.

في حين كان المهف من دراسة كونيرز وآخرين Conyers ,et , all
 اللسلوك التخريبي للدى أطفال ما قبل المدرسة ( أي المقارنة بين تأثير التعزيــز الالفاضلي اللحظي للسلوك الآخر والتعزيز الالتفاضلي اللتزاكمي للسلوك الآخــر), وتألفت العينة من فصل من أُطفال ما قبل المدرسة عددهم (YY) طفلاذ يظهرون معدلات عالية من السلوك اللتخريبي , وتمثل الإجراء في حصول اللطفل علــى تذكار في حالة غياب اللسلوك اللتخريبي ويستبدل هذا اللنكار بمعـزز مــادي , وأسفرت النتائج على أن كلاً من التعزيز اللثفاضلي اللحظــي اللســلوك الآخــر والالتعزيز اللثفاضلي اللنزاكمي للسلوك الآخر مع معززات مانية أنو إلى النفاض هعدل اللسلوك النخريبي.
بينما رراسة كونبرز وآخرين ( Conyers,et,al. 2004) استهةفت الكشف عن مدى فعالية استخدلم نكلفة الاستجابة والتّعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر للالتقلل من السلوك اللهام لدى أطفال ما قبل المدرسة ، وتأفت عينة اللراسة من (Y0) طفلاً (آYكور ،عاناث ) تتراوح أعمارهم (६-0) سنوات وأسفرت اللنتائج على أن نكلفة الاستجابة قد أدت إلي خفض أكثرُ حده ودواماً للسلوك الهدام مقارنةً بفنية اللتعزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر ، ومع نلك فقد كان الانعزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر منهجأ فعالاً لنثليل السلوك الهدام. وقام دادارو وآخرون (Daddario, et al. 2007 ) بدراسة استههفت
 مستوي الفصل كله لتقليل اللسلوك اللهدام لأطفال بعمر ما قبل المدرســـة تألفــت العينة من سبعة أطفلا ( 0 ذكور ، بإناث ) تراوحت أعمار هم بين سنتين وستة أشهر وثلاث سنوات وستة أشهر في بيئة رعاية الطفـل وتتوعــت الأنثــطة الفصلية بين اللعب بحرية والفن والغذاء / الوجبات الخفيفة و القيلواـــة واللعــب

الحركي والائري. وأسفرت نتائج هذه اللدراسة أن الالتعزيز اللتفاضــلي للســلوك الآخر كان تلخلاً فعالألثقليل السلوك اللهام لطلاب بعمر ما قبل المدرسة. أما دراسة جونجو لا (Gongola,2008) الستهـفت تقيّيم الأكلة القائمة على بروتوكو لات تعزيز السلوكيات وذلك عند محاولة خفض السلوكيات غيــر المرغوبة لدى عينة من المصابين باللنوحد وأثبت التحزيز اللنفاضــلـي للســلوك الآخر مع صندوق علاج الاقنصاد للرمزي فعالية للالصوص المكتوبة واللشاء بين المشاركين ومن أهم نتائج هذه الالدراسة أن التعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر مــع صننوق علاج الاقتصاد الرمزي فعال فى خفض السلوك المستهف والمحافظة على معدلات حدوث قريية من الصفر بين الأطفلا المصابين بالثوحد فى فصول اللتزبية الخاصة .

استقصاء فعالية تحريب الأمهات على اللتعزيز اللتفاضلي وإعادة اللتصــوير فــيـي خفض سلوك عدم الطاعة لدى أُطفالهن ، وتحسين الكفاءة الذالية المدركة لليهن
 - ـ ـ ا إلى ثُلاث مجموعات ، مجموعتان تجريبيتّان ، ومجموعة ضابطة، عدد أفـــراد كل مجموعة (IV) أمأ وأطفالهن ، وقد طُبقت اللاراسة في هركز خاص للانعليم و الالتريب ، خضعت المجموعة التجريبية الأولى للالنريب على برنامج يستد إلى اللتعزيز اللثفاضلي ، وخضعت المجموعة اللتجرييية اللثانية للنكريب على برنامج
 وأسفرت الننائج عن انخفاض سلوك عدم الطاعة لدى أُطفال أمهات المجمو عتين التجريبيتين مقارنة بالضابطة ، كما تحسن مستوى الكفاءة الذاثية المدركة لــدى أمهات المجموعتين الانجريبيلين مقارنة بالضابطة، ولم تكن هنــاك فــروق ذات دلالة بين المجموعيّن النجريبيينين

فروض (لأراسة:
ا- توجد فروت دالة إحصائياً بين متوسطات رثب درجات المجموعة التجريبية على قائمة ملاحظة السلوك المدو اني قبل وبعد تطبيق فنية اللتعزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر لصـالح اللنطبيق الالبعدي. r- توجد فروق دالة إحصاثياً بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضـابطة والمجموعة النجريبية على قائمة ملاحظة اللسلوك العلواني بعد نطبيق فنيــة

الانمزيز الانفاضلي للسلوك الآخر لصـالح المجموعة النجرييية.

إجــراءات الار الامــــة :
أولا عينة الثاراسهة:
تم اختيار العينة طبقاً لتطبيق قائمة ملاحظة السلوك العدو اني المستخمة في اللاراسة , واقتصر إجراء هذه الاراسة على عينة من الأطفال بمرحلة الارياض تترّاوح أعمار هم من (ع - 0,0 سنة) فو امها (Y ( ) طفلاً يتسم سلوكهم بالعدولنية , تم تقسيمهم إلىى مجموعتين ( تجريبية ، ضابطة ) تألفت كل عينة

من (7) أطفال، ولا يصاحب أطفال العينة أي إعاقات جسمية . التحقق إحصائياً من مدى النكافؤ بين المجموعنين النجريبية و الضابطة

على قائمة ملاحظة اللسلوك العدو اني لدى طفل الرووضة.
ثانيا : أدوات الاراسهة :
ا- قائمة ملاحظة الالولوك لالعولأي لاى طةل اللووشة ( إعداد / سعلية
اللشربيني) والني تم حساب صدقها من قبل بعدة طرق ( صدق المحكمين ، . الصدق التلازمي ، الاتساق الداخلي ، ثبات المقياس ) ، إلا أن الباحثة (لحالية

قامت بحساب صسق القائمة قبل استخدامها في اللدراسة الحالية بعدة طرق: - الصدق الالمرنبط بالمحك (حيث طلبت الباحثّة من معلمة اللروضة تحديد الأطفلال اللعوانيين وغير العدوانيين من وجهة نظر ها بالفصل ثم قَامت الباحثة

بحساب الفرق بين الأطفال العموانيين وغير العدوانيين كما حستهم المعلمة على ألبعاد السلوك العدواني على قائمة ملاحظة السلوك العدواني لدى طفل الروضة ، كانت قيمته مقبولة عند مستوى دلالة (1 ا ـ . ) Y- الاتساق الداخلي (حيث كانت قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفردات واللرجة الكلية ، والبعد اللذي تنتمي الليه كل مفردة في القائمة المستخدمة داللة عند دستوى دلالة (1-. ، ه ..)، وهذا مؤشر على الاتساق

الداظلي). r- ثبات القائمة (حيث كانت فيمة دعاملات ارتباط بيرسون بين الأبعاد واللرجة الكلية للمقياس عند مستوى دلالة (1-.) مما يدل على وجود درجة

ثبات مقبولة تسمح باستخدام المقياس في الاراسة الحالية ).
طريقة تطبيق قِائمة الملاحظة:

- يتم ملء قائمة الملاحظة على أنساس مدى انطباق كل عبارة من عبارات

القائمة على طفل الروضة. - ونتراوح اللرجة على قائمة الملاحظة بين ( 1 ، r ، r ) ، ، حيث تل الارجة المرتفعة على السلوك اللعلواني.
r- الأنشطة الثقائمة على فنية التيزيز التثاضلي للانلوك الآخر.

- الخطوات النتهيدية لتصميم الأنشطة القائمة على هذه الفنية : - الاطلاع على الإطار الالظري المتاح عن اللسلوك العدواني لدى الأطفال وأسبابه وأعراضه المختلفة وطرق ضبطه.
- الإطلاع على اللعديد من الأكبيات واللدراسات اللسابقة اللتي الستخمت مدل هذه الفنيات والتني ندر استخدامها في الوطن العربي ( في حود علم الباحنة) ونلاك للوقوف على كيفية الستذدام الفنِية وتطبيقها في مجال تعديل سلوك
الأطفال مت :

والنتي استهدت تقيّي المعلل الزمني للانعزيز الثفاضلي للسلوك الآخر في تُقليل السلوك النخريبي لاى أُطفال ما قبل المدرسة ( أي المقارنة بين تأُّبر اللتعزيز اللتفاضلي اللحظي للسلوك الآخر والتعزيز اللثفاضلي اللنزاكمي للسلوك
الستهفت الكشف عن مدى فعالية الستخدام تكلفة الاستجابة واللتعزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر للتقاليل من اللسلوك اللهام لاى أطفال ما قبل المعرسة. واستههفت هذه الاراسة بحث مدى فعالبة تفيذ اللتزيز التقاضلي اللسلوك الآخر (DRO) علي مستوي الفصل كله لثقايل السلوك الهام لأطفلل بعمر ما قبل المدرسة.
قامت الباحثة بزيارات ميدالنية لعدد من الروضات بمدبية العاشر من رمضان ومدينة ميت غر وبيض القرى المجاورة لها ونلك اللتعرن على الأوقات اللتي يبلو فيها اللسلوك الععولني جلياً وتد تبين أن أوقات اللشّاط الحر وتتاول الوجبات هي أكثر الأوقات التي يظهر فيها اللسلوك الععواني بشكل واضح ممأ دفع الباحثة لتطبيق الأنشطة خلال هذه الأوقات. تم عمل تصميم مبئي للأششطة القائمة على فنية التعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر وعرضها على مجموعة من المحكين فى مجال اللصحة اللنسية وعلم اللنس اللتريوي للحكم على مدى مناسبة الأنشطة المقترحة , وبناءأ على آراء المحكمين تم تععيل الأنشطة القاثمه على فنية التعزيز الثفاضلي اللسلوك لتظهر بالصورة النهائية.

تُالثا: إجراءات الدراسهة وخطو|تها: - تطبيق قائمة ملاحظة السلوك العدواني لدى طفل الروضة ( بالتعاون بين معلمة الفصل والبأحثة، وملاحظة الباحنة للأطفال لمدة أسبوعين قبل اللطبيق ) ( كتطبيق قبلي على المجموعتين الالتجريبية والضابطة. - تطبيق الأنشطة الخاصـة بفنية التعزيز النتفاضلي، وبلغ عدد جلسات تطبيق الأششطة القائمة على فنية اللتحزيز الالثفاضلي للسلوك الآخر ( 1 () جلسة بواقع ثلهث جلسات أسبوعياً. - بعد الانتهاء من تطبيق الأنشطة تم تطبيق قائمة ملاحظة السلوك العدواني لاى طفل اللروضة مرة أخرى كنطبيق بعدي على المجموعتين النجريبية واللضابطة.

- حساب الفروق بين درجات منوسطات رتب المجموعة اللتجريبية في القياسين القبلي والبعدي على كل بُعد من أبعاد السلوك العحواني وعلى اللرجة اللكلية ، وحساب الفروق بين درجات متوسطات رنب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس اللعدي على كل بُعد من أبعاد السلوك العدواني وعلى اللرجة الكلية باستفدام الأساليب الإحصائية المناسبة ، واللنمرف على النتائج وتفسيرِها.

رالبعا: الأسلاليب الإحصائية المستغدمـة في معالجة بيانات الاراسةة : اللتحقق من فروض اللراسة الستخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية

اللّاللية:

- الخبار ويلكوكسن (Wilcoxon test) لحساب دلالة الفروق في متوسطات فياسات لمجموعات صغيرة.
- الختبار مان وتّي ( Mann Wetny test ) لحساب دلالة الفروق بين متوسطي قياسبن لمجمو عتين مسنتلثين.

> الفتائع الاراسـة : الأول:

اللذي ينص على أنه :( توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجات المجموعة اللتجريبية الأولى علي قائمةٌ ملاحظة السلوك اللعواني قبل وبعد تطبيق فنية النعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر الصالح اللتطبيق البعدي). اللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثّة اختبار ويلكوكسون لإشارات اللرتب (Wilcoxon Signed Ranks test) وهو من الاختبارات اللحبارمتربة ويقابل اختبار ( ت ) للعينات اللمرنبطة في الاختبارات اللبارمترية فقامت اللباحثة بإيجاد قيمة (Zilcoxon (Z لويلكوكسن (للفروق بين متوسطات رتب درجات اللمجوعة النجريبية الأولى في القياس القبلي والبعدي على قائمة ملحظة السلوك العدواني ويوضح الجدول التاللي نتائج الفرض الأول:

$$
\text { جدول ( } 1
$$

دلالة الفروق بين (لمياسين القبلي والبعي للمجموعة التجريبية الأولى على قائمة هلاحظة الالولوك العدواني بطريقة ويلكوكسن Wilcoxon ( ن =

|  | (z) | مجهو الرتب | تموسط/الرتب | العنا |  | 人家 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| .0 | ४, Y.\%_ | 7 | r,0 | 1 |  |  |
|  |  | - | - | - | الرتبا |  |
|  |  |  |  | 4 | Qrax |  |
| . 0 | r,rrı | $n$ | r,o | 4 | الرتبالمالبالب2 | العلوان البلثن) |
|  |  | - | - | - | الرتبالمالمبا |  |
|  |  |  |  | 4 | المجهو |  |
| . 0 | ४, ¢.\%. | n | r, 0 | 7 | الرتبالبالبإب2 |  |
|  |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 8) |  |


|  | (z) | \|raman | متوسطالرتب |  |  | 20inl |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - 0 | P, r.L | V | r,0 | 4 |  | اللرجه الكاي2 |
|  |  | - | - | - | الرتبالما |  |
|  |  |  |  | 7 | 20al |  |

يتضتح من جدول (1) مايلي :

- وَجود فروت داللة إحصائياً بين متوسطي رتب الالرجات فى العدوان اللفظي فى القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الالجرييية الأولى على قائمة ملاحظة
(Z) اللسلوك العدواني وظلك لصـالح النطبيق البعدي, حيث جاءت قيمة (Y) لويلكوكسن Wilcoxon (Y.Y.Y-) وهى داللة عند مستوى(0). .). - ووجود فروت داللة إحصائياً بين متوسطي رثب اللرجات فى العلوان اللبحني فىى القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الاتجريبية الأولى على قائمة ملاحظة اللسلوك العلواني وذلك لصالح الالطبيق البعدي, حيث جاءت قيمة (Z) لويلكوكسن WilcoXon (Y.YY7-) وهى دالة عند مستوى (0 . .) . - ووجود فروت داللة إحصائياً بين متوسطي رنب الادرجات فى العلوان الغير مباشر فى القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الأولى على قائمة ملاحظة السلوك العدولني وذللك لصـالح اللطبيق اللبعدي , حيث جاعهت قيمة )
 - وكذلك وجود فروق دالة إحصـائياً بين متوسطي رثب اللرجات فى الارجة الكلية فى القياسين القبلي واللعدي للمجموعة اللتجريبية الأولى على قائمة ملاحظة اللسلوك اللعدواني وذلك لصـالح اللثطبيق اللعدي , حيث جاعث قيمة )
 وعليه فإن الستخدلم فنية المتزيز الانفاضلي للسلوك الآخر لدى أطفال اللروضة اللذين يتسم سلوكهم بالعدوانية قد أدى اللى خفض اللسلوك اللعدواني ليّهم


(Gongola, L.,2008 من حيث أن اللتعزيز الالثفاضلي للسلوك الآخر له فعاليته في اللقضاء علي اللسلوك العلواني في مجتمعات بحثية مخلفة ، وهي طريقة لا تتطلب تكريياً مكثفاً ليتم ثتفيذها ، كما أنها تؤدي اللي المنع اللسريع للاستجابة في البيئات النطبيقية ، وأنه لم ترد في الار اسات السابقة ذكر لأي آثار

جانبية غير محمودة لللتخل.
ويعود ذلك اللى مراعاة فورية اللتعزيز فكان يتم عثب كل جلسة بالإضافة إلىى اللتزيز اللتزاكمي في ختام الأنشطة ، وتتوع المعززات ما بين مادية (ألعاب ، بالونات ، حلوى ) ونشاطية (صلصـال ، تلوين ، مكعبات) واجتماعية ( الاتاء على الطفل ، اللتصفيق له ) ورمزية ( إضدافة استيكارات ملونة بلوحة الششرف أمام السم الطفل المعزز) ، والتحيلل الوظيفي حيث تم اختيال المعززلت في ضوء ما يفتقّده اللطفل وتفثقر إليه بيئتّه ومناسبتّها لنوعه وعمره طبقاً لجدول الاتعزيز، وتزويد الطفل بالتغنية المرتدة حول تعزيزه من عدمه وذلك عند تصميم ونتفيذ الأنشطة ، ويتفق ذلك مع مـ ما ألْبّته (Gongola, L.,2008) (السن حيث فعالية اللنصوص المكتوبة واللثاء بين المشاركين في خفض السلوك غير المرغوب فيه، كما يتفق ذلك مع مـا أكد عليه


(الفرض للثاناني:
والذي ينص على أنه (توجد فروق دالة إحصـائياً بين هتوسطات رثب درجات المجموعة الضـابطة والمجموعة التجرييية على قائمة ملاحظة اللسلوك اللعلواني بعد تطبيق فنية النتزيز اللثاضلي للسلوك الآخر لصالح المجموعة

- النجرييية)

الستخدمت الباحثّة اختبار مان ويتي U وويلكوكسون لمجموع اللرتب"W"، وقيمة "Z" المقابلة لإيجاد الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على قائمة ملاحظة السلوك اللعواني ويوضح الجدول التاللي

نتائع اللفرض الثانّي :
جدول (Y)
قيم مـان ويتّي U ، وويلكوكسون لمجموع الرتب W، وقيمة Z المقابلة لالالة الفروق بين متوسطات رتب درجات لالمجموعة التجريبية والمجموعة (الضابطة في لالقياس (لبعدي على قائمة ملاحظة لالسلوك اللعواتي لأبعاد الشلوك |لالعواني ودرجته الكالية.

| $\begin{aligned} & \operatorname{ssin} \\ & 2 \operatorname{tyn}+1+1 \end{aligned}$ | Z | W | U | * | الروبّبـ | 2inl | 7 mang | 2inil |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bullet, 4$ | P, POL | Yt,0*0 | P,000 | Or,0 | A,4Y | 7 | 2hatimil |  |
|  |  |  |  | Y, 0 | 8, ${ }_{\text {A }}$ | 7 |  |  |
| *** | Y, iY\% | Y0,000 | 8,0** | OY, ${ }^{\text {O }}$ | A, Yo | 4 | 2nytinl | glath |
|  |  |  |  | Yo,oe | 8, 70 | 4 | 2unpriv | إبها |
| $\bullet$ •01 | Y,70L | YY,000 | 1,000 | 00,00 | 4,Y0 | 1 | 2natiol | digla |
|  |  |  |  | TY,0* | Y, \%o | 4 |  |  |
|  | Y,EY\% | $\mathbf{\chi t , * *}$ | P,*** | OK,** | 4,0* | 7 | 2intiv1 | 71 |
|  |  |  |  | Y!,** | 8,** | 7 | 2بيّ\| | 20101 |

يتضح من جدول (Y) ما يلي:

- وجود فروق داللة إلصائيا بين متوسطي رنب درجات المجهوعة التجريبيـــة الأولى والمجموعة الضابطة ، في القياس البعدي لُُعد العدوان اللفظي، حيث


- وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة اللتجريييــة الأولى والمجموعة الضابطة ، في القياس اللبعدي لُبعد الععوان اللبني، حيث


- وجود فروق دالة إلصائيا بين منوسطي رتب درجات المجموعة اللتجريبيـة الأولى والمجموعة الضابطة ، في القياس البعدي لُبعد العدوان غير المباشر ، حيث بلغت قيمة مـــان ويتـــي وويلكوكوســـون وقيمــة Z علــى النــواللي

- وجود فروق داللة إحصائيا بين متوسطي رنب درجات المجموعة اللتجريبيـة الأولى والمجموعة الضابطة ، في القياس اللبعدي لللرجة الكلية ، حيث بلغت قيمة مان ويتي وويلكوكوسون وقيمة Z على اللتـوالي (.................

-

مما يدل على فعالية فنية التعزيز التفاضلي للسلوك الآخر في خفض حدة
الالسلوك العدواني لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في القياس البعدي والتي لم يطرأ عليها أي تحسن. وتعزى هذه الليّجة اللى آلية عمل فنية الآعزيز اللفاضلي للسلوك الآخر ، حيث ساهمت في تُعم الطفل النمييز بين اللسلوك المناسب وغير المناسب اللذي يتلقى عنده الطفل أو لا يتلقى اللتعزيز، مما أدى إلى إطفاء السلوك اللعدواني نتيجة إضعاف العلاقة بين اللســـوك العـــواني و النواتج المعززة لـه
وعليه فإن الستخدام برنامج التعزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر فعال في
خفض السلوك العدولني لدى أُطفال الروضة النين بيّسم سلوكهم بالعلوانية .

## توصيات الاراسهة:

فيما يلي بعض المقترحات حول صورالإفادة اللطبيقية والعلمية الممكنة من نتائج اللدراسة الحالية في ضوء النتائج.

- التأكيد على ضرورة تطبيق فية اللانمزيز اللفاضلي للسلوك الآخر داخل فصول رياض الأطفال وكنلك في المنزل لخفض مظاهر اللسلوك العدواني لدى أُطفال الروضة اللنين ينسم سلوكهم بالعدوانية. - ععد دورات تريبية وتأهيلية لمعلمات رياض الأطفال وكنلك الأمهات لمساعدتهن في كيفية اللتعامل مع الطفل اللعواني لخفض ععوالنيته عن طريق استخدام ففية التعزيز اللتفاضلي للسلوك الآخر . - عقد ندوات ومحاضرات عامة للمعلمات والأههات للأعريف بطرق اللتعامل مع الأطفال اللعوانيين لخفض مظاهر اللسلوك العدواني لليهم.

بحوث ودراسات مقترحة: - تطبيق هذه الفنيات على فئات عمرية مخلفة من الأطفال في دراسات أخرى متوعة في المجال اللتربوي والتُليمي.
 السلوك العدواني لادى أطفال الروضة واثبات أيهما أكثر فاعلية . - إجراء المزيد من اللراسات اللعلية في البيئة المصرية لاستكثاف الأسباب الغامضة وراء ظهور السلوك الععواني لاى طفل الروضة في هذه السن المبكرة. - دراسة مدى فعالية فية التعزيز اللثفاضلي للسلوك الآخر على الأطفال نوي الاحتياجات الخاصة ( متلازمة داون ، الصم ) فیى تُعيل اللشككلات السلوكية لاليهم.
المراجع
أولاَ: مراجع باللغة العربية:

- أسامة فاروق مصــطفي (Y- (1): مــدخل إلـى الاضــطرابات اللبـــوكية والآفعالية ( الأسباب - التثنخيص - العلاج ) . عمان : دار اللمسيرة.
- أسماء عبد العزيز الحسين (Y . . Y): علم نفس الطفولة واللمراهةة. الرياض
: دار الزهراء :

:دار المسيرة للالشر واللوزيع

المجالات الثفسية واللتربوية والاجتمامية. الإمارات : مكتبة الفلاح. - خالد سعد القاضي (Y. 11 ) : تعديل سلوك الأطفال ذوي اضنطراب نةـــص الاوتباه وفرط النشاط ( دليل عملي للوالاين والمـلمين ) . القاهرة : عــالم

الكتب.

- خولة أحمــد يحــي (r ب .

- ربيع شعبان يونس، محمود رسلان (Y 9 (Y): مشكلات الأطـــــال اللســـلوكية

والثفسية . السعودية ، اللممام : مكتبة المتتبي•


الفكر العربي•

- سامي محمد ملحم (Y.. عمان : دار الفكر للطباعة و النشر .
 اللنظرية و (لالثطبيق. القاهرة : مكنبة المصدر لخنمات الطباعــة ، مطبعــة

حسان.

- سعيد عبدالله بييس(1991): فعاليه الالتمزيز الالتفاضلي اللســلوك الآخــر فذـي خفض اللسلوك العدواني لاى عينه من الأطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم.


- طه عبداللعظيم حسين( 1 • . الاحتياجات للخاصة. الأسكندرية: دار الجامعة الجديدة .
- طه عبداللعظيم حسين( • (Y): الالصحة الثفسبية ومشكلاتها لـــى الأطــــل . الأسكندرية: دالر الجامعة الجديدة.
- عائدة البيروتي ، نزيه حمدي (Y (Y) : فاعلية تلريب الأمهات على النتزيز الالفاضلي وإعادة اللصصور في خفض سلوك عدم الطاعــة لــدى أطـفـالهن وتحسين الكفاعة الذالية المدركة لدى الأمهات. المجلة الأردنية في لالطــوم
 - عادل عبد الله محم (1999) : دراسات في سيكولوجية نمو طةل الروضة. القاهرة : دار اللرشاد.
 القاهرة : دار الرشاد.
- عبد الصبور منصور محمد (199V): خفض سلوك إيذاء اللفس لدى الأطفالل
 - عبدالمنعم الميلادي ( ع Y) : مشاكل الطةل الثفسبية والاجتماعية ( الكنب -الالسرقةة - الاعتئاب ) . الأسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة.
- فاطمة الزهراء النجار( (Y. 11) : مشكلات الأطهال لالسلوكية والالمعاليــة. الأسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .
- محمد علي قطب اللهمري ، وفاء محمد عبــدالجواد ( (Y... ) : عـــوان الأطفال ، (طץ). الرياض: مكتبة العبيكان.
- محمد محروس اللشناوي ، محمد اللسيد عبــد الـــرحمن (199 1 ) : العــلاع السلوكي الحديث ( أسسه وتطبيقاتّه ). القاهرة : دار قباء . - محمود عبد الرحمن حمودة ( . . . النفسية و(لالعلاع ) ، (ط £).حقوق الطبع محفوظة للمؤلف.
- معتز سيد عبد الله ، عبد اللطيف خليفة ( (Y . . ) : علم لالثفس الاجتماعي.

القاهرة : دار غريب.

- نعمة مصطفى رقبان ( Y. . والتطبيق، (طY). الإسكندرية : دار اللسماح للطباعة.
- وفيق صفوت مختار ( Y Y . وطرق العلاع ) ،(ط Y) . القاهرة : دار العلم واللثقافة.

ثاتياً: دراجع باللغة الأجنبية:

- Conyers, C. ; Miltenberger, R. ; Romaniuk ,C. (2003),Evaluation of DRO schedules to reduce disruptive behavior in a preschool classroom . Journal of Child \& Family Behavior Therapy. vol.(25),no.(3),pp.1-6.
- Conyers, C. ; Miltenberger , R. ; Amber, M. ; Barenz ,R. ; Jurgens, M. ; Sailer, A. ; Haugen, M. (2004),Comparison of response cost and differential reinforcement of other behavior in preschool classroom .Journal of Applied Behavior Analysis.vol.(37), no.(3) ,pp.411-415.
- Daddario, R. ; Anhalt, K. ; Barton, L, E.(2007),Differential Reinforcement of Other behavior Applied Class wide in a Child care Setting .International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. Vol.(3) ,No.(3),pp.342-348.
- Gongola, L ,C. (2008),The influence of a Differential Reinforcement of Other behaviors (DRO) protocol with an embedded token economy to reduce challenging behaviors among children with autism. Ph. D. dissertation. Kent State University, 161 pages; AAT 3338321.
- Miller, L, E. ; Grabell, A. ; Thomas, Alvin; Bermann, E. ; Graham-Bermann, S, A. (2012), The Association Between Community Violence , Television Violence, Intimate Partner violence, Parent Child Aggression and aggression
in Siblings Of Sample Of Preschoolers. Journal of Psychology Of Violence . Vol. (2) , No.(2) pp.165-.
- Patrick, D. ; Sturge -Apple, ML; Cicchetti, D ; Manning, LG; Vonhold , SE (2012),Pathways and processes of risk in associations among maternal antisocial personality symptoms, inter parental aggression and preschool psychology. Journal of Development And Psychopathology .vol.(24),no.(3),pp.807-832.
-Walker,H,M.; KAVANAGH , K. ; STILLER , B. ; GOLLY , A. ; SEVERSON , H, H. ; FEIL , E , G. (1998) , First Step to success: A Collaborative home School Intervention for Preventing Antisocial Behavior at the Point of School Entry. Psychology in the schools.vol .(35), no.(3),pp.259-
- Zubicaray, G, De ; Clair, A. (1998) An evaluation of differential reinforcement of other behavior, differential reinforcement of incompatible behavior and restitution for the management of aggressive behaviors. Behavioral Interventions.vol.(13),pp.157-168.


# الدمكاء الوججداني وهلا <br>  

## د/ محممد محمدل السيد القللي"

> مقدمة الاراسة:

تنور الفكرة الأساسية للنكاء الوجانى على أن النجاح في الحياة الاجتماعية والمهنية لا يعتمد فقط على قـرات الفرد الععلية ، ولكن على ما بايتمتع به أليضاً من
 مفهوم اللذاء الوجدانى في نهاية الققرن العشُرين ويدابية القرن الحالي نتيجة لجهود
 -والثو اصل مع الآخرين وتحقيق الرضا والنجاح

 فَطاعات عديدة بأن للنكاء اللوجدانى يحمل وعدآ بحل الععيد من مشكالات المجتّع
 المهارات والاستعدادات اللتي تقع خارج جنطاق قـرات اللنكاء اللتّليبية والتي تشضمن بشكل أساسي اللوعي بالمشاعر وبتأثير ها في الجوانب المعرفية . ويعد اللذكاء اللوجدانى أفخنل منبئ بالنجاح في الحياة الاجتماعية مقارنة

 والستخم النكاء الوجدانى لوصف الخواص العاطفية التّي تظهر أهمبتها في تحقيق اللنجاحويمكن أن شمل التّقص العاطفي ، ضبط اللنزعات أو المزاج تحقيق


المشاعر أو الأحاسيس ، وفهمها والاستقلالية ، والقابلية للتكيف ، وحل المشكلات
 وقد برهن الاختصاصيون اللنفسيون والأطباء على أن هناك خصـــائص شخصــية تســمى الــنكاء الوجــداني (Emotional Intelligence) و هــذه اللتصائص مسئولة عن الطرق اللتي نسلك بها ونشعر بموجبها وكيــف نــرتبط بالآخرين ، ومدى حُسن فيامنا بالأعمال ، ومدى تمنتَنا بالصحة اللنفسية . وعلم المعرفة بالميول اللفاصة بالذكاء الوجداني يمكن أن ينشــأـا عنه عدم القدرة على التوافق مـع الآخرين، وعدم النجاح في العمل ، واعتلال الصحة اللنفســية مـــع نشوء مشاكل ذالت ارتباط بالضغط اللنفسي ( جولمان ، . . . . كما أكد جولمان ( Goleman , 1998 ) أن النكاء الوجداتنى أكتر أهمية
 كبيرة على ثياسات وجدلنية واجتماعية ، ويجب على المعلمين والآباء أن يبدعوا مبكرأ في مساعدة الأطفال على تنمية ذكائهم اللوجدلنى . ويرى جولمان أن عقد اللمانينيات من القرن الماضي قد شهد زيادة غيــر مسبوقة فى البحوث واللراسانت اللعمية المتعلقة بعواطف الإنسان ، كما يشير إلى أن رسم خربطة للقلب الإنساني عن طريق اللعلم يطرح تُبلياً على هؤلاء الـــنين يؤيدون تلك النظرة اللضيقة للذكاء ، و القائلة أن حاصل اللذكاء مــن المعطيـــات الوراثية الثابتة التى لا تتخير مع الخبرات الحياتية، وأن قدرتنا فى الحياة هرهونـــة
 والمنمنل فى : ما الذي يمكن أن نغيره لكي نساعد أطفاللنا على تحقيق النجاح فــى الحياة ؟ وما العوامل المؤثرُ التى تجعل من يتمتع بمعامل نكاء مرتفع على سبيل المثال، يتعثر فى الحياة بينما يحقق آخرون من ذوى اللنكاء المتو اضـع نجاحاً مدهشاً ؟ويذهب جولمان فى هذا الصدد إلى أن هذا الاختَلإف يكمن فى حالات كثيرة فى

، تلك القلرات التى نسميها اللذكاء الوجدالنى واللذي يشمل (ضبط اللنس والحماس والمثابرة ، والقرة على حفز الثفس) ( روبثز وسكوت ، ، . . . . . .
 حيث نجد المجتمع يواجه العليد مـــن المشــكـلات المتعلةـــة بالمجـــال اللبياســي والاقتصادي والاجنماعي و اللقافي ، وليس هناك شك فى أن الحلول لمعظم هـــذه

 اجنماعية ووجدانية تتكامل مـع المهارات الفكرية لحل المشكلات الراهنة ، ومن هنا يتضح أهمية المهارات بين الأشخاص ، والقـــرة علــى الانســجام بيــهـم والفاعلية وقد ساهم كل هذا فــي الاهتمــام بمصــطلح الــذكاء الووجـداني. ) Pfeiffer, 2001 ) ومن ناحية أخرى تُعد للالكاءة الذاتية من المفاهيم الأساسية التى اقترحهــا باندروا $9 V V$ فی إطار نظرية منكاملة للكفاءة الذاتية ، والتي تعــد بمتابة نتاج لما يزيد عن عشرين عاماً من البحث السيكولوجي ، وتؤكد هذه النظرية
 كما يرى باننور أن إبر الك الفرد للكفاءة اللالتية يعد من المحددات الأساسية للسلوك، وأساليب التعامل مع الضغوط اللفسية، و اللثة، و القدرة على ضبط اللنفس ، و اللتحدي

و المثابرة فى اللمو اوف الصعبة من أجل الانجاز (علاء الشعراوى ، . . . . وقّم باندورا (Bandura) نظريتّه في الكفاءة الذاتيّة (Self-Efficacy) اللتي تخضمت أنّ سلوك المبادرة والمثابرة لدى الفرد يعتمد على أحكـــام الفــرد
 اللبيئة والظروف المحيطة، و هذه العو امل في رأي باننورا تلعب بورآ هامتآ فــي اللنكيف النفسي والاضطراب ، وفي تحديد مدى نجــاح أي عـــلاج للمشـكـلات الوجدانية اللسلوكيّة ( نزيه حمدي وداود نسيمه ، . . . . .

ويُشير مصطلح الكفاءة الاذاثيّة المدركة إلى معتّدات الفرد حول قدرتــهـ
على تتظيم وتتفيذ المخطّطات العمليّة المطلوبة لإنجاز اللهف المُراد، و هذا يعني أنَّه إذا اعتقد الفرد بأنَّه يمثلك القو"ة (Power) لإنجاز الأهداف المطلوبــة فإنَّــهـ يحاول جعل هذه الأشياء تحصل فعلاً، بمعنى آخر أنَّ الكفاءة اللذاثيّة تُشير إلــى الا

الاعثقادات الافقر اضيّة التي يمثلكها الفرد حول قدراته ( Pfeiffer, 2001 ) . وعن علاقة الاذكاء الوجداتنى بالكفاءة الذاتية تشير نتـــائج العديــد مــن اللبحوث والدراسات أن الأكاء الوجدانى من المداخل المهمة للتمية كفاءة الذات لدى الفرد، كما أن اللذكاء الوجدانى بمكوناته الفرعية النى تنضمن اللوعي بالذالت ، وإدارة الانفعالات ، والدافعية الذالثية ، والتنعاطف ، والثعامل مــع العلاهِــات الاجنماعية من الدلالات المهمة على اللقة بالذات والتي تعد من مكونات الكفاءة (Chemiss , et al . الذالية في ضوء نظرية باندورا كما يرى كيميس وآخرون (2000 ، كما أن الذكاء الوجداني هو الأساس لو اقعية اللثقــة بالـــذات ونكامــلـ الشخصية ، ونتقدير اللات ، والقدرة على اللككيف ، والمرونة فى مواقف المحن و الالفعية الذالتية والمثابرة و اللبراعة فى التـعامل مع الآخرين ، وقد جاءت فكــرة ألّبرت باندورا (Albert Bandura) العالم الانفسي بجامعة ســــانفورد لمعنــى (الكفاءة اللذالية) منسجمة مع موضوع الأكاء الوجداتي اللذي يــرى أن اعثقـــاد الناس في قدراتهم لها تأثير عميق في هذه القدرات ، فالمقدرة أو الكفاءة ليســـت خاصية ثابتة ، بل هناك تتوع هائل في كيفية الستخدام هذه المقارة فمــن لــــيهم احساس بالكفاءة اللذاتية يمكنه النهوض من عثرتهـم أنهم يتحاملون مــــع أمــور اللانيا بمفهوم معالجة هذه الأمور أكثر من احساسهم بالقلق مما يتوقعونــهـ مــن أخطاء قد تحدث ( جولمان ، . . . . . .
 وعلاقتّه ببعض المتغيرات ، وإعداد برامـج لتتميته لدى فئات عمرية مختلفــة ، بينما بحوث كفاءة الذات بدأت فى البيئة اللعربية منذ فترة طويلــة ، إلا أنـــهـ لا

توجد فى حدود علم الباحث دراسة تتاولت العلاقة بين الالكاء الوجدانى وكفــاءة الذات لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ، حيــث تـثـــل الأنشطة الطلابية جانباً هامأ من المجالات التي تحظى باهتمام كبير في الانعلــيم الجامعي ، وذلك اللاور الكبير اللذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب ، ونتميتها من مخلف جوالبها العقلية واللفسية والاجتماعية ، حيث أن هذه الأنشطة تعمل
 الار اسية ، وذلك من خلال اللمو اقف المتتوعة التي يشارك فيها الطالب من خلال هذه الأنشطة ، والتي تُعمل بالثاللي على تلتمية مهاراتــهـه ، وقـدراتــه ومقاومـــة
 بانفعالاته وتنظيمها ، وضبطها ، وقدرته علي التو اصل الاجتماعي و المشــاركة مع الآخرين ، والششعور بهم والتعاطف ، وتثضيل عدد من المهام •
 ليس مادة دراسية منفصلة عن المواد الار السية الأخرى بل إنه يتخلل كل المواد الادراسية ، ويعتبر جزء مهم من المنههج بمعناه الواسع الذي بيّرادف فيه مفهـوم المنهج والحياة الار اسية لتحقيق النمو الشامل المتكامل والنتربية المتوازنة ، كما أن النشاط اللاصفي الموجه مجال تربوي هام لا تقل أهميته بحال من الأحــول عن المقررات الارالسية ، إذ عن طريق النشاط خارج القاعات الأراسية يستطيع الطلأب أن يعبروا عن هو اياتهم ويشبعوا حاجــاتهم ، وعــن طريــق النشـــاطـ اللاصفي يستطيع الطلاب أيضاً اكنساب خبرات وموافق تعليمية يصعب تعلمها داخل القاعات الار السية
(Scharfenberg, Bogner\& Klautke , 2008,460 )
ولقد اهتمت المناهج الحديثة اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية التي تمنــل جانبأ مهمأ من جو انب العملية التحليمية التي أصبحت اليوم شمولية تكامليــة لا لا تقتصر على ما يتم تدريسه في الصف ، ولا على الجهد الأي ييذله المعلــم، أو

على الوسائل المساندة للعملية النتعليمية وحدها، كما لم تعــد الععليــة النعليميــة حصر أ على قاعات اللخريس ، بل تجاوزت ذلـــك إلــى مشـــاركة المؤسســـات اللتزبوية ، والاجتماعية ، واللقافية من بيت ، ووسيلة إعلامية ، ونثقيفية ، فبتغير اللظرية اللتربوية من الاهتمام بتخزين المعلومات إلى نمو اللقــرات الاشخصــية والاجتماعية بدأ الاهتمام بنشاطات الطلاب كوسيلة للأعليم ، وتغيرت النظرة إلى القيم اللتربوية لهذه الأنشطة ، وأصبحت اللظظرة إليها على أنها ذات أهمية بالغة ، حتى إنها أدمجت في البرنامج الاراسي إلى جانب المــواد اللدراســـية ( فـــايز
 المصاحبة هما : الأنشطة الصفية ، وهي اللتي يقوم بها المعلم والمتعلم كجـزء أساسي في منظومة اللتريس داخل حجرات الدراسة ، ويطلق عليها اللعحض اسم الأنشطة المنهجية . أما النوع الاناني فيعرف بالأنشطة غير الصفية ، وهي اللتي يقوم بها المتعلم غالباً بتوجيه من المعلم داخل المؤسسة اللتعليمية أو خارجهـــا


## مشكلة الار اسة:

أن الأكاء المجرد لا يكفي لالنجاح في كل المهن وهذا ما يؤكد الحاجــة إلى دراسة اللذكاء الوجداني هو وجود أمثلة حية لطلبة متفوقين أو ألنكياء فشـــلـوا في حياتهم المهنية وأشخاص يتمتعون بقرات عقلية متوسطة لكنهم يحققوا نجاحاً باهرأ في الحياة اللعملية ، ولذا فأن مقاليس اللذكاء الوجداني (IE) الب المــتطاعت اللتبؤ بقلرة الفرد على الالجاح في الحياة فأن نلك عامل هام في اللتوجيه المهني اللشباب من خلا نكوين اتجاهات إيجابية نحو اللراسة واستمتاعه بعلاقات مــع زملائه ، ومدرسيه ، وانعكاس ذلك في المحافظة علــى الانـــزان الوجــداني ، وصحتّ اللنفسية ، ومقدرته على اللعمل المنــتج (2003 , Chan ) ، وباعتبــار
 الالي سييذله الفرد، كما شُسهم في كيفية إبر اكه اللمهام الالي يمكن أن يقوم بهــا
 المعتّدات بكفاءة الذات على عمليات الانثباه، والتفكير، أو طريقة مساعدة للألات (Facilitating)، أو بطريقة معيتّة للـذات (Debilitating). فــالأفراد لـــنين
 ويحاولون اللتوصتل للحلول المناسبة. وبالمقابل فإنَّ الأفرالد النين يساورهي

 الشخصيّة لليهم، كما يتصورّون فشلهم اللذي يؤدي بدوره إلى نتائج سلبّية، و وها اللنوع من الثفكير اللسلبي يؤدّي إلى اللتوتر و اللضغط، ويحدّ من الاستخدام الفعّال



 واللمتصصصين في اللتطلم العالي لكونها ضمن المهام اللرئيسة للجامعة في رعاية الطلاب ، فقد احتل اللشاط الطلابي الجامعي أهمية خاصة في براميامج الجاميا باعثباره رافدا أساسيا للعملية اللتعليمية ، ولقد تبايتت اللرؤى والتوجهات المّا حـول
 للطلاب ، وانطلاهاً من ذلك المفهوم ، وأهمبية اللذاء اللوجدالني والكفاءة اللذاتيــة تحاول هذه الاراسة تتصي تأثير الأنشطة اللتي يمارسها الطلاب فــي الجامعــة علي مختلف سمات الطالب الوجدانية والشخصبة بهف استخلاص ما تسا تسفر عنه من نتائج ميدانية يككن الاستغادة منها لتطوير ممارسة الأنشطة الطلابية الجامعية

بشكل عام ، ومعرفة العلاقة بين الالذاء الوجداني والككاءة اللذاتية علي الطـــلاب المشتركين بالأنشطة في جامعة دمياط
فتتحد مشكلة الار اسسة للحاليةّ من خلا الإجابة على اللتساؤلات التالية : ا.ما مستوى الاذكاء الوجداني لاي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ؟
Y..ما مستوى الكفاءة الذالية لدي الطلاب المشاركين بالأشُطة الطلابية بجامعة دمياط ؟
س.ما ترتيب أبعاد الأكاء الوجداني لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابيــة بجامعة دمياط ؟
₹ .ما نرّيبب أبعاد الكفاءة الذالتية لدي الطلاب المشاركين بالأنشــطة الطلابيــة بجامعة دمياط ؟
0. هل توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الذكاء الوجداني ، وأبعاد الكفاءة الذاتية لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ؟ 7. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب وطالبات الجامعـــة المشـــاركين بالأنشطة الطلاببية بجامعة دمياط ذوى الاذكاء الوجدانى المرتفـــع ، و الـــذاء الوجدانى المنخفض فى الكفاءة الذالثية ؟
 المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط تعزى لمتغير الجنس ( ذكور -
إنات ) ؟

1. هل توجد فروق ذلت دلالة إجصائية في الكفاءة اللذاتية لدي الطلاب المشاركين بالأنسطة الطلاببية بجامعة دمياطتعزى لمتغير الجنس ( ذكور - إناث ) ؟

تثتيح معرفة الفرد بذكائه الوجداني الفرصة له ليضع نفسه إلــى جانـــب الآخرين اللاين يتو افقق معهم على نحو طبيعي ، والبحت عن أعمال تالاؤمه وتفهم الأشياء اللتي تجعل من الفرد غير متو الفق مع بعض الناس أو مع بعض الأعمال، وتعلم طرقاً للاتعامل مع المصعاعب الطبيعية ، وفهم بعض الأشياء المعينة اللـــي تسبب الضغط النفسي ، وتعلم طرقًا ليصبح أكثر شعورأ بالسلام كما تتيح معرفة الفرد بكفاءته الذالية الفرصة نحو نمو تنظيم الذات لايه وارتفاع معلل ثقّته بنفسه وتقبله للمهام ، في حين يتضمن المنهج الجامعي بالمفهوم الحديث كل ما تقّمـــه الجامعة لطلابها تحقيقا لأهدافها اللتربوية اللرامية إلى رعاية نموهم المنكامل من جميع الجوانب العقلية و النفسية والاجتماعية. والتحقيق هذه الأهداف فإنه يجب ألا
 قاعات اللراسة ، بل إلى ما هو أبعد بحيث تتضمن نلك البر امتج أنشطة وفعاليات ومو اقف متتوعة ليتمكن الطالب من خلال المشاركة فيها صقلل شخصيتّه وتتمية مهاراته وقدراته على حل المشكلات الاتي تواجهه . وتتحدد أهداف (لارلسة لالحالية في تحميق ما يلي : ا. التمرف على مستوى النكاء الوجدالتي وأبعاده لـــدى الطـــلاب المشـــاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط .
Y. اللتعرف على مستوى الكفاءة اللذالثية وأبعادها لــدى الطـــلاب المشــاركين بالأششطة الطلابية بجامعة دمياط. س.التعرف على العلاقة بين أبعاد اللذكاء الوجداني ، وأبعاد اللكفاءة اللذالثـــة لــــــي اللطلاب المشاركين بالأنشطة الطلاببية بجامعة دمياط ع. التحرف على الفروق بين طلاب وطالبات الجامعــة المشـــاركين بالأنشــطة الطلابية بجامعة دمياط ذوى اللذكاء اللوجدانى المرتفع ، و اللكاء اللوجـــــالنى المنخفض فى الكفاءة الذالية
0.اللتعرف على الفروق في الاكاء الوجداني لدي الطلاب اللمشاركين بالأنثــطة الطلابية بجامعة دمياط تعزى لمتغير الجنس 7.النعرف على الفروق في الكفاءة الآالثية لاي الطلاب المشـــاركين بالأشـــطة الطلابية بجامعة دمياط تعزى لمتغير الجنس .

## أهمية (لادراسة:

1. تؤكد نتائج العديد من البحوث واللدراسات على أهمية اللذكاء الوجدالنى كعامل أساسي لنجاح الفرد فى الار اسنة والحياة الاجتماعية والمهنية، ويتضح ذلك من خلال البحوث التجريبية اللتى أجريت بهـف تثميــة مهـارات الالــاءكاء الوجدانى ، وأثر ذلك على تحقيق الأداء الأكــاليمي واللمهنـي واللثفاعــل الاجتماعي ،و الدافعية للانجاز وعامل مسـاعد و هـام في لالنجـاح في الحيـاة والعمل كما أكدت دراسة (Bar-On , 2005) .
Y. أن المستويات العليا من الأكاء الوجدانى ذات أثز إيجابي على شعور الفرد بالسعادة الشخصية والوجدانية، كما يمتد أثر اللذكاء الوجدانى ليشمل الحالة الصحية و الصحة اللفسية للفرد ، وكذللك مدى شعوره بجـودة اللحيــاة ) . Austin, et al., 2005 )
س. الأكاء الوجدانى ينبئ بالنجاح المهني بنسبة تبلغ . . \% \% بالمقارنة بالــذكاء الأكاديمي ، إذ تصل نسبة التتبؤ من خلاله بالنجاح المهني إلى . . . ، كما

- (Goleman, 1996) (
६. وتتجلى أهمية الأكاء اللوجداني في اللثفاعل مع الآخرين ، ومــدى اللنجــاح الاجنماعي للقرد ، فالقدرة على فهم الآخرين قدرة إنسانية هامة لكون الفرد يقضي معظم حياته بين الآخرين ، فالحساسية تجاه ما يفكر به الآخــرون ، وبشعرون به جميعاً مواهب أساسية في اللعلاقات الاجتماعية .

0. تعد هذه اللراسة تدعيماً للاتجاه المعاصر فى علم النفس الايجابي وفقاً لمــا

- قرره ( Salovey \& Mayer, 2002 )
 التحكم فى اللفككير، ويؤدى إلى اتخاذ اللقرارات المناسبة وفقاً لأحكام منطقية ، بل من الممكن أن يؤدى إلى تقليم أفكار إيداعية لبعض المشكلات ( عصام
زيدان ، كمال الإمام ، Y . Y Y . Y .
V. كما تُعتبر الكفاءة الذاليّة من العوامل المهمةّ، التي تلـعب دورأ كبيـر آ فــي خفض وضعف درجة اللوتر والقلق لدى الفردد ، فالأثخاص النين يمتلكون الكفاءة في مجالات متّو"عة تكون قكرتهم على مواجهة تحتِيات الحياة أكهـر فاعليّة ( أحمد علي ، . . . . . . ^. كما تعد مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية من الموضـــوعات الحيويــة اللتي تستحوذ على اهتمامات المسئولين خاصة في عمادات شؤون اللطــلاب بالجامعات لما لها من تأثير ايجابي علي الفرد (خالد اللسبيعي ، Y . . 0 ). 9. أما من الناحية اللطبيقية تكمن أهمية اللدراسة الحالية فى إمكانية الاستفادة من
 و الكفاءة الذالتية لدى فئات عمرية مختلفة للطلاب بالإضافة اللي أفراد الأسرة و العاملين بالمدرسة ، والعاملين بالمؤسسات التزبوية المختلفة . قلرة الفرد على اللتعرف على مشاعره ومشاعر الآخــرين وعلـــى تحفيــز اللذات، وإدارة الانفعالات ، وإقامة علاقات اجتماعية بشكل إيجابي وفعـــال، ويتضمن ذللك ضبط اللنفس، الحماس، والمثابرة ، ويتحدد فى اللراسة الحالية باللرجة اللتى يحصل عليها الفرد فى مقياس الــذكاء الوجــدانى المســتخلم

بمكوناته الفرعية ( المعرفــة الوجدالنيــة ، وإدارة الانفعــالات ، ونتظــيم
الانفعالات ، والتعاطف ، و اللواصل الاجتماعي ) و الارجة الكلية له .
Yelf - Efficacy الصـارة عن الفــرد ، واللتي تعبر عن معتقّداته حول فَــرنـة على القيــام بسلوكيات معينة ، ومرونتّه فى الالتعامــل مع اللموافف اللصــعـة والمععـــدة، وتحدى الصعاب ، ومدى مثابرنَه لإتجاز المهام المكلف بها ، وتتحدد فـى الالدراسة الحالية بالــدرجة اللتى يحصل عليها الفــرد فى مقــــاس الكفــاءة الذالية بمكوناتــه الفرعية ( كفاءة تتظيم الذات ، واللثةُة بالذات ، وتفضــــيل - المهام الصععبة )

Y - الأشططة اللطلابية : يعرفها الباحث على أنها " نلك البرنامج اللذي تنظمــه اللجامعة منكاملاً مع البرنامج النتعليمي ، واللذي يقبل عليه الطلاب بــر بـريتهم بحيت يحقق أهدافاً تربوية معينة داخل الجامعة أو خارجه ، وفي أثناء الليوم الاراسي أو بعد انتهاء الادراسة ، على أن يؤدي ذلك إلى نمــو فـــي خبـــرة الطالب وتتمية هواياته وقلراته فــي الاتجاهـــات اللتزبويــة والاجتماعيــة المرغوبة .

## الإطلار النظري :

## 

ظهر مفهوم اللذكاء الوجدلني على يد كل من ماير وسالوفى Salovey) (2002) \& Mayer , باعتباره قـرة الفرد على فهــم مشـــاعره وانفعالاتــه، ومشاعر والنعالات الآخرين، واللتمييز بينها، واستخدام هذه المعلومات فى توجيه تفكيره و أفعاله
ولما كان هذا اللتعريف يعبر عن اسنقبال ونتظيم الانفعالات فقـطـ، فقـــد عدل ماير وسالفوى تُعريفهما للاذكاء الوجداني ليصبح قدرة الفرد على الــوعي
 الانفعالات لتيسير اللثفكير، والقدرة على فهم الانفعالات، والمعرفـــة الوجدانيــة، (Mayer, et al. والقدرة على نتظيم الانفعالات للتدعيم اللنمو الوجداني والعقلّي (133) , 2001, 133)
وعرف جولمان (Goleman, 1998, 95) اللخاء اللوجداني بأنه القدرة
على معرفة مشاعرنا، ومشاعر الآخرين، لتحفيز ذواتتا، وإدارة انفعالاتتا بشكل -فعالل داخل أنفسنا، وفى علاقتنا بالآخرين كما عرفه ويسينجر (Weisinger, 1998, 18) بأنه يعنى الاســـتخدام الذكي للانفعالات، فالفرد يجعل الفعالاته تعمل لصـالحه من خلا استخدامها فى توجيه سلوكه وتفكيره بطرق ترفع من نتائجه •
ورأى جورج (George, 2000,1033) أن الذكاء الوجـــالني يعنــى قدرة الفرد على إدرالك الانفعالات، والوصول إليها، واستخدامها فــى اللتخكيـر، وممرفة المشاعر وتتظيمها بشكل بحقق النضتج الوجداني والعقلى •
 الفرد على التعرف على دلالة انفعالاته، وتحديدها، وفهمها جيـدآ، وتنظيمهــا ،
 الاتصـلا بالآخرين، وتنظيم العلاقات الشخصية المتبادلة كمهارة نفسية اجتماعية يتحقق من خلالها اللصحة اللفسية، والنتو الفق مع الــنفس، والآخــرين، والعــالم

- المحيط
 للالفاعل والإحالة المتبادلة بين النضتج الوجدانى، والتو اصـل الوجدانى، و التـــأثير الوجدالنى، فالذكاء اللوجدالنى هو قدرة الفرد على إلرالك انفعالاتـــه ومشـــاعره،
 إلى الإنجاز وتحمل التوترات والضنوط ، و هذا اللذي يؤدى إلى إيجابيــة فـــى

العلهات الاجنماعية، واللتفهم العطوف للآلخرين، مع نظــرة إيجابيــة للحيــاة، والبحث عن مميزات الآخرين، وشجاعة فى المواجهة دون هرب من المواقــ الصعبة، مع قـرة على تقبل الآخر كما هو، مهما كان الاختلهف فى الــرأي أو

 الأنماط اللتقليدية، والحلول الجاهزة، وتعاون بين الأفراد فى اللعمــل الجمــاعي، وقدرة تفاوضية لحل الصراع حلأ إيجابياً مثمر أ.
أما وو (Wu, 2010, 55) فقد عرفتّه بأنه يعنى قدرة الفرد على فهـمـ مشاعره وانفعالاته، وضــبطها، وإدارتهــا، والالتعامــل معهــا، أو اســتخذامهـا - ومعالجتها أنـار كل من سالوفىى ومــاير Mayer \& Salovey (1990) إلــــى أن

$$
\begin{aligned}
& \text { اللنكاء الوجداني يتضمن أربعة مكونات معرفية، هي : } \\
& \text { 1-الثقدرة على إدرالك الالفعالات : }
\end{aligned}
$$

The ability to perceive emotions.
وهى تمثل الجانب الأساسي للأكاء اللوجداني ، وتشّمل قدرة الفرد علـــى الوعي بانفعالاته، والفعالات الآخرين، كما يتم الآعبير عنها من خلا تعبيـرات الوجه ونبرلت الصوت •
Y-الثقرة على توليد واستخدام الالفعالات لمساعدة التخكير :
The ability to access, generate, and use emotions
so as to assist thought.
وتشمل قلرة الفرد على توليد الانفعالات، ومعرفة أسبابها، وأُّرها على
r-اللقدرة على فهم الالفعالات واللمعرقة الوجدانية :
The ability to understand emotions and emotional
knowledge.
وتتضمن قارة الفرد على فهم الانفعالات المعقدة، وكيفية انتقالهـــا مــن
مرطة إلى أخرى•
\& - اللقدرة على تثظيم الالفعالات للارتقاء بالنمو الوجداني والعقكي : The ability to regulate emotions so as to Promote emotional and intellectual growth.

وتعنى قدرة الفرد على إدارة وتتظيم الانفعالات واللتحكم فيها وضــبطها

- (Mayer, et al., 2001, 133; Hansen, 2009, 47)

وحد جولمان (Goleman, 1998, 26-27) الــذكاء الوجــداني فــى
خمسة مكونات هي:

ا-الوعي بالذات Self - awareness : ويعنــى معرفـــة الفــرد بأحوالـــهـ اللا|خلية، وتفضيلاتكه ، و إمكاناته، وبصائره

Yودو افعه، وإمكاناته.
بץ-الدافقعية Motivation : وتتضمن قدرة الفرد على توجيه انفعالاته لتحقيـق هدف ما
₹-النَعاطف Empathy : وتشــير إلــى الــوعي بمشـــاعر، واحتياجــات، - واهتمامات الآخرين

ه-المهارات الاجتماعية Social Skills : وتعنى المهارة فی إحداث استجابات
مرغوبة •

وذكر جورج (George, 2000, 1034-1038) أربعة مكونات للنكاء
الوجداني هي :

1-تقاير الالفعالات والتعبير عنها :
The appraisal and expression of emotions.
وتعنى قلرة الفرد على التحديد الواضح للانفعالات اللتى يعيشها، وقَرته على الالتعبير عنها، والتُواصل بشأنها، ويرتبط ذلك بـدى فهم ومعايشة مشـــاعر وانفعالات الآخرين والنتعاطف معهم •

The use of emotion to enhance cognitive processes and decision.
وتتضمن قـرة الفرد على استخدام انفعالاته بطرق وظيفية •
: Knowledge about emotions r-مـرفة الاغفعالات . ونتمثل فى قـرة الفرد على معرفة انفعالاته وفهمها

צ-إدارة الاعفعالات Management of emotions وتعنى ڤّرة الفرد على الاتحكم فى مزاجه وانفعالاته، ومزاج وانفعالات الآخرين. ويعتمد ذلك على معرفة الفرد بحالته المزاجية وقدرته علــى نـــــير
الانفعالات، واللتعبير عنها، واستخدامها بإيجابية •

وقلم مـاك كليسكى (McCluskey, 2000) قائمة للنكاء الوجداني مــن
ستّة مكونات هـى :
: Self awareness الالوعي بالأات
ويتضمن قَرة الفرد على الانعرف علـى مشــــاعره ونعـــيلها، وإبرالك
-العلاقات بين الأفكار والمشاعر والأفعاله

وتشمل قدرة الفرد على معرفة ما وراء مشاعره، والقيــام بالأثنـــطة، وتحويل المشاعر السالبة إلى موجبة •

## : Empathy

وتعنى كـرة الفرد على فهم مشاعر الآخرين، وعلاهـــاتهم المتثــــابكة،
ووجهات نظرهم، والاستماع إليهم، واللتمييز بين أفعالهم وأقو اللهم، والنفعالاتهم.
ع-التواصل Communications
ويشمل تُطوير جودة العلاقات الإيجابية، وتححيد المشاعر التى تســاعد
على النو إصل مع الآخرين •
: Co-Operation التعاون الـ0
وتعنى اللتعرف على منى يكون اللتعاون مــؤثرأ وجوهريــأ، والعمــل كجماعة لتحقيق الأهداف، وحث الآخرين وتشجيعهم على المشاركة فى العمــل الجاد، واللتعرف على اللنتائج المترنبة على التخاذ القرار •
4-حل النزاعات أو اللصراعات Resolving Conflicts :
ويتضمن فهم نزاعات الناس، و الميكانيزمات الملثوية، والتيي يعلن عنها
 و اللصراعات بينهم، وفى نموذجها اللظري الجديد فى اللذكاء الوجدانى، والــــــي
 الوجداتى ينكون من ثلاثية أبعاد أسساسية، بينهم تفاعل وإحالة متبالـلــة مســـتمرة
وهى :

1-الالنضتج الثوجدالتى Emotional Maturity :
ويعد بمثابة الأساس الذي تقوم عليه مكونات اللنكاء الوجدانى الأخرى،

 تجعل الفرد قادرأ على اللتعايش مع اللضغوط والإحباطات والصــراعات، وقــد يرجع انخفاض الطاقة اللوجدانية البى علم وجود مثيرات كافية فى سنوات النمو المبكرة لدى الفرد، وأساليب التششئة الاجتماعية التى تشم بالقســوة والإههــال،

وعلم الاكتراث وتجاهل المشاعر، أو ما يتعرض له الفرد من فقـــد الحــب، أو
 الوجداني فى : الوعي بالذات، وتوجيه الــذات، وتَّــدير الــذات، والمرونـــة، -و الدافعية للإنجاز، وتحمل اللضغوط

## : Emotional Communication Y ب-التو (صل الوجد/تى)

ويمثل الحلقة اللوسطى بين اللضنج الوجدانى والنتأُيرِ الوجدانى، وحتـى يكون الفزد على يرجة عالية من اللتو اصل الوجدانى لابد له من أن يفهم وجدان الآخرين، ويقلر دؤيتهم. وهذا يعنى الإحساس بمشاعر اللغير، وتّـــير وجهـــة نظرهم، والاهتمام بمساعتنهم، ويظهر ذللك فى العخايـــة بمشــــاعر الآخــرين، والحساسية المرتفعة تجاههم، والمباررة بمعــاونتهم، والاعتـــرالت بإنجــاز اتهم، وكذلك التعاطف والمشاركة الوجدانية، والكياسة فى الاستجابة للآخرين، ويتمل" اللواصل الوجدانى فى : اللتوكيدية، واللتعاطف، واللثفاؤل، والشــجاعة، ونقبــل - اختلاف الآخرين
: Emotional effectiveness
ويمن قمة الصرح اللظري للاكاء الوجدانى، فلن يصل الفرد إلى اللأثير
 الوجدالنى، فالثأثير الوجدالنى يمثل أعلى درجات اللنكاء الوجــدانى، لأن هـــذ القدرات لا تقف بالفرد عند حد الاتعامل الجيد مع الآخرين، وفهــم انفعــالاتهم، واللتواصل معهم، بل تمند لنشمل تغيير اللبيئة المحبطة بكافة عناصرها بما فـــى ذلك اللحنصر البشرى، ويتمتل اللتأثير الوجدانى فى : الإقناع، والقيادة، والمبادرة فى اللتغيير، و اللتعاون و اللثفاوض •

Self Efficacy Y Y
تعتبر الكفاءة الذاثية من المكونات المهمة لللظرية المعرفيــة الاجتماعيــة Social Cognitive Theory اللفرد ، والبيئة ، واللعو امل الاجتماعية تتداخل بدرجة كبيرة ، فالسلوك الإنساني فى ضوء نظرية باننورا بتحدد تبادلياً بتفاعل ثلاثة مؤثرات هــى : العوامـــل الالذاتية Personal Factors ، واللعوامل السلوكية Behavioral Factors ، والعوامـــل البيئية Environmental Factors • وأطلق على هذه المؤثرات نمــوذج الحتميــة اللتباللية Reciprocal determinism ويوضحها الشكل التللي :


شكل (1)
نموذج (لحتمية اللتبادلية كما اقترحه "بآدهوا "

وطبقاً لهذا النموذج فإن المتعلم يحناج إلى عــد من العوامل المتفاعلـــة (شخصية ، وسلوكية ، وبيئية ) ، وتطلق العوالمل السخصبية على معتّدلات الفرد حول قدراته واتجاهاته ، أما العوالمل السلوكية فتتضمن مجموعة الاســتجابات اللصادرة عن الفرد فى موقف ما ، وعوامل البيئة تشــــل الأكوار التى يقوم بها من يتعاملون مع الفرد ومنهم الآباء ، والمعلمون ، والأهران ، ( Y. . O، اللسيد أبو هانم (

ويشير باندورا ( 19 ) إلى عدم وجود أفضلية لأي من العوامل اللثلانــة
 عامل من هذه العوامل يحتوى على متغيرات معرفية ، ومن بين هذه المتغيرات التى تحث قبل فيام الفرد بالسلوك ما يسمى "بالنوقعات أو الأمكام" سواء أكانت هذه اللتوقعات أو الأحكام خاصة بإجراءات اللسلوك أو الثاتج النهائي له ، و هو ما
 مواقف تتسم بالغموض وتتعكس هذه التوقعات على اختيــار الفــرد لالكُشثــطة المتضنمنة فى الأداء والمجهود المبــنول ، ومواجهـــة المصـــاعب ، وإنجــاز - السلوك

ونجد أن باندورا فلم نظرية منكاملة لكفاءة الذات مؤكداً أنها نتاج لعشرين عامأ من البحث السيكولوجي امتد من (19YY حتى 199V) ، وعبر عن كفاءة
 المجــالات المختلفة ، ولِن إدر الك الكفاعة الذانيــة يســهـ فى فهم وتحليد أسباب المدى المتتوع من اللسـلوك الفردي والمتضمنة فى اللتخيرات ، وفى ســــــوك المثأبـرة الناتج عن حالات الأفــرالد المختلفــة ، ومســــويات ردود الأفعـــالل لللضغوط الوجدانية ، وضبط الـــات ، والمثابــرة من أجل الإنجــاز ، ونمــو الاهتمامات فى مجالات خاصـة ، والاختيار المهني .
(Bandura, 1997, 25)
ويحد باندورا ثلدئة أبعاد لكفاءة اللاكت مرئبطــة بــالأداء ، ويـرى أن
 أبعاد الكفاءة الذالتية وعلاقتها بالأداء لاى الأفراد :


شكل رقم (Y)
أبعاد كجاعة الذات عند بالدورا
1- قدر الكفاءة Magnitude : ويقصد بـه مستوى قوة دوالفــع الفــرد للكأكاء فى المجالات والمو القف المخلفة ، ويختلف هذا المستوى ثبعاً لطبيعة أو صعوبة الموقف ويبدو قدر الكفاعة بصورة أوضح عندما تكــون المهــام مرتبــة وفقــا
 تحديدها بالمهام البســبطة المسشابهة ، ومتوســطة الصعوبة ، ولكنها تتطا مستوى أداء شـــاق فی معظمها • ومع ارتفاع مستوى كفاءة الذات لدى بعــض الأفراد فإنهم لا يقبلون على موافق التحدي ، وقد يرجع اللسبب فى ذلـــــك إلـــى تذنى مستوى الخبرة ، والمعلومات اللسابقة .

 عوامل عديدة أهمها : مستوى الإبداع أو المهارة ، ومــدى تحمــل الإجهــاد ، ومستوى اللاقة ، والإنتاجية ، ومدى تحمل الضـغوط ، والضبط الذاتي المطلوب ، ومن المهم هنا أن تعكس اعنقادات الفرد تُقديره لذاته بأن لديه قدرأ من الكفاعة يككنه من أداء ما يوكل إليه أو يكلف به دائمأ وليس أحيانا •

Generality : ويشير هذا البعد إلى انتقالل كفاءة اللأت من موفف

. (Bandura,1977,a, 85) (أداء أعمال ومهام مشابهة س- القوة أو اللشدة Strength : وتتحدد قوة كفاءة الذات لاى الفرد فى ضــوء خبراته السابقة ، ومدى ملاءمتها للموقف ، ويشير أيضاً هذا اللعد إلــى عمــق الإحساس بالكفاءة الذالثية ، بمعنى قلرة أو شدة أو عمق اعتقاد أو إلرالك الفرد أن بإمكانه أداء المهام أو الأنشطة موضوع القياس • ويتّرج بعد القوة على متصل

 لكفاءة الذات تلعب اللوور اللرئيسي فى مستوى الأكاء الأكاليمي للفرد ، وأنها تعد منبئأ قوياً بأداء الفرد خلا المهام المخلفة • وأن مستوى الكفاءة العامة للــذات لالى الفرد يتحدد فى ضوء اللقة بالذات ، والضبط الـــذاتي ، وتڤضـــيل المهـــام

- الصعبة أو المثابرة

المصارر وعلحقتها بأحكام كفاءة الذات واللسلوك أو الناتج النهائي للأداء


مصادر كغاءة الخات عند بآدهرا

## (1) الإنجـــازات الأكائيــة Performance Accomplishment : ويمثــل

 المصدر الأكثر تأثيرأَ فى كفاءة الذات لدى الفرد لأنه يعتمد أنساسأ على الخبرات اللتى يمثلكها اللخص ، فالنجاح عادة يرفع توقعات الكفاءة بينما الإخفاق المنكرر يخفضها ، والمظاهر اللالبية للفعالية مرنبطة بالإخفاق ، وتأثير الإخفاق عاتـىـى الإخفاق ، وتعزيز كفاءة الذات يقود إلى اللتعميم فى المو افق الأخرى وبخاصـــة
 والإنجازات الأدائية يمكن نقلها بعدة طرق من خلم النمذجة المشـــركـركة حيــث تعمل على تمزيز الإحساس بالكفاءة الآاتية لدى الفرد

## ( Bandura, 1977,b, 195)

ويضيف باندورا (I (IAY) أن الأشخاص الذين لديهم إحســس مــنخفض بكفاعة اللذات يبتعلون عن المهام الصعبة ويتجهون إلــى إلراكهــا كتهـيــدات

 وضعف مجهوداتهم فى المواقف الصعبة مما يؤخر انسترداد الإحساس بكفــاءة اللات عقب الإخفاق ، وعلى اللعكن الأشخاص اللذين لـــيهم إحســـاس مرتفـــع بكفاءة الذات يقتربون من المهام الصعبة كتحد وترثنع مجهوداتهم فى اللمواقــــ الصعبة ولليهم سرعة فى السترداد الإحساس بكفاءة الذات عقب الإخفاق ، ويؤكد كذلك على وجود علاقة سبيبة بين اللقة بكفاءة الــذات والإنجــــازات الأدائيــة فالمستويات المرتغعة من كفاعة الذات تلازم اللمستويات المرنغعة من الإنجازات - الأدائية
 بكفاءته الذالتية من خــلم ممارسته للخبرات أو تحقيقه للإنجازات يتوقف على المحددات التالية : فكرتّه المسبقة عن إمكاناته وقَاراتــه ومعلوماتـهـه ، وإدر الك

الفرد لمدى صعوبة المهمة أو المشكلة أو الموقف ، والجهــد الـــذاتي اللنــــاط الموجه ، وحجم أو كم المساعدات الخارجية التى ينلقاها الفرد ، والظروف النى خــلاهها يتم الأداء أو الإتجاز • والخبرات اللمباشرة اللسابقة للانجاح أو الفشل ، وأسلوب بناء الخبرة أو الوعى بها وإعادة تشكيلها فى اللأكرة ، والأبنية القائمة للمعرفة و المهارة اللذاتيتين والخصائص التى تميزها. (Y) الخبرات البيلة Vicarious Experience اللخبرات غير المباشرة التى يمكن أن يحصل عليها الفرد ، فرؤية أداء الآخرين
 المركزة والرغبة فى التحسن واللمثابرة مع المجهود • وبطلق على هنا المصر
 يمكنهم استخدام هذه الملاحظات لتقّير كفاءتهم الخاصة .

## ( Bandura,1982, 140)



 الاكداء أو الفعل ، ويــؤثر على سلوك اللشخص ألثاء محـــاو لاته لأداء المههة.
(Bandura, 1977,b, 200)
 نحو واسع جدأ مع اللثّة فى ما يملكرنه من فـارات وما يستطيعون إنجازه ، وأنّه


 فالآخرون فى بيئة التعلم ( المعلمون ، واللزملاء أو الأكران ، والو الالان ) يمكنهم

إقناع المتعلم لفظياً عن قلراته على النجاح فى مهام خاصة ، وقد يكون الإفناع اللفظي داخلياً حيث يأخذ الحديث الإيجابي مع الذات .
(Bandura, 1995, 125)
 state: وتشير إلى العو امل اللاخلية اللتى تحدد للفرد ما إذا كان يستطيع تحقيق
 المدركة للنموذج ، والذات ، وصعوبة المهمة ، والمجهود اللذي يحتاجه الفــرد،

- (Bandura,1997, 100 (المساعدات التى يمكن أن يحتاجها للكٔداء

 وأنماط الوظائف العقلية المعرفية ، و الحسية العصبية لاى الفرد • ويرجع ذلك لنلاثة أسماليب رئيسية من شأنها زيادة أو تفعيل إلراكات الكفاعة اللذالثية و هـىى : تعزيز أو زيادة أو تتشيط البنية البدنيــة أو الصـــحية ، وتخفــيض هســيتويات الضغوط والنزعات أو الميول اللوجدانية اللسالبة ، وتصحيح اللتفسيرات الخاطئة
-للحالات التى تعترى الجسم
وأخيراً يرى باندورا (19AY) :
*     * أن مصادر كفاءة الذات والمتمثة فى " الإنجازات الأدائية ، والخبرات الئرات البيلة ، والإقناع اللفظي أو النصائح ، والحالة اللفسية أو الفسيولوجية" يســتخدمها

الأفراد فى الحكم على مستويات الكفاءة الذالتية لديهم •
 كإنسان قادر على اللسبطرة على حل المشكلات ، وهكذا فــإن المعلومــات

 بالتفسير المنطقي للمشكلات أو اللقترحات

* أن هذه المصادر ليست ثابتة دائمأ ولكنها معلومات لها صــلة وشيقــة بحكــم الشخص على قـراته سواء كانت هنصلة بالإجازات الأدائية أو الخبـرات . البديلة أو الإقناع اللفظي أو الحالة اللنفسية و الفسيولوجية ، وأن نظرية اللتعلم الاجتماعى تسلم بأن هناك ميكانزماً عاماً فى الإنسان يمكنه تغيير اللسلوك ، وأن كفاءة الذات هى أفضضل منبئ بالسلوك الشانصى وباستخدام أسلوب النحليل اللعدى Meta- Analysis لبحوث كفاءة الذلات فى ضوء نظرية باندورا تم اللتوصل إلى اللنائج الآتية :

 الفرد كما تحدد كمية الطاقة المبذولة لللتغلب على المشكلات ، وأحكـــام الكفــاءة الذاتية عملية استتتاجيه تثوقف على معلومات من أربعة مصادر رئيسية هــى :
 الفسيولوجية • وتثميز فى ضوء ثلاثة أبعاد هى : قلر الكفاءة والعمومية والقوة
(Y) كفاءة الذات هى توقع الفرد لمدى قدرته على أداء مهمة محددة وهى كذلاك تعنى الستبصار الفرد بإمكاناته وحسن استخدامها ، وإنها وحدها لا تحدد السلوك على نحو كاف بل لابد من وجود قدر من الاستطاعة سواء كانت فسيولوجية أو - عقلية أو نفسية
(ץ) تختلف توقعات كفاءة الذات عن توقُعات الفرد للانتائج ، ويمارس النوعــان -تأثير أ فوياً على اللسلوك الإنساني ( ( ) كفاءة الذات ذات جانب دافعي يربطها إلى حد ما بالناتج النهائي للسلوك وقد - يكون ذلك وراء مثابرة الفرد فى مواجهة العقبات



ب. الخششطة للططلبية:
إن فكرة اللشاط وعملية تطبيقه في العملية اللتعليمية هي فكرة قليمة قـــم
 واللرومان عبارة عن نشاطات ، اهتمــت بالخطابــة و اللموســيقى والمنـــاظرة والرياضة اللبنية ، والرسم ، أما في الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى فقد خلت الجامعات من ممارسة الطلاب لوسائل اللترفيه واللشــلية، واعتبـرت كثيرا من وسائل اللنسلية جريمة يعاقب عليها، بل. إن اللوائح الجامعية اعتبرتهـــا أداة لإقساد الأخلاق وصرف الطلبة عن العلم فضلا عـن إخلالهــا باللنظــام. وبالرغم من ذلك فقد مارس الطلاب في بـا الحقبة ألوانأَ من الأنشطة اللنرفيهية مثل الشعر والعزف على الآلات الموسيقية ولعب اللشطرنج وفي نهاية القــرن الخامس عشر الميلادي قام بعض الطلاب بممارسة تمثيليات كان لها أثر واضح فيما بعد في نشأة اللراما الحميڭة في فرنسا وإنجلتر ا . ( YO ، Y.. Y ، محمد سالم (

أهمية الi
النشاط الطلابيـ هو كل برناميج يتم تتفيذه هو في أصله بحقق أهمية والتي لا بد أن نكون مرسومة وواضحة ، واللثاط الطلابي له أهمية بالغة لا تقل عن أهمية ما يحدث داخل القاعات الالراسية إذ أنه يعتبر وسيلة من اللوسائل الفعالـــــة لتحقيق الأهداف اللنربوية ويمكن تلخيص الأهمية فيما يلي : ا. تمقيق (لالصحة البدنبة :
إن الصحة البدنية للطلاب تستفيد من أنواع معينة من اللشاط الطلابــي ، كأنواع الرياضة البدنية المخلفة ، و الكشافة ، والجو اللة ، و هذه الأنشطة جميعها

تدرب الجسم وتتميه.

ومن الأهداف التنربوية التي يسغى اللتربويون لتحقيقها الســتثمار الطـــلاب
 ممارستهم لأنواع الرياضة المختلفة والمشاركة في الجمعيات اللدينيــة والأدبيــة والفنية وغير ها.
س. تنمية المهازات الأساسية لالتطلم الأتي والمستير : تعمل الأنشطة الطلابية على تنمية بعض المهارات الأساسية اللتعلم الذاني والمستمر، وخاصـة النتي تتضمن قراعة الكتب والمراجــع، وكتابـــة اللثقـــارير، والاشتر الك في المناقشات المفيدة، كما أنها تنمي مهارات منصــــة باللطبيقــات العلمية، ومهازات اللثفاهم الشفوي و الكتابي، والتعامل اللاجح.
\&. تنمية اللعلاقات الاجتماعية :
تمكن الأنشطة الطلابية في الجامعة الطـــلاب مـــن الكتســاب المهــارات والخبرات من خلال الاشترالك في الجماعات المختلفة حيث يكتسبون صفات من شأنها تنمية العلاقات الاجنماعية السليمة على أساس الخلق اللقويم اللذي ينادي به

الإسلام الحنيف.
ه. تنمية اللقدرة على الاعتماد على الثنفس :
يعمل النشاط الطلابي الجامعي على تتمية الاعتماد على الــنفس نتيجـــة للمو اقف العديدة و المتتوعة التي يتطلبها النشاط، بالإضافة إلى الممارسات الحرة والتنريب على حسن اللتصرف والسلوك المرن الهادف للوصول اللى الأهــداف التزبوية المنشودة، التي تؤدي إلى اكتساب الطالب الجامعي اللقّة في نفسه فـــي اتخاذ القرارات المنانبة في المو اقف الحياتية المختلفة.
7. تنمية القدرة على التخطيط :

ينمي الالشاط الطلبي الجامعي القدرة علــى الانخطــيط ورســـم الخطــطـ الجماعية، سواء في الأنشطة الرياضية المختلفة، أو فـي أنشــطـة الجماعــــات اللمتوعة، بالإضافة إلى النكيف مع اللييئة وخدمتها. (المساعدة في اكتشاف مواهب (لطل>ب : V يساعد الإشاط الطلابي على اكششاف مواهب اللطلاب وقدراتهم وصــقلها

و الاستفادة منها.
A. تـمية المواطنة :

تققد الأنشطة الطلابية معلومـات وأفكارأ عن الخدمات العامة، والمؤسسات المحلية، حيث تتمي هذه الأنشطة الططلابية عادات ومهارات العمــل الجمـــاعي سواء كتابعين أو قادة، مع احتزام حقوق الغير (Hurme \& Jarvela, 2005, 55-59 ; Fairclough \& Stratton, 2006, 32 )

وبناء على ذلك فٌإن النشاط الططلابي بلثكل عام يهدف إلى تحقيق مـا يلي:
ا. تُعيق فهم الطلالب للإسلام والالتز ام به عقيدة وفكرأ وسلوكاً.
Y. الإسهام في نكوين شُصية الطالب الجامعي المنكاملة المتو ازنة. س. اسنيُمار أوقات الطلاب في بر امـج هادفة ومفيدة للكثف عن مواهبهم وقدر التّم وصقلّها وتتميتها.
ع. إكساب الطلاب المهارات و العادات اللتي تساعدهم ليكونوا أعضاء فاعلين. ه. تكريب اللطلاب على القيادة و الطاعة وتحمل المسؤولية، وغرس روح اللتعاون والإيثار والالضححية و اللعطاء.
7. تأكيد واجب الطلاب في خدمة بلادهم و اللتفاعل مع قضايا مجتمعهم وأمتهم. V. توثيق الصـلات بين الطلاب وأسانظتهم بما يحقق للطــلاب الاســتفادة مــن -خبر|انتهم وسلوكهم

1. إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على بعض اللنواحي الإداربة والاجتماعية اللتي قد لا تتاح لهم فرصة تعلمها داخل القاعات اللراسية. 9. ربط الطالب بالجامعة بعد التخرج من خلا نتوية شعوره بالانتماء لها وفائدة استمرار صلته بالجامعة ( هند ثثيــان ، ب . . . .
 Vuorela \& Nummenmaa, 2004 , 430).
ولقد بينت نتائج الادر اسات والأبحات العلمية و المؤلفات المختلفة في حقـبل اللتربية والنتعليم أن الأنشطة الططلابية تعبّر من أهم الوسائل اللتربوية التي تسهم في بناء وتربية المتعلمين في جميع المراحل اللتعليمية من جميع الجوانب اللعقلية واللفسية واللبنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخبرات المتّوعة اللتي يكســـبها الطلاب من ممارستهم ومشاركتهم في الأششطة المخلفة ، ومن هذه اللارالســات
 وrجه طالباً من طلاب المرحة اللانوية في المدن والريــف ، أن . . الطلاب مشاركين في واحد أو أكثر من الأنشطة المنهجية الإضافية، وأن ع ع من الطلاب مشاركين في اللشاط الرياضي، وب.7\% مشـــاركين فــي الأنكيــة الحكومية، وأن مشاركة الطلاب في الأنشطة المنهجية الإضافية كان عاملا مهما في خفض تجريب الطلاب واستخدامهم للاخان وأنواع المخلرات ، وقد بينــت الاراسة أن المشاركين في الأنشطة المنهجية الإضافية أقل احتمـــالاً لاســتخدام المخلرات من نظرائهم غبر المشاركين ، وأوضحت دراسة شـــينع و يـــاو (1998) Cheng and Yau اللطلاب في مقاطعة تورنتو في كن المستوى اللسابع واللامن كانوا مشاركين في الأنشطة المنهجية الإضافية Extra curricular وحواللي . \% \% مــن هــؤلاء الطلاب كانوا متطوعين في مدارسهم، وأن معظم معدلات الطـــلاب اللراســـية Dobosz ومهاراتهم الاجتماعية كانت جيدة ، وأوضحت دراسنة دبوز وبيتي واني
(1999) and Beaty

 ريتشارد وإلبزابيث Richard and Elizabeth (1999) والتي أجريت على
 نحوق اللنجاح الأكاديمي بل بالعكس تساهم بشكل كبير في رفعه . In : (von Aufschnaiter, C. \& von Aufschnaiter, S. , 2007 ;

Romanov \& Nevgi ,2008, 155)

الارراسات السابقة :

أجرى وانــع وهــزين wang \& HeZhiwen ( . . . .
العلاهة بين اللذاء اللوجدانى والكفاءة العامة للأات والأساليب اللتريوية الواللثيــة
 الطلاب 1 1 من الطالبات ، طبق عليهم مقياس الكفاءة العامة للاذات، ومقياس سكوت وآخرون للاكاء اللوجدالنى، وقد أظظرت اللنائج وجود فروق بين الجنسين
 بالطلاب ، كما أظهرت النثائج كذلك وجود علاقة إيجابية بين النكاء الوجدانى



 العينة (YY) حدثًا ، طبق عليهم اللنسة الصينية من مقياس الكفاءة العامة لللات ومقياس سالوفى وماير للانكاء الوجدانى، ومقياس أساليب مواجهة الضـــنوط ،

وقد أظهرت النتائج أن جناح الأحداث كانت لديهم مستويات أقل مــن الــذكاء الوجدانى وكفاءة الذات مقارنة بأٔقرانهم فى المدارس المتوسطة ، كما أنهم أكثر . استخدامأ للسأساليب السلبية فى التعامل مع ضغوط الحياة و هدفت دراسة هارتسفيلا Hartsfield (Y . . Y ) إلى معرفـة العلاقـة بين الذكاء الوجدانى وكفاءة الذات لدى عينة شملت \& ٪ ٪ من القيــادات فــى منظمات أمريكية ضخمة، طبق عليهم أدوات لقياس الذكاء الوجــدانى وكفــاءة الذات ، وقد أظهرت الننائج أن الذكاء الوجدانى متغير قوى للتنبؤ بالكفاءة الذاتية للقيادة التتويلية
 در استهم إلى معرفة أثر الذكاء الوجدانى فى تتمية الكفاءة العامة للذات ، وذلك من خلا دراسة تجريبية لقياس الكفاءة الذاتية و الوجدانية فى المو اقف المختلفة لاى عينة شملت • با من العاملين تم تقسيمهم إلى مجمو عتين، وقَــد الســتخدم الباحثون مقياس للذكاء الوجدانى وآخر للكفاءة العامة للذات، وأظهرت النتـــائج أهمية الذكاء الوجدانى فىى تنمية معتقدات الكفاءة الذاتية لدى العينة التجريبية . وتتاولت دراسة أوكـش Okech ( \& . . . الوجدانى وكفاءة الذات لدى المعلمين فى ضوء بعض المتغيرات ، وذلك علــى عينة شملت .1 1 معلما من مدارس تكساس الابتدائية تراوحت أعمار هم ما بين ץ Y - 70 سنة ، طبق عليهم مقياس الذكاء الوجدانى متعدد العوامل من أعداد سالوفى وماير ، ومقياس معتقدات كفاءة الذات ، وقد أسفرت النتائج عن وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية فى بعض أبعاد الذكاء الوجدانى وكفاءة الذات بين الذكور والإناث حيث كانت الإناث أكثر فى بعد النعاطف مقارنة بالذكور، وكان اللذكور أكثر كفاءة للذات من الإناث، ووفقاً للخبرة اللتريســية للمعلمـين وجدت فروق فى الذكاء الوجدانى وكفاءة الذات لصـالح المعلمين الأكثر خبـرة والأكبر عرأ.

وأجرى هـارتن وآخرون . Martin, et al (. . . . ( ) درالسة للعلاهــة بين الأكاء الوجدلتى وكفاءة الذات ، وذلك على عينة شملت • \& ا طالبآ بقســم لاى المرشدين والمنكربين فى الإرشاد اللفسى، وقد أظهرت اللنائج وجود علاقة إيجابية بين الققدرة على توظيف المشاعر بإيجابية والــذكاء الوجــدانى لــدى المرشدين، كما أمكن اللثتبؤ بكفاءة الذات من مستويات اللأكاء الوجــدانى، كمـــا أوصت الادراسة بضرورة أن تكون سمة الأكاء الوجدالتى من اللسمات المميــزة

للمرشدين وطلاب الإرشاد اللفسىى.
ومن الار اسات العربية التجريبية دراسة أماني عبد التواب ( ع ع . .
والتّي هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي لتتمية اللذكاء اللوجـــدالنى علــى بعض المتغيرات اللنفسية (كفاعة الذات - الدافع للانجاز - اللتوافق اللفســىى) لدى عينة من المراهقات بلغ عددهن • 7 ( طالبة ) • ب ضابطة - • ب تجريبية طبق عليهن مقياس الأكاء الوجدانى إعداد الباحثة ، مقياس الكفاءة العامة للذات أعداد تبتون ورثنجتون تعريب محمد اللسيد عبد الرحمن ، ومقيــاس الـــدالفع للانجاز إعداد هرمانسن تعريب رشاد عبد العزيز وصلاح الدين أبو ناهيــة الـا ومقياس اللتوافق اللفسى إعداد الباحثة إضافة إلى برنامتج نتمية اللذكاء اللوجدانى، وقد أسفرت النتائج عن وجود تأثيّر إيجابي لبرنامج تتمية اللذكاء الوجدانى لدى المجموعة التجريبية على نمو كل من كفاءة اللذات، والنو افقق اللفســـى والـــدالفع للانجاز ونلـك مقارنة بالمجموعة الضابطة.
 وكفاءة الذات وذلك على عينة نكونت من 11 ( 1 (طالباً ) بقسم الإرشاد النفسىى والمرشدين، طبق عليهم مقياس الذكاء الوجدانى ومقياس الإرشاد النفسى لكفاءة الالذات، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة لرتباطيه إيجابية بين الـــذكاء اللوجدانى وكفاءة اللات، كما أظهرث الار اسة كذلك أنـه يمكن الســـتخدام مقيــاس اللذكاء اللوجداتى كأداة تقييم ذالتية لطلاب الإرشاد اللفسىى وكذلك المرشدين فــى

التعرف على مهارات الأكاء الوجدانى اللتى يجب أن يكتسبو ها كسمة أساســـبة -للعمل فى مجال الإرشاد النفسي وهدفت دراسة شان Chan ( \& \& . 4 ) إلى معرفة العلاقـة بين اللذكاء الوجدانى وكفاءة الذات العامة ، وكفاءة اللات نحو مساعدة الآخرين، وذلك على عينة شملت 10^ (معلمأ ) بالمدارس الالثانوية بالصين طبق علـيهـم مقــــاس للذكاء الوجدلنى وآخر لكفاءة الذات، وقد أظهرت اللنتائج وجود علاقة ارتباطيه موجبة بين أبعاد اللذكاء الوجدانى وكفاءة الذات ، كما أمكن اللتّبــؤ بمعتقـــدات الكفاءة الذاتية وكذلك الكفاءة اللذالية نحو مساعدة الآخرين من الأبعاد المختلفــة
-للذكاء اللوجدانى لدى المعلمين
 الاككاء الوجدانى وكفاءة الذات لدى عينة من المعلمين بالمدارس الثّانوية الإيطالية بلغت VY امعلماً طبق عليهم اللنسخة الايطالية من مقيــاس الــذكاء الوجــدانى المختصر إعداد بار- أون ومقياس الكفاءة الذانثية للمعلمــين، وقـــد أظهــرت اللدراسة وجود فروق ذات دلالة فى اللاكاء الوجدانى بـــاختلاف العمــر، كمـــا أظهرت النتائج وجود فروق بين الأكور والإناث فــى بعـــض أبعــاد الـــذكاء الوجدانى، حيث كان الأكور أعلى فى اللبعد غير اللشخصي بينما كانت الإنــاث أعلى فى البعد اللشخصي، كما أظهرت النتائج وجود علاقة الرتباطيه موجبة بين اللذكاء اللوجدانى و الكفاءة الذانية للمعلمين
 اللذات و اللذكاء الوجداني للى عينة من المر اهقات المو هوبات والعاديات ، وذلك على عينة شملت ع • ( طالبة 9 ع طالبه من الموهوبات، 0 ه طالبة من الطالبات العاديات بالمرطلة الثانوية ، طبق عليهم استبان هوية الأنا للشــباب، ومقيــاس كفاءة الذات، ومقياس الذكاء الوجداني ، وقد أسفرت نتائج الارالسة من وجـود علاقة ارثباطيه إيجابية بين هوية الأنا وكل من كفاءة الذات واللذكاء الوجداني،

كما وجدت فروق داللة في كفاءة الذات و اللذكاء الوجــداني لصـــالح الطالبـــات المو هوبات.

## Y.

هدفت لراسة شانج Chang (2002) إلى السنتصاء قيمة التّوع فـــي
الأنشطة، وأثر هذا اللتوع في الشتر|اك الطلاب في كلية المجتمع فـــي الأنثـــطـة الطلابية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ، ومن وجهة نظر المســئولين القـــائمين

 مع بداية الفصل الار اسسي الاناني ، وتوصلت اللاراسة إلى مجموعــة من اللنتائج من أههها أن Y4\% من الطلاب هدف اششتراكهم في الأنشطة الطلابية هو اللتسلية والترفية واللتوع وحصــولهم علــى اللخبـرة المباشــرة Direct Experience Pictorial بالعمل. وأن سף٪ يمياسـون للأنشــطة ذات الخبــرة اللصــورة كالألعاب والأفلام وهي فئة اللوسائل التي تعتمد على الاستبصار واللتعلم بالصور والرموز . وأن 0 \% من المسئولين الثـــائمين علــى الأنشــطة الطلابية في كلية المجنمع بينوا أن الثر الأنشطة المقامة فــي الكليـــة المتجـــديدة و المستمرة و المتتوعة ليجابي ، وهو السبب اللرئيس في زيادة الشتراك الطـــلاب بمخلف الالخصصات والاهتمامات في الأنشطة .
 واقع الأنتطة اللتربوية وأثزها على النتصيل تحميد الصعوبات النــي تواجـهـه الطلاب والمعلمين في ممارسة الأنشطة التزبوية. واستخلمت اللمراسة الســثبانة تنقيس واقع الأنتُطة و المعوقات التي تحول دون إقامتهــا ووجهــت الاســـتبانة


وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن هناك صفات للواقع الحالي للأنشطة الطلابية حصلت على نسب مرتفعة ، وأن الأنشطة المدرسية متنوعة، وأن الإدارة المدرسبة تحفزهم على كمارستهم للأنشـــطة اللمدرســية، وكــذللك المعلمون يشجعونهم على ممارسة الأنشطة المدرسية، وأن الأنشطة المدرســية تساعدهم على اللتفوق والنجاح ، ونوصلت أيضاً إلى أن هناكّ صــفات للو اقــــع الحاللي للأنشطة الطلابية حصلت على نسب منذفضة هي أن الأنشطة المدرسية


 الأنشطة الطلابية الجامعية وأهميتها في إكساب وتلتمية المســؤولية الاجتماعيــة لاى الطلاب، ومدى تأثيِر هذه الأنشططة والبرامتج المتاحة على شخصية الطالب الجامعي، واستخدمت اللاراسة مقياس المسؤولية الاجتماعية وإجــراء مقــابلات شبه مقننة، وطبقت هذه الأدوات على عينة مكونة من (9 \& 1) طالبأ من جميــع الكليات والأقسام والمستويات داخل الجامعة، ونوصلت الار السة إلى مجموعــة من النتائج كان من أهمها أن من معوقات الأنشطة الطلابية هي عدم التحـــاون والمشاركة من قبل الطالب مع غيره، وعدم توفر الأدوات والمنشآت اللالزمــة . لممارسة الأنشطة
و هدفت در اسة طلم اللغيوي (0 0 ب ب) إلى التعرف على مدى تحقيق الأنشطة الطلابية لأهدافها ، واللتعرف على خصـائص أسماليب تثفيذها، وكيفيـة تقويمها ، والوڤوف على الإمكانات واللتسهلات المتوفرة لممارستها ، والتخرف على المعوقات التي تحول دون تحقيق الأنشطة الطلابية لأهدالفها. والســتخدمت
 كان من أههها أن من أكثر معوقات اللشاط الطلابي والثي احتل درجة موافقة

عالية هي علم تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم ، وعلم توفر الإمكانيات المانيــة والبرامـج اللتدريبية والأماكن المناسبة اللازمة للأشاط اللطلابي ، وعـــدم معرفــة المعلم للنشاط والإعداد الضعيف له في مجــال المهــارات ، ونقـص الألـلــة و اللتعليمات وضعف اللرغبة لاى الطلاب في ممارسة اللشاط ، وعـــم عنايــة المدير بالتشاط الطلابي

 وتحديد المعوقات التي تواجهها ، واستخلمت الاراسة أربع أدوات هي الاستبانة
 من مخلف المدراء والوكلاء والممعمين والطلاب ورواد النشاط ومشرفي اللشاط بمنطقة حائل ، وقد نوصلت اللر اسة إلى مجموعة من الالنائج كان من أهمها أن أبرز معوقات الأنشطة اللتزبوية هي ازدحام اليوم الالراسي بالمقررات، ونقــص الأدوات والأجهزة والخامات اللمخصصة للانشاط، واعتبار المقرر اللار اسي أهـــم من النشاط، وقلة الوقت المخصص للالشاطـ وميل كثير من الطلاب لأنواع معينة من النشاط .
 بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، وبالتاللي اللنعرف على أبرز الصعوبات اللتي
 مستوي تفعيل تلك الأنشطة بالكلية، واستخلمت اللراسة استبانة وجهت لطـــلاب كلية المعلمين ، واللتي طبقت على عينة مكونة من(بَّب) طالبـــأ مــن شــعب متّوعة، وتوصلت اللراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن من أكثر الصعوبات التي نواجه الأنشطة الطلابية مرنبة على اللثوالي من الأكثــر إلــى

- كثرة المقررات وتعارض مواعيدها مع ممارسة الأنشطة .
- ضعف عوامل الجنب في الأنشطة .
- ا اقتّاعي أن الأنشطة نؤدي إلي مضيعة الوقت
- علم وجود دليل بالأنشطة وأهدافها في الكلية .
- علم تشجيع أعضاء هيئة اللنريس الطلاب لممارسة الأنشطة .

قلة الأماكن المخصصة لممارسنة الأنشطة في الكلية .

- علم وجود محفزات الششجيع الطلاب علي الاشترالك في الأنشطة . - ضعف الميزانية المخصصة للأنشطة .
- وجود أنشطة منافسة خارج الكلية .
- علم تشجيع الأسرة أبناءها لممارسة الأنشطة .

> تعقّب علم الثراسات اللمابقة :

نخلص من نتائج الدراسات اللسابقة التى تم عرضها المرتبطة بالعلاقة بين اللذكاء الوجدانى وكفاءة الذات إلى وجود ارتباط موجب دال إلحصائياً بين اللكاء Wang \& الوجدانى و الكفاءة العامة للذات ، وأكد ذلك كل من : وانج وهزين ال


 al. اللوجدانى وفقاً لمتغير الجنس ( ذكور- إناث ) فاختلفت نتائج اللدراسات السابقة ما بين وجود فروق بين الالكور والإثات فى أبعاد الـــذكاء الوجـــــاني كلهــا


 فقد أكنت دراسة ( هحمد جـوده ، 1 + Y ) عدم وجود فروق بــين الــنكور

Okech والإناث في الاذكاء الوجداني ومكوناته بينما أكدت دراســـة أوكــشـ ( \& • . ب) وجود فروق بين الجنسين فى مكونات الذكاء الوجدالنى حيث يميـل الإناث إلى اللتعاطف أكثر من الأكور ، كذللك وجدت دراســـة ونـــع وهــزين Wang \& Hezhiwen حيث أظهر الإناث مستوى أقل من كفاءة الذات مقارنة بالذكور ، بينما لم تظهر دراسة بروين وآخــرين . Brown, et al (Y . . الجنس فى الذكاء الوجدانى وكفاءة الذات ، وفيما يتعلق بالتتبؤ بكفاءة الذات من خلا مستويات الذكاء اللوجدانى فقد أكدت درامـــة هارتســـفيلا Hartsfield


 الوجدانى ، بينما هدفت معظم الار السات السابقة في محور الأنشطة الطلابيــة إلى إعطاء صورة للمستقبل في مجال العملية التعليمية وخاصة مرحلة ما بعــــ التعليم العام (التعليم الجامعي) ، وذللك من خلا ولوج اللثقنيات الحديخة في مجال الالتلم و اللتعليم بشكل كبير وواسع ، وأجريت معظم اللاراسات والبحوث الســابقة على عينات مختلفة ، فمنها ما ركز على طلاب اللمرحلة الجامعية ، ومنها مــا ركز على الطلاب في التحليم العامُ ومنها ماركز على القائمين علـىى الأنشــطة وأعضاء هيئة اللثدريس ممن سبق لهم اللعمل في مجـــل الأنشـــطة الطلابيـــة ، وأعتمد في الادراسات اللسابقة على مناقشات وملاخظات ورؤى الخبـراء فـــي مجال النتليم والنتنيات لإظهار الملامح اللمستقبلية الني سوف يكون عليها التعليم من خلا خبرْتهم الواسعة في مجال اللتعليم ، وأوصت معظم الار اسات السابقة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطويرها باستخدام وسائل وتقنيات اللتعليم كما أنبحت الادراليات والبحوث اللسابقة المنهج الوصفي اللتطيلي من خله الاستبيانات اللمقننة و المقابلات اللشخصية، في حين الثفت الادراسة الحاليــة مـــع

اللاراسات السابقة في المنهج الوصفي التحليلي من خلا استبانه مقننة شــــت ثلاثية محاور رئيسة ، كما بينت نتائج الاراسات المرتبطة بالأنثــطة الطلابيـــة اللسابق ذكرها سواء في الادراسات اللسابقة أو في الإطار اللنظري أهمية ممارسة اللشاط الطلابي ، وما له من مور فعال في تطوير سمات اللشخصبية في مخلّف الجو النب المعرفية والوجدانية واللفسية ، وكتللك الازتقّاء بالمهارات الاجتماعية ، والثو اصل وتحمل المسئولية والقلقرة علي تخظيم الذات والوعي بها والثةة بالنفس وتفضيل المهام للطلاب، وكذلك تحسين مهاراتهم الانفعالية وإدارتها وتظظيمهـا واللوعي بها واللشعور بالآخر واللتعاطف معه .

## فروض الاراسة" :

ا. توجد علاقة ارتباطيه ذلت دلالة إحصـائية موجبة بين أبعاد الذكاء اللوجـــداني وأبعاد الكفاءة الألية لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعــة
. دمياط
ץ. توجد فروق ذات دلالة إحصـائية بين طلاب وطالبات الجامعــة المشـــاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ذوى اللذكاء اللوجدانى المرتفع ، والــذكاء

اللوجدانى المنخفض فى الكفاءة الذالية ولصالح مرتفعي اللنكاء الوجدانى .
 المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط تعزى لمتغير الجنس ( نكور دي
६. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الكفاءة الذلثية لدي الطلاب المشاركين

بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياطتعزى لمتخير الجنس ( نكور - إنات ) .

منهج وإجراءات الاراسة
منهج الاراسة :
استخذم اللباحث المنهج الوصفي الارثباطي لملاءمته لموضوع اللارالســـة فالمنهج الوصفي يهتم ويقوم بوصف وتثفير ما هو كائن ، وهـــو مــن أككثــر المناهج استخدامتا في اللدراسات الإنسانية ؛ لكونه يركز على تصنيف المعلومات ونتظيمها والتعبير عنها كمًا وكيفًا ، كما يسهل فهم العلاهــات بــين مكونــات
 علاقة بين متغيرين أم لا ، ومعرفةّ مقار هذه العلاڤةة (سالبة أم هوجبة) و اللتبؤ بتأثير متغير على متغير آخر فهو معنى بالكشف عن العلاقات بين متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى الارثباط بين هذه المتغيرات ، و التعبير عنها بصورة رقمية .

عينة [لاراسةة :
الختيرت اللعينة الاستطلاعية بالبحث الحالي بطريقة عشوائية بسيطة من طلاب وطالبات كليات جامعة دمياط المشاركين بالأنشطة الطلابية ، وتكونــــ من (10ヶ) طالباً وطالبة بمتوسط عمر (1 1 ) سنة و 9 شــهور ، واســتخدمت درجات هذه العينة فى الأتحقق من صدق وثبات أدوات الدر اسـة اللحاليـــة ، أمــــا العينة اللنهائية فقد اختيرت بطريقة عشوائية طبقية من طلاب وطالبات كليــات جامعة دمياط المشاركين بالأنشطة الطلابية ، وتكونت من (Y\&^) طالبأ وطالبة بمتوسط عمر (9 1) سنة وّ شهور

ألدوات الادراسة :
|. مقياس الكقاعة (لاناتية :
أعد هذا المقياس كيم وبارك Y ( . . ( ) Kim \& Park لقيــاس الكفــاعة
الالذيةية العامة General self -Efficacy (G S E) فى ضوء نظرية بانــدورا
العدد الرابي، إبريل 10.r
IEY
اليجلد الأول

لكفاءة الذاتية ، ويتكون من (Y ( مفردة لقياس كفاءة تتظيم الذات Self -regulatory efficacy ، و(V) مفردات لقياس اللقة بالذات Self - confidence ، و(0) مفردات لقياس تفضيلل المهـــام الصعبة Task difficulty preference - وهو من نوع اللتقرير الذاتي حيــث
 مو الفق تمامأ " وينتهي بالاستجابة الساسة " غير موافق تماماً " " وتصحع جميع المفردات فى الاتجاه الإيجابي (Y-Y-
 ب- ب- - 0 -
(Kim \& Park, 2000, 8)
ويوضح الجنول رقم (1) توزيع مفردات مقياس الكفاءة الذالتية اللعامـــة
على العو امل الفر عية .
جدول (1)
توزيع مقردات مقياس الكفاءة الآلتية العامة على الأبعاد الفرعية

|  | 1311 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| re, rr, rochar |  |

وللاتحقق من صدق وثبات المقياس فى البيئة العربية ، تم إبّاع الخطوات
الآتية :
أولا / الصدقى : وتم اللتحقق من ذلك باستخدام بعض مؤشرات الصدق ومنهــا :
(أ) الآساق الثالظلي للمقياس ، وتم الاتحقّى من ذلك بحساب :

- معامل الارتباط بين اللمفردات والارجة اللعية للمقياس اللفرعي اللذي تلتمي

إليه، وكانت قيم معاملات الارتباط كما يوضحها الجدول الآتي :

جدول ( ) ب
معامل الارتباط بين المهردات والادرجة للكية للمقياس الفرعي


ويتضح من الجبول اللسابق أن جميع معاملات ارتباط اللمفردات بالارجة
 ويحقق هذا تمتع المفردات بدرجة مرتفعة من الاتساق الداظلي فى ڤياس الكفاءة

- الذالتية
(ب) معاملات ارتباط المقايليس الفرعية بالارجة لالكلية ، وكانت قيم دعــاملات الارتباط (YY. المهام الصعبة ، وجميعها معاملات ارتباط دالة عند مسنوى (1 (1 الا (•) مما يحقق

درجة مرتفعة من الاتساق الااخلي للمكونات الفرعية لمقياس كفاعة الذات • (ج) (الصدق اللتميزي لالمفردات : تم أخذ الالرجة الكاية لكل مقياس فرعى مــن

 اللرجات لتمتل مجموعة أعلى YY \% الطلاب المرتفعين ، وتمتل مجموعة ألنىى
\% YV من اللارجات اللطلاب المنخفضين ، وباستخدام اختبار "ت" فى المقارنـــة بين المتوسطات لمعرفة دعاملات اللتميز بين الطلاب المرتفعين والمنخفضين ، كما هو موضح فى الجنول الآتي :
جدول ( + )

نتائع اختبار "ت" لاراسة (لفروق بين متوسطات اللمجموعات اللطرفية (الارباعى الأعلى ، والارياعى الأدنى)
فى المكونات الفرعية واللارجة الكلية للكثاعة الذالتية

|  | \| |  |  | 釈 |  |  | الإب18 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2 | P | $j$ | $\varepsilon$ | P | $\dot{j}$ |  |
| ***. 4 | r,r | Tr, ${ }^{\text {r }}$ | - 4 | \&,A | 80, 7 | \& |  |
| - ${ }^{\text {r }}$ ¢, 0 | $\boldsymbol{r}$, ${ }^{\text {r }}$ | Tr,0 | 80 | Y, \% | 10,1 | \&r | الثّة بإد1ات |
| * 1A,Y | 1,8 | rr, Y | 80 | $r, 1$ | 17, ${ }^{\text {r }}$ | 4 | 7 2yan |
|  | \&,1 | ITr, | \% | $0, \mathrm{r}$ | 41,0 | to | اللرج1 |

يتضـح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات دلالة إحصــائية عنــد
مستوى (1 + . ) بين متوسطات مجموعة الارباعى الأعلى ومتوسطات مجموعة الارباعى الأكنى فی جميع المكونات الفرعية واللدرجة الكلية لمقيــاس الكفــاءة الذاتية، مما يدل على الصدق اللتمييزي اللمقياس ، ومن الإجراءاءات السابقة تأكد اللباحث صدق مقياس الكفاءة الذاتية

ثانيا / الثبات :
معامل ألفا كرونباخ ، وطريقة الثتجزئة (لالصفية : وانحصرت قــيم معـــاملات اللبات بين (TOVA. . . . (•AVA) مرتفعة من الثبات ، وتأكد للباحث صقق وثبـــات مقيــاس اللكفـاءة الاتاتيــة ، وصلاحيته للاستخدام فى اللمراسة الحالية لقياس الكفاعة الذاتيـــة لــدى طــلابب. وطالبات الجامعة .
Y. بمياس الأكاء اللوجداتي ، من إعداد فاروق عثمان ومحمد عبــد اللســميع
 ومكوناته هي : المعرفة الانفعالية ، وإدارة الانفعالات، وتتظيمها ، و الآتعاطف ، و اللتو اصل الاجتماعي .
جول ( \& )
توزيع مفردات المقياس على أبعاد الأكاء اللوجداتّي


وقد تمت عملية فحص مفردات المقياس من قبل معليــه وبثلاهــة مــن
أعضاء هيئة اللتّريس بكلية الثربية جامعة المنصورة، وذلك في ضوء التحريف الإجرائي للنكاء الوجداني ، وبعد اللتعديلات تمت تجربة الصياغة اللفظية للانحقق
 الإجرائية للمقياس، وكذللك تم استخدام أسلوب النحليل العاملمي (المتعامد) لتحديد العلاقة الحقيقية بين المتغيرات، وأسفر هذا التحليل عن تحديد الفقرات التابعــة لكل بعد من أبعاد اللذكاء اللوجداني صدق المقياس :
قام اللباحث باختبار صدق المقياس بتطبيقها على عينة الار اسة الأوليـــة من خلال صدق الاتساق الداخلمي للمقياس بحساب معامل الارتباط بــين أبعـــاد الأكاء اللوجداني واللارجة الكلية، والجدول رقم (0) يوضح ذلك :

جدول (0)
معاملات الارتباطبين أبعاد مقياس الالكاء الوجداتي المختلفة ؛
واللارجة الكلية


قام الباحث بالتحقق من بُات أبعاد مقياس الـــذكاء اللوجــداني المختلفــة
بحساب مغاملات اللجبات بطريقة ألفا كرونباخ ، وذلك من خلال درجات عينــة
الار اسة ، كما يتضح بالجدول رقم (7) .

## جلول ( 4 )

معاملات الثبات لأبعاد مقياس الأكاء الوجدانتي المختلة بطريقة ألفا كرونباخ


ويتضح من الجدول أن قيم معاملات اللبات دالة إحصـائيًا عنـــد مســـوى
(1 + ••) وهي قيم تُعطي الثقة لاستخدام المقياس في تُقدير اللذكاء اللوجداني لــدى عينة الاراسة .
س. قوائم الطلاب المشاركين بالأششطة الطلابيةة بجامعة دمياط : تم الرجوع اللى قوائم الطلاب المشاركين بالأنشطة اللطلابية بجامعة دمياط فى نهاية العــام


> إجراءات (لبحث :
(المعالجة الإحصائية : استخلم الباحث الأساليب الإحصــائية الثاليـــة بوالســطة : SPSS الحزمة الإحصائية فى العلوم الاجنماعية - حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن الالنبي لمتغيرات اللمراسة

- معامل ارتباط بيرسون •
- اختبار (ت) لحساب دلالة الفروق بين المجموعات .

التساؤل الأول :
نص اللتساؤل الأول علي ( ما مستوى الأكاء الوجـــداني لـــدي الطـــلاب المشاركين بالأششطة الطلابية بجامعة دمياط ؟ ) . لإلجابة عن هذا اللّساؤل ؛ تم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية

- والوزن النسبي لمقياس الانكاء الوجداني ، ويتضح ذلك في جدول (V) (V)
جدول (V )

يبين المتوسطات لالحسابية والاتحرافات المميارية والأوزان النسبية للذكاء
اللوجداتي لدي الطلاب المشاركين بالأششطة الطلابية بجامعة دمياط

| الوزلإنبي) |  | (i) | اللرجا | عغد. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% n , \% | IV,A | r-r, r | m. | 0 A |  |

 يتضح من الجدول رقم (V) إن متوسط درجات اللذكاء الوجداني لــدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة ديــاط بلــغ (Y. Y.Y) درجـــة وبانحراف معياري ( IV.A ) وبوزن نسبي (؟ § V . \% ) ، ، مما يدل على أن مستوى اللكاء الوجدالني عند الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابيــة بجامعــة دمياط مرتفع ، حيث أكدت دراســـة (Fairclough \& Stratton, 2006)أن الأنشطة الطلابية عامة لها تأثير كبير في رفع مستويات الوعي والتفكير والذكاء الوجداني بين الطلاب ، حيث أن الطلاب اللاين يشاركون في اللنشاط الطلابــي يتمتحون بنسبة ذكاء مرتفعة ، كما أنهم إيجابيون بالنسبة لزملاتئهم وأســاتنتهم ، ويتمتع الطلاب المشاركون في النشاط الطلابي بروح القيادة ، والثبات الانفعلالي و الققرة على اللثفاعل مع الآخرين ، ويمتلكون الققرة على اتخاذ القرار والمثابرة
 اللو اصل الاجتماعي ، والتعاطف ، وهي من أهم أبعاد الأكاء اللوجداني ، وهــيـا

. ( Y...)

اللتساؤل الثاني :
نص اللتساؤل اللاناني علي ( ما مستوى الكفاءة اللأتـــة لـــدي الطـــلاب
المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ؟ ) .
للإجابة عن هذا الانساؤل ؛ تم حساب المتوسطات والانحر افات المعيارية
والوزن اللنسبي لمقياس الكفاءة اللذالثية ، ويتضتح ذلك في الجدول رقم (^) .

جدهل (1)
يبين (لمتوسطات للحسابية والالحرافقات المميارية والأوزان النسبية للكفاءة
(الألية لدي الطلاب المشاركين بالأششطة الطلابية بجامعة دمياط

| الوزن النسبي) |  | الموس | اللشرج2 الكي2 | مده الغغردات | الكعاءثشالدالتية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% va, 0 | 10,4 | 118, ${ }^{\text {\% }}$ | $18 \%$ | ri |  |

بيتضح من اللجدول اللسابق أن متوسطدرجات الكفاعة اللذالثية لدى الطـــلاب
المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط بلغ ( 1 ( 1 ) د درجة وبانحراف
 . المشاركين بالأششطة الطلابية بجامعة دمياط لديهم كفاءة ذاتية

ويوضتح الباحث هذه النتيجةٌ بأن النشاط الطلابي مجال خصب لتعبيــر
الطلاب عن ميولهم و إشباع حاجاتهم ، ويكسب النشاط الطلابي اللقّــة بالــذات
والقدرة علي تنظيمها وتفضيل المهام وهي من أهم أبعاد اللكفاءة الذالية .
(von Aufschnaiter,C. \&von Aufschnaiter, S., 2007)
كما أنه من خلا النشاط الطلابي يتعلم الطلاب أشياء يصــعب تَعلمهــا داخــلـ القاعأت الاراسية ، فعن طريق هذا النشاط يمكن أن بزود الطـــلاب بــالخبرات العديدة الخلقية والعلمية و العملية التي لا يتاح لهــم اكتســابها داخــل القاعـــات الار السية، مثل التعاون مـع الغير ، وتحمــل المســـؤولية ، وضــبط الــنفس ، والمشاركة في اتخاذ القرار ، والتخطيط وغير ذلك من الأشياء التي من شــأنها (Hurme \& Jarvela, 2005, 55- . تاعيم شخصية الطالب ، وكفاعته الألتية)

59; Romanov \& Nevgi, 2008, 155)

اللتساؤل لالثالث :
نص اللتساؤل اللألث علي ( ما ترتيب أبعاد الذكاء الوجداني لدي اللطلاب
اللمشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ؟ ) .

للإجابة عن هذا اللشاؤل ؛ تم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية
و الوزن النسبي لأبعاد مقياس اللكاء اللوجداني ، ويبضتح ذلك في جدول (9).

$$
\text { جدول ( } 9 \text { ) }
$$

يبين المثوسطات الحسابية والاتحر اقات المعيارية والأوزان النسبية لأبعاد مقياس الذكاء الوجدلتي كُل" على حدة لدي الطلاب لالششاركين بالأشططة

الطلابية بجامعة دمياط

| الثّ7\% | -mit | $\begin{aligned} & \text { Atرily } \\ & \text { sy!nill } \end{aligned}$ |  | 1) | هوده |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | \%. Vo, | 7,0 | \$1,0 | 00 | 11 |  |
| $Y$ | $\% \mathrm{~V}, \mathrm{Y}$ | 0,V | 84,7 | 70 | 17 |  |
| Y |  | $\boldsymbol{\varepsilon}$, r | H, \% | 80 | 4 | \| |
| \% | $\%$ | 0,8 | or,o | Yo | 10 |  |
| 0 | $\%$ 74, 1 | 8,1 | r2, | $0 \cdot$ | $1 \cdot$ |  |

ويتضح من الجدول رقم ( 9 ) إن متوسط درجات أبعاد الذكاء الوجداني
لاى الطلاب المشاركين بالأنشطة اللطلابية بجامعة دمياط مرتفــع ، وبمــا أن مقياس الأكاء الوجداني لايه خمسة أبعاد فقد لوحظ أن بعد ( النعـــاطف ) احتــل




 ويمكن تفنير اللنتيجة الخاصـة بارتفاع مستوى اللذكاء الوجـــدالني لـــــي الطـــلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط بصفة عامة من خلال ارتفاع نسبة اللتعاطف اللسائد بين طلاب الجامعة ، وقلرتهم على تلظيم انفعالاتهم ، وتواصـــــهـ الاجتماعي ، وقلرتّه على إدارة انفعالاتهم ، وزيادة معرفتهم الانفعالية ، وهـــي الأبعاد الأساسية للأكاء الوجدالتي ، ويمكن تفسير اللنيجة أيضا في طبيعـــة اللجـو

الانفعالي اللذي يسود البيئة الجامعية المصرية حيث يسود اللتعـــاطفـ والمشـــاركة الوجدالنية وقدرتهم على اللثفاعل الاجنماعي واللتواصل والاتعبير عن مشـــاعرهم بشكل إيجابي والتحكم في مشاعرهم وتصرفاتهم فلا يعطون للانفعالات السلبية أي اهتمام ودائما ما نوجه الانفعالات الإيجابية نشاطاتهم في حياتهم اليوميـــة ، كــــا ، يجيدون فهم ومعرفة مشاعر الآخرين ـ وأيضا لليهم حساسية لانفعالات الآخرين ،
 في إكساب الطلاب خبرات الجتماعية في نكوين اللعلاقات الإثســانية الســليمة ، وفي تيمية أفكارهم وأسالييهم وخلق المنافسة الشريفة بينهم ،'ولها تأثبر كبير في عملية إكساب وتتمية المسؤولية الاجتماعية للطلاب كجانب أساسي فـــي بنـــاء شخصياتهم ، كما نوصلت درالسة (عامر لالميسري ، وريا الجــابري ، \& . . . إلى أن الطلاب يحصلون من خلال ممارسة الأثشطة علي احتــرام المعلمــين وإدارة المدرسة وتقّليرهم ، وتزودهم. بمعلومات ومفاهيم وقيم وسلوكيات ترتبط بشخصياتهم وانفعالاتهم وأيضا بالمواد الار اسبية ، كما توصلت دراسة Hurme) (\& Jarvela , 2005 , 55-59) على شكل مجموعات نُقوم بالأنشطة اللتعاونية فــي حــل المشـــــلات اللنفســية كالانطو ائية والخجل ، و اللرهاب الاجتماعي ، والتخاطب بين الطلاب المشاركين فيها ، و هذا ما أكدته أيضا دراسة ( Warren , et al . , 2003 ( الئا ،

التساوْل الرابع :
نصس اللتاؤل اللرابع علي ( ما ترتيب أبعاد الكفاءة الذالتية لاي الطـــلاب
المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة لمياط ؟ ) .
ولإجابة عن هذا الثنساؤل ؛ تـــم حســاب المتوســطات والانتحرافــات المعيارية والوزن اللنسبي لأبعاد مقياس الككاءة الذاتية ، ويتضح ذلك في الجدول

> جدول ( • 1)

يبين المتوسطات الحسابية والالحر افات المميارية والأوزان الثنسبية لأبعاد مقياس الكفاءة لاذاتية كُلّ على حدة لدي الطلاب المشاركين بالأششطة
الطلابية بجامعة دمياط

| ا ال大⿹勹巳 | الأزة |  coluti |  | الالبرج | Cاتِ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\%$ A1，7 | 7，1 | OA，A | YY | Ir | － |
| $Y$ |  | 0,8 | YY，Y | EY | $Y$ | ｜ |
| $p$ | \％．vi | 8，7 | \％$\%$ ， | P＊ | 0 |  |

يتضح من الجدول رقم（ م（1）إن متو سط درجات أبعاد الكفاءة الذاتيــــة
لاى الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط مرتفــع ، وبمــا أن
 المرتبة الأولى بمتوسط（0＾．＾）، وبانحراف معياري（（1．））وبوزن نسـبـي
 في اللمرتبة الثالثة بعد（ تفضيل المهام ）وبوزن نسبي（ \％VA ）، ويمكن تفسير اللنتيجة الخاصـة بارثفاع مستوى الكفاءة الذالتية بين الطلاب المشاركين بالأنشـــطـة
 Aufschnaiter ，C．\＆von Aufschnaiter，S．，2007） المطردة بين الأنشطة الطلبية و تتمية اللثنكير والنتملم للطلاب أنثاء المشاركة في الأنشطة العلمية وخاصة في مختبرات الفيزياء والكيمياء وزيادة تقتّهم بأنفســهم （Romanov\＆Nevgi ，وتنظيم ذو اتهم وتفضيلهم للمهام ، وكذلك بينت دراسة （2008 أن بيئات الأنشطة الطلابية الواقعية والافتراضية تقـوم بـــور فعــالل
 （الجابية في تتمية شخصية ومواهب الطلاب، وكذا تزيد الأششطة من دافیيـتّهم نحو الادراسة ، والالتصيل ، واللتعلم اللذالتي ، وقدرتهم علــي تتظــيم الــذات ، وتفضيل المهام ، وقد بينت كثير من الاراسات العربية والأجنبية أهمية الأنشطة

الطلابية في الارنقاء بمستوي الطلاب ، ومنها برالسة (محمد ســـالم ، Y . . Y) حيث نوصلت إلى تفوق الطلاب المشتركين في الأنشطة الطلابية في الإنجـــاز الأكاديمي ، وأوضحت دراسة $($ Gullen,2000) أن اللششاط الطلابي يساهم في تعزيز ققة الطالب بنفسه ، وأن الطلاب النين شاركوا في الأنشــطة الطلابيــة ازداد الحترامهم ، وتنتّهم بأنفسهم ، وتطوير قدرتهم علي تتظيمهم لذواتهم ، كما أن اللشاط الطلابي يساهم مساهمة فعالة في تلمية ميول الطـــلاب ، وتــوجيههم اللنوجيه السليم (Hurme\& Jarvela , 2005) ، كما يساهم اللنشاط الطلابي في تحقيق أهداف المنهج اللدراسي ، وحفز الطلاب في مجال التحصبل اللممي ، وقد
 هناك أثر واضح للانشاط الطلابي على تحصيل الطلاب دراسيا أيضا .

نتائـج فروض (لاراسهة :
نتائعج الفرض الأول :
ينص الفرض الأول علي أنه نوجد علفة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية موجبة بين أبعاد الأكاء الوجداني وأبعاد الكفاءة اللالية لدي اللطلاب المشـيـاركين . بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط وللاتحقق من صحة هذا الفرض الستخم الباحث معامل الارتبـــاط اللبـــيط لبيرسون ويوضح الجلول الآتي هعاملات الارتباط بين أبعاد الـــذكاء الوجـــدانى وأبعاد الكفاءة الذاثية و اللرجة الكلية للمقياسين

جدول（1）
يوضح معاملات الارتباط بين أبعاد الأكاء الوجداتى وأبعاد الكفاءة الذاتية لاي الطلاب المشاركين بالأششطة الطلابية بجامعة دمياط（ العينة＝Y \＆Y ）

|  24ำม | Altadinis |  | ப゙【 | إبحا |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| ＊＊．，¢ Fr | ＊＊，セr1 | ＊＊．04\％ | ＊＊，1¢0 | －iblul｜ |
| ＊＊，07V | ＊＊， 119 | ＊＊，ए¢0 | ＊＊，0¢5 | IFlüyI Mexiz |
| ＊＊，018 | ＊＊，orr | ＊＊， $0 \leqslant r$ | ＊＊， 504 | （0laig |
| ＊＊， 1 A | ＊＊，oir | ＊＊，olr | ＊＊，07r | ㅍy＊ |
| ＊＊，097 | ＊＊，trr | ＊＊， 791 | ＊＊，10\％ |  |
| ＊＊，IIr | ＊＊，118 | ＊＊，orA | ＊＊，MTY |  |

ويتضح من الجدول اللسابق وجود علاقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً عند مستوي（1＋．•）بين الأبعاد الفرعية للذكاء الوجدانى والأبعاد الفرعية للكفاءة الذاتية لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ، وكذلك بــين الارجةّ الكلية للذكاء الوجدانى و اللدرجة الكلية للكفاءة الذاتبة ، وبذلك تتحقق صحة الفرض الأول من الدر اسة ، ونتّفق نتائج هذا الفرض مع النوجهات النظرية للذكاء الوجدانى وعلاقتّه بالكفاءة الذاتية ، حيث يؤكد جولمـــان Goleman（199 ） على ضرورة تُعليم العو اطف من خلا مدخل علوم الذات فالمشاعر هى موضوع Wang علوم الذات ، كما تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة كل من وانج وهانين （ أوكش Okech（ Martin，et al ．．．

 بالعلاقة الايجابية بين الذكاء الوجدانى وكفاءة الذات ، وقد يرجع ذلك إلى أن الفرد الذي يتسم بالذكاء الوجدانى المرتفع لديه مســـويات مرتفعـــة مــن العلاةــــات الاجتماعية الإيجابية ، و الدافعية ، وتتظيم وتحفيز الــذات ، والثقـــة بالــذات ،

وتفضيل المهام الصعبة إضافة إلى التعاطف ، والوعي بالمشاعر وتتظيمهــا وكلها مكونات تساعد على الكفاءة المرتفعة للذات ، كما أن الــذكاء الوجـــداني يتكون من العديد من المهارات الانفعالية والوجدانية ذات التأثير الإيجابي علــى تتمية كفاءة الذات، كما أكدت ذلك الارراسات التجريبية الذكاء الوجــداني وأثـــره على تحسين كفاءة الذات منها دراسة أماتي عبد التواب ( \& . . ب) . .

> نتائعج الفرض الثاني :

ينص الفرض الداني علي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب وطالبات الجامعة المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعــة دميــاط نوى الــذكاء الوجدانى المرتفع ، و اللكاء الوجدانى المنخفض فــى الكفــاءة الذاتيـــة ولصـــالح . مرتفعي الذكاء الوجدانى
وللتحقق من صحةٌ هذا الفرض تم تقسيم عينة الار اسة بناء على درجـــة الوسيط إلى مجموعتين هما : مرتفعي اللذكاء الوجــداني ، ومــنخفض الــذكاء الوجداني واستخدام اختبار " ت" للكثف عن دلالة الفروق بين المجموعتين فى الكفاءة الذاتية ، ويوضح ذلك الجدول رقم (Y) . Y . جدول (

قيم " ت " لدلالة الفروق بين متوسطات درجات مرتفعي الأكاء الوجداتى ومنخفضي اللكاء الوجداتى في الكفاءة الذاتية لدي الطلاب المشاركين بالأشطة
(الطلابية بجامعة دمياط ( المينة = \& Y )

|  | Iv-j |  |  |  | ابطاد متياس الكناءة الداتية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\varepsilon$ | P | $\varepsilon$ | P |  |
| $\cdots \cdots, 4$ | \&,ry | m,or | r, 81 | rr,iv | تنظيم الدات |
| **ir, ${ }^{\text {cr }}$ | 0,71 | m,Ar | r, \%o | \&0, ma | الثّة بالدات |
| $\cdots \cdots$ | \&, ¢ | \&1, ${ }^{\text {\% }}$ | \&, $\mathfrak{z}$ | $0 \cdot, \mathrm{rr}$ | تفنيل الهام المبع2 |
| *ir,ri | Ir, ¢\% | 1-0, 14 | V,0\& | ITr,07 | لالكناءة الدالكاتية |

ويتضح من الجدول اللسابق وجود فروق ذات دلالة إحصـائية عند مســتوى
(1 (. • ) بين مجموعة الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعــة دميــاط مرتفعي الاذكاء الوجدانتى ومنخفضي اللذكاء الوجدانى فى أبعاد الكفاءة اللذاتية وكذللك فى الارجة الكلية ، وذلك لصالح مجموعة الطلاب مرتغعي الأكاء اللوجدانى ، مما يشير إلى أن الطلاب ذوى المستويات المرتفعة من الاذكاء اللوجدانى هم أيضتا مــن ذوى المستويات اللمرتفعة من كفاءة الذات.
 وجود علاقة ارتباطيه موجبة بين الذكاء الوجدانى و الكفاءة اللذاثية ، كما أثشارت إلى ذلك نتائج العديد من الارراسات ، كما تتسق هذه النتيجة مع الأطر النظرية لنمـــاذج اللذكاء الوجدانى وكذلك كفاءة الذات ، بل يؤكد بعض الباحشين (علاء الشعراوى ، (Y . . . للانجاز و القدرة على إدارة الضغوطو والدافعية و هذه المكونات نتداخل إلى حد كبير مع مكونات الأكاء الوجذانى فیى ضوء نموذج جولمان والتّي تتألف كـــذلك مــن الدافعية اللذاثية أو تحفيز اللذات، وإدارة الانفعالات كما تؤكد فئة أخرى من الار اسات أن الأكاء الوجدانى متغير قوى للتنبؤ
Chan Hartsfield ( بكفاءة الذات متل دراسات هارتسفيلا ( (أماني عبد اللتواب ( \& ، . وتحسين الكفاعة الذالتية .

نتائع الفرض الثالث :
ينص الفرض الثالث علي أنـه لا توجد فروق ذات دلالة إلصـائية فــي الالكاء اللوجداني لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط تعزى
لمتغير الجنس ( ذكور - إنات) .

وللتحقق من صحة هذا الفرض نم استخدام اختبار " ت" للكشف عــن
دلالة الفروق بين الذكور والإناث في الذكاء الوجداني لدي الطلاب المشـــاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط ، ويوضح ذلك الجدول رقم (
جدول ( ז I )

قيم " ت " لدلالة الفروق بين الأكود والإداث فى الأكاء الوجداني لدي الطلاب

| Eday | $\begin{gathered} 45! \\ 47-8 \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 206 \\ 10 r-3 \end{gathered}$ |  | إباد متياس الانكاء الوجلانى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\varepsilon$ | $p$ | 2 | $p$ |  |
| -,271 | r,4A | rr,ar | r,0* | rr,ro |  |
| -,77\% | 0,12 | 80,4* | \&,40 | \&7, \%0 | تIVmity |
| -,071 | 0, Fr | 84, A9 | ¢, A1 | $0 \cdot$, Y 1 |  |
| -,784 | 0,AY | 01, 84 | 0,1\% | or,0¢ | إلارة |
| -, 5 ¢0 | 0,80 | Or,AY | 0,41 | 0¢,9A |  |
| -,OFI | Y, $\mathrm{A}, \mathrm{Y}$ | YY¢,\&Y | rı, ${ }^{\text {- }}$ | YYY, YY | الالرجة الكا <br>  |

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائية بين الطلاب و الطالبات المشاركين بالأنشطة الطلبية بجامعة دمياط فى الأبعاد الفرعية للذكاء

الوجداني وكذلك فى اللارجة الكلية ، وبذللك تتحقق صحة الفرض الدالث
وبذلك تتثق نتيجة الاراسة الحالية مع نتائج دراسة ( محمــــ جــوده ، (Y . . .
 واختلفت مع نتائج دراسة أوكش Okech ( \& . . . فروق بين الجنسين فى مكونات الذكاء الوجدانى حيث يميل الإناث إلى اللتعاطف
. أكثر من الذكور

نتائج الفرض الرابع :
ينص الفرض الرابع علي أنـه لا توجد فروق ذات دلالة إلصائية فــي الكفاءة الذاتية لدي الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط تعــزى
لمتغير الجنس ( ذكور - إناث) .

وللتحقق من صحة هذا الفرض نم استخدام اختبار " ت" للكشف عــن دلالة الفروق بين الذكور والإناث في الكفاءة الذاتية ويوضح ذلك الجدول الآتي جدول ( \& 1 )
قيم " ت " لدالاة الفروق بين الأكور والإحاث فى الكفاءة الذاتية لدي الطلاب

| $5$ | $\begin{gathered} 45! \\ 47-3 \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & 285 \\ & 10 y-3 \end{aligned}$ |  | ابعاد متياس الكهاءة الداتية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2 | $p$ | $\ell$ | $p$ |  |
| -,7v4 | $\boldsymbol{r}, \mathrm{FI}$ | Y4,0Y | \&,A1 |  |  |
| 1, $\times 1$ | $0, Y$ rr | ¢\%,7\% | Y, ¢7 | ¢ $\%$, $¢ \mathrm{Y}$ | الث\| |
| -,7vE | 0,80 | \&7,19 | 0,7r | 80,09 | تا |
| -,01A | IT, 10 | 119,12 | 17, Yo | 11A,Y7 | الالرجة الكاي2 <br> بالكهاءة الداتية |

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائية بين الطلاب والطالبات المشاركين بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط فیى الأبعاد الفرعية للكفاءة الذاتية وكذللك فى اللرجة الكلية ، وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابع. فالفروق بين الجنسين فى كفاءة الذات لم تلق الاهتمام المناسب من الباحثين ،
 Wang \& HeZhiwen كانت الطالبات أقل فى مستوى كفاءة الذات مقارنة بـــالطلاب ، كمــــا أظهــرت دراسة أوكش Okech ( \& . . .
 وجود فروق بين الطلاب والطالبات الطلاب المشــاركين بالأنشــطة الطلابيــة

بجامعة دمياط فى كفاءة اللذات إلى أن المهــام والضـــغوط الأكانيميـــة اللتـى
يواجهونها لا تخخلف بينهما .
الثوصيات:
مما سيق يوصى الباحث بضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعــداد وبنــاء بر امـج تّريبية للطلاب للتمية وزيادة المهارات الوجدالنية من أجل الحياة كبر امـج إرشامية بالجامعاتت نؤدي إلى رفع مستوى اللذكاء الوجداني لدى الطلابب بشـــي
 معرفة ووعيهم بمشاعرهم ، وقرتهم علي إدارة الانفعــالات ، والـــتحكم فيهــا وتتظيمها ، وكنلك بعد اللتعاطف و اللتو اصل الاجنماعي وكــذلالك تــوفير اللبيئـــة اللتزبوية الللزمة لرفع كفاعتهم الوجدانية ، وهو ما يطلق عليه جولمان "بالنتمية اللوجدانية" حيث يرى أن النجاح فى الحيــاة الار الســية و المهنيــة و اللشخصــيـة والزوجية يتطلب هذا اللنوع من اللذكاء الوجدالنى إضافة اللى الــذكاء العقلــي ك
 الالعام مهارات اللذكاء الوجداني ، ورالسات تطبيقية لغرس مهارات تنظيم اللذات و اللقةة بالذات ، وتفضيل المهام الصعبة ، و اللوعي بالذات ، وضــبط اللــنفس ، و اللتعاون، وحل الصسراعات و اللنزاعات بشكل سلمى ، وكذلك يري الباحث أنه لا بد من إجراء درالسات وخاصة في اللبيئة المصرية للكشَ عن مدى العلاقة بين اللذكاء الوجداني وأنواع اللذكاءات الأخرى ، كما يتطلب الأمر إجراء دراســـات عيدة على متغيرات انفعالية أخرى ، حتى تتضتح طبيعة اللبنية اللفسبية للطالـــب الجامعي وشبكة تلك البنية في علاقتها اللثفاعلية مع بعضها البعض ، بالإضـــافة لنشر نقافة الموضوعات المتعلقة باللذكاء اللوجداني والكفاعة الذاتية فــي أوســـاط العاملين بالمدالرس والجامعات ، وتبيين لور هما في نجــاح الأفــراد مهنيٌــا
 المعلمين تْهف لنتعريفهم بأهمية النكاء الوجداني وكيفية تتمية مهار اتهم الوجدانية

وكفاءتهم الذاثية ليفيووا الطلاب بها ، وضرورة توجيه نظر المسئولين عن إعداد ونكوين المعلمين في الكليات والجامعات ومعاهد إعداد المعلمين المختلفــة إلــــي دور اللذكاء الوجداني والكفاءة الذاتية في الالنجاح والنّو الفق المهنـي ، وعلاقتــهـ، بالكفاءة المهنية للمعلمين.
كما للت نتائج الاراسة على أن مشاركة الطالب في الأنشطة الطلابيـة هامة جدا بشكل عام في تتمية سمات الشخصية ومنها الذكاء الوجداني و اللكفاءة اللذالية لذا ينبغي نوجيه جهود إدارة اللجامعة نحو رفع مستوى مشاركة الطـــلاب في جميع الأششطة الطلابية على الختلافها وتنوعها نظرأ لأهميتهــا فــي نمــو شُصياتهم، وضرورة الاهتمام بإز اللة المعوقات التـي اتفق عليها الباحثين فـــي الار اسات المختلفة والتي تؤدي إلى عدم مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابيــة ومن ذلك العمل على تجليد وتطوير الأننطة الطلابية بالكليات بحيث نواكــب اللتغيرات واللططورات المستمرة فيقبل الطلاب علي ممارســتها بشـــكل فعـــال ، والعمل على توفير أماكن مخصصة لممارسة الأنشطة الجامعية ، ونوفير لليــل يحتوي على قائمة بالأنشطة وأهدافها ، نققيم اللجوائز والحوافز المادية والمعنوية والارجات للطلاب المشاركين ، وضرورة تنليل الصــعوبات للقائمـــات علــى الأنشطة ومن ذلك تُقليل العبعء على عضو هيئة اللتـــريس ومراعـــاة نصـــابه اللنّريسي ليسنطيع تقيم قصـارى جهده في اللنّريس هن جهة والإشراف علــى الأنشطة من جهة أخرى ، توفير الموارد والإهكانات اللازمة لتتويع الأنشطة ، توفير ورش عمل خاصة بالأشططة الطلابية، نوفير الأجهزة اللثقنيــة والوفـــت المناسب لممارسة الأنشطة الطلابية ، ضرورة توفير وسائل وتثنيات الاتعليم في الأنشطة الجامعية ، وذلك لما لها من تأثير فعال في جذب الططالبات لممارسة هذه الأنشطة .

حيث أن بحوث الأكاء اللوجدانى و الكفاءة الذاتيــــة و وعلاقتهمـــا بــبعض
المتغيرات الأخزى وبرامـج تتميتهما لا تزالل مجالات خصبة تحتاج إلـــى إجـــراء اللمزيد من البحوث اللتى نكشف عن طبيعة اللذكاء اللوجــدلتى واللكفــاءة اللالتيـــة ومكوناتهما وتطبيقاتهما المدرسية والأسرية والمهنية يفترح الباحث إجراء البحوث واللدراسات اللالية فى اللبيئة العربية:

1. الاهتمام بدراسة اللذكاء اللوجداني والكفاءة الذاتية فى كل مراحل اللتعليم ابتداء من مرحلة الطفولة وحتى الجامعة ، لما لهما من تأثير إيجابي على ســلوك الطلال
Y. رراسة تتبعيه لتطور اللكاء اللوجداني واللكفاءة الذاتية عبر المراحل التحليمية . المختلفة وبناء برالمج إرشادية للتميتهها

س. دراسة اللذكاء الوجدانى والكفاعة اللذاتية للى طلاب الجامعة دراســـة عبـر
.
₹. دراسة البنية اللعاملية للاكاء اللوجدانى فى ضوء نماذج جولمان ،بــار -أون، سالوفى وماير فى البيئة العربية .
0. إعداد برامج نشّل الآباء والمعلمين لرفع اللاكاء الوجداني وكفاءتهم الأاتيــة مما ينعكس بشكل إيجابي على الأبناء و الطلاب • ل. دراسة علاڤة اللذكاء الوجداني بمتغيرات انفعالية أخرى منـــل قـــوة الإرادة و المثابرة ومستوى الطموح والانبساط والانطواء و العصابية
 -المشاغبين والضحايا منهم

1. دراسة لتتمية اللنكاء الوجداني والكفاءة الذاتية ؛ لمواجهة الضغوط اللففسـية لاى الطلاب والاكتئاب والقلق وفلق المستقّل والثوتر والخوف .
2. القيام بدر اسة مقارنة بين واقع الأنشطة الطلابية وكيفية تطويرها ودراســـة

تأثير ها علي كل مناحي شخصية الطلاب .

الثمراجع
أولاً: مراجع باللفة اللعربية:
ا. أحمد علي (Y (Y). فاعليّة برناهـع إرشّادي في الارز الما الثفسبيّة في خفض اللتوتر وتحسين الكثاعة الأاتيّة لالمدركة لاى عيتّة هن طلبة الصف اللسابع

الأساسي؛ رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنيتة.
 لبحوث فعالية (لألت فى ضوع نظرية بـاندورا ، جامعة الملك سعود ، كليــة
 س. أماني عبد النواب صـالح ( ع . . الوجداتنى على بعض المتغيرات اللنفسية لاى اللمراهقات ، رسالة دكتوراه ،

كلية اللمر اسات الإنسانية، جامعة الأزهر •
 (الكويت، المجلس الوطني لللقافة والفنون والآداب ، عالم المعرفة ، العــدد - (7r
 ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنيّة.
 في الألشطة الطلابية وسسائل الانظب عنيها من وجهة نظر الطلاب بجامعة الملك سعود. رسالة اللظيج اللعربي، ع\&9، صس 00-9. 1.
V. دعيج عبد العزيز الاععيج (Y (Y). أسباب عزوف طلبة جامعة الكويــت


$$
.1 \cdot 1
$$


-الأنجلو المصرية

وعلاء الاين كفافى ، القاهرة، دار قباء الطباعة واللنشر والثوزيع - . . سامية القطان (Y Y . .

أبو العز
 المتوسطة للمشاركة في الأنشطة المدرسية اللاحفية والمشكلات اللتي تحد من ذلك. مجلة جامعة أم اللقرى للعلوم التتربوية والاجنماعية والإسانية
، مج r" ، عז.
 الاتحصيل الار اسسي عند تاريس وحدة الضوء في الثيزياء لطلاب الصف الثاني ثُاتوي علمي بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غبر منشورة، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة.
 الابتدائية من وجهة نظر المطمين بمحافظة عثيف الآطليميـة. رســـلة

ماجستير ، جامعة الملك سعود ، الرياض.
 التربوية وأثرها عثى التحصيل الار السي للطلاب من وجهة نظر الطـــلاب


-     - 

 ودوره في العملية اللنزبوية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ف فــــي

مايو Y.- P.
7 ا. عصام محمد زيدان ، كمال الحمد الإمــام (Y (Y) : اللــنكاء الانفعــالي وعلاقتّه بأساليب النتعلم وبعض أبعاد الشخصية للىى طلاب كلية اللتربيــة اللنوعية ، هجلة (لبجحوث (لثفسية والتربوية ، كليــة اللتربيــة - جامعــة

المنوفية ،العدد W ،الالسنة IV ، ص ص ب ب- (E. .IV المتغيرات الدالفعية لدى طلاب المرحلة الثانوية ، مجلـــة كليـــة التربيــة



 تحقيق الأهدان العامة لتدريس اللغة الاعربية في (لالمرحلة الثانوية بمدينة
(لطائف ، رسالة ماجستير جامعة أم القرى ، مكة المكرمة. .


 ترجمة مكتبة جرير، اللرياض ، مكتبة جرير •
 الوجداني لدى عينة من المراهقات الموهوبات والعايات بمكة النمكرمـــة .http:// childhoodgov . sa

بץ. محمد إبراهيم جوده ( (Y.. ) . دراسة لبعض مكونات اللذكاء الانفعالمي في علاقتها بمركز اللتحكم لاى طلاب الجامعة ، مجلة كلية اللتربية ببنها

، جامعة الزقازيق، المجلد العاشّر، العدد (، \&) .
 اللسعودية اللواقع والمأمول. مؤنتمر النشاط الطلابي ودوره فـــي العمليــة

اللتزبوية، جامعة الملك سعود، اللرياض، في Y-Y مايو Y Y Y. Y.
 طلبة الصف العاشر من الاتعليم الأساسي الحكومي في لواء غـز

الحاسوب، هجلة الجامعة الإسلامية، م9. . YA.-YOV.
 الثانويـة: دراسة ميداتية على مدارس البنــين بمدينــة حائـــلـ رســـالة ماجستير، جامعة الملك سعود، الرياض.
 الإسلامية بالآجاز الأحاديمي لها في المدرسة اللمتوسططة. رسالة التزبية

وعلم اللنفس، الرياض، عV1. ص ا-9-9٪.
 بالاكثئاب والنتوتّر للى طلبة كليّة العلوم التثربوبّة في الجامعة الأردنيّــة،

مجلّة دراسات اللعوم الثتربويّة، المجلّد (YV)، العدد (Y) (Y). 9. 9. في تصميمها وتقويمها،اللقاء التزربوي الخامس،مسقط. - . المطظمين في جامعة اللمك سعود في ضوء آراء طلابها. مؤتمر مذــاهج


اس. هند عبد الله شيان (Y... (. تصور مفترح لألشطة اللغة (المربية غيــر (الصفية بالمرحة المتوسطة للبنات بمدينة اللرياض، رســالة ماجســتير،

> كلية التربية، الرياض.

الالمسؤولية الاجتماعية دراسسة ميداتية على عينة مختـــارة هــن طــلاب
جامعة الماك سمود، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، الرياض.

## ثاتيآ: مراجع باللغة الأجنبية:

33.Austin, E., Saklofske, D., \& Egan, V., (2005). Personality, well being and health correlates of trait emotional intelligence, Personality and Individual Differences, Vol. 38 (3): 547 - 558.
34.Bandura, A.(1977) a .Social Learning Theory ., Englewood Cliffs, Prentice - Hall . New York .
35.Bandura, A.(1977) b .Self- Efficacy : Toward A unifying Theory of Behavioral Change , Psychological Review , 84, 2, 191-215.
36.Bandura,A.(1982). Self- Efficacy Mechanism in Human Agency., American Psychologist, 37, 2, 122-147.
37.Bandura,A.(1995). Self- Efficacy in Changing .,Cambridge University Press, New York.
38.Bandura, A. (1997). Self - Efficacy, The Exercise of Control, Stanford University W. H. Freeman and Company, New York.
39.Bar - On, R., (2005) . The Impact of emotional intelligence on subjective well -bing, Perspectives in Education, Vol. 23 (2) 41-62.
40.Brown, C., Gurran, R., \& Smith, M., ( 2003 ) . The role of emotional intelligence in the career commitment and decision-making process, Journal of Career Assessment, vol. 11 (4) 379-392 .
41.Chan , D. (2003). Multiple Intelligences and Perceived Self - Efficacy Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong Educational Psychology, Vol. 23 , No. 5 ,pp. 521-533.
42.Chan , D.W., (2004) . Perceived emotional intelligence and self efficacy among chiness secondary school teachers in Hong Kong, Personality and Individual Differences, Vol. 36 (8) 1781-1795 .
43.Chang, June (2002). "Student Involvement in the Community College: A Look at the Diversity and Value of Student Activities and Programs". ERIC, 21 pp . (ED470922).
44.Chemiss, C., Adler, M. \& Weiss, R.P. ( 2000 ) . Promoting emotional intelligence in organizations, Training \& Development. Vol 54 (8).67-69.
45.Di- Fabio, A., Giorgi, G., Majer, V., \& Palazzeschi, L., (2005) . Emotional intelligence and selfefficacy among high school teachers, Risorsa Uomo Rivista di psicologia del Lavoroe dell' organizzazion, Vol. 11 (4) 447-457.
46.Duran, A., Extremera, N., Rey, L., Fernandez B., \& Pablo, M., (2006). Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general selfefficacy, Psicothema, vol. 18, 158-164.
47.Easton, C.J., (2004) . The relationship between emotional intelligence and counseling self -efficacy, Ph. D., Northern Arizona University.
48.Fairclough, Stuart J.; Stratton, Gareth (2006). " Effects of a Physical Education Intervention to Improve Student Activity Levels", Physical Education and Sport Pedagogy, v11 n1 p29-44 (EJ818166) .
49.George, J. M. (2000). Emotions and leadership : The role of emotional intelligence. Human Relation, 53, (6), 10271055.
50.Golman, D., (1996) . Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ, learning, vol. 24 (6) 49-50.
51.Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York : Bantam Books.
52.Gullen, Mairi Ann. (2000). " Alternative curriculum programmers at key stage 4 ( 14 - to - 16 years old ) evaluating outcomes in relation to inclusion". Paper presented at the British education research association conference, Cardiff University, pp $7-10$, Sept.
53.Gundlach, M., Martinko, M. \& Douglas, S., (2003) . Emotional intelligence, causal reasoning, and the self efficacy development process, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11 (3) 229-246 .
54.Hansen, R. (2009). A Study of school district superintendents and the connection of emotional intelligence to leadership. PHD, Capella University.
55.Hartsfield, M.K., (2003) . The internal dynamics of transformational leadership: Effects of spirituality, emotional intelligence and self - efficacy, PhD, Regent University .
56.Hurme, Tarja-riitta; Jarvela, Sanna (2005). " Students' Activity in Computer-Supported Collaborative Problem Solving", International Journal of Computers for Mathematical Learning, v10 n1 p49-73 (EJ748718) .
57.Kim, A. \& Park , I . (2000). Hierarchical Structure of Self Efficacy in Terms of Generality Levels and Its Relations to Academic Performance : General, Academic , Domain Specific, and Subject - Specific Self - Efficacy. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (New Orleans , LA, April 24-28),pp.1-35.
58.Martin , W., Easton, C., Wilson, S., Takemoto, M. \& Sullivan, S., (2004) . Salience of emotional intelligence as a core characteristic of being a counselor, Counselor Education and Supervison, Vol. 44 (1) 17-30.
59.Mayer, J. \& Salovey P. (1990). Emotional intelligence Imagination. Cognition and Personality, (3), 185-211.
60.Mayer, J. Perkins, D. Caruso, D. \& Salovey, P. (2001) . Emotional Intelligence and giftedness, Roeper Review, 23 (3), 131-137.
61.McCluskey, A. (2000). Emotional Intelligence in schools. @http://www.connected.org/learn/school.html.
62.Okech, A., (2004). An exploratory examination of the relationships among emotional intelligence, elementary school science teacher self -efficacy, length of teaching experience racelethnicity, gender, and age, university of Texas Kingsville .
63.Pellitteri , J. (2002) . The relationships between Emotionall Intelligence and ago defence mechanisms. Journal of Psychology. 136 (2), 182-194.
64.Pfeiffer, S . (2001) . Emotional intelligence : popular but elusive contrust. Roeper Review, Vol.23, ISSUE 3 , P 138142.
65.Romanov, Kalle; Nevgi, Anne. (2008 ). "Student Activity and Learning Outcomes in a Virtual Learning Environment"Ci", ERIC , v11 n2 p153-162 (EJ811470).
66.Salovey, P., \& Mayer, J., ( 2002 ) . The positive psychology of emotional intelligence, (in) lopez, S. \& Snyder, C., (2002) Handbook of positive psychology, New York, Oxford Univerity press .
67.Scharfenberg, Franz-Josef; Bogner, Franz X.; Klautke, Siegfried (2008). " A Category-Based Video Analysis of Students' Activities in an Out-of-School Hands-on Gene Technology Lesson". International Journal of Science Education, v30 n4 p451-467 (EJ786002) .
68.von Aufschnaiter, Claudia; von Aufschnaiter, Stefan (2007)." University Students' Activities, Thinking and Learning during Laboratory Work". European Journal of Physics, v28 n3 pS51-S60 (EJ829385) .
69.Vuorela, Minna; Nummenmaa, Lauri (2004). " Experienced Emotions, Emotion Regulation and Student Activity in a Web-Based Learning Environment" , European Journal of Psychology of Education, v19 n4 p423-436 (EJ755489).
70.Wang, C., (2002) . Emotional intelligence, general selfefficacy and coping style of Juvenile delinquents, Chinese Mental Health Journal, Vol. 16 (8) 565-567.
71. Wang, C., \& HeZhiwen ( 2002 ) . The relationship between parental rearing styles and general selfefficacy and emotional intelligence in high school students, Chinese Mental Health Journal, Vol. 16 (11) 781-782 .
72. Warren, T. H.; Henriksen, P. N.; Ramsier, R. D. (2003). " A Student Activity on Visual Resolving Power". ERIC, v38 n5 p413-417 (EJ775668).
73. Weisinger, H. (1998). Emotional intelligence at work. San Francisco, Jossey - Bass Publishers.
74. Wu, C. (2010). The relationship among leisure participation, Leisure satisfaction, and emotional intelligence among elementary school teachers in Northern Taiwan. PHD, University Incarnate of Word.
"
أر فاطمتخحسين عبد الخالق المبروكت**
(لالمقدمة:
تحمل المساندة في طيها معنى المعاضدة والمؤازرة والمســـاعدة علــى
مواجهة المو اقف ويعبَر بداية ظهور مصطلح المساندة الاجْتماعية حــيثا فــي اللعلوم الإنسانية مع تتاول علماء الاجتماع لهذا المفهوم في إطار تتاولهم للعلاقات
 الالذي يعتبر البدلية الحقيقية لظهور (Social support) والــذي يطلــق عليــه اللبعض مسمى الموارد الاجنماعية (Social resources) ، بينما يحدده اللبعض الآخر على أنه امتدادات اجتماعية (Social provisions) ، وتعتمد المساندة في
 الأفراد الذين يثقون فيهم ويستتدون على علاقاتهم. (محمد اللشناوي - محمد عبدالرحمن ع199 م ، ب).

تعريف اللمساتدة الاجتماعية:
على اللرغم من تعدد المفاهيم الخاصة بالمساندة الاجتماعية إلا أن معظم اللمقايس المرثبطة لها تشبر إلى تقليم المساعدات المادية أو المعنوية للفرد اللتي نتمتل في أشكال اللششجيع أو اللوجيه أو المشورة، ولقد اتفقّ في تعريفها كلاً من كوهين (Cohen) وسيم (Syme) وسكوتر (Schetter) بأنه "تفاعل الفرد في
علاقاته مع الآخرين" (على على مفتّاح: . . . .
"بحثمستتخلص منرسالتالماجستير للباحثة. "باحث ماجستير_ـكليتالآدابـــجالمعتالمنصورة.

والمساندة الاجنماعية تعبر عن "النظام الذي يتضـــمن مجموعــة مــن اللروابط و التفاعلات الاجنماعية مع الآخرين اللتيّ ثتسم بأنها طويلـــة اللمـــدى ، ويمكن الاعتماد عليها واللقة بها عندما يشعر الفرد بأنه في حاجة الليهـــا لنمـــده بالسند العاطفي" ، كما أنها تتخمن نمطاً مستكيماً مــن اللعلاهـــات الممصـــلة أو الميتطعة الني للعب لورأ هاماً في المحافظة على وحدة الجسم للفرد ، كمـــا أن الاشبكة الاجنماعية اللفرد تزوده بالإمدادات اللففسية ونلك للمحافظة على صـــحته اللفسية.(Caplan : 1981: 413). ويعرفها جونسون وسار اسون(Johnson \&Sarason) بأنـها ، اعثقـــاد الفرد أن الآخرين يحبونه ويقدرونه ، ويرغبونه ويعتبرونه نو قيمة". (راويـــة

$$
\text { سسوقي } 997 \text { ام 0 \&). }
$$

وتُعرف المساندة الاجنماعية بأنها " شبكة من العلاقات اللتي ثقدم مساندة
مستمرة للفرد بصرف اللظظر عن الضغوط النفسية اللموجودة في حياته ، وهـيـي إما أن نكون موجودة أثناء حدوت الضغوط اللفسية أو أن يكون لدى الفرد إدرالك (Gentry \& Goodwin : بأنها ستشط في حالثة وجــود الضنــغوط. , 1995

وهذا يلل على أهمية وجود المساندة الاجتماعية والستمر اريتّها في حياة
الفرد بصفة عامه أو أثاء تعرضه للضغوط اللفسية. كما أنها "اهتمام المنظمة بتوفير الفرص للملاقات الاجتماعية وبث روح التعاون والثآلف بين العاملين والتي تُعل في اتجاهين كلاهمـــا لصـــالح الفــرد
 مهمة مثل اللميمان والقبول والانتماء ، ومن جانب آخر فإنها تعمــل كمنطقـــة عازلة أو مخففة للضغووط حيث يتم ذلك من خلم النتعاطف ونتقليم المساعدة". .(1IV، r... : :

ومهما كان الأساس أو المفهوم النظري الذي ينطلــق منـــه مصــطلح
المساندة الاجتماعية فإن هذا المفهوم يشمل على مكونين رئيسيين هما: ا- أن يدرك الفرد أنه ليده عدد كاف من الأشخاص في حباته يمكنه أن يرجــع

إليهم عند الحاجة.
ץ- أن يكون لدى هذا الفرد درجة من اللرضا عن هذه المساندة المتاحة له. ومن ثم يمكن القول بأن المساندة الاجتماعية يقصد بها "تاثك العلاهـــات القائمة بين الفرد والآخرين والني يدركها على أنها يمكن أن تعاضـــده عنـــما يحتاج الليها". (محمد الاشناوي ومحمد عبدالرحمن: ع991م ، \&). وتعبر المساندة الاجنماعية عن "الإمكانيات الفعلية أو المدركة للمصادر المتاحة في اللبيئة الاجنماعية للفرد التي يمكن الســتغدامها للمســـاعدة (خاصـــة الاجتماعية) في أوقات الضيق" ويتزود الفرد بها من خـــلم شــبكة علهانــــه الاجتماعية النتي نضم كل الأشخاص النّين لهم التصال اجتماعي منظم بشكل أو

بآخر معه (Lepore : 1994,247 .
أي أن وجود المسـاندة الاجتماعية يدل على توفير أشـــاص مقــربين يتملثون في أفراد الأسرة أو مجموعة من الأصيقاء ، أو الجيــران أو زمـــلاء (Leavy 1983, العمل اللنين يتسمون بالمشاركة الوجدانية و الالدعم المعنــوي

أهمبية اللمسالندة الاجتماهية:
يرى (Tumer\& Marino, 1994: 203) أن المساندة الاجتماعيــة تؤبرُ بطريقة مباشزة على سعادة الفرد (Well-being ) عن طريق اللثور المهم
 مستقلة عن مستوى الضنغط أو كمتغير وسيط مخفف من الآثار الالسلبية الناتجـــة عن ارتفاع مستوى الضنط.

وكذلك يرى كــل مــن (192) : 1991) : Coyne \& Downey) أن
 الأحداث الضاغطة وأن اللسساندة الاجتماعية يككن أن تخفض أو تستبع, عو التب هذه الأحداث على الصحة. ويرى (Bowlby 1980:318) أن المساندة الاجتماعية تزيد من فَــرة



 قَرة الفرد على مقاومة الإحباط وتُتلل من المعاناة النفسية في حياته الاجتماعبية. وأن المساندة الاجتماعية يككن أن تعلب دورأ هاماً في اللشفاء من الاضطردابات
 الفرد من الأثر الناتج عن الأحداث الضاغطة أو أنها تخفة من حدة هذا الأثر ، وعليه فإن هناك عنصرين هامن المين ينبغي أخذهما في الاعتبار وهما: إبراك الفرد أن هناك عدداً كافياً من الأشخاص في حياته يكن أن يعتمد عليهم عند الحاجة.
 وكفاءة وقوة المساندة مع ملاحظة أن هنين العنصرين يرتبطان بيعضهما اللعضض
 ويلخص "عماد على عبدالرازق 1991 : 107 ا" ما أشار إليه يشبر et al"
 اللنسبة, سهه في اللتوالفق الإيجابي واللنمو اللشخصي ، تَقي الفرد من الأثر الاناتج عن الأحداث الضاغطة أو تخفف من حدة هذا الأثر.

ويشير (74 : Curtrona\& Russell) إلى أن المساندة الاجنماعية تقوم
بمهمة حماية نقدير الشخص لذاته ونشجيعه على مقاومة الضغوط اللتي تفرضها عليه أحداث المياة المؤلمة، ويتفق هذا اللرأي مع النصور الاني اقترحه "Alpee" لنموذج المساندة الاجنماعية المتصل بالوقاية, وفي سياقه يــرى أن احتمــالات الاضطر اب اللفسي تقل عندما تقوى ققرة الاشخص على مقاومة أحداث الحيــاة اللسلبية ، وعندما يتلقى من المساندة الاجتماعية من أهله وأصدقائه وزملائه مـــا يساعده على تجاوز الأزمات والمحن ، وقد افترض "Bowlby" أن الأفراد اللنين

 إقامة روابط صحية متو الفقة " مع الآخرين يصبح الفرد عرضـــة اللعلـــــ مــن (المخاطر والأضرار اللبيئية التي تؤدي إلى عزلته عن الآخــرين 1 (Turner . Marino 1994:203)
ولقد أكد "'Weiss" أن مفهوم المساندة الاجتماعية من كونهــا متخيــراً ملطفأ للعلاهة بين المشقة النفسية والإصابة بالمرض على أســـاس أن المســاندة الاجنماعية ترنبط بصورة سلبية بالمرض، فكلما تلقى الشخص اللدعم الانفعــالي والوجداتي واللققيري من جانب أفراد ألسنرتَه وأصدقائه وزملائه العمل تل تبعــأ لذلك نســبة إصــابتَه بــالمرض (Buunk\&Hoorens 1992:412) ويــنكر لييرمان "Lieberman" في عرضة حول الـــور الــذي تقــوم بـــه المســـاندة الاجتماعية في الثأئيز على إدر الك الفرد لهذه الضغوط وكنلا الاســتجابة لهــا و الانعامل معها. أن هناك مجموعة من المو القف في حياة الأفراد تلمب الالمســاندا فيها دورأ هامأ ومن هذه المولقف اللوقائية الاكشئاب في حالة الأحدات المؤلمـــة والتخفيف من الأحزان والأعراض الجسمية التي تتنج عن النعطل عن الاعمــل
 فترة الشيخوخة (محمد الشناوي ومحمد عبدالرحمن: ع 99 ام ، 0).
(Cutrona\& أما بالنسبة لأهمية المساندة الاجتماعيةٌ فقد أوجزها كل من
 تَوى تُقدر الاذات لدى اللفرد ، وتذفف من أعراض القلق والاكتئاب وتؤئر على الصحة اللفسية و الجسمية ، وتزيد من اللشعور بلالرضا عن ذاته وحياته ، وتزيد من الجو النب الإيجابية مما يحسن من صحتهم الانفسية وتسهم في اللؤفق الإيجابي و النمو الالخصي ، وتساعد على حل المشكلات المرتبطة ، وأخيرأ تزيــد مــن الارتباط بمصادر شبكة المساندة الاجتماعية الخاصة بهم اللتي تتملٌ في الزوجة ، والزوج والأبناء، والأهارب، والجبيران ، والأصدقاء.

أشهكال المساندة الاجتمـاعية:
يشير هوس (HoSEE) إلى أن المساندة الاجتماعية يمكن أن تأخذ عدة
أشكال هي:

- المساندة الاثفعالية اللتي تتطوي على الأفعال اللتي تتقل اللثّــير واللرعايــة والثقة و القبول واللعوالطف.
-     - المساندة الحسية (الإدائية) اللي تنطوي على المساعدة في العمل والمالل. - المساندة المعلوماتية التي تتطوي على إعطاء نصائح أو معلومات ، أو تحليم مهارة تسهل حل مشكلة أو موقف ضاغط.
- المساندة الثنقويمية الاتي تتطوي على اللتغنية الرجعية المتعلقة بآراء الفرد أو سلوكه(Karen : 1987, 1132)
- كما تؤدي المساندة الاجتماعية وظائف هامة تكور حول تلبية احتياجات الفرد وحمايته من اللتأثير الضار للحزن ، ونتّدم له خبرات الآخرين في مواقـــف هشابهه لموقفه ليقارن سلوكه ومشاعره وأفكاره إزاء هذه الخبرة اللجيدة .

أنماط المساندة الاجتماعية:
ويشير (158 :1981) إلى أن المساندة الاجتماعية يمكـن أن
تأخذ عدة أشكال ومنها.

- المساندة الانفعالية (Emotional Support) والثي تتطوي علـى اللرعايــة و اللثةة و القبول و اللنعاطف.
- المساندة الأدائية (Instrumental Support) واللتي تلطوي على المساعدة في العمل و المساعدة بالمال.
 نصائح أو معلومات أو تعليم مهارة تؤدي إلى حل مشكلة أو موثق ضاغط - مساندة الأصعقاء (Companionship Support) والني تنطوي على مــ يمكن أن يقدمه الأصيدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة.
ويرى (Cohen et al 1986) أنـه يمكن الحليث عن أربع فئات من المساندة
 شكل معلومات بأن هذا المخص مقلر ومقبول ويتحسن تقلير الذات بأن ننقل
 من أبي صعوبات أو أخطاء شُخصية . و هذا اللوع من المساندة يشار إليـــه بمسميات مخلفة مل المساندة اللنفسية والتعبيرية ، ومساندة تققير للــذات، ومساندة اللتخفيس ، و المساندة اللوبيقة.
ץ-الالمساندة بلالمطومات (Information Support) هذا النوع من المســـاندة يساعد في تحميد وتفهم والنعامل مع الأحداث الضـاغطة ، ويطلق عليه أحياناً مساندة اللثقدير (Appraisal Support) و اللوجيه المعرفــي .Guidance)
سـالالصحبة الاجتماعية: (Social Companionship) وتشمل على قضـــاء بعض اللوقت مع الآخرين في أنشطة الفراغ والتزرويح ، و هذه المساندة تخف: الضغوط من حيث أنها تشبع الحاجة إلى الانتماء والاتصـال مع الآخــرين ، وكذلك بالمساعدة على أبعاد الفرد عن الانشغالات أو عن طريــق تيســير

الجو انب الوجدانية الموجبة ، ويشار إلى هذا النوع من المساندة أحياناً بأنـــهـ مساندة الانتشار و الانتماء. ع- المساتدة الإجرائية : (Instrumental Support) وتشمل علــى ثقـــنيم العون المالمي والإمكانات المادية واللخمات اللازمة وقــد يســـاعد العــون الإجرائي على تخفيف الضغط عن طريق الحل المباشر للمشكلات الإجرائية ، أو عن طريق إتاحة بعض اللوقت للفرد المثلقي للخمة أو اللعون للأنشططة مثل الاسترخاء أو الراحة ويطلق على المساندة الإجرائية أيضاً مسميات مدل

العون، المساندة المالية ، و المساندة الملموسة.
وعلى اللرغم من أن أشكالّ المساندة يمكن تمييزها نظريــا فإنـــه مــن اللمو اقف الطبيعية لا تجدها منفصلة عن يعضها ـ فعلى سبيل المثالّ ، فإنه مــن الممكن لأوئك النين لليههم صحة لجتماعية أكبر أن يكون لديهم أيضـــا فرصـــة
-للحصول على المساندة الإجر ائية ومساندة اللتقنير
أهم الثظريات (لمفسرة للمسساندة الاجتماعية:
للمساندة الاجئماعية أنموذجين رئيسيين يفسران اللور اللذي ثقــوم بــ4 (Buunk\&Hoorens 1992: المساندة الاجئماعية حسب ما نكر بانك وهورنز

أولا: أثموذج الأثرُ اللرئيسب للمساندة الاجنماعية:-
يصور كل من هذا الأنموذج للمساندة من وجهة نظر سوسيولوجية (علم الاجتماع) للمساندة الاجتماعية في ضوء عدد وقوة علاقات الفرد بالآخرين فـــي بيئه الاجتماعية بمعنى درجة اللنكامل الاجتماعي للفرد أو حجم وتركيب اللشبكة الاجتماعية للفرد بأنها قد ترفع من هستوى الصحة النفسية بنتـــيم ألوار ثابتـــة باعثة على المكافأة والارنقاء بالسلوك الصحي / والإبقاء على أداء ثابت خـــلم فتزات النغير اللسريع. اعببار أن المساندة ترتبط سلبياً بالمرض، فمن خلا المساندة الاجتماعية الانـي يتلقاها الفرد من أعضـاء أسرتّه وأُصدقائه ، و المتملثة فـــي العلآهــات الدافئــــة الحميمة تُلّ نسبة الأشخاص النين يتعرضون لإلصابة بالمرض. العلاقةة بين المسالدة و الالصحة النفسية:
 المساندة الاجنماعية (الحجم - اللرضا) ونشأة واسنتمرار الأعــراض الاكتئابيــة والشعور باليأس لدى فئات عمرية مختلفــة فالأكُـــخاص منخفضـــي المســاندة الاجتماعية من المكتبين يتسمون بالثّقيم اللسلبي للذات ، والنظرة السلبية للــــالم و المستقبل ، وتوقع الفشل في كل محاولة ، وتعميم هــذا الفشـــل ، والتشَـــويه
 (1990:13 (913 فـه فلا عن هنين الأسلوبيين للأعامل مع الأحداث الضاغطة ومواجهتها ، فإن هناك أساليب أخرى يمكن أن تخدم كلا من وظيفتي اللتزكيـز على المشكلة ـ و اللثركيز على الانفعال , ومن أوضح هذه الأساليب البحث عــن اللاعم الاجنماعي واللذي يوضـح مدى إمكانية الفرد في الحصول علــى الــدعم المادي أو على الاعم بالمعلومات وهذا اللوع الأخير يسمى باللدعم الاجتمـــاعي - الإجرائي
 واللفَ بالإضافة إلى أنها تمثل مصدرأ للاوقاية من الآثار اللسلبية الناتجـــة عــن تعرض الفرد للأحدات الضاغطة ، فإنها ترفع من تقلير الفرد لذاته وفاعليتـه ، وهما عاملان واقيان يساعدالن الفرد على مواجهة الأحدات الضاغطة. ويخفان من الآثار المترتبة على اللنعرض لها ـ إما إدر الك الفرد لعـــم وجــود مســـاندة

اجنماعية، فإنه يشعر بعلم القيمة وعلم الققرة على المواجهة وتكون هذه بدايــة انخفاض مستوى الصحة اللفسية ، حيث يفتقد الفرد الشُعور بالقيمة ويفتّد اللسند .

عند المحنة.
ويرى (شعان جاب الل س199 : چشץ) أن المساندة الاجتماعية اللـّي يتقاها الفرد من الآخرين سواء في الأسرة أو خارجها ، تُعد عاملاْ هامــــأ فـــي



مما يؤدي إلى اختلا الصحة النفسية. وقد توصل (Dverhoiser et al, 1990:125-132) إلـــى وجــود علاهة سالبة بين حجم المساندة الاجتماعية والأحداث الضاغطة يؤثران في شدة الالشعور بالأعر اض الاكتئابية للراشدين. فهناك علاهــة وثيقــة بــين المســـاندة الاجتماعية والصحة اللفسية للفرد فالمساندة الاجتماعية قد تجعل اللفـرد أكثــر شعورأ بالأمن والسعادة ، ولها تأثير مباشر على الصـــحة اللفســية. فالتــأثير
 للفرد من خلال وجود الآخرين بجانب الفرد ومساعتتهم له وفي هــذه اللحالــة تعبّر المساندة الاجتماعية عاملأ مخففاً ونتل ظهور المساندة مع الضنغوط الأقل تأثيرأ على الفرد وتزداد المساندة مع الضغوط في الأزمات فمثّلا إذا وقع الفــرد
 مساندة مالية له سواء من خلا تقليم الادعم المادي أو من خلال نقليم المســـاندة المعرفية (المعلومات) للاتغلب على هذه الأزمة وبالتالّي تأثر الفرد بهذه الأزمــــة

فإن المساندة الاجتماعية تجعل الحمياة أكثر صحة. كما أن المساندة الاجتماعية لها تأثير غبر مباشر ونلك من خلال زيادة
 الااخلي حيث أن اعتقاد الفرد بأن الآخرين يحبونه, ويقدرونـــه , وبحترمونـــه ,

ويتفهونه , ويشبعون حاجاته مما يزيد من شعوره بالأمن اللفســـي, واللســعادة واللققة باللفس ، ومما يجعله أكثر قوة علــى مواجهـــة الضـــغوط والمشــكلات والأزمات.

## العلاهة بين لالمساتدة والأحداث للضاغطة:

يشِير (محمد اللُناوي ومحمد عبداللرحمن: צ99ام ، £) إلى أن اللمساندة الاجتماعية لها أثر مخف النثائج الأحداث الضاغطة فالأشخاص اللنين يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استجابتهم السلبية مثل اللقلق والاهتياب الثك الأحداث تبعاً النوفر متل هذه العلهات الونودوة والمسائدة حيت يزداد احتمال

اللترض لاضطرابات نسيةُ كلما نتص مقدار المساندة الاجتماعية. كنلك فالمساندة الاجتماعية تلعب دورأ هام في تعيلِ العلاهة بين إبراك الأحداث بين الأعراض المرضية , فهي لا تذفـ أو تلطف من وقع الضـــونوط
 دوران أساسيان في حياة الفرد وهما اللاور الإنمائي واللمور الوفائئي


 (cutrona, فهي سَهم في اللو الفق الايجابي فالمساندة الاجتماعبــة حســة (15 - 1996 لتعب دوراً في التخفيف من حدة الضغوط خاصة لو ألن هنه اللضغوط تعدت أمام الفرد فإن المساندة والعلاقات الحميمة تَي الفرد مــن أعراض الاكثئب أو تَفف من هذه الأغراضن. ثاتيا: اللاود اللوقائي: وفي الاور اللوقائي فإن المساندة الاجتماعية لها أثر مخر مخف

 والمساندة الاجتماعية كما ونوعاً وقد أضحى ذلك التأثير معروفاً بــأنموذج

الأثر الملطف اللمساندة الاجتماعية أو فرض الآخفيف وربما يرجع هذا الأثر المخفف إلى ما يحث من تحسن في أساليب المواجهة و اللتعامل مع الضغوط ومصادرها ـ وبذلك فإنه يفترض حدوث الالثفاعل بين الضغوط مــن ناحيــة
 حوثهها نتيجة للضغوط (Cobb, 1976).
ونشير كل من (29-1990 (Cutrona\& Russell, اللى أن المساندة الاجتماعية إتاحة علاقات مرضية تتميز بالحب والود , والثقة تعمل كحواجز أو مصدات ضد التأثير اللسلبي لضغوط الحياة على الصحة الجنسية والنفسية.
 الضضغوط ومنها ما كان لها الأثئير المباشر على نظام الذات ، والذي يزبد مــن
 إذ يولد اللتفاعل الاجنماعي المساند درجة من المشاعر الايجابية تخفف من القلق والاكتثاب.
ويذكر (محمد اللشناوي ومحمد عبداللرحمن: ؟99ام ، سץ). في عرضه حول اللور اللذي تُقوم به المساندة الاجتماعية في الألثّير على إدرالك الفرد لهذه الضغوط وكذلك الاستجابة لها ، و النعامل دعها إن هناك مجموعة من الموقف في حياة الناس تلعب المساندة فيها دورأ هاماً ومن هذه المو اقف البرء من الجراحات ، وردود الفعل تجاه مضاعفات الأمراض ومشقة الحمل لاى المرأة . والجراحات التي تجري للأطفال والبرء من الأمراض مثلاّ عهب اللنبحات المصرية والوقاية من الاكتئاب في حالة الأحدلث اللمؤلمة , و التخفيف من الأحزان والأعراض الجسمية التي تتّج عن تعطل العمل وتخفيف آثار الأسى , والتخفيف أو الوقاية من وفوع اضطرابابات النعالية في فترة الشيخوخة، واللتخفيف من آثار ضغوط اللعمل اللسابق فإن المساندة الاجنماعية رغم أنها جزء هام في حياة الإنسان، فإنه أكثر ميلاً إلى الاستفادة منها عنلما تلم به الملمات أو

تداهده المواقف الطارئة أو تنزل به الشدائد أو ما يمكن أن تجعله تحت مفهوم الأحدات الضاغطة .
التأثير الإيجابي للمساندة الاجتماعية للالخفيف من حدة الضفوط والحفاظ علــى
الصحة.
تلعب المساندة الاجنماعية دور أ أساسيا في إمكانية تعزيــز وتحســين اللتوافق اللشخصي والاجتماعي للأفراد على اللرغم من هواجهة اللضغوط بالدعم الاجتماعي يعثبر عامل وسيط بين ضغوط الحياة والثو الفق الاجتماعي للفرد حيث تعمل هذه المساندة على اللتخفيف من وطأة المعاناة من المو اقف الضاغطة. ويشير "Stobe" (1996) أن اللسند الاجنماعي من المصـــار الهامـــة لمواجهة الضـنوط فوجود أشخاص يمكن الركون إليهم واللثةّة بهم وتقيم الاهتمام واللدعم والمساعدة ذات أهمية بالغة للحفاظ على الصحة اللفسية و الجسدية الجيدة. كما أظهر "House" وآخرون (1988) بأن عدد العلاقات الاجنماعيــة ودرجة الجوار والاندماج اللتي يشعر بها الفزد تجاه الآخرين تمثل دؤشرات قوية

للصحة.
ومن الأمور الأساسية في علم نفس الصحة إن المساندة الاجتماعية من الآخرين الموثوق فيهم لها أهمية رئيسية في مواجهة أحداث للحياة الهامة ، والن بإمكانها أن تَفض أو تستبعد عواقب هذه الأحداث علـى الصــحةة. ويـذهب (اللى أن المساندة الاجتماعية الني يلطاها الفرد من خلا اللجماعــات الا التي ينتمي إليها كالأسرة والأصدقاء ، والزملاء ، في العمــل أو المدرســة أو اللادي ثقوم بدور كبير في خفض الآثار السلبية للأحداث والموافق اللسيئة اللـــي يتعرض لها فإتاحة علاقات اجتماعية مرضية نتميز بالحب والود واللقة تعمــلـ كحواجز أو مصدات ضد الثأثير اللسلبي لضـوط الحياة على الصــحة النفســية

والجسمية.

فالبحث عن سند اجتماعي يلعب دورأ في التخفيف من الضغط اللفســي
عن طريق اللتواصل الاجتماعي الجيد والعلاقات الاجتماعية المرنة والحميمة. ولقد اقترح "Cohen" وآخرون فرصتين لتفسير الآثّار الإيجابية للمساندة

الاجتماعية في اللعلاقة بين الضخوط والصحة النفسية.

- الفرضية الأولى: تُتبّر اللسن الاجتماعي عامل واق يحمــي ضـــد الآتـــار اللضارة للضغط أثناء فترات الضغط المرتفعة.
- الفرضية اللثانية: تعتبر اللمساندة الاجتماعية كقوة إيجابية دائيمة تعطى للفــرد منذ البداية إمكانية لأن يكون أقل عرضة للضخط .
- فالمساندة الاجتماعية والمشاركة في أحاسيس الآخرين هي بمثابـــة عوامـــل وقائية ومخفةة من الآثار اللسلبية الناتجة عن التعرض لأحداث الحياة . - فالدعم العاطفي والنحاطف اللذي يحصل عليه الفرد تجاه مشكلته من أفــراد أسرتّه وأصدقائه أو زملاء العمل ومشاركة الألم والإنصات والفهم , ونقّيم الالنصائح يعمل على النخفيف من الإحساس بالقلق أو الحزن مما يلطف بشكل هام درجة رد فعل الفرد تجاه الضغط النفسي.
ويضيف Moos\&Molahan بأن المساندة الاجتماعية تزود الفرد بالدعم الانفعالي, المساعدة الملموسة والإرشاد و اللتوجيه الإعلامي ، فالفرد اللذي يتمتع بموارد دعم اجتماعي غنية أكرر استعمالا للأساليب الثو الفقيــة عنـــد الالنعــرض للضغوط لأن هذا الدعم يجعل الفرد يقيم الضخوط تقييمأ واقعياً مما يجعله يواجه الضنوط بنجاح.
ففي دراسةٌ قام بها كل من "Harrise\& Brown" على مجموعــة مــن الالنساء كن يختبرن ضغوط هامه في حياتهن كن أقلل ميلاْ للاكيـــاب لأن كــان بإمكانهن الحصول على الاعم والسند الاجتمـــاعي بـــاللجوء إلــى أزواجهــن وأصدقائهن.

يؤكد Cohen بأن الفرد لن يرى الحدث ضارأ أو ضاغطاً إذا اعثقد أن
شُبكته الاجتماعية تساعد لمواجهة الحدث لأن وجود علاقات اجتماعية حميمــة
ودعم اجنماعي تعطى للفرد منذ البداية إمكانية للحكم مبيئيا على المو اقف بأنهــا
غير ضاغطة مع اعنقاد أكبر اللقرة على المواجهة.
يضيف Cohen أن المساندة الاجتماعية تتّخل بــين الحــانث وردود
الأفعال المصاحبة حيث تقوم بتخفيف أو منع استجابة ثقير الضغغط ومعها يشعر الالثخص الن الحدث الضاغط ليس خطيرا أ أو شيداً أبي نعمل على الالهوين مـن الأهمية اللتي يدركها الشخص للمشكلة.
في كل الأحو الل فهناك جانب هام للمساندة الاجتماعية يتمنل في كونهــا
فرصة تسمح للفرد للاتعبير عن الانفعالات مما يعزز الصحة اللفسبة والجســية
عند مواجهة الضغوط.
 الصحة الثفسية:

توصلت نتائج الدراسيات السابقة البى أن المساندة الاجتماعية الأي يتلقاها

 تتشط الآثار السلبية للأحداث والمو اقف اللسيئة اللتي يتعرض لها الفرد بما يؤدي إلى اختلا الصحة النفسية لديه . فقد أظظرت دراسة Baron وآخرون (1991) بأن فقر أو غياب اللسند الاجتماعي المناسب يمثل عامل Willamson, Cohen تفاقم واشتداد الضغط على الصحة , بإمكان الضغط الأضرار بصحة الأفراد إذا لم يكن لنيهم دعم اجتماعي مناسب. كما أظهرت دراسة Varni وآخرون (1989) دور المساندة الاجنماعية كمتغير وسيط دال إحصائياً للعلاقة بين الضغط والأعراض النفسية.

ويشير Molahan, Moos بأن الأفراد الآين يعانون من فقر في اللدعم العائلي والاجتماعي أكثر استعمالاً لأساليب المواجهة اللانو الفقية عند اللتعـرض ؛ لالضغوط.
فالمساندة تتدخل بين خبرة للضغط وظهور الحالة المرضية أو الســـوك المضطرب . فقد توصل Dverholsen وآخرون إلى وجود علاقة سالبة بــين حجم المساندة الاجنماعية وضغوط الحياة وأن النفاض حجم الآعم الاجتمــاعي

وزيادة ضغوط الحمياة يؤران في شدة الشعور. بالأغر اض الاكتئابية. كما توصل De-wilde وآخرون إلى أن المراهقين مرتفعي الاكثــــاب من محاولي الانتحار قد قرروا انخفاضاً في حجم المساندة الاجتماعية من الأسرة وشدة ضغوط الحياة.

المراجع
أولاً: هراجع باللفة العربية:
ا. جيهان محمد ( (Y..r) : "دور الصلابة اللفسية والمساندة الاجتماعية ونتقير الذات في إدرآلك المشقة والنعايش معها لاى الراشدين من الجنسين في سياق العمل"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية

الآداب، قسم علم النفس
ץ. راوية دسوقي (1997). النموذج اللسبيي للعاقةة بين المساندة الاجتماعية وضخوط الحياة والصحة النفسية لدى المطلقات ، مجلة علم اللنفس ، العدد (rq), القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب.
س. علاء الدين كفافي (999):الصحة اللنفسية طץ,هجر اللطباعة واللنشر : ,القاهرة.
६. على على مفتاح (Y...). المساندة الاجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعلاهتها بالتوافق مع المياة الجاممية لاى الطلابب المقيمين مع أسرهم

والمقيمين في المدن الجامعية. مجلة علم اللفس ، العدد (ro) ، اللسنة (؟ ) القاهرة: اللهيئة المصرية العامة للكتاب.
ه. فرج عبد القادر طه (1-1):أصول علم اللفس الحميث , بكثبة لأنجلو القاهرة.
7. فهـ الربيعة ( 79 ( 9 ). الوحدة اللفسية والمساندة الاجتماعية لدى عينة من طلاب وطلبات الجامعة - دراسة ميدانية ، مجلة علم اللفس ؛ العدد (Y؟) ، القاهزة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
V الالفسية مراجعة نظرية ودرلسات تطبيقية ، طا ، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. A. هشام عبد الله (1990). المساندة الاجتماعية وعلاهتهما بالاكثتاب واليأس لالى عينة من الطلاب والعاملين. المؤثمر اللدولي (Y) ، الارشاد الثفس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، مركز الارشاد اللفسي ، جامعة عين

ثانيا: مراجِع باللغة الأجنبية:
9.Bunk, B. \&Hoorens, V. (1992). Social support and stress. The role of social comparison and social exchange processes British Journal of Clinical Psychology.
10. Charles H. \&Ruddph M. (1981). Social support and psychology distress a longitudinal analysis Journal of abnormal psychology.
11. Coyne. J. Downey. G. (1991). Social Factors and Psychopathdogy Stress, Social Support and Coping Processes. Annual Review of Psychology Vol. 42.

## 

## م/ عايـلدة هاشـم متحمدل

مقدهة:
ماذا لو نظرنا فى الواقع المعيش ...؟! آنئذ تتبدى أمام أعيننا حقيقة جد بسيطة ألا وهى أن هناك أناساً يمرضون وآخرون لا يمرضون ... أن هناك أناسآ يتعاطون الحشيش وآخرون لا يتعاطونه .. معنى نلك ألنثا نتعامل مع الإنسان حامل المرض وليس المرض فى ذاته ... أننا نتعامل مع الانسان متعاطى الحشيش وليس الحشيش فى ذاته ومن ثم يصبح المريض و المتعاطى هما المنظور وخحجر الزاوية فى هذه اللدراسة .
ولابد لنا أن نعي منذ البدء أن مجرد خبرة مشاعر الاكئاب لا يعني الإصابة بالاكثئب، إذ أن هذه الخبرة تجري لدي الأسوياء من الثاس ولا تّعدي أيام فليلة وتأتي من جراء الثفاعل مع موقف مثير للاكتثاب وتنتهي بانتهاء هذا الموقف، أما المرضىى بالاكتئاب فهم أناس لديهم الستعدلد قبلي لإلصابة بالاكئاب، قد تتفجر الأزمة لليهم دونما سبب خارجي ظاهر، المهم أن في النهاية تتحول حياة هؤلاء الأفراد الالي ضرب من جحيم اللعذاب علي حد قول - زيور

والاكتئاب لا يعتبر مشكلة فردية أو اجتماعية أو عالمبة فحسب بل إنه يتخطى ذلك كله ليقف عند مستوى المشكلة الإنسانية اللتى تَحتّاج إلى مزيد من الالزاسة لعمق الوجود الإنسانى إذ أننا بإزاء مشكلة جد خطبرة فمرض الاكتئاب يحبل ذلك اللوجود الإنسانى إلى عدم فتضيق رحابة العالم من حول المريض الأمر اللىى يؤدى إلى انسحابه من هذا العالم ليتقوقع على ذاته وتصبح هذ القوقعة بمثابة القبر اللذى يحميه من تهديدات العالم الخارجى، وإذا كان هناكّ
"بحث مستغلصمنزسالتّالماجستير للباحثت. "باحث ماجستيو_ كـليتالآداب- بجامعقالمنصورة.

مكتّب يلوذ بالفرلر لقوقعية اللذات فهناك مكثب آخر يهرب لتعاطي الحشيش خروجاً من هذه اللموقعة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة . ومشكلة تعاطى الحشيش لا تقّل خطورة عن مشكلة الاكتئاب إذ تحيل هى الأخرى وجود الانسان إلى عدم حيث حالة الامار اللتى تعترى المنعاطى، ولا يقتصر اللمار على المتعاطى وحده بل يصيب مجتمع بأكمله ، فالفرد دولة صغيرة داخل دولة أكبر • و هكذا تتضح لنا مدي خطورة المشكلة وما يمكن أن ثتداعي إليه من عوالقب لا تؤثر علي المتعاطي فحسب وإنما نؤثر علي مصبر مجتمع بأكمله .
 جحيم العذاب على حد قول "زيور" فإن تعاطى الحشيش هو وسيلة المتعاطى لحماية نفسه من هذه الحالات اللفسية الاليمة لـك التى يعانى منها مريض الاكتئب، فكل هنهما يعانى ألماً نفسياً ويكمن الاختّلاف فى وسيلة كل منهما فى
 والآخر يهرب بنفسه باحثاً عن طوق النجاة كنا هو الحال لدى المتعاطى • وليس معنى أن اللمتعاطى يلجأ إلى الحشيش ليهرب من ألم الاكثئاب أنه قد حقق اللثو افق مع نفسه ومع العالم ولكنه بذلك يسعى إلى الموت ولكن على طريقتّه، فالحشيش كالغواية ملثه مثل " اللداهة " فى اللتزاث اللشعبى المصرى وغير ها من الجنيات اللواتىى يغوين اللرجال بحلاوة غنائهن ليهوين بهم فى اللنهاية . وليس هناك وسيلة يمكن أن تفوق الحشيش فى خلق اللذة وتلمير الإنسان فى آن واحد. حول تعريف مفهوم الاكتئاب :
يقال فى لغتا العربية " كئب - كاباً وكأبة وكآبة " أى كان فى غم وسوء حال وانكسار من الحزن • و " أكأب " الرجل ، أى حزن ووقع فى هلكه . و" الكأباء " أى الحزن الشديد ، فيقال ما " أكبأه " أى ما أثد حزنه . و" المكثب " أى ذو الكآبة، يقال " رماد مكتب اللون " أى ضـارب إلى اللسواد .( لويس معلوف؛ ؛

ويعرف "انجلش وانجلش " عام (1901) الاكتئاب بأنه حالة من عدم اللتجاوب للاسنثارة ، أو لأنواع خاصة من الاسنتارة ، كانخفاض روح المبادرة والأفكار الكئيبة . وقد يكون الاكئاب عرضاً فى العديد من الاضطرابات الحقلية كما فى ذهان الهوس والاكتئب ، وفى رد الفعل الاكتئابى (والذى يسمى أيضاً الاكتئاب النفاعلى ) . كمأ أن الأشخاص النّين لا يوجد لديهم أى اضطرلب عقلى قد يخبرون الاكتئاب ، فبالنسبة للحالة السوية فإنه عادة ما يكون مرادفاً هضاداً
(English H. \& English A., 1958) •للهوس وللمرح
 فيه بالتحليل اللينامى لهذا المفهوم ، إذ يرى أنـه " عرض عصـابى يتسم بتتاقص الاهتمام بالعالم الخارجى وتزاليد العدوان الموجه ناحية الذات ، ونقد اللذات ؛ والشعور بالذنب والندم ومعاقبة الذات ، ويعجل بحوثّه فقدان موضوع ما . ويحاول المريض الانخلص من الشعور بالخزى النرجسى المتعلق بإدراكه لقوته المحدودة وبعلم تْرته على حماية نفسـه من فقدان موضوع لالحب • ويتحد المريض مع الموضوع المفقود وذلك باستخدام ميكانيزم الاستذماج ويذلك يعامل نفسه كما لو كان الموضوع المفقود . وبخلاف الحداد ، فإن الاكثئاب لا يتميز فصسب بالقدر الكبير من العدوان الموجة ناحية الذات ، وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجى ، واضطرلب الاشهية ، واضطراب اللنوم ، ولكنه أيضاً بيتمز بأن الموضوع المفقود يمثل لا شعورياً موضوعاً طفلياً ، ولذلك فإن فقدانه يحرك الرغبات المكبوتة و الشحور بالخزى اللنرجسى اللاشعورى • وبخلاف الميلانكوليا ، فإن الاكتئب يتميز بوجود رغبات علو انية وجنسية لاشعورية تعود للمرحلة القضبيية ، وبناءً على ذلك فإن الموضوع المفقود لا يمثل لاشعورياً فقدان الأم وثديها ولكنه يمثل فقدان القضيب • ويعاقب الأنا الأعلى المريض على وجود رغبات لاشعوريةُ دون فقدان الختبار المواقع الذى يحدث فى الاكثئب الميلانكولى - ويؤدى انهام اللذات لدى المكتيب الذى يلوم نفسه على فقدان الموضوع اللى
 (Eidelberg,L.,1968). كما بعرفه " ولمان "Wolman " عام( $19 \vee \varepsilon$ ) ، بأنه Wolman , B. , ). " الإحساس بمشاعر العجز واليأس والبغض والحزن " 1974). ويعرفه "مصطفي زيور" عام (19V0) بأنـه حالة من الألم النفسي يصل في الميلانخوليا اللي ضرب من جحيم العذاب يكون مصحوباً بالإحساس باللنبب الشعوري وانخفاض ملحوظ في تقدير النفس لذاتها ونقصان في النشاط العقلي

أما " دريفر" عام (19VA) فيعرن الاككئاب بأنه انجاه انفعالىى ، أحيانا يعرف بأنه شكل مرضى مشتمل على مشاعر الالنص واليأس ، وأحياناً أخرى يصاحبه انخفاض عام فى الانشاط السيكوفيزيقى .(Drever , J., 1982). أما " Statt " عام 19 ( فيعرفه على أنه أحد المظاهر اللعامة للضطر لاب الانفعالمى الذى يتلرج فى الشدة من مجرد أزمات هموم الحياة اليومية اللىى حالة عقلية تتسم باليأس التام " ( Statt,D., 1985 ). ويعرفه " كولز Coles " بأنه " خبرة وجدانية ذالثية أعراضها الحزن واللساؤم وفقدان الاهتمام واللامبالاة واللشعور بالفشل وعدم الرضما والرغبة فى إيذاء اللذات واللزرد وعدم البت فى الأمور والإرهاق وفقدان الشهية والشعور بالذنب واحتقار الذات وبطء الاستجابة وعدم (Coles , E., 1982). "القدرة على بذل أى جها ويعرف الاكتئب فى موسوعة علم النفس على أنه حالة نفسية تتراوح بين الحزن الخفيف واليأس الحاد . ويتميز فى الغالب بمزاج قلق أو بثقصـن فى الاهتمامات والسعادة فى غالبية نشاطات الفرد • وييين هذا المزاج القلق من خلا للحزن واليأس والعصبية . ويِعبر أيضاً عن بعض الأعراض المعتادة للاكتئاب وهى ، نقصـان فى الشهية ، الأرق والتأخر الحسى حركى ، وفقدان الاهتمام ، ونقص مستويات اللطاقةة ، الشعور بانعدام القيمة ، والشعور باللنب, ؛

ولوم الذات ، وانخفاض القدرة العقلية وكذلك اللثفكير الانتحارى ومحاولات الانتحار ( 74 (Pettijohn, T., . et al, 1986: p ويعرف " كمال دسوقى " الاكئّاب بأنه " اتجاه الفععلى ، باثولوجى فـى فـى
 الأحيان يكون ساحقاً ، ويصحبه عمومأ النخفاض النشاط الجسمى اللفسىى " ... ويعرفه تحت مصطلح اكتئاب عصابى (نفسى) على أند اضطراب عصابى تعجل به خسارة ما يتحملها الشخص ، كما أنه يقترن غالبأ بشعور باللآم على مرات الفشل السابق أو الأفعال الماضية وهو يقابل النقاط الآتية : 1- تاريخ حياة المريض ، مع إشارة خاصة لثقلبات المزاج (التّى توحى بالاستجابة الذهانية) وبناء الشخصية (عصابية أو دورية الجنون) ثم للالعوامل البيئية المعجلة
r- انعدام الأعراض الخبيئة (الانشغال الذهنى بتوهمات أو مخاوف المرض ،التهيج ، اللثوهمات الهاذية خصوصاً الجسمية ، اللهوسات ، مشاعر الإلمّ القاسية ، الأرق اللى لا يُغلب . الاتعويضات الانتحارية ، التأخر اللنفسركى اللديد ، الثأخر العميق فى اللثفكير ، اللغيوبة . ( ك ك
وهناك تعريف " Jessica Kuper " عام (19^人) للاضطر ابات الاكثئبية على أنها " مجموعة متباينة من الحالات التى ششترك فیى عرض شائع وهو المزاج الحزبن ... وتتميز الأعراض الاكتئبية الرئيسية بمزاج حزين واسع الانششار ، واللذى ڤد يرنبط بالشعور بعدم احترام الذات ، والتفكير الانتحارى ، وصعوبة اللتركيز ، وعدم القدرة على اللشعور بالسعادة ، وتغيرات فى الشهية وفى أُساليب النوم وفى النشاط الحركى وفى مستويات اللطاقة وفى الحالات الشديدة ، فإن الأعراض الذهانية من قبيل الهلاوس والضلالات نظهر بجانب المظاهر الاكتئبية" . Kuper, J. 1988 : p 114)

وهناك " جابر عبد الحميد " (199.) الذى يعرفه على أنه " حالات
2الفعالية من الحزن المستمر تتراوح بين حالات الحزن المعنلّ نسبياً والوجوم إلى أقصى مشاعر اليأس و القنوط ، وغالبآ ها نكون هذه المشاعر مصحوبة بفقدان المبادأة وفتور للهمة ، والأرق ، وفقدان الاشهية ، وصعوبة فى اللتركيز والتخاذ القرلرات ، ولاككثئب أنماط مخثلفة ودرجات متباينة " ( جابر عبد اللحميد ، و991). كما يعرفه " فرج طه " عام (1991) بأنه حالة من الاضنطر اب النفسى ثبدو أكثر ما تكون وضوحاً فى الجانب الانفعالى الخصية المريض حيث يتميز بالحزن اللشديد واليأس من الحياة ووخز الضمير وتبكيته القاسى على شرور لم ترنكبها الاشخصية فى الغالب بل نكون متو همة اللى حد بعيد - ويقوم المبدأ اللفسى القائل بأن النية تساوى الفعل بدور كبير فى تغذية الإحساس بوخز الضمير وتأنييه واستخارنّه ليأخذ بخناق الشخصية ويؤنبها بقسوة ويجعل حيانتها جحيمأ لا يطاق • ومن هنا كان احتمال انتحار المريض كبيرأ حتى يتخلص من هذه الحياة المملوعة بالحزن واللهم واليأس و القلق والمخاوف اللتى قد تجعله قليل النوم بطىء الحركة رافضناً للطعام وبالثالى يضاب عادة جسمه باللهزال الاهديد " .

أما " كورسينى Corsini " فيعرفه على أنه مصطلح يستخدم ليصف المزاج أو العرض أو زملة الاضطر ابات الوجدالنية . فباعباره مزاج ، فإنه يشير اللى حالة عابرة من الشعور بالحزن واللسوء والليؤس واللغم واللتعاسة والكآبة وباعثباره عرض ، فإنه يشير إلى شكوى غالبآ ما تصاحب بمجموعة المشكلات اللفسية الحيوية الاجتماعية . وفى المقابل فإن الأعراض الاكتئابية تشتمل على طيف واسع من الاضطراب الوظيفى اللنفسى اللييولوجى واللذى يخثلف فى اللشدة والنوالتر والمدة . ويشير الاكتئاب اللسوى إلى الحزن و اللتعب لفتزة عابرة تلا التى تحدث عامة كاستجابة لأحداث الحياة الضاغطة . وترتبط الأمزجة بالاكتئاب
 تسنمر المشكلات لفتزة أطول وتزداد الأعراض بشكل معقد وشديد فقد يشير ذلك

إلى وجود مستويات كلينيكية من الاكثئاب . وعامة فإن الاكتئاب الإكلينيكى يتضمن اضطرابات النوم ، والأكل ، والخمول واليأس • وفى بعض الأحيان تأخذ هذه المشكلات نسب ذهانية ، وربما يحاول الانخص المكثب الانتحار ، أو ربما يعانى من اللهلوس والضبلالات وتأخر نفسى حركى حاد. (Corsini, R., J., 1999 ) حول تعريف الحشبش: عرف كلمة حشش فیى لغتا العربية على أنه العشب وهو أيضا نبات تستخرج منه مادة مسكرة . (لويس معلوف ، 1901) . الا(فع نحمو التعاطى والاسشتمرار فيه: "يرى التحاليل النفسى أن فى صميم كل شخص دو افع أنساسية تمد وجوده اللسيكولوجى بالقوة المحركة على مدى الحياة . واللفس الإنسانية تتميز بحاجة دائمة اللى تخفيف اللتوتر الناجم عن هذه الاوافع واللذى بشعر به اللمرء على هيئة إحساسات بالضيق . وحين يخف هذا اللتوتر يشعر المرء باللذة . ولأننا نعلم أن نظرية التحليل اللفسي هي نظرية في الشعور والللشعور وليست نظرية في اللاشعور فحسب إذ أن التحليل اللفسى لا يقتطع جزءأ من اللظاهرة اللفسية ويقوم بدراستها ، بل إنه يتخذ من الظاهرة الإنسانية بكلها - بما تشضمنه من شعور ولاشعور - موضوعاً لدراسته لذا لابد لنا أن نتعرفعلى الأو افع الشعورية واللاشعورية اللتى دفعت المتعاطى إلى تعاطى الحشيش والاستمرلر فى تعاطيه. (1901) (190ل) شبيلنجر (1) أما عن الاو افع الاشعورية وكثيرأ ما نسمع من أقوال المتعاطين أن دافعهم نحو النعاطى هو حب الاستطلاع ، أو مجاراة للأصحاب ، أو أنهم يتعاطون من أجل تَوية الجنس ، أو للخلاص من الهموم ، إلى آخره • و هناكّ العديد من الاراسات التي أجريت علي متعاطي الحشيش وقامت بحصر العديد من الادوافع اللعورية للتحاطي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر 1- الرغبة فى الفرفشة والانبساط والراحة وتهدئة الأعصـاب .

Y- بنسيان المشاكل و هموم الحياة ، والاستمتاع بالحياة . -

ع- بحكم العادة والمز اج والصحبة
0-حب الاستطلاع ومجاراة الأصحاب .
چ- من باب إظهار الرجولة .

-     - 

^- ^- لعلاج الاكثئاب والمشاكل والاضطر ابات الأسرية .
9- اضطراب اللعلاقة العاطفية بالجنس الآخر .

- ا- المظهرة والافتخار
. 1 - الشعور بالصفاء والقوة المصطنعة
Y Y
سا- يشير اللرغبة الجنسية ويطيل من مدة العملية الجنسية .
 (Gregory, B., 2001: ، (Reilly, D., 1998: P 837)، ( 1910 ( فحمل جبّر، 1900 P2033 ) ( Davison, G., 1990: P. 310 )
هذه هي اللدوافع الشعورية التي يذكرها المتعاطون ويدركون أنها هي التي دفعت بهم إلي تعاطي الحشّش والاستمرار في تعاطيه ولكنهم يجهلون كل الجهل الدو.افع الحقيقية وراء تعاطيهم إذ أنها خارجة عن حيز الشعور فهي ثقبع فى الأعماق حيث الملشعور الالى لا يقدر المتعاطى على الكشف عما به من دوافع أصلية مظاهر تعاطي الحشيش التى نحن بصددها الآن هى أقرب إلى اللامعقول ومن ثم فإن منطق الشعور لا يصلح لفهمها هذه الظاهرة ،ومن ثم فإن الانقياد وراء اللدوافع الشعورية لتعاطى الحشيش سيقوننا حتمأ إلى المجهلة ومن ثم علينا أن نتذرع بنظرية التحليل اللففسى التى ستميط لنا اللثدام عن ثلك
 يبين لنا أن " نفس الدافع اللنى يحكم الحفزات المرضية الأخرى ، فعال عند المدمنين : الحاجة إلى الحصول على شىء ليس هو مجرد إشباع جنسى ، بل هو أيضاً أمن ، وطمأنةعلى قيمة الذات ، ومن ثم فهو كن حيث هو كا كلك ، أساسى لنفس وجود الشخص " . وييين لنا " فينخل " أن المحمن ينجر اللى استخدام تأثير المخدر إشباعاً لحاجة داخلية ... لإشباع الصبابة الفمية الأوائلية ، اللتى هى صبابة جنسية ، وحاجة إلى الأمن ، وحاجة إلى الإبقاء على تقدير الذات فى نفس الوقت . و هكذا فإن منشأ الإدمان وطبيعته لا يحددها الثأثير الكيميائى للمخدر بل البنية اللسيكولوجية للمريض " ويبين أيضاً أن " جميع الاني الحفزات المرضية وجميع الإدمانات إنما هى محاو لات فاثلمة للسيطرة على الإثم أو الاكتئاب أو القلق " . (أوتوفينخل، جــر ، وكذلك فإن الدافع وراء الالتعاطى والاستمرار فيه هو الخلاص من حدة النتوتر اللناجم عن عدم إمباع الرغبات الغريزية المكبوتة ويمثل اللتعاطى إفراغاً محرفأ لهذه اللرغبات النى حرم عليها الإفراغ العادى • وينتج عن هذا الإفراغ إحساس المتعاطى باللذة واللسعادة اللتى تحل محل الألم والاكتئاب ، و هذا ما يدفع المتعاطى من جانب آخر إلى تحمل الآثار الجسمية الناجمة عن تعاطى الحشيش ملثه فى ذلك مثل مريض الاكئاب اللى يقدم على الانتحار قاذفا نفسكه من مكان مرثفع وهو يعلم جيداً أنه سيلقى حتفه وهلاكه ، كل ذلك من أجل لذة قصوى الـى وسعادة هطلقة وهى اللوصول إلى حالة النرفانا . وهكذا فأنا متعاطى الحشيش يستطيع تحمل أى ألم ناجم عن تعاطيه الحشيش من أجل حصوله على اللأة اللصوى من خلا هذا اللتعاطى • وسوف نعرض فى الصفحات التالية بعض الآثار الناجمة عن التعاطى والتى لا يهنّم المنعاطى بتأثيرها عليه ، فاهتمامه ينصب على ما يبحثّة عليه الحشيش من


## Cannabis Users and Depression : متعاطى الحشيش والاعنئاب

 يوضح لنا "أوتوفينخل" أن المخدرات المبهجة هى حمايات ضد حالات
 وتعاطى الحشيش ما هو إلا وسيلة تمكن المتعاطى من الانخلص من حالة الاكتئاب اللتى تعتريه ويؤكد ذلك "رادو" Rado إذ يقول الن " المدمنون يتعاطون المخدرات حتى يجدوا تحررأ من نمط بعينه من الاكتئاب ، وهذا الاكتئاب ما هو إلا حالة الفعالية تحدث فيهها معاناة شديدة ومستمرة عندما يجرب أو يخبر بعض الأفراد ضرباً من الإحباط ، والذى يجعل المخدر جد أساسياً بالنسبة للمتعاطين إنما هى قدرة المخدر على زيادة تقدير اللذات وتخيير الحالة المزاجية الاكتثابية
(Rado, S., 1933: P 2) . إلى حالة من اللمرح
وصفة الانهباطية (الاكتئبية) Depression هى من سمات منعاطى الحشيش، ويرجع اللتطليل النفسى مصدر هذه اللصفة إلى المرحلة الفمية المتأخرة، فعندما يشعر اللرضيع بالثبع تتتابه حالة من اللسرور والالنبساط وعندما يبتعد عن ثدى الأم ويعانى الجوع والحرمان تتتابه حالة من الاكتثاب . وهذا هو حال المتعطى للحشيش اللىى يعانى فی صحوه حالة من الاكثئب تدفعه هذه الحالة إلى التعاطى من أجل الوصول إلى حالة المرح الالى يتغلب بها على إحساسه بالاكتئب ويتم ذلأك من خلا ميكانيزم الإلنكار الذى "يوجه أساسأ إلى وقائع مؤلمة فى العالم الخارجى • إلا أنه حبن تفلت محتويات اللاشعور من قبضة الكبت وتصبح شعورية فتستثير الضيق والألم ، أو عندا يندلع وجدان الهيلة (الخوف بلا مبرر واضحح) أو الحسرة المريرة نتيجة للإحباط فقد يعمد الأنا إلى ميكانيزم الإنكار يستعين به على اللتخلص من الوجدان المؤلم

، ويعالجه وكأنه واقع خارجى مؤلم . فغاية الإنكار فى نهاية الأمر ، يثقادى
الهيلة والاشعور بالعجز أو الحطة أو الملامة مما يخش نرجسية الذات" .
(rq1- rq. : 19A\% () ()
وكما يقول "المغربى" 9 ( 9 فإنه " عندما تسود هذه الحيلة فى استجابات
المدمن • وتڤاعله وعلاقاته ودو افعه من ناحية وبالآخر وبالعلالم الخارجى عامة من ناحية أخرى - فإنه يكون أشّبه بالنعامة الانى تدفن رأنسها فى الرمال فى مواقف الخطز • وبذللك يفشل فى تحقيق ما هو لازم وضرورى للإشباع
 ومن خلا تعاطى الحشيش ، يقوم المنعاطى بعملية إنكار لكل ما يشعر به من اكنئاب وإحباط فى واقعه المعيش ، ولقد أثبثت العديد من اللار المات أن الالشفص يلجأ إلى اللتعاطى للتغلب على إحساسه بالاكئاب ، ومن هذه اللدراسات
 الاكتئب إنما هو العامل الأساسى للإدمان سواء عند اللخبرة الأولى فى التعاطى
(Harms, E., 1973: P 212) . أم عند اللحودة إليه بعد الانقطاع وهناك دراسة "هارتمان" Hartman النى توصلت ال!ى أن معظم المدمنين تعرضوا للاكتئب قبل استخدام العقار ، وقد قلل تتاول العقار من - اكتئابهم
(Hartman, D., 1969: P 37)
وهناك دراسة أجريت على ألطفال وهراهقين • وتوصلت إلى أن وجود الاكتثاب فى مراحل مبكرة يزيد من خطر إقبال الأفراد على تعاطى الحششٌ فيما Way N., et al., 1994 : P )• (Block J.H., et al., 1991: P 726 - 738( ) $331-357$

وهكذا يعتبر ميكانيزم الإنكار هو أهم ميكانيزم دفاعى يستخدمه اللمتعاطى للتغلب على حالة الاكتئاب اللتى تعتريه وتحويلها إلى حالة من المرح والفرفشة المصطنعة ، ويذلك يعيش اللتعاطى فى حالة التخفير بالحشيش حالة من الهوس الاصنطناعى اللذى هو دفاع ضد خلفيته الاكتابية كما أخبرنا "زيور"، أما فى حالته العالية فهو يعانى من الاكثّاب الذى يلىفعه مرة أخرى إلى الالتعاطى للأخلص منه والاخول فى حالة من الهوس الأى ينقلك اللى المرح والفرفشة اللتى يبتغيها . وهكذا يدور المتعاطين فى دالئرة مفرغة بين الاكتئاب والهوس المصطنع ، واستمرار المتعاطى فى تعاطيه للحشيش إنما يعنى أنه لا يستطيع حل صراعاته إلا بهذه الطريقة اللتى يحقق فيها العشقبة الفمية والاتحاد بثڭى الأم وهنا يصل إلى ذروة الللذه والسعادة اللمطلة وهو ما يفسر لنا نهم العحيد من المنعاطين فى تتاول الحشيش بالشكل الأى . يجطلهم لا يخبرون حالة الخرمان أو الحالة المعتادة ، إنهم مستغرقون فى حالة الالتخدير فحسب التّى
 زيور " أن الأساس اللنيبيدى الأول فى مرح الهوس والنوم إنما هو " العشقية

الفمية والاتحاد بثدى الأم " .
(rav: 1914 (0) (0)
ويعزى "فرويد" وجود دافع قوى لدى الذكور ال!ى اللشراب واللخخين إلى سلوك المص اللىى كان يسلكه هؤلاء الذكور فى ثلا المرحلة الباكرة من حياتهم (المرحلة الفمية) فها هو يقول "الأطفال جميعاً لا يمارسون المص • ولنا أن نفترض أن الأطفلل الأين يسلكون هذا المسلك تكون منطقة الشفاه عندهم ذات دلالة شهوية فوية بالجبلة . فإن بقيت هذه الدلالة أُصبح الأطفال أنفسهم حين يدركون سن البلوغ ، ولوعين بالثّثبيل وميلالين اللثقبيل فى صوره المنحرفة . فإن كانوا ذكوراً أحسوا بدافع ڤوى إلى

الششراب واللثخين " .ومن خال ما لاحظه " فرويد" فى دراستّه لالضطرابات العصابية يبين لنا أنه " تصتل الالشقية الفمية مكان الصدارة فى مرحلة أولى ممعنة فى الاثنكير" . وهذه هى المرحلة النتى قام المتعاطى والمكثيب على حد سواء باللكوص إليها وتم الالنّبيت عندها ، وهى أولى مراحل نمو اللتظيم الجنسى القبل تناسلى ، ويوضح ذلك "فرويد" فائلا " وأول هذه اللنظيمات الجنسية القبل نتاسلية هو اللتظيم الفمى أو - إن أردنا - الالقتراسىى • والنشاط الجنسى لا يكون ههنا قد الفصل عن تتاول الطعام ، ولا الأضداد ڤد تفاضلت فيه . وموضوع أحد اللشاطين هو موضوع الآخر والههف الجنسى ينحصر فى ابتلاع اللموضوع - وهو نموذج لعملية النوحد الاتى سوغ تثوم فيما بعد بدور بالغ
(V9 - VA : 19.0 الأهمية".(سيجموندفروبي، وابتلاع الموضوع الذى حدثا عنه "فرويد " هو العنصر الأول من عناصر الثلاثية الفمية المميزة للاشقية الفمية اللتى حدثا عنها " برتزام ليفين" الذى
 ازدواج الميل العاطفى ) اللتهاماً عدوانياً " ، أما العنصر اللثانى فهو الرغبة فیى الالتهام السلبى بمعنى الالتهام من كبل الآخر و اللذى يشير إلى " أن الرضيع يحس ضروباً من الاستسلم والاسترخاء والاتغماس (بمعناه الأصلىى) عند اقتزابه تدريجياً من النوم • وتترك هذه الخبرات المبكرة آثارأ لاشعورية نكون الأخيلة المختلفة المتعددة فى الاستسلام للالتهام من فبل الآخر ... وجلير بالذكر أننا كثيرآ ما نجد فى الفترة اللسابقة للسبات النخديرى بالحشيش أخيلة الالتهام السلبى واضحة في في هلوسة فحواها إقبال حيو انات فاغرة فاها ، فد تثير اللهيلة أحياناً فيكون الأرق عندما لا تتجح حالة التخدير فىى تحقيق قبول الالتهام الالسلبى والاستسلام لـه لوجود

صراعات عميقة وهلع من الاستسلام كما يحدث فى الهوس المرضى " . أما العنصر الثالث فى ثلاثية العشقية اللفمية فهو الاسشسلام اللنوم والانستغراق فيه ، والرغبة هنا هى رغبة فى الاتحاد بالثدى " وتجب الإشارة

إلى أن تعاطى الحشيش عندما لا يؤدى مباشرة إلى نوم عميق غفل ، فإنه يهيئ لظهور حالة شبيهة بالأحلام السعيدة تكرر أحلام تحقيق اللرغبات فى الطفولة
المبكرة " . (هصطفى زيهر") ، 1918 )
. وقد تحدث "فينغل " عن هذه الثلاثية فى قولة " ابن هدف الشبقية الفمية هو أولأ الإثارة الشبقية اللذاتية اللالذة للمنطقة اللشبقية ، ثم فيما بعد إلماج اللموضوعات . والحلوى على أشّكال الحيوانات والتى بشغف بها الأطفالل هى متخلفات لها دلالتها للأخاييل الباكرة الانمنمية (آكلة اللبشر) . .. الموضوعات يصبح الكائن متحداً معها . "فالاستدخال الفمى" هو فیى نفس الوقت الأداه اللتفينية "لالطابق الأولى " فأكل الكائن هوضوعاً أو أن يأكله موضوع هما الفكرتان اللتان تظلان أسلوبى الانصور اللاشعورى لأى اتحاد مع الموضوعات ... وفكرة أن يؤكل الاشخص ليست بالطبع مصدر خوف فقط ولكنها يمكن أيضاً. فى ظروف بعينها أن نكون مصدر لذة فمية "ويؤكد "فينخل " على وجود أرضبة مشتركة بين المرضى بالاكتئاب ومتعاطى الحشيش تزجع جذور ها إلى مرحلة جد مبكرة من الحياة فيقول " ويكشف التحليل اللنفسى اللمصابين بالاكثtاب أو الإدمان (تعاطى الحشيش) عن أن الطابع اللسادى لأخيلة الإدماج ليس أمرأ انضاف في مرحلة لاحقة بل كان فعالآ في الواقع إبان المرحلة اللفمية ... وفى مجال الأعصبة تمثل اللورة الهوسية الاكئّابية والإدمانات مظاهر نثبيت على
 ويبين لنا من خلا مقالة " زيور " عن " تعاطى الحشيش كمشكلة نفسية "أن معالم سلوك المصاب بالاكتئاب هى نفس معالم سلوك متعاطى الحشيش غير أن المتعاطى يسرع اللى الحشيش ليخلصه من الألم والإحباط الذى يعانيه المصـاب بالاكتئاب ، وقد أوضتح لنا ذلك من خلا شرحه لمعالم العلاقة بالموضوع لدى المكتب ولدى المتعاطى للحشيش وذلك عندما أراد أن يوجز لنا نتيجة بحثه فها هو يقول " نبدأ بوصف معالم سلوك المصاب بالاكتكاب ،أو

بعبارة تطليلية نفسية معالم " علاقاته بالموضوع " بكا المعالم التى تعبر أُق تعبير عن نمط شخصبته بما تتضمنه من عذاب أليم يسعى منعاطى الحشيش إلى التخلصن منه . وتتميز ييناميات موقف المكشب إزاء الغير (علاقته بالموضوع) بالإدماج (الالتهام) العدواتى لموضوع لم يتم تمييزه عن " أنا " المكسب ... ويؤدى إدماج الموضوع غير المتميز عن الأنا تمييزآ كاملاً إلى توقيع نقمه على الذات التى كان هدفها الموضوع ع ع وهكا يصل أنا المكثب اللى كراهية ذاته الـا كراهية تحول حياته إلى جميم من اللعذاب ينصهر فيه كل اعتبار للذات " ، وكما قالل " زيور " فإن المتعاطى بالفعل لن يقدر على تحمل هذا الألم والعذاب لذا فهو يسرع بالتعاطى لينتّل إلى حالة أخرى نقيض الحالة اللمابقة ألا وهى حالة الهوس ويوضح ذلك " زيور " قائلا " أما متعاطى اللحشيش فيبيو أنه يقثفى أثنر المريض بالهوس ثم يمضى إلىى غاية الطريق : أعنى أنه يلغى كل تمايز بين الأنا والآخر" (مصشفى زييفر()، ז191)
ثـالياً : متعاطى الحشيش والعلاقة بالموضوع : Cannabis users and
Object Relation
لقد نظرت مدرسة التحليل اللنفسى إلى الإدمان على أنه اضضطراب فیى العلاهة بالموضوع أو اللات والآخر واضطراب هذه العلانة أدى البى اللحث عن بديل عن الآخر وكان المخدر هو البيلل لبعض الأشخاص اللنين بعتمون على المخدرات . (رأقت السبي عصكر، ون ال199)
كما يرى اللتطليل اللنسى أن ظاهرة الإدمان ترجع فى أساسها إلى اضطراب العلهات الحبية فى الطفولة اللبكرة بين اللدمن ووالايهه اضطرابيا يَضضمن ثنائية العاطفة، أى الحب والكراهية للوالد فى نسى الوقتَ. هذه العالهة المزدوجة تسقط وتنقل ونركز على المخدر . ويصبح المخدر رمزآ لموضوع الحب الاأصلى الانى كان يمثل الخطر والحب معأ ـ ومن ثم يقوم المخدر بضبط وإيقاف الخطر وذلك بأخذه وابثتلاعه . وابنتلاع اللمذر معناه ابتلاع موضوع الحب

والاستمتاع به كلية. ولكن موضوع الحب يتضمن جانب الخطورة و الكراهية، لهذا يجب حبسة داخل البدن • وعلى هذا فإن المخدر وما يجلبه من سرور وراحة وتخف من القلق - هو بمثابة موضوع للحب يقلم للاشعور كمصدر وبديل يعتمد عليه فى الحصول على اللذة وبالثالى الحب أكثر دما كان يعتمد على الواللدين فى زمانهما . هذا هو جانب الحب ، فى اللموقف أما جانب الكراهية فإنه يتمثل فىى حبس المحبوب اللىى يرمز إليه بالمخدر وكذلك يتمثل فى إيذاء المدمن للفسه بمواصلة تعاطى المخدر وما يصاحب ذلك من تذهور وشعور بالإثم • وبعبارة أخرى ، فإن اتجاه المدمن نحو المخدر - هو اتجاه انفعالى مزدوج وهو نفس الاتجاه الققدي نحو الوالد المحبوب والمكروه معا .(سعد المغريقى ، سزاه 19 ) وقد ذكر لنا "زيور" أن "سلوك متعاطى الحشيش بنتمى إلى المرحلة اللفمية المتأخرة " . وهذه المرحة كان بلعب الثدى فيها دورأ كبيرا فَى حياة الرضيع فقد نكر لنا "وينكوت " Winnicott" أن ثدى الأم هو مصدر اللسعادة". وتوضح لنا "أنا فرويد" أن بدء الالمييز بين الذات وعالم اللموضوع يفهم بوصفه حدوث جد مبكر أو متأخر نسبياً فى الطفولة ، وحيپا كان فإن الموضوعات غير الحية Inanimate (مثل زجاجة الرضاعة) وأجزاء الجسم (مثل الأصابع) ترى بوصفها موضوعات مشتقة من الأم فحسب أو أنها بدائل للكم.ولذلك فإنه عندما يشعر الأطفال بالإحباط وعدم اللرضا والغيرة ... الخ ، ويكونون غبر قادرين لأسباب داخلية أو خارجية على أن يردوا على آبائهم بشكل علوانى فمن المحتمل أن يحولوا تفس هذا العدوان تجاه أشياء مادية كأن يحطوا لعبهم أو

ملابسهم أو الأثاثاث إلى آخره. (Freud, A. , 1967) ومن هنا كان " المخدر بالنسبة للمتعاطى هو بمثابة اللبديل عن الإشباع اللفمى المضطرب فى الطفولة الأولى المبكرة - لأنه يعطى اللشعور باللذة والمرح واللراحة اللتى كان المفروض أن يحصل عليها المتعاطى فیى الـى المرحة المبكرة • والمتعاطى بتعاطيه للمخدر يقوم بعملية نكوص شديدة للثالب

المرحلة الطفلية . وبذلك يكون المخدر والتخدير هو أولا إشباع شبقى بديل للإشباع المفقود فى المرحلة الفمية بما تتطوى عليه من إلشباع للحاجات البيلوجية و النفسية التى نتمنل فى اللرضا. والسرور عقب الإشباع البيولوجى • كما أن الاعتماد على المخدر من ناحية أخرى يدلنا على أنه يمثل تحقيق اللشعور بالأمن واعتبار الذات وبعبارة أخرى فإنه يملض الأم والطعام و اللفء واللراحة واللسرور المعروفةّ في الإشباع الفمى ... وعلى ذلك فنمو النخلير عند المحمن بهذا الششكل ترجع جذوره إلى حالة اعنماد فمى على دصار غارجيةٌ (شعد (لمغربی) ،
(197\%
وها هى "ميلانى كلاين" Klein تبين لنا أن " العالم الداظلى يتكون من موضوعات ، فهناك أولاً الأم المستّمجه فى وجهات ومو الف انفعالية مختلفة والعلاقة بين هذه الأشكالً المسندمجة وبين الأنا تميل إلى أن تخبر إذا كان القلث الاضنطهادى مسيطر أ على أنها عدائية وخطيرة ويشعر بها محبة وحسنة عندما يشبع الطفل وثوجد عنده مشاعر سعيدة. . و هذا بالطبع يتأزر بخبراته اللخارجية الحسنة و السيئة ولكن فى نفس الوقت فإن العالم الداخلى يؤثر فى إدر اكه اللعالم الخارجى بطريقة حاسمة فى نموه ، فالأم وصدرها هو الموضوع الأول للعمليات الاستدماجية والإسقاطية للطفل ، إنه يسقط الحب والكراهية عليها ثم تستّمـج بعد ذلك بهذه المشاعر المنضاربة النى تجعل الطفل يشعر أن الأم هى حسنة وسيئة فى نفس الوقت وهذه هى بداية اللثنائية الوجدانية ، ومدى الشحنة الموجودة فى الام و الصلر تؤثرعلى طبيعة وقوة الإسقاط وبصفة خاصـة مدى
(Klein, M., 1950) (السيطرة على اللزعات النتميرية أو نزعات الحب" ويعيش متعاطى الحشيش هذه الاثائية فى المشاعر ويصبح اللحشيش بالنسبة لـه هو الموضوع اللذى يوجه إليهه حبه وععوانه فى نفس الوقت ، ويوضح لنا " فائق " هذا الأمر فيقول " لإن النتاقض اللوجدانى ذو الططابع الفمى اللسادى اللىى يعانى منه متعاطى الحشّش لا يجد حلا إلا بانطلاق للوجدانيين

اللمتّاقضين معأ إلى الخارج بدلاً من اتجاههما إلى الداخل " الذات " حيث يؤدى
 بتمويل لهما إلى الذالت بل بتغعيل لهما معاً إلى الموضوع الألصلى . فهتعاطى الحشيش يلجأ إلى المخدر ليسمح بانطلاق حبه وعلوانه إلى الموضوع و وهو
 الأعلى البدائى ولا يرضى هذا الأنا الأعلى البائى بهذه الثنائية ... الن نوعية
 عصاباً . فالإمان ذاته هو تفعيل واتجاه فعلى إلى رفع الكف المفروض على
 فهو مرح ينطلق الوجدان فيه بصورة مخفاه تجاه موضوعات بيلة " . (أممد قائق ، 191 Cl
ومتعاطى الحششش واللممنون على وجه اللعووم يعانون من ضتف فی اللتواصل الجيد مع الآخرين وعلاهاتهم بالآخرين إنما هى علاقة مضطربة
 دراسة "Kuczkowski" واللتى بيتت أن متعاطى الماريجوانا ومتعاطى المواد الكيماوية كان لليهم ضعف فى اللمستويات اللتطورية اللناضجة من اللعلاقات بالموضوع حيث إنهم يعانون من ضعف فى الاندماج مع الموضوعات . (Kuczkowski, R.J., 1993)
يبين لنا مما سبق أن الحششش دوراً فعالأ فی إِّامة الجسر الأى يصل بين الأنا والآخر ، والمخدر هو بديل للموضوع الأول (الأم) وحضوره يعنى اللسعادة والمرح وغيابه يعنى الحزن والاكثئاب ، واعتماد المتعاطى على الانى
 يشعر بالكراهية والعداثية عندما تغيب عنه أمه ، وتّتمول هذه الكراهية إلى مبية عندما تحضر تلك الأم وينالل منها الإشباع ع

كما يؤكد "فرج أحمد " أيضاً على أهمية العلاقةّ بين الطفل وأمه لما
لها من أهمية بالغة فى تحقيق الاستمرار اللففسى لهذا الطفل حينما يكبر ، فها هو يقول " إن استمرار اللعلاقة بالأم وتوطيد أواصر المحبة بينها وبين طفلها ينعكس على موقف الطفل من عالمه وعلى ثبات واسثقرار إدراكه
 يمكنا القول إذن أن جذور مشكلة تُعاطى الحشيش إنما نقع فى نلّك المرحلة الباكرة من اللنمو (المرحلة الفمية السادية) ، ونقوم العلاقة بين الطفل وأمه فى هذه المرحة على إشباع العمليات الفمية للطفل (التغذية ، الرعاية ، الحب) ، وكلما أشبعت الأم هذه العمليات لطفلها أصبحت أم مشبعة مما يخلق لاى الطفل ذات جيدة وإحساس مستقر وآمن بالعالم الخارجى حيث تنمو لدى الطفل اللقة الأساسية اللتى ينطلق منها إلى حياة نفسية أقرب إلى اللسواء . أما إذا لم تشبع الأم لطفلها هذه العمليات فتصبح باللنبة له أم رديئة فتنمو لدى الطفل ذات رديئة أيضاً الأمر الذى يؤدى بالطفل إلى انهيار ثقته بالعالم الخارجى ويصبح هذا العالم بالنسبة له غير مسيتقر وغير آمن مما يؤدى به فى نهاية المطاف إلى اللشعور بالاكتئاب الذى يدفعه إلى تُعاطى الحشيش الذى ينقله إلى عالم المتخيل اللذى يصنعة بيده من أجل الحصول على الإشباع اللذى يفنقده فى واقعه المعيش اللذى اضطربت فيه كل علاقاته بالموضوعات مدا أدى إلى انسحابه وهروبه إلى

عالم التخييلات.

المراجع
أولأ: المراجع اللعبية:

1-أحمد فائق (19AY) :الأمراض اللنفية الاجتماعية ، دار آنون الطباعة
واللشر ،القاهرة .

ترجمة صـلاح مخيمر، وعبده ميخائيل رزق ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ،

$$
\text { . } 1979
$$


نرجمة صلاح مخيمر ، وعبده ميخائيل رزق ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ،

$$
.1979
$$

६-جابر عبد الحميد وعلاء الاين كفافى (199) : معجم علم اللفس والطب
اللفسى ، دار اللنهضة العربية ، القاهرة .
0- جبر محمد جبر (1910) : اللاوافع اللففسية والاجتماعية لنعاطى الحشسش
لاى بعضشرائح المجتمع ، دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير ، كلية البنات، جامعة عين شمس.
〒- رأفت السيد عسكر (1997) : ظاهرة تعاطى المخدرات كما يعرضها الخطاباللسنيمائى المصرى ، درالسة نفسية الجتماعية باستخدام تحليل اللمضمون، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة عين
. شمس.
-V سامى محمود على (199) : المتخيل فى خبرة الحشيش فى هصر، د.ن
^- سـعد زغلول المغربى (ج197) : ظاهرة تعاطى الحشيش ، دراسة نفسية
اجنماعية ، دالرالمعارف ، القاهرة .
9- سعد زغلول المغربى (19入४) : سيكولوجية تعاطى الأفيون ومشتقاته ، اللهيئة المصريةاللعامة للكتاب ، القاهرة .
－ا－سول شيدلنجر（1901）：التحليل النفسى والسلوك الجماعى ، ترجمة
سامى محمودعلى ، دار المعارف ، القاهرة ،
1－سيجموند فرويد（19．0）：ثلاث مقالات فى نظرية الجنسية ، ترجمة

Y ا
．القاهرة
ri－عادل اللممردش（ 19Ar ）：الإدمان مظاهره وعلاجه ، سلسلة عالم
المعرفة ، العدد 07 ، الكويت ．
を－عبد المنعم الحفنى（199ヶ）：موسوعة الطب اللثفسى ، المجلد الأول ،
مدبولىى ،القاهزة ．
10－فرج أحمد فرج（1979）：اللعقل والجنون ، دراسة فى الآحليل اللفسسي
اللتككير اللفصامي بأدوات البحث الإكلينيكي ، رسالة دكتوراه ، الثيك ، كلية آداب
، جامعة عين شمس．
17－فرج عبد القادر طه وآخرون（199ヶ）：موسوعة علم اللنس والتحليل

IV
الاولية للنشرو الثوزيع ، القاهرة

．المطبعة الكانوليكية ، بيروت،
19－المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية（ 197 1）：تعاطى
الحشيش فى الجمهورية العربية المتحدة ،القاهرة．
（ P ．
المصرية ،القاهرة

اY- مصطفى زيور(1) (1917) : تعاطى الحشيش كمشكلة نفسية (فى) فى الالنفس بحوث مجمعة فى النحطليل النفسى ، دار النهضة العربية، القاهرة . rالنفسي، (فى) فى النفسبحوث مجمعة فى التحليل اللفسي ، دار النهضة الالعربية، القاهرة . ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. Block J.H., G Jerde, P.F, Block J.H. (1991): personality antecedent of Depressive Tendencies in 18- years olds: a prospective study, Journal Personality social psychology,Vol.60.pp.726-738.
2. Coles, E.M., (1982): Clinical Psychopathology, London, Routledge andKegan Paul.
3. Corsini Raymond J. (1994): Encyclopedia of Psychology, Vol. 2, John Wily \& Sons U.S.A.
4. Davison Gerald C. Neal John M., (1990): Abnormal Psychology, Fifth Edition, John Wiley \& Sons, New York.
5. Drever, J., (1982): The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin books.
6. Eidelberg, L., (1968): Encyclopedia of psychoanalysis, the free press, New York.
7. English, H.B., \& English, A.C., (1958): A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, Longmans.
8. Freud, A., (1967): About losing and being lost, Indications for Child Analysis and other papers Vol. IV, International Universities press, In c. New York.
9. Gregory, B. Bovasso, (2001): Cannabis abuse as a risk Factor for Depressive Symptoms, American Journal of Psychiatry, 158, 12, P. 2033-37.
10.Harms, Ernest (1973): Psychopathology in Juvenile drug addict, Pargemon Press, New York.
11.Hartman, D. (1969): A study of drug taking adolescences, International University press, New York p.37.
12.Klein, M. (1950): New direction in psychoanalysis on identification, Basic books, New York.
13.Kuczkowski, Rebecca J. (1993): Object Relations, Substance Abuse and Chemical Dependency in Young Adulthood, DAI, vol., 54, no. 05 B.
14.Kuper, J., (1988): A lexicon of psychology, Psychoanalysis, Routledge, London and New York.
15.Neal, J. M., Davison, G., \&Huaga, D., (1996): Exploring Abnormal Psychology, John Wiley \& Sons, I n c. New York.
16.Pettijohn, T., Bankat, C.P., Fitzyerald, H., et al., (1986): The Encyclopedic dictionary of Psychology, Dushkin Publishing, Third Edition.
17.Rado, S., (1933): Psychoanalysis of Pharmachothemia, Psychoanalytic Quarterly, 2-7, p2.
18.Reilly, David, Didcott, Peter, Swift, Wendy \& Hall, Wayne (1998): Long- term cannabis use: characteristics of users in Australian rural area, Addiction, vol.93, Issue 6, p.837, 10 pl chart.
19.Statt, D., (1982): Dictionary of Psychology, New York, Barnes \& Nobel Books, New York.
20.Way, N., Stauber, H.Y., Nakkula, M.J., London, P., (1994): Depression and substance use in two divergent high school cultures: A quantitative and qualitative analysis, Journal youth and adolescence, vol. 23, pp.331-357.
21.Wolman, B., (1973): Dictionary of Behavioral Science,New York,The Macmillan press .

## | أسلوك العلدوانّي

## . أر سالم بن يحييي بن سالم المعمري*

(لالتطو التاريخي لالسلوك العطواني:
عندما هبط الإنسان علي الأرض كان عليه أن يسيطر على عالمه اللذي يحمل تهليدآ في كل لحظة قد أدي هذا اللتهيد إلي إطلاق اللطاقات العووانية الكامنة داظله ، وهكذا خلق الإنسان عدوانه معه ليصبح إحدى سمات اللنفس اللبشرية ، وإذا لم يكن العووان جزء من نسيجه اللفسي لأصبح الإنسان مستسلما لأي هجوم عليه بلون أن يقاوم مما يؤدي اللي تلميره ولقد سجل القرآن الكريم أول واقعه العدوان تقع علي الأرض، وذلك حينما اعتّي قابيل على أُخيه هابيل






ونستشف من قصة البني آدم أن العلوان قليم قلم الإِسانية وها يزالل في الحاضر والمستقبل وسيظل موجودأ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. واللسلوك العدولني من أخطر المشكلات الالتي نواجه المجتمعات الحيثّة، فقد أصبح اللسُوك العدواني خلا السنوات الأخيرة أمرأ مثيرأ اللقلق، وحتى نتعرف على مشكلة السلوك اللعواني تدّاول الباحت اللثقاط الثّالية:

> "بحث مستخلص من رسالّالماجستير للباحث.

خلق الله الإنسان وعدوانه ليصبح سمة هامة من سمات الشخصية
اللشرية، وإذا لم يكن اللعدوان جزءأأ من نسيج اللفس لأصبح الإنسان مستسلماً
 وقد بدأ الاهتمام بالبحث في ميدان العدوان من خلا الملاحظات اللتي قام بها

 وجماعته 9سها بأول محاولة جادة للبحث الميداني المنظم لظاهرة العحوان البشري ، وكانت ترتبط بالعلاقة بين الاحباط والعحوان والستمر تأُثير دولاردDouland وجماعته على البحوث اللاحقة لفترة تفوق العشرين سنة ، وتتد جهد باص Bussوبيركوينز Benkwomitz (97Y) المحاولة الثانية ذات الثأثُير الفعال على ميدان البحث في العوانية لابتكارهم لبحض الأساليب الالتجرييية لقياس العدوان.
baron في بداية السبعينات قلم كل من باندورا (19VY) وبارون (19VY) jonson (19VV) وتحديد الميكانيزمات والعوامل النتي تدفع ببعض الأفراد إلى العلوان، وتعد هذه الفترة الانطلاقة الفعلية للبحث في اللعوان على المسارين النظري والامبريقي، وإذ حنث نموا واضحاً في المعلومات كمأ وكيفاً، إلا أنه لا تزالل هناك العليد من الاختلافات بين المنظرين والباحثين في مفهوم العدوان وأسس النظرية وتطوره
 هذا ويعد اللسلوك العدواني من أهم موضوعات اللتشئة الاجتماعية لأن هذه اللتشئة دن أهم وسائل التحكم في العلوان منذ نشأنه الأولي في الطفولة المبكرة وفي تحديد مساره اللسوي وبذلك يصبح دور التتشئة الاجنماعية هو أن نجنب الأطفال هواجهة المثيرات اللتي نؤدي اللي العدوان وخاصة ما يعدد حياة.

أن الكائن الحي، وما يؤدي به إلى الإحباط.(فؤاد اللهي اللسيد عبد اللرحمن،
(Y...

وتعبّر اللعدوانية من الثضايا اللظرية العامة في مجال البحت العلمي وستظل إددى الموضوعات الجديدة بالبحث والآمحيص والاراسة ويري كثير من الباحثين أن اللسلوك اللعدواني، شأنه شأن أي سلوك إنساني، متعدد الأبعاد منشابك المتغيرات متباين الأسباب بحيث لا يمكننا اللنوصل إلى ثنسير واحد، ومع تعدد أشكال العدوان ودوافعه تعددت النظريات التي فسرت السلوك (العقاد، 1 ب) العدواني
ويؤكد أبو (قورة) أن اللسلوك العدواني من أخطر المشكلات اللفسية والاجتماعية الني حظيت باهتمام العلماء خاصة علماء اللثس، حيث الجهت جهودهم نحو دراستها والكشف عن أسبابها ومعرفة الفروق اللتي بها لتستطيع اللتحكم في السلوك العدواني، خاصة مع النشّار العدوان فهو لم يعد يصدر من
 السريع لوسائل اللثمير ذلك حينما ننظر للسلوك اللعواني من الجانب التنميري المخرب (أبو قورة ، 1997).

هفهوم اللسلوك اللطواتي:
كلمة سلوك بمعناها العام تتضمن كل نشاط نفسي، أو عقلي، أو اجتماعي، أو تعليمي، أو انفعالي، يقوم به الكائن الحي، فبحث الميوان عن الطعام نوع من السلوك، وانشغال الطفل في اللعب نوع آخر من اللسلوك إن مدلول كلمة سلوك يتضمن كل مايقوم به الكائن الحي من أعمال ونشاط نكون
 هوضوعية وأخرى باطنية ذالية (المجذوب:9 با . 9 .

ولقد تعدت مفاهيم السلوك العدواني، فهناك من يعتبره أي سلوك يسبب أذى للآخرين، ولكن مثل هذا النعريف يتجاهل عامل اللبة أو القصد، وبعبارة أخرى يخرج أي سلوك ينوي صاحبه به إيذاء الآخرين ولكنه لايفلح في ذلك، ومن ناحية أخرى نجد أن تجاهل عامل القصد أو النية يمكن أن يؤدي إلى نتائج

عكسية حيث نجد أفعالاً مؤنية للآخرين دون نية أوقصد (Sears, 1990). عرفة عبود انه هو اللسلوك اللذي يؤدي إلى ألحاق الأذى واللامار بالآخرين بالفعل أو بالكلام، والجانب السلبي منه يعد إلحاقا الأذى بالذات (عبود (199) م الاني ويعرفه بص وبيرى(Buss, Perry,1992) بأنه أي سلوك يصرده الفرد بهدف إلحاق الأذى أو الضرر بفرد آخر (أو مجموعة من الأفراد) يحاول أن يتجنب هذا الإيذاء سواء كان بنياً أو لفظياً، وسواء تم او بصورة الاء مباشرة أو مباشرة، أو أفمح عن نفسه فيصور الغضب أو العداوة التي توجه اللى المعتّى عليه.
وكنلك يعرفه حافظ: بأنه سلوك يعرفه المجتمع أنه كذللك وينطوي على شيء من القصد والنية يأتي به الفرد في موالقف الإحباط اللتي يعاق فيها إلشباع
 من اللسلوك مايسبب (أذى له أوللكخرين والهحف من ذللك السلوك تخفيف الالّم الناتج عن اللشعور بالإحباط والإسهام في إئباع الدافع المحبط، فيشعر الفرد بالراحة، ويعود الاتزان إلي الشخصية. (حافظ،قاسم س1991) عرفة عبود النه هو السلوك اللي يؤدي إلى ألحاق الاذى واللمار بالآخرين بالفعل أو بالكلام، والجانب السلبي منه يعد إلحاقا الأذى بالذات.(عبود (199)

ويرى رأفت بأن السلوك العدواني مقصود يستهف إلحاق الضرر أو الأذى بالغير، وقد ينتج عن العدوان أذى يصيب إنسانا أو حيوانا كما قد ينتج عنه تحطيم للئشياء أو الممتكات، ويكون اللاففع وراء العدوان دافعًا ذالثيّا، يظهر

اللسلوك العدواني غالبًا لدى جميع الأطفال وبدرجات منفاونة. ورغم أن ظهور اللسلوك اللعواني لدى الإنسان يعد دليلا على أنه لم ينضج بعد بالدرجة الكافية الني تجعله ينجح في تتمية الضبط الداخلي اللازم اللتو افق المقبول مع نظم المجتمع وأعر افه وقيمه، وأنه عجز عن تحقيق النكيف والمواعمة المطلوبة للعيش في المجتمع وأنّه لم يتعلم باللدرجة الكافية أنماط السلوك اللازمة لتحقيق مثل هذا الالكيف والنوالفق. (محمد رأفت ه . . . وبما أن سلوك الإنسان ليس محصلة لخصاثصه الالشخصية الفريية فحسب، بل هو محصلة أيضتا للموافف والظروفـ التي يجد تفسه واقعا فيها، فالعلوان سلوك يشبه أي سلوك آخر له أسباب عليدة، بعضها أسباب ذاثية ترجع إلى تكوين الإتسان الجسمي والنفسي وبعضها اجتماعية ترجع اللى ظروف نشأة تزبيته في البيت والمدرسة وعلافتّه برفاقه وبعضها الآخر يرجع اللى ظروف الموقف اللذي ارنكب فيه العدوان (الزعبي، ع . . . ) يعرف (الزغبي) بأنه: اللسلوك الموجه ضد النفس واللذي يقصد منه إيذاء الذات أو الآخرين أو الممتكات بشكل مباشر أو غير مباشر • (الزغبي 0 0 . 0 ) وكما عرفه (منسي، وبيومي) بأنه سلوك يتسم بالعنف ويتمنل في قول لفظي أوفعل مادي موجه نحو الشخص نفسه أو أشٌخاص آخرين أو الأضرار بمملكاته أو ممثكات الآخرين سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وهذا التعريف يشتمل على مجالين هما: اللسلوك العحولني اللفظلي: وهو سلوك يتّم بإلحاق الأذى بالذات أو بأشخاص آخرين عن طريق اللسب أو اللوم أو النقد أو اللتهم أو اللسخرية أو ترويج الإشاعات المعغرضة أو نوجيه ألفاظ غير مرغوب فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .(محمود منسي ومحمد بيومي، . كما يعرفه (الشرقاوي) العدوان" هو أى فعل يقصد به إيذاء الآخرين.
(1990 )

ويشبر "خالد الفخراني " إلى أن السلوك العدواني هو "أى سلوك يصدره الفرد لفظيا كان هذا اللسلوك أو بدنياً، ماديا صصريحاً أم ضمنياً، مباشرأ أم غير مباشر، وسلبياً كان أم غبر سلبي، وترتب على هذا السلوك إلحاق أذى بدنى أو مادي أو نفسي للآخرين". (خالدالفخراني، 9 199)
 بالأخرين أو ب ممنكاتهم، وهو يتميز بعدة مظاهر منها الاعنداء البدني أو المادي كالركل والضرب والعض والاعتناء اللفظي والاجنماعي، وهذا اللسلوك ربما يؤدى إلى إعادة اللتوازن إلى اللشخص المعتدى".
فالعدوان من أشهر الاستجابات النتي بـّار بالمواقف الإحباطية ويشمل العدوان البنني واللفظي ، وهناك إجماع بين الباحثين أن العدوان أقرب وأبرز الاستجابات في حال الإحباط رغم أنها محددة الاستجابة ومتعلمة وليست فطرية أو تلقائية ، ويتجه العدوان غالبأ نحو مصلر الإحباط ، بهدف إزالة المصلر أو التغلب عليه أو رد فعل انفعالي للضيق واللتوتر المصاحب للإحباط ، ولكن العحوان لا يوجه دائماً البي مصدر الإحباط ، فقد يكون هذا المصلر مباشرة ، وفي مركز لا يستطيع معه الفرد أن يوجه إليه اللعدوان مباشرة ، وفي هذه الحي الحالة فإن العدوان يزاح إلبي مصدر آلر يمكن للفرد أن يعبر عنه بعلوانية وهو في مأمن. (علاء اللاين كفافي، •991م) وتعريف (هدى) للسلوك العدواني: يستههف إيذاء الآخرين أو تسبب القلق عندهم، فهو يتضمن الضرب وتّمير الممنكات واللهجوم اللفظي، ومقاومة ما يوجه الفرد والطفل من طلبات وأوامر، وميل الطفل إلى أن يكون علوانياً

يتوقف على عدة عوامل منها:

- شدة رغبته في إيذاء الآخرين و إيلامهم - درجة إحباك البيئة وإثارتها للميول اللعوانية.


بينما يري (ربير) أن الععوان يعتمد على النظرية التي يستخدم من خلامها ويضيف أن الأفعال العدوانية ينظر إليها ألصحاب النظريات المتصلة بالتعلم الاجتماعي على أنها الستجابات متعلمة تم تعلمها من خلال مشاهدة الآخرين محاكمتهم، كما يؤدي إلى تدعيم هذا اللسلوك بالثبعية. (Reber, 1995) تعريف اللسلوك اللعوالتي :
 يعرف العدوان بأنه الاتهجم على الآخرين رغبة في اللسيطرة عليهم أو

نتيجة اللشعور بالظلم أو نحو ذلك. (مجمع اللغة اللعربية، غ9^1) كما أورد البن منظور (العدوان) بمعني اللتعدي وهو مجاوزة اللثيء اللى
غيره. (ابن منظور، • (ع (هـ)

يعرف العدوان في قاموس اكسفورد بأنه " هو الفقيام بأي هجوم أو اعنداء على
الآخرين
معجم وبستر بأنه فعل أو سلوك يتسم بمقاومة كبيرة لكل مصارر اللسلطة، وهو أيضا حالة من الاتحدي واللعناد لمقاومة اللؤجيه أو المعالجة، فالثمرد يعني الخروج على الشثيء ولذا يعد العناد والنترد من النزعات العدوانية اللتي يتميز بها الطفل سيء اللتوافقت كما عرف معجم مصنطلحات اللومم الاجتماعية عام (19^7) العحوان بأنه: سلوك يرمي إلى إيذاء الأات أو الغير أو ما يحل محلهما من الرموز•
(199乏, عمر)
عرفه المصباح المنير: بأنه مشنق من الفصل الثڤلأي، عدا عليه، يعدو، عدو وعدو انا وعداء بالفتح والمد ظلم وتجاوز الحد.(المصباح المنير، ع ع ب)

 مجموعات وهي:

- اللتعريفات اللي تدور حول الانفعالل اللي يصاحب السلوك العدولني للشخص

الغاضب.

- الآعريفات الني تعتمد على العدوان الأي يمكن مشاهدته من خلم اللسلوك. - اللتعريفات التي ترتبط بتعبيرات الوجه .
(Kaplan,stein,1984)
كما وعرفت (الصيرفي) السلوك العدواني بأنه الميل إلى الاعتداء والنشاجر والانتقام والمشاكسة والمعاندة والميل إلى للالحدي، والثلنذ من نقد
 التعنيب واللتغيص وتعكير الجو واللشهير وإثارة الفتن، والنوبات العصبية بصور ها المخثلفة المعروفة. (إيمان الصيرفي, • 199) يعرف (عطا) اللعدوان بمعناه الواسع على أنه كل سلوك يشمل العدوان على كل الفعاليات الإنسانية المتجهة نحو الخارج، المؤثرة للألت اللساعية وراء حاجات الشخص الأساسية. (عطا، ،199) يعرفه (الخطيب) بأنه أي فعل يهف إلى إيقاع الأذى أو الألم بالآخرين أو تخريب ممنكاتهم، فالعدوان سلوك وليس الفعالاً أو حاجة أو دالفحاً.
(جمال الخطيب، بريب)
وكما عرف (فرج وآخرون) السلوك اللعدواني بأنه كل فعل يتسم بالعداء تجاه الموضوع أو الذات ويهدف الهلم واللنمير تكغيصأ للحياة في منصل من
 عرفه كود Good اللعوان: هو نشاط معاد يشِير الخوف أو اللهع في

المخلوق الآخر وهو ناجم عن الإحباط. (Good, 1909) كما عرفت (فاطمة حنفي) السلوك العدواني بأنة اللسلوك الأي ينتج عنة إلحاق الأذى والضرر بالنفس والآخرين والأشياء المالية المحيطة بالشخص المعندي. (حنفي، 1990)

يعرف (اللسبد) اللسلوك العذواني بأنه السلوك الموجهة بصوره مباشرة أو غير مباشرة إلى الغير بهف إلحاق الأذى بالمعندي علية أو الستفزازه بصورة
 الممثلكات أو بالصورة غير المباشرة بالنهديد والوعيد والتقليد بصورة مضحكة
والسخرية.(اللسيد، 199V).
 نحو آخر أو آخرين أو نحو ذاته لفظياً كان أم مادياً، إيجابيا أم سلبياً، مباشرا أو غير مباشر أملته موافق الغضب أو. الإحباط، أو الدفاع عن الذات والممثلكات، أو الرغبة في الانتقام، أو الحصول على مكاسب معينة ترتب علية إلحاق أذى الـى بلني أو مادي أو نفسي بصورة متعدة بالطرن الآخر. (روويش، ع199) يعرف الشربيني العدوان: سلوك يقصد به المعتدي إيذاء الشخص الآخر كما النه نوع من اللسلوك الاجتماعي يهرف إلى تحقيق رغبة صـاحبه من السيطرة واليذاء الغير أو الذات تعويضاً عن الحرمان، أو بسبب الالنبيط فهو يعد استجابة طبيعية للإحباط. (زكريا الشربيني، ع199) يعد (بيس) السلوك العدواني بأنه (يشمل) سلوكيات العلوان الصريح الذي يتمنل في المظاهر السلوكية اللني تعبر عن الاعتداء اللبدني واللعوان اللفظي وغير اللفظي والسلوك الفوضوي.(بيس, 199V) أما ناجي عبد العظيم فقد عرف السلوك العاوراني: هو أي سلوك يهلف اللى إلحاق الضرر والأذى بالآخرين وممثكاتهم ويكون هذا العدوان بلنيان، أو لفظيآ، مباشرأ أو ير مباشر، وقد يتطور هذا السلوك إلى إلحا نفسه.(ناجي عبد العظيم سعد، 1991 ) عرف (العنزي) اللسلوك العدواني بأنه (شٌّكل من أششكال السلوك الموجة بهف الإضرار أو الإيذاء لكائن حي يكون مدفوعاً لتجنب متّل هذه المعاملة.(العنزي، 1999)

يعرفه أحمد بووي العدوان بأنه (سلوك يلمي إلى إيذاء الغير أو الذات أو
ما يحل دحلها من الرموز، ويعثبر السلوك ألاعتالئي تعويضا عنا عن الحرمان الاني يشعر به الشخص المعتي، والعدوان إما أن يكون مباشرا أي الموجة مباشرة نحو مصدر الإحباط سواء كان شخصاً أم شيئأ، أو يكون علوناً متحولاً وهو الْ الْ





 المعتّي إيذاء اللشخص الآخر، كما أنه نوع من السلوك الاجتماعي يهفا إلفى تحثيق رغبة صاحبه في الليطرة وإيذاء الغير أو لالذات تعويضا عن

أما موسوعة الطب اللنغسي فنعرف السلوك الععواني بأنه سلوك يتميز بالنمط المتعمق من المقاومة والسلبية والعناد ونقص الكفاءة، ويتّميز الأشخاص اللعو انيون بسرعة الاسختارة ورفض متترحات الآخرين، وتظهر لليهم أعراض
 هو سبب مشاكلهم. (حجاوي، ع ع .
عرفة (بدر) بأنه السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق الأذى واللمار بالآخرين
 فيما يرى (زين العاببين، ولرويش): بأنه اي سلوك ائ يصدره فرد أر جماعة صوب أخر أى أخرين أو صوب ذاته الفظلاً كان أو مايباً إلجابياً كان او او سلبياً مباشر كان أو غير مباشر، أملته مواقف الغضب أو الإحباط أو اللفاع عن

الذات والممنكات أو الرغبة في الانثقام، أو الحصول على مكاسب معينة، ترتب عليه إلحاق أذى بنني او مادي أو نفسي، بصورة متعمدة بالطرف الأخر.

يعرفه (بنتون Benton،191 ): بأنه الاعتداء المادي على الآخرين
 معنوي، كإهانة والازدراء ومحاولة تخريب ممثلكات الآخرين، هو أيضـا سلوك بحمل عواقب مخربة، يتضمن تّمير الذات كالانتحار أو إيذاء الذات يرى (حاتم) السلوك أنه صورة يكون اللمقصود فيها إيقاع أذى أو إصابة الآخر، وقد يصاحبها انفعالات شخصية، مدل الغضب، وقد يصاحبها دوافع داخليه، ملن الأخذ بالثار، وقد يصـاحبها توجهات عصرية مع الملاحظ أن السلوك قد يكون غير موجه لآدميين مثل تكمير اللمنشآت أو تخريب

$$
\text { الممتكات.(حاتم، آدم، . . . } 0 \text { ) }
$$

إما (قطامي) يرى أن اللسلوك العدواني نتّاج لتولفر القدرة لدى الفرد على الاعتداء، والشعور بالكفاءة لممارسة ذلك وإيقاع الأذى بالآخرين، كما أن اللور الالي يلعبه الفرد يبيح له فرصة محاربة السلوك الععواني، بالإضافة إلى نيل الفرد إلى اللسيطرة على الآخرين وضبطه لتوافر الظروف المناسبة لنلك.(قطامي،

$$
(r \ldots o
$$

وعرفة (غانم) بأنه فعل أو أفعال عدو انية تجاه الآخرين ويشمل العدوان المعنوي واللفظي، والحط من قيمة الآخرين، والسخرية والاستهزاء، العدوان المادي تخريب وتحطيم والاعنداء على اللشخص أو ممنلكاته.(محمد حسن غانم،

$$
(Y \ldots \varepsilon
$$

يذكر (كريج) أن العدوان هو سلوك يهنف اللى إلحاق الأذى واللتخريب
وهو إما سلوك بلني أو سلوك لفظي مباشر او غبر مباشر . (Craig,1983)

واشار (ناجي) أن السلوك العدواني يهدف اللى إلحاق الأذى بالآخرين وممتكاتهم ويكون هذا اللعدوان، بلنيا أو لفظياً، مباشرأ أو غير مباشر، وقد يتطور هذا الاسلوك اللى إلحاق الأذى بالفرد نفسه. (ناجي عبد العظيم مرشد،

$$
(Y \ldots Y
$$

يعرفه (راجح) هو إيذاء الغير أو الذات أو ما يرهز إليهما، غالبآ ما يقتزن بانفعال الغضب، للعدوان صور شتى منها، اللعدوان عن طريق العنف الجسمي، اللعدوان باللفظ، كالكيد والإيقاع، والثششهير وقد يتخذ أثشكالل غير مباشرة كإسراف الولد في مطالبة، الو عصيان الطفل أوامر والدية.(أحمد
راجحع . .

إما (فؤلد) عرفةَ بأنه الاستجابة اللتي تعقب الإحباط ويارد بها إلحاق الأذى بفرد آخر، أو حتى بالفرد نفسه، ومثالل ذلك الانتحار فهو سلوك علواني
 عرفة (عبيد) بأنة اللسلوك اللعدواني اللذي يؤدي إلى إلحاق الأذى الالخصر بالغير، وقد يكون الأذى نفسياً على شكل إهانة أو خفض قيمة اللثخص أو جسميا، أيضا العدوان هو السلوك اللهجومي اللمنطوي على الإكراه والإيذاء.
(عبيد، ^ •

إما (عبد العظيم حسين) عرف اللسلوك العلو انتي بأنه (سلوك مقصود يقوم به الفرد لإحاق الأذى والضرر بالشخص أو اللشيء الآخر سواء كان ذلك نفسياً أو جسمياً، مباشر أو غير مباشر، لفظياً أو غبر لفظياً. (عبد العظيم
حسين، Y • • . .

علاقة اللسلوك (لاعولاني بالمصططحات الأخرى ذات اللصلة به ولالفرق بينهما : من خلال النعريف الني تلاولت السلوك العدوانيّ، يرى اللباحث من الأهمية التعريج على المصنلحات ذات الصلة بالعدوان حتى يتبين دفهومة جلياً وواضحاً:

ا- اللعائية (Hostility):
ويشير رسل وكلين وماكوبز(1910) إلى أن العدائية بتضمن مجموعة من مشاعر الغضبب والاتجاهات المعقدة إلى تدفع اللى اللسلوك اللعولني الموجة نحو تُمير الاشياء وإيذاء الأشخاص في حين لا يقف مفهوم العدوان عند مجرد مشاعر واتجاهات وإنما هو سلوك تكميري نحو الأشخاص. (الترشي، 199V) كما يعرفها (النمر) بأنها عبارة عن مشاعر وافككار علوانية تمتد زمنيا،، أي أنها سمة قد ترنفع أو تخفض في شدتها ففي حالة ارتفاع شكتها تتحول في الغالب إلى انفصال أو غضب، وإذا ما عبر عنها سلوكياً سميت علوانا أو
غففاً.(النمر، 1990)

إما (عويس، وسلامة) يعرفان العدائية: أنها شعور داخلي بالغضب والعداوة والكراهية موجة نحو اللات او نحو موقف ما، والمشاعر العدائية تستخلم كإشارة إلى اتجاه اللذي يقف خلف السلوك أو المكون الانفعالي للاتجاه، فالعداوة استجابة اتجاهية .تتطوي على المشاعر العدائية واللتقويمات اللسلبية للأشخاص والأحدات. (عويس 19191، سلامة سبا99) وقد فرق بص (Buss) بين الالسلوك العلولني والعدالئية ويعزي العدائية اللى
 والأحداث وقـد حاول (بص) الاتمييز بين العدائية واللعلوان في النقاط التالية: الالسالبة والنققيرات للأحدات والأفراد.

الن العدائية تتكون من ردة فعل الهجمات المضادة الزائدة على الذات
الفربية و اللنبذ والحرمان
اللعدائية استجابة غضب مشرطه.
إن العدائية تتمو وتتطور على أسساس العبارات اللفظية اللتي تحدد فئة المثير ونوع4، هذه الاستجابات اللغوية لاتوجد إلا في الإنسان ولنالثك فالعدائية قاهرة على الجنس البشري لامتلاكه الميكايزمات والاستجابة

الرمزية
( آباضة:
أما (زيلمان) فرق بين اللعدوان والعدائية من حيث حالتهها الدافعية في
الالنقاط اللتالية :

- كل نشاط يقصد به الإيذاء البدني أو الألم لشخص آخر، وهذا الأخير

محفوع لتجنب هذا اللسلوك فيطلق علية سلوك علواني. - كل نشاط يقصد به الشخص الإيذاء للأخرين أكثر منه تدميرآ جسمياً أو ألمأ جسميأ والآخر مدفوع لتجنب مثل هذا السلوك فيطلق عليه السلوك اللعواني

- كل نشاط تواصلي أو تعريضي أو النتقالي يقصد به اللشخص الالتصرف بطريقة علوانية أو عدلئية تجاه آخر متعمدة على سُروط معينة، يُطلق

عليها التهديد العدائي أو التههديد العدائي. - كل شخص يهلف إلى اللسلوك العدائي ولكن لا يقصد الإخص القائم به إلذاء أو ضرر شخص آخر، فيطلق عليه سلوك تعبيري اللذي ربما لا لا يرتبط بحالة الغضب أو الضيق. - كل حالة من الميل أو الرغبة في الاعتداء على فرد أو عدائي تجاه أو تهليد يطلق عليه الستعداد عدولني أو تهديدي على التوالي. ( آمال باضة

وعرف(غانم) العدالئية: أنها أي نشاط يقصد به اللشخص إيذاء الآخرين
 كما عرفها (عبد اللزيز): هي شعور داخلي بالغضب واللعداوة، والكراهية موجهة نحو الذات، أو نحو شخص أو موقف ما، المشاعر العدائية تستخنم كإشارة إلى الاتجاه اللذي يقف خلف اللسلوك الععواني، فاللعداوة استجابة لتطوي

على المشاعر العداثية واللتقويمات. (عبد العزيز سليم، (1) با با واللطائية: غالبأ ما تشمل مشاعر اللضضب، بالإضافة إلى كونها نظاماً معقداً من الاتجاهات المحفزة للالسلوك العحولني نحو تكمير الموضوعات الـو
 ويرى الباحث على أنه بالرغم من الجدل المشار حول الفرق بين العدائية واللعوان، فإننا يجب أن نتحفظ بالعووان باعثباره مصطلحاً سلوكياً فقط يصف اليا اللسلوك اللعواني أليا كانت دوافعه، سواء كانت اللووافع إجرائية أو علوالنية، وأن نتعامل مع العدائية على انها العدوان الخفي أو المضمر، وهي الاستّعداد أو اللتهيؤ للفعل الذي بظهر في ظرون معينة تهيئ لحدوثة أو قد لا يظهر هذا الفعل،ومن خلال ما سبق ذكره أن العدائية هي نكون على هيئة مشاعر وهي الاتجاه الذي يقف خلف السلوك، وتتخذ شكلاً من العدوان المضمر غير الان الصريح، كالحسد والغيرة، الاستياء والذي يرمز كاحنقار الآخرين أو توجيه الإهانة لهم
: Violence) (الإنف -
تأتي أهمية معرفة الفرق بين السلوك العدواني والمیف، نظرأ لأنه البعض براهما مترادفان وأنهما يعينان شييًاً واحداً بينما يرها اللبعض الآخر بأنه هناك اختلافاً نوعياً بينهما. العنف في المعجم الوسيط: من عَتُفْ بَه-عُنفاً أَي أخذه بُدة وقوة ولامه وغيره. (عبد السلام هارون, 1907)

أما (عكاشة): يرى أنه يمكن اعتبار العنف نهاية المطاف للسلوك العدواني المستمر، ويفسر العنف على أنه من أحد وسائل الالتبير عن النزعات العلوانية، كما يرى أن العنف لا يمكن الالتبؤ بمجاره أو بدايته، ويتميز بتطرفه

فهو سلوك تلقائي منكرر له طابع اللنزوة. (عكاشة، سا 199 ) واليضاً هو الستجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالِي شديده قد نتطوي على انخفاض في مستوى اللبصيرة والثّفكير، ويبدو العنف في الستخدام القوى المستمرة من المحدات والآلات، وهو بهذا المعنى يشير اللى المبغة المتطرفة للعدوان، فالعنف هو المحاولة للإيذاء البكني الخطير.(حجازي و9191، عمر
(19AV
يفرق العيسوي بين العثف و الععوالن، فالعثف قــد يكــون فـــي ســبيل اللحفاع اللشــرعي أو الانخفيــف أهــداف مشــروعة كــالحروب الحفاعيــة أو الالتخلص من عدوان والقع. (الالعيسوي) 199 ) ويشبر (علي) اللى أن اللعفف هو شكل من اشكال اللسلوك العلواني اللأي يتضمن الخسارة أو الأذى للأدخاص أو الممنكات، والسلوك العنيف يكون له النية في الانكرار ولا يمكن النحكم فيه ثائرأ أو متطرفآ صاخباً ومفاجئاً وتمياً.
(على

أما (عصام يرى أن العنف الستجابة سلوكية تتميز بصفة الففعالية شديدة قد تتطوي على انخفاض في مستوى اللبصيرة والثفكير فهو الالصيغة المنطرفة اللعدوان، ومحاولة للإيذاء المبني الخطير.(عصام عبد اللطيف (Y) ب) ويرى (لرويش) العنف أنه سلوك ظاهر يستهفف إلحاق الأي بالآخرين أو ممثلكاتهم وأن يقتصر على الجانب المادي المباشر من العدوان فقط. (زين العابنين درويش،
:
البن اللعلافة بين اللسلوك العحواني والغضبب كما شبهه أفريل (Averill)، بأن الغضب ملٌ الرسم المحماري، حيث إن وجود الرسم المعماري في تشييد المبنى، ولكنه يجعل إنشاءه أسهل، فالغضبب يجعل العدوان أسشل،، والعلوان بشير اللى سلوك حركي يتم القيام به بقصد إضراره بشخص ما من خلم الاتصـال الجسدي، ويمكن توجيه اللعدوان فيه اتجاه المشكلة أو التعبير عنه

بطريقة غير مباشرة.(Averill, 1993)
إما (الحنفي) أشار للغضب: بأنه الستجابة انفعالية حادة، تثيرها هو اقف التههيد أو العدوان أو القمع أو السب أو الإحباط أو خيبة الأمل ويخثلف الغضب عن الكراهية لأن الغضب قصير الأمد، ولكن الكراهية تستمر طويلا ويصحب الغضب استجابات قوية في الجهاز العصبي المستيلّ، ويففع المرء إلى الاستجابة بالهجوم إما بكنيأ أو لفظيا". (الحنفي، 990 1). إلا أن هناك بعض اللحماء أظهر الفرق بين العدوان والغضضب منهم كولز (Coles)، حيث برى أنّه يمكن اللأخص أن يكون عدوانياً دون أن يشعر بالغضب، كما أنه يشعر بالغضب دون أن يكون

عدوانياً. (Coles,1992)
برى ( النمر) أن الغضب هو الستجابة الفعالية داخلية لتضمن شعوراً بالتهليد وردود فعل أرلينالية، تهيئ الفرد للاعنداء على مصادر تّهيده.(النمر 990 1). الغضب هو الغيظ وللالسخط والانفعال، وهو ضد اللرضا، هو حالة من الاضنطر اب العصبي، وعلم اللوازن الفكري تحل بالإنسان إذا اعتدى عليه أحد بالكلام أو غيرة. ( قرقز 999 1).حيث يعنبر (عبدالمجيد) أن فقد قوة الالغضب
 وقّ اعتبر (باص وبيري buss perry) العضب بمثابة المكون الانفعالي أو الوجداني للسلوك العدواني، فهو يشتمل على الاستثارة الفسيولوجية والاستعداد اللعنوان. (محمد يوسف حجاج Y Y م)

## الالمر اجع

> أولاَ: مراجع باللغة العربية:
 السلوك الععواني لاى الأطفال ضعاف السمع، رسالة دكتوراه -معهر اللراسات العليا للطفولة، جامعة عين شسس. r. أبو حطب، ياسين (Y (Y): فاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك الععواني لاى طلاب الصف التاسع الأساسي، بمحافظة غزة، رسالة ماجستير، كلية التزبية، الجامعة الإسلامية، غزة. r. أحمد عزت راجح (1990): أصول علم اللنس، ط ا با، القاهرة: دار
 اللسلوك العوواني لاى طلاب اللمرطة اللانوية، رسالة لككوراهاه جامعة

نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، اللمطكة العربية السعولية. 0. آل هاشم، شريفة قاسم صديق، دراسة تأكيد الذات وعلاتنه بالسلوك اللعواني لاى طلبة التعليم ما بعد الأساسي في ضوء بير بعض اللمتغيرات، بدارس محافظة مستط، رسالة ماجسير (غبر منشورة) كلِّة اللعلوم والآداب، جامعة نزوى، سلطنة عمان.
 لاى عينة من المراهتين الصم الليبين من الجنسين، رسالة ماجسسّير ، جامعة الإسكنرية ، كلية الإداب .
v. نبيس سعيد عبد الش (1997): ألبعاد السلوك العواني لاى الأطفال اللمتخلفين ععليان اللرجة اللسيطة في ضوء متنيري اللعمر والقامة، مجلة الادراسات النفسية، العدد الثالثّ، المجلد اللسابع، القاهرة.

## ثانياً: هراجع باللغة الأجنبية:

8. Benton,H,(1984):Aggressive behavior
Encyeopediapritainni, ca, publihor, Micropedia.vol(1-8). Encyeopediapritainni,ca, publihor, Micropedia.vol(1-8).
Boston, Allyn and Bacon Asimon and Schuster Company USA. 6.Sears, D. et al (1990): Social Psychology, 7 th edition, NewJersy, Englewood cliff
10.Buss, A. \& Berry, (1992): The Aggression Question Nair,

## الدالع للإِنجاز لدي طالاب الثاثولية العامة •

 أر جعفر أحمد كرم جوهر متحمد علي**أولاً الاو اقِع:
تمهيد:
تعد المو افقع من أهم الموضوعات في علم اللنس ولالني حظيت باهتمام بالغ من وبل العلماء والباحثين ,إذ نرجع أهميتها إلى تحريك سلوك الفرد وتوجيهه للقيام بالمناشط والممارسات جعلت موضوع اللوافع محل اهتمام اللتخصصين وغير المتخصصبين ,فمن منا لا يهمه معرفة دوالفعه ولوافع غيره واتجاهاتهم ورغباتهم حتّى يتسنى لنا الآخرين وقدراتهم وو لا يمكن فهم ومعرفة. سلوك الآخرين إلا إذا فهمنا اللوافع اللتي نكمن وتقف ونكون سبباً لهذا اللوجه وهذا السلوك باعتبار أن لكل سلوك دافع ,ومن خلا للك يمكن أن تزداد قكراتتا على التحكم في السلوك وتوجيهه توجيهاً سليماً . وتعتبر اللوافع إحدى فروع علم اللنس الرئيسية وفي وفتّا الحاضر رإذ تمت الأسس الهامة لعملية اللنعلم ,وطرق الالكيف مع العالم الخارجي روقد أجمع علماء اللفس على أن اللوافع هي محركات اللسلوك اليومي . وتمنع دافعية الإنجاز أحد الجوانب المهمة في منظومة اللو الفع الإنسانية , وقد برزت كأحد المعالم المميزة للارلسة واللبحث في مجال علم اللنفس الاجتماعي وعلم نفس الإخصية , وأيضا في مجال التحصيل اللراسيي والأداء المعملي في إطلار علم الثفس التزبوي , ولما له من أهمية بالغة في تفهم الككبر من المشكلات اللتربوية والتُعليمية , وبوجه عام قد حظي الدافق للإنجاز باهنمام

$$
\begin{aligned}
& \text { "بجث مستخلصمنرسال二الماجستير للباحث. } \\
& \text { ""باحث ماجستير_ككليتالآدابـ_جامعتالمنصورة. } \\
& \text { الججلد الأول }
\end{aligned}
$$

Y.... , أكبر بالمقارنة بالدوافع الاجتماعية الأخرى . (عبد اللطيف محمد خليفة

$$
(14-10:
$$

ويرجع الاهتمام بدراسة دافع الإنجاز إلى أهميتة في العليد من المجالات والميالين التطبيقية والعملية التربوية والأكاليمية , حيث بيد الدافع للإنجاز مهمأ
 وتفسيره وسلوك المحيطين به , كما يعتبر الدافع للإنجاز مكوناً أساسياً في سعي الفرد تجاه تحقيق ذاته , وتوكيدها , حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خلا ما ما ينجزه , ومما يحقق من أهدلف , ومما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل ,

ومستويات أعظم لوجوده الإنساني
فدافع الإنجاز من اللوافع الخاصة بالإنسان ريما دون غيره من الكائنات الحية الأخرى ووهو ما يمكن تسميته بالسعي نحو اللتميز واللتفوق لاليان واللناس بختلون في المستوى المقبول لليهم من هذا الدالفع , فهناك من يرى ضرورة الاتصدي للمهام الصعبة واللوصول إلى اللتميز , و هناك أثشخاص آخرون يكتفون بأقل قدر من النجاح • وتقّاس دافعية الإنجاز عادة باختبارات معينة من أشهرها اختبار تفهم الموضوع (TAT)الذي يتطلب من الناس أن يستجييوا ليلاثين صورة تحتمل كل منها أكتر من تفسير وتحلل إجاباتهم ويستخرج منها مسنوى الإنجاز عند المستجبي . كما يمكن قياس دافعية الإنجاز من خله المواد المكتوبة (كالمقالات والكتب والخطب )ـونما حاجة إلى صور غامضة
 فيعد موضوع الالفع للإنجاز من الموضوعات الأساسية التي أهتم بفحصها الباحثون في مجاللي علم اللفس الاجنماعي وبحوث الشخصبية , وكنلك
 هذا فضلاذ عن علم اللفس المهني ودراسة دو الفع العمل وعو امل النمو الاقتصـادي
. كما حظي الدافع لإنجاز Achievement motive بأكبر اهنمام بالمقارنة
 ولموضوع الدافعية للإنجاز مكان بارز في عدد من فروع علم اللفس ومنها علم اللنفس الاجنماعي وعلم الثفس الشخصية , كما يحفل بها المهتمون بالتحصيل اللراسي والأداء المعملي في إطار علم النفس اللتربوي , ونلـك لما لـ من أهمية بالغة في تفهم كثبر من المشكلات اللتربوية واللتعليمية اللسائدة في
 بمتغيرات نفسية و إكلينيكية واجتماعية مخلفة كالاتجاهات اللخصصية , والمعاملة

الو الدية , والثغيرات الانفعالية , وسمات الشخصبية , والفروق اللقّافية .
 ويشير نبيه إسماعيل (1917 ) إلى أن الافافع للإنجاز من اللوافلع الأساسية التي تكون اللأخصية الإنسانية وتحدد ما يكون عليه الفرد من مستوى لللمموح اللاي يسهم بدوره في تغيير أساليب الحياة وويجعلها أكثر تطورا لمواجهة تحميات العصر ولذا فقد اعتبر علماء علم الانفس أن دافع الإنجاز من أهم القوى المحركة للسلوك الإنساني بما يجعله محوراً أساسياً من محاور البحث
 نبذة تاريخية لمفهوم دلفع الإثجاز :
يعتبر هنري موراي (194人) أول من أدخل مفهوم الدافع للإنجاز اللى اللتراث اللسيكولوجي , في دراسة لينامية اللشخصية , ونلك باعتباره أحد متغيراته الأساسية , وعرفه على أنه اللرغبة أو المبل إلى عمل الأشياء بسرعة وعلى نحو أفضل بقلر الإمكان , كما يعزي إليه اللفضل في بدء تصليد مفهوم هذا الالفع وفي إرساء القواعد التي يمكن أن تستخلم في فياسه . (Y): 19V9 , إيراهيم قشقوش وطلعت منصور)

ويرجع استخدام مصطلح دافع الإنجاز في علم النفس من الناحية النتاريخية إلى الفريد ألـلر Adler اللاي أثمار إلى أن الحاجة للإنجاز هي دافع
 المصطلح في ضوء تتاوله لمفهوم الطموح Aspiration . وذلك قبل استخدام مورايMurray لمصطلح الحاجة للإنجاز . (أحمد عبد الخالق , 1991 : عץ) ونظرأ لما لدافع الإنجاز من أهمية كبيرة في بناء المجتمع , نجد أن هناك الكثير من اللراسات والبحوث قد أجريت بعد الحرب العالمية اللانية في اللوول الأوربية والولايات المتحدة , بحيث كونت مدرسة كاملة من علماء النفس في هذه الاول • ونجد أن مؤسسة فورد في جام (197ヶ- 1907) بيحث تبلور عن مشروع حول (19ياميكية الشخصبية , وعن تطور برامج تدرس دافع الإنجاز , ولقيت دافعية الإنجاز اهتمامأ بالغاً من جانب علماء اللفس حتى صار البحث في هذا الميدان من المعالم المميزة اللفكر
 ويذكر هنري مورابي1938Murray وZiegler1982 الناحية اللناريخية يرجع مفهوم الإنجاز إلى الفريد أللر A. Adler الذي رأى أن الحاجة للإنجاز دافع تعويضي , وقد عرض له ليفن Lewin من خلا مصنطلح الطموح , إلا أن الفضل في ظهوره يرجع إلى هنري موراي.Murray .H عام ^19r التمت مسمى الحاجة للإنجاز Need for Achievementعندا وضع قائمته عن الحاجات الإنسانية والتي تضمنت الحاجة للإنجاز كأول الحاجات الثنفية على الرغم من أن بحوثه لم ترتبط بالإنجاز , ويرى موراي أن الأفراد يختلفون في


هـنى الدإقع والإلفعية :
يخلط البعض أحيانا بين مفهوم الدافع ومفهوم الدافقعية ,فالدالفع عبارة عن مثير يحرك السلوك سواء كان المثير داخلياً أو خارجياً ,أما الدافعية فهي العملية النفسية التّي تنتّ عن وجود اللافع وتؤثر في الالسلوك . ويعرف محمود منسي وسيد الطواب(Y Y . . $)$ الدافعية بأنها : حالة فسيولوجية ونفسية داخل الفرد تُجعله يقوم بأنواع معينة من الاسلوك في اتجاه معين وتّهدف إلى خفض حالة اللتوتر لدى الكائن الحي, • (محمود منسي وسيد

يعرفها مصطفى حسين باهي (1991) بأنها حالة تغير ناشئه في نشاط الكائن الحي بالاسنثارة وبالسلوك اللموجه نحو تحقيق اللهف . (مصطفى
( (: 199^, حسين,أمينة إبراهيم
بينما تعرفها شادية أحمد وآخرون بأنها : عملية , أو سلسلة من العمليات, تعمل على إلارة اللسلوك الموجه نحو هدف وصيانته و المحافظة عليه
 ويعرف يونج : P.t.Yong الدافقية بأنها عبارة عن حالة السنثارة وتونر

داخلي ثثير السلوك وتدفعه اللى تحقيق هدفْ معين ويعرفها ستاتس : Staats الدافقعيةّ بأنها تشريط التفعلآلي لمنبهات محددة ومركبة , يواجهها مصلر اللندعيم . كما عرف هب Hebb الداففعية بأنها أئر لحشثِن حسيين هما الوظيفة المعرفية التي توجه اللسلوك , ووظيفة اللثيفظ أو الاستثارة الني تمد الفرد بطاقة الحركة . وعرفها ماسلو A.H. Maslow بأنها خاصية ثابتة , ومسنمرة ,ومتغيرة , ومركبة , وعامة وتمارس تأثيراً في كل

أحو ال الكائن الحي . (عبد اللطيف محمد خليفة , 79: Y. . وقد تعددت تعريفات الدافع وفيما يلي نعرض بعضـاً من هذه الاتعريفات

التي حاولت تفسير مفهوم اللدافع •

حيث يعرف أحمد عبد الخالقق الدافع بأنه حالة من الإثارة أو اللتبه داخل الكائن العضوي الإنسان والحيوان، نؤدي إلى سلوك باحث عن هـ ,وتتّج هذه الحالة عن حاجة ما ووتعمل على تحريك اللسلوك وتششيطه وتوجيهه.
(أحمد عبد الخالق , ، 199 : 17 )

ويعرفه محمود منسي بأنه حالة من الاسيثارة ناجم عن حاجة عضوية أو جسمية عامة كالحاجة إلى الطعام والماء والأكسجين وحالة الاسنثارة هذه تكفع الفرد إلى أن يسلك سلوكاً يشبع هذه الحاجة. (محمود منسي وسيد محمود
(IY): Y... Y, الطواب
ويرى سليمان عبد الواحد الافلع بأنه حالة داخلية تمرك السلوك


بينما يرى عبد اللسلام عبد الغفار الدافع بأنه حالة نفسية تسشير نشاط الإنسان وتوجهه ,وهو اللقوة المحركة والموجهة لنشاط الفرد , ففوافع الفرد هي
 في حين يرى عبد اللطيف خليفة أن اللدافع هو حالة نوتر أو الستعداد داخلي بيسهم في توجيه السلوك نحو غاية أو هیف معين . (عبد اللطيف خليفة,
(^乏: Y...

وينظر فرج عبد القادر طه إلى أن الدافع قوة بيولوجية نفسية داخل الفرد تستحثه على القيام بنشاط معين لإشباع أو إرضاء رغبة محده . عبد القادر طه, 1999 : :11).

أنواع لالوافقع وتصنيفها :
دو افع الإنسان كثيرة ومتتوعة لا يكاد ييلغها لالحصر ,ولسهولة عرضها وشرحها يحسن تصنيفها وفق أسانسين نرى أنهم أشنيع انشتارا بين اللعماء بوقد لا لا

يختف معظم العلماء على هذا اللصنيف ,حيث نعرض اللتصنيف اللذي جاء به فرج عبد القادر طه (1999) على سبيل المـال والذي قسمها إلى قسمين كبيرين
: هما
1-الالدو إقع الأولية أو الفطرية primary mOtives
وهي مجموعة من الاوافع غرست في الكائن الحي ,إنساناً كان أم حيواناً
 الواحد في كافة العصور وفي كافة الأمكنة ,فالفرد ليس في في حاجة لأن يتعلمها .بل إنه ولد مزوداً بها ,حتى وأن تأخر ظهور ها بعض الوقت حتى يحين مستوى النضج المناسب لظهور ها وو هذا الصنف من اللو الفع شا شديد الأهمبة لحياة الفرد أو

لحياة النوع وومن هنا ولد مزوداً بها وإلا مات الفرد أو الثقرض نوعه .

وهي اللووافع التي نكتسبها من البيئة التي نشأنا بها أ, البيئة المحيطة بنا حاليأ ريأتي اكتسابها عن طريق التُعلم و الخبرة والتُعود واللثّليد واللتششئة روتجارب الفرد واحنكاكه بوسطه وبيئته الخاصة ورمن هنا كان اختلا ون كل منا عن غيره في هذه اللوافع المكتسبة فيَ حين أننا جميعاً نتفق في اللوافع الأولية
. الفطرية



(IMr:
وقسم هيلجارد Hilgard (190^) الاوافقع إلى :
اللدوافع اللازمة لبقاء الفرد .
اللاو افع الاجنماعية .

- الاوافع المرتبطة بنكامل الذات : أطلق عليها هليجارد اسم الحاجات التي تتعلق بالمركز , كما يمكن تصنيف اللموالفع إلى :

ا. اللوافع الأولية والثانوية .
r. الأو الفع الشعورية واللاشعورية .
(10Y-101: Y...1, زينب محمود شقير)
وهناكى تصنيف آخر للووافع :
 Secondary Psychological Motivations
: وا التي تّسم بدور ها إلى
أ- الاوالفع الالخلية الفردية / تتمثل في سعي الفرد اللى القيام بشيء معين لذاته - وهي بمثابة دوافع فرية تحقق الذات للشخص , وهذا اللوع يقف وراء الإنجازات المتميزة والإبداعات المباشرة في الفكر واللسلوك , وأهم هذه الأنواع وع

- دلقع لالفضول:هو حب الاستطلاع والرغبة في اسنكشاف معلم البيئة . . - دا(فع (الكقاعة :مرتبط بدافع الفضول ويسهم في تحقيق أفضل نمو وارتقاء واستغلال لقدر اته من أجل مواجهة منطلبات اللبيئة التي يعيش فيها - دا(لقع الإجباز :هو جهاد الفرد للمحافظة على مكانة عالية حسب قلراته في كل الأنشطة اللتي يمارسها , والني يحقق بها معايير اللتفوق على أقزالنه ,حيث يكون القيام بهذه الأنشطة مرتبطاً بالنجاح و الفشل .
ب- الاوالفع لالخارجية الاجتماعية / هي اللوافع التي تششأ نتيجة لعلاقة الفرد بالأشخاص الآخرين , مدل دافع الانتماء حدافع اللتافس واللسيطرة ددلفع الاستقاله

وقد ميز فيروف veroff بين نوعين من دالفع الإججاز هـا : ا- الدافع اللذالتي Self Motive هو المحرك لدالفع الإنجاز الذاتي ينبع من داخل الفرد ويخضع لمقابيس شخصية يحددها الفرد لنفسه معتمداً على خبراته في
 r-الافقع الاجتماعي Social Motive هو المحرك اللدافع الاجتماعي بخضع لمعايير يرسمها الآخرون , ويقاس في ضوء هذه المعايير ,ألي أنه يخضع لمقاييس المجتمع , ويبدا هذا اللنوع من دافع الإنجاز بالنكوين في سن المدرسة الابتداثية , ثم يندمج النوعان ( الذاني واني والاجتماعي ) بتقدم اللسن في دافع (Veroff, الإنجاز . 1982 ;103)
الن دلفع الإنجاز دافع متعلم ومكتسب ينمو ويتبلور خلال عملية التخشئة الاجنماعية , ويعني الرغبة في اللفوق على الآخرين وإرضاء اللذات , وتخطي العقبات التي تصادفه والتغلب عليها وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه اللسلوك , وينشأ دافع الإنجاز من حاجات مثل السعي وراء اللثفوق , والرغبة في تحقيق الالنجاح في المهام الصعبة , ويمكن اعثباره دالفعاً الجتماعياً إذا ما أنصب على ولى المنافسة والرغبة في اللثفوق على الآخرين , وأنه أحد دو افع اللنمو • (01: Y..A, ماهر عادل)

مههوم داڤقع الإججاز: يعد مصطلح الدافع للإنجاز من المصطلحات الشائعة في مجال علم اللفسل التزبوي ,ولنلك تعددت اللنعريفات بشأنه نظرأ لتعدد وجهات النظر اتجاه هذا الدافع الذي يشكل الالتظيم اللفسي اللطالب ,ويحد نشاطه نحو منطلبات حياته اللاراسية .

وفيما يلي نحاول عرض بعض من هذه الثعريفات :
في معجم علم اللنس اللمعاصر يعرف دافع الإنجاز بأنه . حاجة اللشخص إلى بلوغ النجاح في أنماط اللشاط المختلة بوخاصة في الالتافس مع

$$
\text { الآخرين.(سعد الفيشاوي , } 1997 \text { (V }
$$

وفي موسوعة علم اللنس واللتحليل اللفسي يشير إلى رغبة الفرد وميله لإنجاز ما يعهد إليه من أعمال ومهام وواجبات بأحسن مستوى يستطيعه وأعلى إنتاجية ممكنة ,وحتى يحوز رضاء رؤسائه ومخدوميه فتيتفت أمامه سبل زيادة

 ويعرفه عبد السلام عبد الغفار بأنه تهيؤ ثابت نسبياً في اللشخصبية يحد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق أو بلوغ نجاح يترتب بليه نوع من من

(rV :19A£, السلام عبد الغفار
ويعرف حسن علي حسن دافع الإنجاز بوصفه مفهوماً افتراضياً كامناً
 كما عرف فاروق عبد الفتاح دافع الإنجاز بأنه الرغبة في الألداء الجيد وتحقيق الانجاح وهو هلف ذاتي ينشط ويوجه اللشنوك ويحتبر من المكونات

$$
\text { اللهامة للنجاح المدرسي. (فاروق عبد الفتاح موسى , } 0 \text { ) } 1911 \text { ) }
$$

ويعرفه أحمد عبد الخالق بأنه الأداء على ضوء مستوى الاحثى الامتياز


وترى سعده أحمد .إن الدافع لإنجاز كأي دافع آخر يتضمن الجوانب الالثائة والنتي تشكل شبكة مندالذة مترابطة (الوصول لالنجاح - وان يكون

ناجحأ- أداء ممتاز ) وأن التعريف الشامل لهذا المفهوم لابد أن يتضمن الجوانب الثدلثة سالفة الالكر • (سعده أحمد أبوشقة وعرف "موراي" الحاجة الٍى الإنجاز بأنها تشير إلى اللرغبة أو ميل الفرد لالتغلب على اللمقبات , وممارسة القوى والكفاح أو المجاهدة لأداء المهام


ويعرف عبد اللطيف خليفة اللافع لإنجاز بأنه استعداد الفرد لتحمل المسئولية ,والسعي نحو اللتفوق لتحقيق أهدلف معينة ,واللمثابرة اللتظلب على اللحقبات والمشكلات التي فد تواجهه , والشعور بأههية الزمن , والتخطيط

وقد يطلق على دالفع الإنجاز أحياناً الحاجة إلى الإنجاز , كما أنه ليس مرادفأ للإنجازات أو إلأعمال التي يقوم بها الفرد مثل الحصول على درجات عالية في الاختبار ، أو تحقيق مكانة الجتماعية مرموقة ،' أو الحصول على مرتب مرتفع، إلا انه تضمنه للالخطيط لتحقيق مستوى معين من اللثفوق • إلا أن المهم فيه هو الاتجاه نحو الانجاز وليس الانجاز في حد ذاته . (محمود فتحي

$$
\text { عكاشة، 10^-10V : . . } 10 \text { ) }
$$

ويرى محمود منسي (أن دافعية الإنجاز هو كفاح الفرد لأداء اللمهام والأعمال الصعبة على أفضل وجه ممكن ) . (محمود منسي وسيد

ويعرف سليمان عبد الواحد الالفعية للإنجاز بأنها رغبة ذالية توجه الالسلوك نحو هدف معين ألا وهو السعي إلى تحقيق برجات الالنجاح واللتقوق وبذل كل الجهد للحصول على قدر أكبر من النجاح والامتياز في جميع المو اقف


ويعرف (جونسون و ماكيلاغند Johnson \&meclelland ) الدافع للإنجاز بأنه الميل للوصول للانجاح ورغبة الفرد في أن يكون ناجحاً وأن يكون

(YI: Y..V , سعده أحمد, ).
ويرى محمود عكاشة اللافع للإنجاز هو حالة داخلية مرتبطة بمشاعر , الفرد وتوجه نشاطه نحو التخطيط للعمل وتنفيذ هذا التخطيط بما يحقق مستوى


 والثفوق على أقراند واللسيطرة على الليئة المحيطة به حتى يصل لمكانة مرموقة

بينما تعرفه إيمان عبد المقصود(Y (Y) د دالفع الإنجاز بأنه رغبة ملحة داخل الفرد تكفعه للوصول إلى مستويات عالية من الامتياز واللتفوق مما يؤدي اللى العمل للتغلب على اللتحيات واللتفوق على الذات والالصـرار على النهاء

 في حين يعرفه عبد الفتاح حسن (Y.1乏 ) بأنه "الرغبة في الالنجاح واللميز في الأداء ومحاولة التغلب على اللعقبات والكفاح من أجل اللثفوق في


ويرى الباحث من خلا عرض كل النعريفات اللسابقة لدافع الإنجاز بأنه: رغبة الفرد في النجاح والأداء الجيد ورضا الفرد عن نفسه وتفاعله مع

الآخرين ومع البييُة التي يعيش فيها

أمـا النتعرف الإجرائي لالقع الإججاز : فهو الالرجة الكلية اللتي يحصل عليهالمستجيب من خلا إجابته على فقرات مقياس الالفع لإلنجاز اللاي أعده

الباحث والمعتمد في الدراسة الحالية.
 نلاحظ من خلا عرض اللتعريفات اللسابقة والخاصة بدالفعية الإنجاز أن كل أو جل التعريفات قد أشارت إلى ثلاد جوانب وهي الانجاح والميل أو اللوصول للنجاح والأداء الممتاز ووبتضح نلك في تعريف جونسون وموميكلاند, واتكنسون وكنلك يبان واضحاً في تعريف سعده أحمد روأن هذه الجوانب نكون متفاعلة ومتداظلة معأ وهي ذات أهمية قصوى فهي تملّ الجوانب الانفعالية والسلوكية , ونلاحظ أيضاً في تعريف موراي أنه ركز على عنصرين هـهين في الإنجاز هما الإثقان والسرعة ليدل على أهمية الوقت بالنسبة للشخص

- المنجز

والجلير بالملاحظة أيضاً الثفق تعريف كل من جونسون و ماكليلاند وأنكنسون فأنهم قد أششاروا البى ثلالثة جو انب متفاعلة معاً ومجتمعة وذات ألها أهمية وهي الجو انب الاعقلية والانفعالية والسلوكية , كما الثق معهم تعريف سعده أحمد حيث ترى إن دافع الإنجاز يتضمن الجوانب اللثلاخة والتي تشكل شبكة منداخلة ومترابطة , وأن النتعريف الشامل لهذا المفهوم لابد أن يتضمن هذه اللجوالب , والن بعض اللتعريفات أضافت محكاً أو أكثر كالمنافسة مع الذات ومنافسة

الآخرين كما جاء في تعريف فرج عبد القادر طه وسعد الفيشاوي .

خصائص الشخضص المنجز:
يتميز الشخص المنجز في نظر بعض علماء اللفس بأنه اللشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة في الدافعية للإنجاز ووينجز شيئًا صععباً وويفهم ويعالج الأشياء أو الأفكار وأن يفعل ذلك بسرعة ,واستغلال ما أككنه ذلك أن

يتظلب على العوائق ,وأن يتّافس ويتفوق على الآخرين وأن يبنل مجهودأ
 وأن يملك العزم واللتصميم على الفوز والمنافسة بوأن يعمل كل شئ وئ ويقوم به

بصورة جيده وأن يجاهد في سبيل اللتغلب على الضبر والنّب ونحاول هنا أن نعرض خصائص الشخص المنجز حسب آراء بصض

الباحثين :

- الشعور بالمسؤولية ووالسعي نحو اللثفوق لتحقيق مستوى طموح مرنفع . والمثابرة , والشعور بأهمية الزمن , والثخطيط لأهمبيته . (عبد اللمطيف
محمد ظليفة , Y Y - Y : Y :
- •
 مرموقة في المجتمع ويرنتون فوق أُصولهم الأسرية ـ وأن دافع الأنجاز يرتبط إيجابياً بالاستقال والثقةّ بالثنسل ويمكن تتميته تجريبياً . (فاروق عبد
(V-0: 191), الفتاح موسى
 والإقتان , والمثابرة , والاستقلالية , والاعثماد على الالث , والث , وأهمية اللزمن ,
 الالي يتميز بدافع مرتفع من الإنجاز يعتمد على جهده الشخخصي وقارنه في
 بالتنس مما يؤدي مع تراكم خبرات اللجاح لديه الِى مفهوم إيجابي عن ذاته

 مستوى كفاءته الذاتية مما يؤثر تأثيراً سلبياً على مفهومه لذاته وبالثاللي ينخضض تُقيره لها . (أمينة إيراهيم شُلبي , 199 1 :£ )

إن الأفراد نوي اللدافعية المرتفعة للإنجاز يخلفون عن الأفراد نوي الدافعية المنذفضة للإنجاز بسلوكيات كثيرة ولهم أساليبهم الخاصة في تحقيق هذا الإنجاز , ومن هذه الأساليب أن اللفرد ذا الدالفعية المرتفعة للإنجاز لليه مستوى داظلي من اللثفوق يسعى لتحقيقه دائماً, وهذا المستوى يعمل على الانى توجيه سلوك الفرد إلى تحديد أهدافه بحرص , وأيضاً يوجه اللى النضـال والتحدي والمثابرة من أجل تحقيق أعلى درجة من اللتميز والنجاح في تحقيق هذه الأهداف , ويكون لدى الفزد المنجز هذا اللميز وتتسم شخصيات هوئ لألاء الأفراد المنجزين بالاستقلالية وتحمل المسؤولية الشخصية لنواتج جميع

أنشطتهم • (نشوة حافظ عبد اللطيف , YV: Y. .
أما سعده أحمد (Y Y Y ) فتزى أن الأفراد المنجزين بصفة عامة والتلاميذ بصفة خاصة يميلون إلى اللسلوك واللتصرف بطرق محدن الو الو بأساليب معينة يتميزون بها عن غيرهم من الأفراد . و هذا يفرض علينا كباحثين في علم اللفس تشجيع وتتمية الصفات الإيجابية التي سبق نكرها لدى الصغار والكبار و
(

ويرى سليمان عبد الواحد (1 ( 1 ( 1 ) أن هناكٌ صفات أخرى يتميزون بها نوي الدافعية للإنجاز وهي القدرة على تحمل المسئولية ,والقرة على تحديد الأهداف , والقلرة على اسنكشاف البيئة رو الققرة على اللتخطيط لتحقيق الهىف, والقدرة على تعديل المسار ,ووالقرة على اللتافس مع اللذات ومع الآخرين


$$
\begin{aligned}
& \text { أهمية دراسة د(إع الإجاز : }
\end{aligned}
$$

حظي مفهوم دافع الإنجاز باهتمام علماء اللفس في اللسنوات الأخيرة , وهو الميل الدافعي اللذي يشير استجابات توقع الههف الايجابية أو السلبية , الاني

تستثار في المواقف اللتي تخضمن سعياً وفق مستوى معين من الامتياز واللثنوق
حيث يقيم الأداء على أنه نجاح أو فشل .
ودافع الإتجاز سمة دينامية تكمن داخل الفرد تسشثير فيه الحركة واللنشاط والحماس , وميل إلى العمل بنشاط ومثابرة من أجل إنهاء اللعمل بسرعة - غايته في ذلك الوصول إلي إنهاء ما يؤديه الشخص من المو اقف اللتي تلضمن سمياً وفق مستوى معين من الامتياز أو اللثفوق حيث يقيم الأداء على انه نجاح

(Y.: Y...

كما لُعب اللدوافع دوراً مهماً ومستمراً في معظم نواحي النعلم الإنساني والدافع هو اللسبب في الحدث في السلوك . ويثفق العلماء على أن لكل فرد قدرات واستعدادات معينة وإن هذه القدرات تختلف من فرد إلى أخر ويتو في الستذدام الفرد لقر اته وبالتالمي أداؤه على الدو افع التي تجعله يسك سلوكاً معيناً .
(YM1: Y.. (محمود عكاششة)
ودافع الإنجاز ليس من اللشروط الضرورية لبدء التتعلم فحسب , بل أنه ضروري للاحنفاظ باهتمام المتعلم وزيادة جهده . بحيث يؤدي اللى اللزكيز والانتباه وتأخير اللشعور بالنتع . فيزيد الإنتاج , وهو مصدر لثباين التحصيل
 ويؤدي إلى رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجيته في مختلف المجالات والأنشطة. فالنمو الاقتصادي في أي مجال هو محصلة الدافع للإنجاز لاى أفرلد هذا المجتمع. ويرتبط ازدهار وهبوط اللنمو الاوتصنادي بارتفاع وانخفاض مستوى دافع الإنجاز. حيث يحول ضعغ الثوجه الإنجاز دون بذل الجهد وتكريس الطاقة في سبيل تحقيق المؤسسة أو المنظمة التي يعمل فيها الفرد . (I Y: Y...., عبد اللمطيف محمد خليفة)

فدافع الإنجاز أسياس النمو والثطور ومصدرأ للرقيي الاجتماعي والحضاري, حيث أن الدافع للإنجاز يرفع مستوى الفرد الاجتماعي, وهذا بدوره يؤدي اللى نتّم, ورقي المجتمع , فالمجتمع يتكون من مجموع أفر لده , كما أن للأسرة تأثير ها البالغ على دافع الإنجاز سواء كان بالإيجاب أو بالسلب , ويرجع
 كما ثلعب دافعية الإنجاز دورأ مهمأ وخطيرآ في رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجينه في مخثلف المجالات والأششطة التي يواجهها , وهذا ما أكده ماكيليلاند , حين رأى أن مستوى دافعية الإنجاز الموجود في أي مجتمع هو حصيلة الطريقة التي ينشأ بها التلاميذ في هذا المجنمع , وهكذا تتجلى أهمية دافعية الإنجاز ليس فقط بالنسبة للفرد وتصصبله الالدراسي , وإنما أُيضاً بالنسبة

 تلعب الضنغوط دورأ كبيراं في النجاح والثفوق والإنجاز حيث الن الفرد اللثجح هو القادر على العمل تحت أقصىى الضغوط النفسية . ونحن نتعرض جميعاً إلى إنجاز مهام كثيرة بإمكانيات قليلة في زمن محد مما يتسبب في ذلك
 تأثئ دافع الإنجاز بالانفعالات اللتي يتم إلإرتها من خلال التعزيزات النّي يلاهيها الفرد نتيجة لأدائه الجيد, وهذا من شأنه أن يرفع مستوى دافع الإنجاز لدى الفرد, وإن المهارات اللسلوكية ثبدأ من مسلمة تثول لأن الإنسان كل منكامل يؤثز ويتأثز بكل ما يحيط به. فعندما تكون الاتجاهات ليجابية فأننا نستطيع إنجاز
 ويتعرض الطلاب عادة لضغوط نفسية في حياتهم اللار اسية , و هذه الضغوط نؤدي في بعض الأحيان نويزات نفسية أو إلى سوء اللتوإفق الار السي • ويعاني بعضهم نتيجة لهذه النوتزات من القلق التحصيلي أو قلق الامتحان ,لأن

الآثار المتربَة عن الضغوط النفسية تبدد طاقات الطلبة وتجعلهم أقل قدرة في مواصلة الانثباه والثزكيز وبذل اللجهد اللازم لمتابعة اللشرح والاستذكار الجيد الفعال مما ألز في إنجازهم الالر السي وتسبب في اضطرلب علاقاتهم مع زملائهم ومدرسيهم• (فرج عبد القار طه , 19: 191人,
(YYY: Y.. 9 , البهاصU
تعتبر الضضوط اللنفسية العامل الرئيسي في المشكلات اللتظيمية خاصة مشكلة الأداء المنخفض ودورات العمل والتغيب . وتبدو العلاقة بين الضغوط والأداء أكثر تعقيدأ هما كان يتصوره الناس فيما مضى ,إلا أن الثابت هو أن وجود مقدار معقول ومناسب من الاضغوط يجعل الأفراد يشعرون بالتوتر , الأمر الذي يلفعهم وبحمسهم لكي يسيطروا ويتحكموا في هذا النوتز مما يزيد

الرغبة في الإنجاز
وإن وجود مقار معقول من الضنغوط يجعل إفرال مادة (الأكرينالين ) اللازمة لنشاط وحبوية الجسم في أنسب صورة . (محمد أحمد عبد الجواد
( or: Y..A,

داقعيةة الإلجاز ولالتطم:
إذا نظرنا إلى علاقة عامة والدافع للإنجاز خاصـة من حيث العملية الالزبوية فإننا نجد المربيين قد اعنقدوا لفترة طويلة أن اللثواب والعقاب لهما قلر من الكفاءة في السخثارة اللاو افع ,وفي ذلك يذكر (هكسليوhuxley) أن اللمهم هو دفع التلاميذ اللى القيام ببعض المجهود العقلّي تجاه النتعلم ,ولكن اللسؤلل الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو كيف ندفع الأطفال لمحاولة التعلم ؟ إن الإنسان يتعلم إذا أر الد أن يتعلم وكانت له القلرة على اللتعلم وسنحت له الفرصة للأعلم وقلم لـه الانصح والإرشاد ,شير أن القدرة و الفرصة والإرشاد لا فائدة لها إذا لم يكن لدى المتعلم ما يدفعه إلى اللتعلم ,فالدافع شرط ضروردي لكل متعلم, وكلما كان هذا الدالفع قوياً زادت فاعلية المتعلم أي مثابرتّه على النتلم

والاهتمام به, وقد أثبتت اللحديد من الاراسات أن الدافع للإنجاز مصدر لأحدات تغيير كبير في تحصيل المتعلم كما أنه مصدر لاختلف اللمتحلمين المختفين فقد يغير الدافع طالباً فاشلأ فيجعله متفوقًاً ,وقد يكون الافتقار إلى الدافع سبب رسوب

طالب ذكي بينما يجعل طلب آخر أولل مقلرة بكثبر يؤدي هذا اللعمل بنجاح ويؤكد ( مورجانmorJan) هذه النتيجة بقوله : في اللدراسات العديدة
اللتي نشرت عن العلاقة بين الأداء والدافع للإنجاز نوجد علاقة أرتباطية جيده بين هنين المتغيرين ساء في الأعمال الالجريبية ,وأن الأفراد مرتفعي الدافع -لإنجاز يؤنون أعمالهم بصورة أفضل من منخفي الدافع لإنجاز وجدير بالنكر أن الدافع للإنجاز ليس من اللشروط الضرورية لبدء اللتحلم فصسب بل أنه ضروري للاحتفاظ باهتمام المتعلم وزيادة جهده ووهناكت اللعديد من البحوث اللتي توصلت إلى أن الدالفع لا يزيد من الرغبة في زيادة العمل والإنتاج فصسب ولكنه يزيد من اللقدرة على زيادة الإنتاج أيضضا ,فالدافع القوي غالباً ما يؤدي إلى نركيز الانتباه وتأخير ظهور التّعب فينجم عن نلك في الإنتاج • (مصطفى باهي وأمينه شلبي , 199^)

## المراجع

> أولاُ: مراجع باللغة اللعربية:
 الضخغوط ودافعية الإنجاز لاى طللاب المرطلة اللانوية , رسالة دكتوراه , معهد دراسات الطفولة , جامعة عين شمس r. إبراهيم قشوش وطلعت منصور (9V9):دالفعية الإنجاز وفياسها : دراسات في علم اللفسل اللدالفعي , المجلد اللاني , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة . W. سعده أحمد إبراهيم(Y Y Y):دالفعية الإنجاز , مكتبة اللنهضة المصرية ,
६. أمال سيد عبده (199V) :المعاملة الو الاية وعلافتها بدافعية الإنجاز لدى

الأبناء من الجنسين في اللمرحلة العمرية من (IV - I乏) رسالة ماجستير ,
معهد الطفولة , جامعة عين شمس .
ه. حسن علي حسن (1991): سيكولوجية الإنجاز , هكتبة الانهضة المصرية
, القاهرة.
 للإنجاز , الاستقلم - الاعتماد على المجال الإلراكي والفععلية الذالية لدى عينة من طلاب اللجامعة , رسالة مأجستير , قسم علم اللفس ,كلية الآداب ,

- جامعة المنصوررة
V. ناسيه اللسيد اللشرنوبي (19 (1): دراسشة مقارنة لدافع الإنجاز لدى طلبة المرحلة الانوية وعلهته بالتو افقَ الالفسي وبعض عوامل الإخصية ,رسالة

دكتوراه غير منشورة ,كلية الاراسبات الإنسانية , جامعة الأزهر • ^. نبيل محمد الفحل (1999) : دافعية الإنجاز دراسة مقارنة بين المثفوقين والعانيين من الجنسين في الاتحصيل اللدراسي بالصف الأول اللثانوي , مجلة

علم اللفس , العدد (ع9) 1999 اللسنة (1 1 ) 9. عمر الفاروت اللسنوسي (Y ب ب) : دالفعية الإنجاز لدى طلاب الإعدالية والثاثوية من الجنسين , رسالة ماجستير , معهد الادراسات العليا لالطفولة ,

- جامعة عين شمسن

خاتياً: مراجع باللغة الأجنبية:
10. Veroff ,J,(1982) :Assertive motivations : Achievement versus. InA.J. stewart (Ed) Motivation and Society ,San Francisco ,pp. 99-132.

## التفكي السلبي والايجابي في ضوء بعض التشفيات الديموغراليا

## (دراسة على عينة من الشباب اللييييز)

## أر ميلاد عبد القادر متحمد فنته**

مقلمة:
يحاول الإنسان دائماً أن يتوافق نفسياً واجتماعياً مع نفسه، ومع بيئته التي يعيش فيها، ويسعى لإيجاد أفضل الطرق المدكنة والمتاحة لحل اللميكلات اللتي تواجهه في حياته، ونلك من خال القيام بعطليات معرفيّة عقلية منظمة تععل على توظيف الخبرات اللسابقة، والاستفادة من اللمعارف الجليدة. ويعد
 وتنَّمها، وحل الشيكلات، وتجنب الأخطار، وبه بستطيع الإنسان أن يؤثرَ في كثير من الأمور ويسيرها لصالحه، فالتفكير عملية عقلية معرفية وجدالنية إنسانية بتطلب نتلّميها وتتميتِها جهـها متميزاً من فبل العديد من الأطرلفه، وفي مراحل العمر المختلة، وهي ترنبط بالعليد من اللجالات الجسمية، واللفسية، والاجتماعية، ويسعى الإنسان مهما كان عمره، ومهما كان الزمان والمكان
 والرفاهية، وما يمكن الإنسان من الوصول إلى مبتغاه هو تحسين مستوياته
 بصفة عامة، وأن يدرب نفسه على التخلي عن الأفكار السلبية التي تحدّ من
 هنا ندرك أنت اللتفكير الإيجابي له أهمية كبيرة في تحقيق اللسعادة، فالناس لا يضطربون من المواقفّ، ولكن من الآراء التي يحملونها عنها، وفي هذا المجاليال حذّر اللعماء من المغالاة في النقّلير اللشخصي للأكور، والتنفسير السلبي لما هو إيجابي، وتراءة المستقبل قراءة سلبية وحتمية، وغير ذلك من أُماط فكرية

> -بحث مستخلصمنرسالت الماجستير للباحث.
"باجث ماجستير_ كليتالآلاداب_جامعتالمنصورة.

محبطة ومرُبكة، تكفع بالسلوك اللى الاضطراب، وتستههف الالثخصية. وفي ظل الحياة المعاصرة المليئة بالمتغيرات يواجـــهـه الأفــراد اد ومــنهم

- الشباب زيادةٌ وتتوعاً في هصادر الأفكار السلبية مما يُحتمْ على الباحشين أن يولوا موضوع أساليب الثفكير الإيجابية والسالبية اهتماماً متز ليداً للكثف عن آثار الثارهــا على الصحة اللنفسية من خلا بعض المـتغيرات من خلا ما تقلم يرى اللباحث أن المدخل المناسب للوڤقوف على العليد من المشاكل التي يعانيها الشباب هو أن نتعرف عليها من خلال فهمنا لأسالييهم الفكرية، والأهدلف التّي يِرسمونها لأنفسهم، ولالمياة من حولهم، فالتفكير في
 سلوكية خلية من أي اضطرلب أو سلبية، أما إذا كانـــت طريقة اللثتـكـكير غير منطقية، ومطعمة بصبغة سوداوية مشو"هة للواقع، سيكون اللسلوك على درجة مرتفعة من الاضطراب، ويتوقع بسبين جنوح الثفرد نحو اللسلبية، التي نكون
 والاجنماعي بومنهنايتجلى|لا هتمامبموضوعهذه اللبحث وأهدافه الالتي تسعى اللى ثققيم إطلار نظري حول النثكير الإيجابي، والثفكير الالسلبي، ومعرفة طبيعة الفرووق في التفكير الإيجابي والالفكير الالبلبي تبعاً لمتغيرات (الجنس والالتصصصن ومستوى تعليم الوالالين)؛ فمعرفة هذه الأساليب والأنماط اللثكيرية لدى الاشباب يمكنا من تثمية ودعم المعالجة المعرفية الإيجابية للمواقف والألحدات والث التي تُمكن الفرد من تحقيق أفضل النتائج في معظم المو اقف.
 تكمن مشكلة البحث في الكشف عن الفروق في ألماليب الثفكير (النفكير السلبي والتفكير الإيجابي) تبعأ لمتغيرات (الجنس، والتخصن اللار السي) لدى الاشباب من خلا الإجابة عن التساؤلات الآللية: س ا : ما هو أسلوب الثفكير الأكثر انتسارأ بين الأثـبـباب مــن بــين أســلوبي
التنفكير (السلبي والإيجابي)؛؟

 الإيجابية في شخصية الإنسان، وبراسة اللفككير الإيجابي واللثفكيـر الســلبي
 r- المساعدة في الآبؤبسلوك الأفراد من خلال معرفة اللعو املذاتاتلعلاهتَأســاليب
الالفككير الإيجابي والسلبي.

ب- معظم الاراسات التي تتاولت علاقة أساليب اللثفكير ببعض المتغيرات اللفسية ركزت على اللففكير الابتكاري واللثفكير الناقد، بينما لم تحظ أنساليب التفكير اللسلبي والثفكير الإيجابي بالاهتمام الكافي رغم أهميتها. ثُانياً: الأهمية اللطبيقية:

 والإرشاد اللفسي من أجل ندعيم اللتوجه الإيجابي واللثقليل من التوجه السلبي في الثفكير لدى الشباب وصو لأ بهم إلى مستوى مقبول من اللتو افق والصحة اللنفسية.
Y- تفيد نتائج البحث الأسرة والمؤسسات اللتعليمية المختلفة، حيث الن هذه النتائج

 خدمات نعليمية وتربوية على أسس ومعطيات علمية.
 ا- معرفة أسلوب الاتفكير الأكثر النشارأ بــين اللثــباب مــن بــين أســـوبي
الثفكير (لالسلبي والايجابي).

ץ- معرفة طبيعة الفروق في الالتكبر الإيجابي و الثنكير اللسلبي لذى الشُباب تبعاً لمتغيرات: الجنس، الآتصص.

# مصنطثحـــــات البحـي: <br> 1- الثفكير الإيجابي: 

هو سمة عقلية تتمثل في نظرة إيجابية نحو اللذات والآخرين، وتتوقع النتائج الإيجابية والواقععية والمفضلّة لكُل هوقف وفعل، ويبتعد فيها الفرد عن


ويعرف الثنفكير الإيجابي إجرائيأ بالدرجة المرتفعة اللتي يحصل عليها الطالب على مقياس (اللتكير الإيجابي والتفكير السلبي) المستخدم في البحت - الحالـي
r - التفككير اللسلبي:

هو سمة عقلية تتمثل في نظرة سلبية نحو اللات والآخرين، ونتوقع اللنتائج اللسلبية وغير المنطقية لكلّ موقف وفعل، يمارس فيها الفرد أخطاء الثفكير اللتي توجه أفكاره ومشاعره وجهةً سلبية، كأن يهمس الفرد لنفسه أنه فاشل ألو غير محبوب إلى آخر القائمة الطويلة من الأفكار السلبية. (عادل سليمان،
 عليها الطالب على مقياس (اللثفكير الإيجابي والتفكير السلبي) المستخلم في البحث الحاللي.
世- الثبباب:
عرفت الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية اللتي تتراوح بين 10 و عץ
عامًا.
http://www.alukah.net/publications
الاطار النظري للبحث:
يتاول هذا الجانب صرضاً للمنطلقات النظرية المتعلقة بالثفككير الإيجابي

> و اللتخكير الالسلبي وهـيـي والتكير كما يلي: السلبي:

يُمثل التفكير أعقد أنواع اللسلوك الإنساني، فهو يأتّي في أعلى مستويات النشاط العقلي كما يُعد من أهم الخصائص اللتي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، فهو نشاط إنساني وقدرة من القدرات العقلية اللعيا؛ بل للإنسان القدرة على اللتفكير في تفكيره وتتاوله باللدراسة واللتحليل.
 العقل البشري، وينبين من خلا ذلك أن اللتككير كغيره من المفاهيم المجردة
 ليميزوا بين نوع وآخر من أنواعه، وليؤكدوا في الوقت ذاته على تلى تعقده وصعوبة الإحاطة بجميع جوانبه، فنجدهم يتحلؤون على أساليب وأبعاد عليدا وليدة للالفككير الإنساني، وبالإضافة اللى ذلا هنالك طريقتان أساسيتان للظظر إلى اللعالم من حولنا، فإما أن تتميز اللظرة إلى العالم بالإيجابية فيصير اللألمار إليجابياً، ويرى العالم في إطار الخير والثفاؤل، وتزداد فاعليته وسعانته، أو أن تشسم اللظرة بالسلبية تجاه العالم فلا يرى سوى اللسلبيات، ويرى القيود والعقبات بدلا من الفرص والأمل. تعريف الثفكير الإليجابـــي: يُعرِف (ستارلد بول Stallard, Pull 2002 اللتفكير الإيجابي بأنه نمط من أنماط اللتفكير المنطقي اللأي يبتعد فيه الفرد عن أخطاء اللتككير اللهدالمة، اللتي
 السيطرة الآلية لبعض الأفكار على نوجيه مشاعر الفرد، وضعف الققرة على النخلص منها.(Stallard, Paull 2002, P.69). واللفككير الاليجابي عند (سناء سليمان) هو اللفاؤل بكل ما تحمل الكلمة من دعنى، فهو اللظظرة الإيجابية نحو

 من مجرد اللظر إلى الجانب المضبءء والإيجابية الناجحة تكمن في نوجيه الاهتمام إلى الانجاحات وأن يكون عقل الإنسان مقتنعاً بالتفسيرات الإيجابية للأحداث، بالإضافة إلى تذكر الأوقات الطيية. فقوة اللتفكير الإيجابي نراها في العديد من أساليب العلاج اللففسي حيث يستخدم المعالجون عادة تثنية يطلق عليها
(إعادة الصياغة) لتشجيع العميل على رؤية مشاكله بصورة جيدة وأكثر اليجابية

ومن خلا ما ورد من تعريفات اللثفكير الأيجابي يمكن القول: الن الآثكير الإيجابي لا يعني تجاهل الأحدات السلبية في الحياة أو اللظاهر بأن اللحياة أفضل عند مواجهة المشاكل أو المحن؛ بل يعني أن يكون ععل الفرد مهيئاً بأن يلاحظ الإيجابيات أكتز من ملاحظته وتركيزه على الأشياء اللسلبية المزعجة.

ألبعاد (لالثهكير الإيجابـــي:
أ
بشير حيث الذات إلى حوارات عقلية يجريها الفرد بينه وبين نفسه، بتاول فيها العحيد من الأفكار والقناعات التي يحد من خلالها مكانتّه وقرتي على حلِ مشكلة تو اجهه، وكذللك توجيهه اللى عمله واللتركيز عليه.
 معينة عن الذات والتأكيد عليها" (كريمان بدير، Y Y Y Y Y Y) .فحميث اللات هو تدفق مستمر من الأفكار التي تدور في عقل الفرد يومياً، وهذه الأفكار اللققائية قد تكون سلبية أو إيجابية، وبعض حيث الذات يكون نابعأ من المنطق واللمقل، وهناك حيث ذات آخر نابع من علم الإلرالك الصحيح اللاتج عن نقص المعلومات.
وترى (أحلام جبر) أن حليث الذات يعبر عن حوالر يجريه الفرد مع نفسه، يظهر في أشكالل معينة من السلوك، مدا: المحاولة من أجل النجاح، واللثواصل الجيد مع الآخرين، والقرة على مواجهة المشكلات اللتي تصترضه
 هناكث بعض الاشروط اللتي على الفرد أن يتبعها في اللتحثن إلى نفسه التزسم صورة إيجابية داخل عقله الباطن، وهيه: - أن تكون الأفكار إيجابية، مد: (أنا قوي - أنــــا أســتطيع الامتـــاع عـن

النتخين)

- أن تلّ الأفكار عن الوقت الخاص، مثل (لا تقل: أنا سوف أكون قوياً - قل:

أنا فوي)
-


ويرى ستالرد (Stallerd, 2002) أن الفرد ما دام يستطيع أن يتعلم من خلا النمدجة أو رؤلية الآخرين في مو اقف اللتعلم الاجتماعي، فإن ذلك يحنمل إِكانية اللنعلم من خلا اللتعلم الذاتي والملاحظة الذالية لأداء الفرد وأفكاره والانتباه إلى حالاته المختلة، اللذالتي.(Stallerd, Paull, 2002: P.3). ويجب على الفرد أن يُركزِ على ما يفكر فيه على مدار الليوم، ويتحقق من نوعية الأفكار التي تلّور في ذهنها ولئه ويعي العمليات المعرفية التي يستخدمها في تتظيم معلوماته عن البيئة والذات، وأسلوب التنبؤ وتقويم أحدات المستقبل، ومعرفة مدى واقعيتها. فالثفكير اللسلبي لـه ارتباط بالبنى المعرفية غير المنطقية المتعقةّ بما يجب على الفرد أن يفعله أو يعتقده أو

يؤمن به.
ب - النتــــلـ:
يُعرِف (فهيم مصطفى) التخيل بأنه "قدرة على الرؤية المستقّبلية، فهو قوة عقلية يستطيع بها الإنسان تذكر واسترجاع الصور اللعقلية اللتي يؤلف بينها
 2006) فيُعرف التخيل بأنه: "القدرة على صور عقلية ثرية ومتتوعة أو رسم صور أو رؤى بصرية أو سمعية في عقل المرء عن أشخاص وأماكن وأشياء ومواقف غير موجودة". Bernadette Duffy, (2006: P. 20 (Y). ويضيف ورئ

 وعدم وضع قيود على اللتصور، وهنا يضع الفرد نفسه مكان ذلك الشيء الوئ أو ذلك
 يعد من القررات اللعقلية التي يصعب اللسيطرة عليها وإخضاع الاعها للملاحظة العلمية. ويوضح "بترو فسكي وياروسنشكي" أن النخيل عملية عقلية نكون في

- بناء صورة ذهنية لحث و القعي تحدث نتيجة للششاط الموضوعي للشخص.
- تصور خطط سلوكية عندما يكون الموقف المشكل غير والـح.
--

الإثسان ألثاء النشاط (بترو فسكي وياروسنشكي، 997 1: 7\% 1).
جـ الالتولّع الإليجابي:
ذكر (ويليام جيمس) أن اللنوقِ الإيجابي هو اعثقاد الفرد بالنجاح في أي ععل، الأمر اللذي يجعه يتمكن من إحداث النجاح، ويالرغم من أن الأمر ليس



توجد لدى الأفراد من أجل هدفين هما:

- إلرالك حقيقة أنهم يعيشون ليمنحوا ألفسهم إحساسأ بالقرة على الالتحكم (إننيا

أفعل ما هو متوقِع مني).

- الاستعداد لحوث السلوك (هذا ما توقَعت أنه سيحثن) (الفرحــاتي الســـيد،
-(179:r. 0
ويشير (إد داينر وروبرت بيزواس) اللى أن الأفراد اللنين يرون الحياة مليئة بالوعود والفرص غالبأ ما تترجم نظر اتهم الإيجابية إلى مزيد من السعادة.

 س . . . المتغيرلت الإلجابية مسل الصحة اللفسية، و الصحدة الجسمية، واللسعادة والرضا الحياة، والموجة الفعالّة للضخغوط، وحل المشكلات، والأداء الأكانيمي المرتفع،
 فالأفراد عندما يتوقمون الأفضل فإن الأفضل سوف يتحقق، بمعنى أن الفرد إذا توقع الأفضل فإنه سوف ييذل أقصىى ما لديه من جهود، حيث سيركز عقله على

المههة التي هو بصدد إنجاز ها.

خصائص الأثزالد ذوي الثهكير الإليجابي:
يتميز الأفرلد المفكرون إيجابياً بعدد من الخصعائص على المستوى اللعقلي والنفسي والاجتماعي، فهم أناس يقلرون ڤيمة الحياة، ويرفضون الفشل، ولميهم الرغبة في اللتغيير والنجاح، فالفرد اللذي يفكر بأسلوب اليجابي يقوم بعملية فيادة للأنشطة لالعقلية وللأفكار الداخلية، ويحد زمن وسرعة ونتيجة الالعمليات الفكرية اللتي تقوده إلى اللنجاح، ويكون فرداً سعيداً، ويتمتع بنقڤير عالٍ للفسه
 ^1). ويشبر (كونبل(Connel) إلى أن من خصائص الأفرلد المفكرين إيجابياً
 2004: P1) الحياة، وهذا يشكل ليههم نوقعات إيجابية، كما يكون هذا الانمّيم عاملا اللضبط العقلي في فواجهة الأفكار السلبي(Caprara, 2006:P.30) . والمفكر الايججابي يرى دائماً عدة حلول وخيارات للمواقف والمشكلات الاني تواجهه، فيصبح أقل توترأ وأكثر عقلانية في اختيار الحل الأفضل اللمشكلة أو الموقف، ويستخدم كل ما ليهه من قدرات وإمكانيات في سبيل تحقيق الأهدلف واضعاً في اعتباره احتمالات النجاح، ونقبل نتيجة جهده، والسعي لالى العمل والآمبال عليه برضـا وارتياح.
ولالمفكر الإيجابي صفات تلخصها "سناء سليمان" في الآتـــيـي

- يقر بالمشكلات وجوالبها السلبية ويؤمن بأن كل مشكلة يمكن اللتغلب عليها. - يعرف معنى التخيير، ويتحلى برغبة حادة في إحداث التخغير الإيجابي•
 كما بين (Aspinwal, 2001) نلاث سلوكيات للأشخاص الإيجابيين هي: -
- معالجة المو اقف والمعلومات بمرونة. يخثلفون عن المششائمين من ناحية تطوير المعلومات الإجراتية والمهارلت
 والمفكر بإيجابية برى صعوبات الحياة وتعقيداتها ويعيش مصاعبها و همومها،

ولا يدعها تحيطه أبداً، ولا يستسلم الليأس إطلهاً، ولا يعيش مع إخفاقه، وشعاره





 ويرى الباحث أن من يفكر بإيجابية هو إنسان ينظر الإلى مواقف الحياة بواقعية ومنطقية، وله القلرة على اللظر إلى المو القف أو المشكلات من زورايا عدة ويقوم بتثيبيم هوضوعي لاليججابيات واللسلبيات، ودائم اللترقب اللأتائج الإيجابية، ويبنل كل الجهد لتحقيقها، ويعمل بالقول المأئور(ثفاعلوا بالخير
 نظرته الإيجابية إلى مزيد من الرضا والسعادة. رلتڭكير الالبلبي: يُركز اللثكير السلبي على الأفكار السلبية بدءًا من اللرؤية الالشاؤمية للأشياء، والمبالغة في تقيليم الظروف والمواقفـ، مرورآ بتحمويل الأوهام


 فاشل أو غير مرغوب فيه، إلى آخر القائمة اللتي لا تلتهي من الأفكار والمشاعر اللسلبية، وقد يبدأ الإيحاء السلبي إثر تجربة مربّها الإنسان، متل: اللفشل في عمل
 تجنب الأخطاء مسشقبلاً، وبدلاً من أن بنسى ألامها فإنه يعمل على تعميمها - وإحيائها في كل تجاربه مستّقبلاً، ويهمس لنفسه بأنه فاشل وغير محبوب .(Seligman. E, P, 2000: P.4.5) أخطاء التأكهـــــير: تكمن الأفكار اللسلبية عند (ستارلدStallard, 2002) في استقرارها في

أذهاننا ونادرأ ما نستطيع تحديها أو مواجهتها، وإنما نقوم بعكس ذلك، إذ نبحث عن دليل لإلبات صحة هذه الأفكار، وهذه ما نسميها بأخطاء النتفكير اللني نقوم بها وقد لخصنها "ستارلد" في سنة أنواع شائعة هي: 1 - الثمهبطات:
في هذا اللنوع من أخطاء الالفكير نحن نُركز على الجانب الاسلبي فقط من الأشياء أو المواقف النتي تحدن، حيث يتم النتغاضي عن أي شبيء إيجابي وينظر إليه بأنه غبر مهم (Stallard, Pull, 2002: PP 69-74)
 المهطات: 1-1 النظرة اللسلبية :وهي توجيه اللنظر اللى جانب واحد من الموقف وهو الجانب اللسلبي فقط، ويشير إلى ذلاك (Smith, 1993) تــــت مســمى الاختيــار الالجريدي، ويقصد به اللوصول إلى النتائج السلبية من أحد اللثفأصــيل مــع تجاهل اللسياق و الجوانب الإيجابية في الموضورع.
ب-الإيجابيات غير المحسوبة:بهذا الخطأ في اللثفكير يغضن الفرد اللطرف نهائياً


السلبي(رئيفة عوض، . . . . - Y

ويقصد بـ تضخيم الأشياء السلبية، وإعطائها أكثر من حقها، ولهذا النمط
من الأخطاء شكلان هما: 1- الكل أو لا شبء:يتم من خلا هلم هذا الخطأ اللمكم على الأشياء بمبدأ الكـــل أو لا شيء، فكل الأمور على طرفي نقيض، حيث يدرك الأشذ الشاص الأشياء إما سوداء أو بيضاء، حسنة أو سيئة وليس هناك وسطـ ب-المبالغة لالهطبيات :يميل الفرد في هذا النوع من الأخطاء في اللثفكيـر الأـــى الالتقليل من القيم الإيجابية وتوضيح الأشياء اللسلبية، والمبالغة في ذلك في في ألي هوڤف يتعرض له، حيث يسيطر على الفرد التشاؤم من الأحداث الجزئيــة
على باقي الأحداث.
rمن خلم عملية التخيل والنتي تبعد في نفسه توقعات سلبية نـــو الحيــاة

و المستقبل، لأنه يعمم حالة الفشن قبل محاولة تمقيق الأهداف.
 نفكر فيه، وما نفكر فيه يعتمد على ما نشعر به وليس على ما يحثث بالفعل، وهو ما يعرف بالتُعميم• -0 إعالد الثفس للفشهل:هذا الخطأ في اللثفكير يؤدي بالفرد اللى وضع معـــيايير

 للفشل وهو لا يعي ذلالك.
 Stallard, Pull, 2002: ( سلبية لا يستطيع السيطرة عليها أو الانحكم فيها.
.(PP 69-74
وبين (إد داينر وروبرت بيزواس (1 + ٪) مجموعة من أخطاء الآثفكــر
اللائعة اللتي تؤثز على اللناس وتجعلهم يشعرون بالسلبية وسوء الحال وهئ

 مشاعري، لأنه لا يغسل الأطباق).
ب-لالففور من الكرب: فقد يسيء اللناس تقلير قدرتهم على اللتغلب على حــلث
 الطلاق، فهم يعنقدون أنهم لن يتخلصوا أبداً من الآثّار السلبية له.
 الظروف اللسلبية. د- الكمال: يبذل بعض الناس جهدأ كبير أ كي. يكونوا بلا أخطاء، ونلك بدلاً من مجرد تحقيق النجاح، وغالباً ما يركز الكماليون على الجزئيات اللي حصل بها الخطأ بدلأ من الصورة الكلية للأشياء الصائبة. ه- الاتوقعات لالسلبية لتحمبت الألت: حيث ينتزع اللفرد ريود فعل ســلبية مــن الآخرين، هن خلا توصبيل فكرة أنه يتوقع رد فعل سلبي. و- منظار الرفضض: وهذا يجعل الناس يرون الرفض في كل مكان، حتـــى فـــي المواجهات العادية، بالإضافة إلى ذلا فإن أقلى رفـض يمكـن أن يصــبح

أسبباب لالتككيز (لسلبي:
هناكك أسباب نكمن وراء الأنفكير اللسلبي منها:

- الآتجاه لالذهـن:

إذ يعمل العقل باتجاه محدد حسب الفكرة النتي يتتاولها، فإية فكرة نفكر فيها يأخذها العقل، ويسلير في اتجاهها، وييحث في الأكرة عن أي خبرات أو معلومات تدعم هذا الاتجاه وتساعد الفرد على النجاح في تحقيق الفكرة سواء كانت إيجابية أو سلبية، فأي شيء نفكر فيه بصبح اتجاهاً للعقل، وسيفعل الفرد

ما يستطيع اللجاح فيه، ولنلك سيقوم العقل بمجموعة من الخطوات نتمثل في :

- الانتباه للمعلومات أو اللفكرة و التَعرف عليها. -
- تــليل هذه الفكرة، ومقارنتها بأفكار أخرى مشابهة لها موجودة في الذاكرة.



الفكرة فقط.
ويرى (بيك) Beek) أنه ألثاء النمو يكتسب الفرد معرفةٌ عن نفسه وعن
 (مخططات)، ومخططات الفرد المحبطة مكونة بطريقة تجعلها تخلق التجاهاً سلبياً في تفسير أي خبرة، وأحد سمات هذه المخططات أنها تخلق ما أطلق عليه (بيك) الأفكار اللظقائية السلبية الاتي ترد إلى عقل الفرد دون أن يلاحظها؛ لأن الفرد لا يتخذ أي قرار واع بأن يفكر بهذه الطريقة. (المالل باظة، . . . . YV: (لالتجارب اللسلبية:
كثير من الأشخاص يصبحون مفكرين سلبيين، بسبب التجارب اللسلبية الكثيرة اللتي يتعرضون لها خلا حياتهم، فعلى سبيل المثال: لو اعثقد الشخص أنه لا يوجد شخص يحبه، ومزر بعدة تجارب سلبية ترسخ ذلك الاعثقاد، فإنه من المحتمل أن ينسحب أو يضايق الآخرين، وقد يتحول إلى شخص على عواني نحوهم، وعليه يجب العمل على مساعدة الأفراد من أجل تنغيير أفكارهم ثم تغخير


وتعد الخبرات والأحداث الماضية هي من المحددات الأساسية للسلوك الحاضر، كما أن المؤثرات الماضية لا يمكن السئصالها، وتسمى هذه اللفكرة اللسلبية بــ"المتعور بالعجز أو قلة الحيلة " وهي فكرة غير منطقية لأنها ترى أن كل كل سلوك في الماضي في ظروف معينة من المحنمل أن يكون نفسه في الحاضر ، والمؤشزات الماضية قد تؤدي إلى تجنب تنغير اللسلوك كنوع من الهر الهروب ألو اللببرير؛ وعلى الرغم من صعوبة تغيير ما سبق تعلمه، إلا أن ذلك ليس مستحيلا، والشخص الإيجابي يدرك أن الماضي كهم، ولكنه يدرك اليرن اليضاً أن الحاضر يمكن تغييره، عن طريق تحلبل المؤنرات واللتجارب الماضية، وإثارة
 سلوكاً سلبياً في الوقت الحالي. (حاسم الجزار، . . . . .
أوضح (إليس 1977 Ellis) أحد عشر معنقداً أو فكرة غير منطقية وغير عقلانية، وغبر ذات دعنى، لكنها على اللرغم من ذلأك شائعة في المجتمع الغربي، وقد حاول " إليس " إعادة صياغة هذه الأفكار بطريقة أكثر ترتيياً وتتظيماً في دراساته، التي خلص فئيها فلاري اللى تصنيف جليد يدمج الأفكار اللاعقلانية الإحدى عشرة في ثُلاثة أفكار أساسية هي: أ- يجب أن أعمل على كسب استحسان وتأييد الآخرين لكل ما أقوم بــه، وإلاً
فإني شخص رديء.
 يفعلوا ذلك فيجب عقابهم وإدانتهمر.
ج-يجب على العالم أن يهيئ لي الظروف، بحيث أحصل على كل شيء أريده، (Ellis, 1977: p 40) وفي اللوقت الذي أريد
 أ- يجب أن بكون كل الناس أفضل مما هم عليه، وأن بتعاملوا مـــع بعضــهـم بمدالية، والحياة سنكون تعيسة وسيئة الن لم يتم ذلـكا
ب-المشكلات العالية اليومية يجب أن تتتهي وتُحل فور حكوثها، والحياة ستكون تعيسة وسيئة إن لم يتم ذلك.
ج- ج- يجب أن أحصل على أقصى سعادة ممكنة من وسائل المتعة المتاحــة،

دون أن أرهق نفسي بالعمل أو الالتزام بواجبات الحياة ومسؤولياتها (ماهر
محمود عمر، r. . . ونتشأ المعتقدات غير المنطقية عادةً من أساليب النتشئة الاجتماعية غير الالسليمة، ومن خلا اللثقليد والمحاكاة والشثجور بالاختلاف عن الآخرين، فالأطفال قد يفكرون في أنفسهم بجمل مد: (لأسنطيع أن 'أفعل شيئًاً بالشكل الصحيح) و(الأمور تعاكسني باستمرار) ....الخ، لذا قد يـتقون بـعدم قدرتّهم على اللتعامل مع المو اقف الجديدة، وعندما يجلون أنفسهم في موقف ماك وـ يشعرون بالشك في ذواتهم، ويكون اللسبب في ذلك تصرفات الرالشدين، وما يقومون به من تغذية راجعة سلبية تجاه الأطفال في اللسنوات المبكرة من اللحياة، الأمر الذي يحد من ثقدير هم لذواتهم ويحرمهم من تعلم حيث الذات الإيجابي، على نحو يمكنهم من فهم الأمور واللتعليقات بشكل منطقي، ولا يستطيحون أن يفكروا بمنطق، لذا فإن النتليقات الالبية تدرك من ثبلهم على أنها وصف لشخصياتهم، ومن هنا نتشكل معنتداتهم غير العقلانية (مصطفى أبو سعد،
. (1Yr-I Yr: .

خصائص الأفزاد ذوي الثنڭكير اللسلئي:
 الاعتقاد بأن الأحداث اللسيئة سوف تدوم، وستظل كامنة وراء كل شيء يؤدونها وأنهم مسئولون عن هذه الأحداث، فهم يستسلمون للأمر الواقع أكثر من غيرهم،
 (Patterson T.G, Joseph, S. 2008) السلبي بأن4:

- يفترض وقوع مخاطر لم تقع أصـلا.
 بالنسبة له.
يفسر المو القف والأشياء من حوله حسب ما يحمله في نفسه من يأس.
يبالغ في الأحداث اللسيئة الني تحدث له، ويتغاضى عن أية اليجابيات. لا يؤدي المهام بيقظة و انتباه، فهو لا يعي أفكاره اللسلبية ولا يبصر اللعقبات. يفكر دائمأ في الكوارث، ولعل ذلك اللسبب الأساس في أعر اض الاكتثّاب.
- يندفع في الرنكاب أخطاء يخفي بها حالته اللفسية اللسيئة الآي جعلت المجتمع يكاد ينفض من حوله.
يشعر بالخوف والتربد مهما تظاهر بالثفاؤل. - ليس لديه القلرة على مواجهة اللصعاب الالي نواجهه عند سعيه لتحقيق أهدافهه المرغوبة.
يرى أن المستقبل لليه كئيب، والحاضر لا يطاق، والماضي مليء بالذكريات المؤلمة والمحبطة. Patterson T.G, Joseph, S, 2008 PP 82-80). ومن خصاثص الفرد ذي اللثفكبر اللسلبي ضعف الإحساس الوجد الوالني
 بما يسبيه لهم من أذىى، ويستخم صـي الاحب اللثفكير السلبي لغة تميل اللى المغاللاة

 توصبيات الثـح: 1-أن تعمل وزارة اللزبية واللتعليم على رفع كفاءة الاخصائيين اللفسيين والاجتماعيين بالمدارس وتذعمهم بالعناصر المؤهلة لأجل التخلص من كافة المشاكل والاضطر ابات اللفسية والاجتماعية والعاطفية اللتي تلفع إلى اللثفكير اللسلبي المشحون بالاحباط و الكآبة و اللتعصب. Y- العمل على التخلص من الأساليب اللتربوية الخاطئة اللتي يصر عليها بعض المعلمين ومدراء المدارس مثل أساليب التوبيخ والعقاب بالضرب والطرد وغيرها.... واستبداللها بأساليب تريوية نشعر اللطالب بذاته وأهميته وتجعله أكثر تو الفقاً وانسجامأ داخل البيئة المدرسية. ץ- العمل على تضمين برامج تعليم اللثككر في بعض المناهج اللتعليمية بهف غرس أساليب التفكير الصحيحة في عقول النشء. ६- على الشباب التحطلي بالصبر والتفاؤل وتجنب اللساؤم واللسطية في اللتفكير والتي تؤدي إلنى تدهور الحياة الصححية واللنفسية لهم، وتجعلهم محبطين غير ولير قادرين على اللثفكير بعمق وعقلانية في المشاكل المحبطة بهم•


ألها: اللراجع للعربية:

ا- أحلام علي عبد الستار جبر • فاعلية برنامـج تّربيبي لمهارات التنكيــر الإيجابي وأثُره في تنمية بعض الخصدائص النفسية والعقلية لدى الطفل، رسالة دكتوراهء معهد الارزاسات والبحوث التربويةّ، جامعـــة القــاهرة، .Y.II

 r- آمال عبد اللسميع باظة. فاعلية برنامـج علاجي سلوكي معرفي فـــي تخفيف الضغوط النفسية والسلبية لدى المر اهقين من الجنسين، رسالة دكتوراه، كلية اللتربية، جامعة طنطا، . . ع- آمنة أُحمد محمد سالم. أثرْ الستخدام نمودج اللثفاؤل المتعلم على تتمية الالفكير الناقد والنضتج الاجتماعي من منظور علم النفس الإيجــابي، رسالة دكتور اه، معهد الاراسات التربوية، جامعة القاهرة، Y. Y. Y. Y. هـ بترو فسكيوياروسنشكي. معجم النفس المعاصر، ترجمة حمدي عبد السلام، دار العالم الجديد، القاهرة، 1997 . 19 الماري 7- ثائر غازي حسين. تنمية مهارات التفكير، دار كنوز المعرفة العلمية لالنشر و اللوزيع، عمـ، r. . . . V ا- حاتم أحمد محمود الجزار . علاهــة الالتفكيــر اللاعقلانـــي بالـــذكاء
 اللانوية بالريف والحضر، رسالة ماجســتير، كليــة الآداب جامعـــة المنوفية، . Y.
人- زياد بركات. النفكير الإيجابي واللثفكير السلبي لدى طلبــة الجامعـــة در اسة ميدانية في ضوء بعض المتغيرات، جامعة القدس المفتوحـــة الانـ،

((http://www.qou.edu.arabic
 مهاراته،القاهرة، عالم الكتب، Y. Y.

- • ا الفرحاتي السيد. سيكولوجية تحسين الأطفال ضد العجــز المــتعلم

كا 11

- اY ماهر محمود عمر. العلاج السلوكي الانفعـــالي العقلانـــي "رؤيـــة تُليلية لمدرسة ألبرت الليس الإرشادية. نظربة وممارسة"، مركز اللالنا للطباعة، الإسكندرية، r ب
Yا- محمد اللسيد عبد الرحمن، ومنى خليفــة. تـــدريب الأطفـــلا ذوي الاضطرابات السلوكية على المهارات النمائية، دار الفكــر العربــي، القاهرة، r. . .
 Y.. $\varepsilon$

10 10 ولاء حسلين حسن خليل. الخصائص المعرفية واللففسـية الفارقَــة للطلاب المراههين ذوي اللثفكير الإيجابي والثفكيـر اللســلبي، رســـالة
 - 17 - عادل محمود سليمان: الرضا عن الحياة وعلاقتّه بثقدير الذات لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتها في مديريات محافظات فلســطين الاشمالية، رسالة ماجستير، كلية اللاراســـات اللعيــا، جامعــة النجــاح اللوطنية، فلسطين، با • . شُاتياً: اللمراجع الأجنبية:
17-Bernadette, Duffy (2006). "Supporting Creativity and imagination in the Earl Years" New York: McGraw-Hill Education
18-Caprara.G.V, Steca, P, Gerbino, M, Paciello, M, Vecchio, Gm, (2006): looking for adolescents, Well-being: Self-efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness. Epidemiological psychiatric Socials. 15,1,30-42.
19-Connel ,Jeremy(2004):Stress News, Person Center Counseled in Working with Stress Problems,

Vol.(16)no.(1)
20-EIlis, A.(1977),Rational Emotive therapy ; the clinical and personally hypotheses of RET and other modes of cognitive Behaviors therapy .the counseling psychologist, Vol.(7).N(1)pp2-50
21-Seligman, (2000) : "Helplessness : on depression developments, and death" . American psychologist copyright by American psychologist association -0003-066 05-55.00, Vol. 55 no 4.5-14 January del.101037-0003-006 55.105.

22-Stallard, Paul (2002) :think good - feel good, John Wiley \& sons, England.
23-(http://www.alukah.net/publications competitions/0/54592/ \#ixzz3ZLdsZQM8

