#  الطلاب مز خلال ممارسة الأنشطة الطلابية 

أ.د/سميل طه محمود أبو السمود
أستاذ أصول التربية
أ/ مى محمل منير محمد
مدرس مساعد بقسم أصول التربية

## أ.د/ ناهل عدلي شاذلي

أستاذ أصول التربيـة

## أ.د/ طلعت حسينى إسماعيل

أستاذ التخطيط التزبوى

استهدفت الدراسة الحالية التـرف على متطلبات تفعيل دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتتماعية لدى الطلاب مـن خلال ممارسة الأنشطة الطلابية. فالمسئولية الاجتتماعية قضية حيويـة ترتبط بكافة جوانب الحياة ولابد من الاهتمـام بها وتنميتها فى حياة الطالب الجامعى من خلال ممـارستـه لالأنشطة الطلابية بالجامعـة. ويرجـع سبـب التركيز على طلبة الجامعات وضرورة تحملهم للمسئوليات الاجتتماعيـة يعود إلى كونهم يشكلون قوة فى الحياة السياسيـة والوطنيـة، ويلعبون أدوارا حسـاسة ودقيقة فى الحيـاة الاجتماعية. وقد اشتملت الدراسـة على أربعة مـحاور أساسيـة: المحور الأول يتناول طبيعة المسئولية الاجتماعية والأنشطة الطلابية، والمحور الثاني يتناول أهم ملامح دور الجامعة فى تنميـة المسئولية الاجتتماعية لدى الطلاب مـن خلال مهـارسـة الأنشطة الطلابيـة، والمحور الثالث يتناول أهم المعوقات التى تحول دون تحقيق دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتمماعية لدى الطلاب، وقد أختتمت الدراسة بالمحور الرابع الذى يتناول أهم متطلبات تفعيل دور الجامعة فى تعزيز تنمية المسئولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعـة من خلال الأنشطة الطلابيـة، والتوصيـة بضرورة تبنى الجامعات المصريـة بكليـاتها ومعاهدها للمسئوليـة الاجتمـاعية فى رؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها وممـارساتها المختلفة، وذلك من خلال إعادة تشكيل ثقافة الحرم الجامعى وكلياته للعمل على تنفيذ وممـارسـة المسئولية الاجتماعية فكرا وممـارسة. الكلمات المفتاحية: المسئولية الاجتتماعية - الأنشطة الطلابية - الجامعة.

```
أ.<
```



```
& duclaw ! im> cielb/>.l
```


#### Abstract

: The current study aimed to identify the requirements of activating the role of the university in developing the social responsibility of students through the practice of student activities. Social responsibility is considered a vital issue related to all aspects of life and must be given attention and developing it in the life of university students through the practice of student activities at the university. The reason for the emphasis on university students and the need to assume social responsibilities is that they represent a force in political and national life, and play sensitive and accurate roles in social life. This study contained four cores; The first handled the nature of social responsibility and student activities. The second handled the most important features of the role of the university in developing social responsibility among students through the practice of student activities. The third handled the most important obstacles that prevent the achievement of the role of the university in developing responsibility. The study concluded with the fourth core, which deals with the most important requirements for activating the role of the university in promoting the development of social responsibility among university students through student activities. The Study was concluded with giving a necessary recommendation for fostering social responsibility within Egyptian faculties and institutes through their visions, missions, and different practices and activities. This will be through reformulating the culture of university and its faculties for carrying out and practicing social responsibility.


Key Words: Social Responsibility - Student Activities - University.
مقدمة


ويعتتبر مـوضوع المسئوليـة الاجـتمـاعيـة مـن الموضوعات المههـة التى أخذت تظهر
بشكل كبير كونها مـن أهم الأهداف الرئيسـيـة للحيـاة المعاصـرة ، ومـن المهام الجـديـة
 اليوم مـن تقدم هائل فى مـختلف مـجالات الحيـاة الاجتتماعيـة والفكريـة والاقتصـاديـة فقد أصبح الأفراد بحاجـة مـاسـة لمجاراة هذا التقدم بصورة إيجـابيـة حتي يستطيع التكيف مـع متطلبـات العصر الجـيـد ، مهـا دعا الأنظمـة التربويـة لضرورة العمـل على تتـميـة هله المهارات ، وإدمـاجها فى المناهـج الدراسـيـة حيـث أضـحى مسـتقبل الإنسـان مـرهونا بـــدى تقدـم وتطور التربية المعاصـرة التى تعتـمـل فى مفاهيـمهـا على التتحايش السلـمي ، والإخـاء والعـدالة والمسئوليـة الاجـتهـاعيـة والحريـة الشخصيـة واحترام ثقافة

ولقـد أصبـحت التتنـيـة البشريـة والإنسـانيـة - فى مــنـاهـا التربوى - تقوم على
عمليـة تمكـين الإنسـان مـن تحقيق إنسـانيتـه، وذلك بــد أن تأكـ لرجال الفكر والسـياسـة والتربيـة والاجـتمـاع فسـاد النظرة لإلنسـان مـن بعـل واحـد، أو مـن خـلال نظرة ثنـائيـة تقيـم التتناقض بـين طرفيها كثنـائيـة العقل والجسـم، أو ثنائيـة الفرد والمجـتمـع، وأصبـح مـن أولويـات النظم التعليـيمية الوفاء بحاجـات الإنسـان للنـمو والتفتح، واكتسـاب القـدرة على المشاركة الفـاعلـة فى صيـى الحـيـاة، وتوفر مقومـات الفعل والانفعـال الإيجـابى فى مسـيرة المجتتمع وحركتـهِ حـاضـراً ومستقبـلاً(Y).

والتربيـة - مـن خلال وسـائطها المختلفة - هى المدخل الحقيقي لبـناء الإنسـان وتتـكينـه ، وهى كـلك مـن أهم وسـائل الشعوب مـن أجـل تحقيق التتخير المنشود ، فالإصـلاح الحقيقى يبـدأ مـن خلال تبنى رؤيـة تربويـة جــيـدة تــثل القاعدة الأسـاسيـة لـإِصـلاح الشـامل ، وتكون منـطلقا حقيقيا لبـناء شـخصيـة وطنـيـة على أسـاس ديهقراطي ، وتفعيل الارتباط السيـاسي القائم على الديهقراطيـة التشـاركيـة والمواطنـة الواعيـة ، والمسئولية الاجتتمـاعيـة ، مهـا يسهـم فى زيـادة حريـة حركة الأفراد داخل الإطار الوطني ، وينـمى التسـامـح الفكري والانتـماء الواعي ، ويعزز فكـرة أن الإنسـان فى حاجـة إلى

|  achiry Madgublanuir |  أَ مى الم |  | أ. ا/ نا Uelow إن أ. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

إنسان آخر يسعى من خلاله إلى التكامل والوفاق الاجتمـاعي والوطن ، ثم ينتقل إلى التكامل العالمي والإنساني(r).

ويتفق الكثيرون على الأهمية البالغة والكبيرة لموضوع المسئولية الاجتماعية والاهتمـام بتنميتهها فى حياة الطالب الجامعي من خلال ممـارسته لالأنشطة الطلابية بالجامعة ، وذلك ليقوم بدوره فى هذه الحياة على الوجه المطلوب منـه ، بتحمل مسئوليـات الحياة الاجتمـاعية والاحساس والشعور بهلذه المسئوليات المناطة بـه وتحـمل مسئولياته تجاه الآخرين من أفراد المجتـمـ .

ويحتل الشباب مكانه كبيرة داخل المجتهع فهم عماد الأمة وطاقتها التى تقوم عليها ، وهم الدعامة القوية التى يعتمد عليها المجتمع فى التطور والتقدم والنماء والبناء - لذا تهتم المؤسسات الاجتماعية - وعلي رأسها الجامعات كـمؤسسـات تعليمية - بتقديم أفضل الخدمات والبرامـج والأنشطة لتدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم من النـاحية الأكاديمية والعلمية والاجتمـاعية والفنية وذلك من أجل بث روح المسئولية الاجتمـاعية وتنميتها فى نفوس الشبـاب حتى يكونوا قادرين على تحـمل المسئوليات فى جميع مـجالات الحياة المختلفة .

ولعل سبب التركيز على طلبة الجامعات وضرورة تحملهم للمسئوليات
الاجتماعية يعود إلى كونهم يشكلون قوة فى الحياة السياسية والوطنية، ويلعبون أدوارا حسـاسـة ودقيقة فى الحيـاة الاجتماعيـة، وعلى الرغم من أن الطلبـة النـاشطين يمثلون أقلية فإن الحركات الطالابية تؤثر على جزء كبير من الطلبة، فالمتعاطفون غير الناشطين من الطلبة قد يطورون فى آرائهم السياسية وفقا لآراء القيادة التى يقدمها الطلبة النشطون، فالطلبة النشطون يقومون بتحديد أو إعادة تحديد القضايا السياسيـة بطريقة تجعل كل فئات الطلبة تستجيب لها، وبالتالى يشكلون توجهاتهم


السيـاسـية، فالجـامعـة تكسب الطالب القدرة والمهارة فى التـعبير عن الذات والإحسـاس بـالمسئوليـة وطرق الممـارسـة السـيـاسـيـة الفاعلة(؟) .

ومـن المتوقـع دائمـاً مـن مؤسسـات التـعليـم العـالى أن تـتهض لمواجهـة التـحـديـات
المجتتمعيـة والبيئيـة المحيطة بأفراد المجتمـع، وكذلك إعداد متتخرجين مـثقفين ومتتعلمـين على المستتوى الاجـتمـاعى، ومـعـدين بشكل جـيـد لشخل وظائفهم المستتقبلـيـة وآداء أدوارهم المنوطة بهـم بشكل فهال. وكذلك تلعبـ مؤسسـات التعلـيـم العالى دورا مهـمـا فى تتـمـيـة الميل نـحو المشـاركة المجتتمعـيـة الفعالة. كمـا تحـاول مؤسســات التتعليـم العالى الربط بعالاقة إرتباطية بـين التـعرض لمحتوى تعليمى آثناء الدراسـة وبين إسـتخلاصـات الطالاب لالإعتبـارات الاجتتمـاعيـة فى المشـاركة فى المجتـمـع. وبـالرغم مـن أن الأفراد مسئولون عن الحفـاظ عن البيئـة المحـيطة، فإن السـيـاسـات العـامـة والمؤسســات بسـياسـاتها الاجتـمـاعيـة والسـيـاسيـة مسئولة ومطالبـة بخلق مـناخ يـلـعم ويمـكن الأفراد مـن تحـمل المسئوليـيات الاجـتمـاعية والبـيئيـة على المستتوى الفردى(ه) . وتتلـخص قضيـة الطالاب الشبـاب فى وجود فـجوة تصلديق نتيـجـة تغيير المواقف والاتجـاهـات الرسـمـيـة، وبسبـب التبـايـن بـين القول والفعل، وفى علـم مشـاركة الشبـاب فى المؤسسـات السيـاسـيـة، والاجتتمـاعيـة بـالقدر الذى يشعـرهم بأن لهم دورا فى الحـيـاة العـامـة، وبـأن لهـم دورا فى حل مشـكالات المجتـمع ذاته التـى تنـعكس على الشـبـاب. وقـ أدى هذا بـالشبـاب إلى الاغتراب، والابتعـاد عن القضايـا العـامـة، والإنفصـال وجـدانياً عمـا يحـدث
فى المجـتـــع.

إن الشبـاب يـيـش فراغاً اجـتمـاعياً وسـيـاسـياً مـروعاً، وهذا الفراغ يـترك لـيـه كثيرا" مـن التسـاؤلات التى لا إجابـة لها، ويجـعلـه يـعيث وسـط التنـاقض بـين مـا يسـمعـه أو يشـاهده فى وسـائل الإعالام، وبـين مـا يـترضـه فى حيـاته اليومـيـة، ومـا بـين هذا وذاك تتنشأ دوامـة مـن الأفكار المختلطة، والخبرات المتنـاقضة. ومن هنـا يبرز دور الجـامعـة لإعداد الشبـاب فكـريا" وسـيـاسيـيا" لحمـايتـه مـن الانحراف تجـاه اليـمـين أو تجـاه اليسـار،

|  <br>  |  <br>  |  | أ. أنا delow أ. أ. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |


أيدى المستغلين من شتى المذاهب والأتجاهات.

ونظراً لأهمية التعليم الجامعى فى شتى المجالات القيمية والاقتصادية
والاجتمـاعية والمعرفية التى يكون للجامعة الدور الأساسى فى إثرائها فقد اعتبرتها العديـ من المجتمعات الركيزة الأسـاسية لإحداث التطور، ولهنه الأسبـاب فهى مطالبة بأن تكون على وعى تام بمسئوليتها ورسالتها فى المجتهم، وأى قصور فى هذا الدور يجعلها عرضه للنقد من قبل المجتهع بسبب عدم الوفاء باحتياجاته .

وفى هذا البحث نسعى لإلقاء الضوء على أهميتة تنمية المسئولية الاجتماعية
لدى الطالب الجامعي من خلال الأنشطة الطلابية الجامعية ، ومقترحات لتفعيل دورها فى تنمية المسئولية الاجتمـاعية لدى الطالب.

## مشكلة البـحث

الإنسـان هو هدف كـل تنمية وتقدم ورقى ، كمـا أنه هو الوسيلة لتـحقيق كـل تنمية وتقدم ورقى ، لذلك كان لابد من تزكيـة كل مـا يسمو بإنسانيته ، ويرتفع بخصائصه التى تميزه عن غيره من المخلوقات ـ والقيه الإنسانية هى أسمى مـا يتصف
 الواجبات ، بل تدفع إلى الإتقان والعطاء والتضحية . ولقد سـادت فى الآونة الأخيرة بعض القيم السلبية التى أثرت على الشخصية المصرية السوية ، ومن ثم كان على
 ولاسيما فئة الشباب - ومنهم شباب الجامعة - على أساس القيم الإنسانية الساميـة(7).

وبــا أن التتعليـم يـتـتم بـالــرجـة الأولي بـبـناء الإنسـان مـن أجل المجتـمـع ، فالابــ أن
يسهـم فى تخيير الإنسـان وإعادة بـناء شـخصيتـه مـن كافة الجواذب العقلـية والخلقية والقيـميـة والسيـياسيـة والاجتتماعيـة على النـحو المرغوب فيـه مـن أجل إعداد المواطن الصـالح المنتمى المسئول إجتتماعياً والقادر على خـدمـة مـجتـمعيـة وتحقيق تقدمـه ورفاهيتته .

ولقد أثبـتت العـديــ مـن الدراسـات تفشى مـلامـح ضـعف مشـاعر المسئوليـة والانتهماء فى المجتمـع المصرى، حيث توصلـت دراسـة أجراهـا مرركز المعلومـات ودعم إتخاذ القرار إلى تراجـع قيمـة تحـمل المسئوليـة والانتـماء لدى الشبـاب، حيـث أصبـح المواطن المصرى يشـر بوحلدة وإذكفاء على ذاته، فالأقارب والمعارف والأصدقاء والجـيران لى يعـودوا يــثلوا عزوة للـمواطن، بل أصبـحوا إمـا غرباء عنـه أو إنقلبـوا خصومـا لـه أحيـانـا، فالمواطن أصبح كالجـزيرة المنعزلـة عن الوطن إلى الحـد الذى يجعلـه غير مهتتم بشئ فى الوطن بـلـءا بحقه الانتتخابى وانتـهاء بحـرصـه على عدم الإسـراف فى إستتهلاك المياه، وأصبـح المواطن يتسـم بـالعـدوانية الشديـدة تجاه الممـتلكات العامـة، فيـحطم المواصـلات العامـة ويقتلـع الأثـجار أو يتهرب مـن ضـريبـة وغيرهـا مـن السـلوكيـات التـى تـلـ على ضعف الشـعور بـالمسئوليـة والالامبـالاة التى إنتابت المواطن المصرى، والتهرب مـن الخلدمـة العسـكريـة، إضـافةً إلى زيـادة هـجرة الشبـاب للـخارج وخـاصـةٌ لأوروبـا وأمـريكا(v).

وتتضح أعراض ضعف الشعور بالمسئوليـة فى ثلاث مسـتويـات، وهى: على المستوى المجتـمعى، وتتمـثل فى: التفكك المجتتمعى، وظهور الشدوذ، وإرتفاع العداوة والخصومـة، والانسـحـاب والــزلة، وعلى مستـوى الحيـاة العـامـة( الجـيران والجـماعات والشبـكات الاجتتمـاعية)، وتتمـثل فى: الفوضى الاجتـمـاعيـة، وعدم الانخراط أو المشـاركة فى الحيـاة الاجتتمـاعيـ، والعزل الاجـتمـاعى، وعلى المستوى الفردى، وتتـمثل فى: الشعور بـالوحـدة، والعزلـة الاجتتماعيـة، وقلة الثقـة بـالنفس، وإضطراب الحـيـاة الأسـريـة(م) . ويعـد إعداد المواطن المسئول مـن أهم وظائف الجـامعـة ، فالجامعـة تعـل وكيلـة المجتـمـع فى إنتـاج أجيـال واعيـة فى فكـرها ومـيولها وأنمـاطها السلوكيـة ، فهى مصنـع

|  ir |  <br>  | \& | أ. <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

 المناهج والأنشطة تنهى ثقافة المسئولية والمواطنة ، وخلق فرص من أجل المشاركة الإيجابيـة مـع فئات المجتهـع المختلفة ، وتؤكد على أهمية فتح المجال أمام الطلاب لإتخاذ المبادرات والمسئوليات وممارستها على أرض الواقع ، وبناء آليات تساعد الطلبة على الدفاع عن حقوقهم والقيام بإلتزاماتهم ومسئولياتهم حتى يصبـحوا مدركين لواجباتهم وحقوقهم السياسية والاجتماعية.

وإذا كانت مناهـج الدراسة بالجامعة لا يمكن أن تشتمل على كافة المعلومات
والمواقف التى يحتاج إليها الطالب عندمـا يتخرج إلى الحياة العامـة بالإضافة إلى أن دقة الدراسة داخل قاعات المحاضرات لا يمكن أن يتسـع لتـريب الطالاب على تطبيق المواد التى يتعلمونها عملياً فى الحياة العامة ولا ممـارستها عملياً داخل الحا الجانـامعا كمـا أن الطلاب يختلفون فيما بينهم اختلاوفاً واضحاً مـن حيث الاستعدادادات والقدرات الـا والميول ، كمـا أن إمكانيـات الأستاذ داخل المحاضرة لا تسمح بمراعاة هذه الفروق الفردية بصورة كبيرة . ومن هنا ندرك أهميه الأنشطة الطلابية ( الاجتماعية الماه الثقافية - الرياضية - الفنية ) التى يمارسها الطلاب بالجامعة والتى تستثمر طاقات الشباب وتنمى شخصياته وتكسبهم الخبرات والمهارات المختلفة .

ونظرا لما هو مـلاحظ من نقص فى معارف ومهارات الشبـاب حول مسئوليـاتهم الاجتماعية ، ووجود حالات إغتراب لدى بعض الشباب عن المجتمـع ومؤسسـاته ، وعدم

 المسئولية الاجتماعية تتضح مسئولية الجامعة فى تعزيز قيمة المسئولية الاجتمـاعية

لدى طلابها من خلال آلياتها المختلفة ومنها الأنشطة الطلابية .

تأسيساً على ذلك ، فإن مشكلة البحث الحالي تتحدد فى تحديد متطلبات تفعيل دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتماعية لدى الطلاب من خلال ممـارسة الأنشطة الطلابية ـ ويمكن تحديد المثكلة فى التساؤل الرئيسى التالى :

كيف يمكن تفعيل دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتماعية لدى الطلاب من خلال ممـارسة الأنشطة الطلابية؟ ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسى الأسئلة البـحثية التالية: 1- مـا طبيعة المسئولية الاجتمـاعية والأنشطة الطلابيـة ؟ -r مـ مـامح دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتمـاعية لدى الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية؟

ץ- مـا المعوقات التى تحول دون تحقيق دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتمـاعية لدى الطلاب؟
£- مـا متطلبات تفعيل دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتماعية من خلال الأنشطة الطلابية ؟

## أهداف البـحث

يسـعى البـحث الحـالي إلى تحقيق الأهداف التـاليـة :

ا- التعـرف على طبيعـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة والأنشطة الطلابيـة .

ץ- إبراز أهم مـلامـح دور الجامعـة فى تتـمـية المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى الطلاب مـن
خلال مــارسـة الأنشطة الطلابيـة .

ץ- الوقوف على أهم المعوقات التى تحـل دون تحقيق الجـامـعة لــورهها فى تــمـيـة المسئوليـة الاجتتمـاعيـة مـن خالال الأنشطة الطلابيـة .

|  axchirl lla dimblanaii |  <br>  | $\begin{aligned} & \& \\ & \& \end{aligned}$ |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ๕- تحديد أهم متطلبـات تفحيل دور الجامعلة فى تنمية المسئولية الاجتماعية مـ |  |  |  |
| خلال الأنشطة الطلابية . |  |  |  |
| أهميـة البـحث |  |  |  |

تتبـع أهمـيـة الدراسـة مـن خـلال مـا يلى:

- تعـد هله الدراسـة استـجابـة لأبرز الإشـكاليـات المطروحـة على سـاحة الفكر الاجتتماعىى والتربوى مـحليـا وعالميا، بمـا يـلـعم دور الجامـحة فى تـنميـة وتعزيز المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى الطالب.
- تأتى أهميـة هذه الدراسـة مـن أهميـية المفهوم الذىى يبـحث فيـه، بوصفـه مفهومـا يـتأثر بـالظروف الاجتتمـاعية والاقتصـاديـة والثقافيـة السـائلـة فى المجتـهـع المصرى وكذلك مـن ضـروريـات بناء المواطن المصرى وإنــاء سلـوكه الإيـجابى. تتنـاول هذه الدراسـة مـوضوعا يرتبط بيـنـاء الطلاب وإعدادهـم للمسـاهمـة فى تحقيق التتـمـيـة الشـاملـة والسـلام الاجتـمـاعى داخل المجـتمـع الذى يـعيشون فيـه
ويـنتـتمون إلـيـه.

وبـالتالى تنـبـثق أهميـة البـحث الحـالي مـن أهميـة الموضوع الذي يـتنـاوله ، ألا وهو موضوع المسئوليـة الاجتتمـاعيـة وتنمـيتهها لدى طلاب الجـامعـة مـن خلال مــارسـة الأنشطة الطلابية. لذا فالحـاجـة كبيرة وملـحة إلى تقديمر رؤيـة حقيقيـة لمتطلبـات تفعيل دور الجامعـة فى تنـميـة المسئوليـة الاجتتماعيـة لدى الطالب الجـامـعى بــا يجـعلة قادرا على مواجهـة التـحـديـات المتعـددة التى يــر بها المجتـمـع ، والتتعامل مـع المستـجدات الوطنيـة فى عصر التغيرات المتسـارعة النـاجمـة عن إختـلال منظومـة القيـم .

## منـهـجية البـحث

نظرا لطبيعة موضوع البـحث الحـالى فإن المنهج الوصفى يعـد أفضل المناهـج المناسبـة لذلك الموضوع، لما للمنهـج الوصفى مـن دور فى اسـتقراء مـا كتب فى الميدان وجمـع البيـانات عن الظاهرة مـحل الـدراسـة، والمعلومـات المتعلقة بـالمسئوليـة الاجتتمـاعيـة وكيفيـة تحقيقها من خلال الآليـات الجـامـيـية وتفعيل دور الجامعـة بـاستتخلدام الأنشطة الطلابيـة كأحـد الآليـات الجـامــيـة فى تـنميـة القيـم والاتجـاهات لدى طلاب الجـامـعة، واعتتملـت البـاحثة على المنهج الوصفى الذى يعتـمـل على مـجموعة مـن الإج جراءات البـحثيـة التى تتكامـل لوصف الظاهرة اعتمـاداً على الأدبيـات المكتوبة فى هذا
 كافياً ودقيقاً لاستـخالاص دلالتهـا والوصول إلى نتـائج أو تعـمـيمـات عن الظاهرة مـحل البـحث.

ويسـاعد استتخلدام المنهج الوصفى فى الدراسـة البـحث الحالى على توضيـح طبيـعة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة والأنشطة الطالابيـة ، وإبراز أهم مـلامـح دور الجـامعـة فى تـتمـيـة المسئوليـة الاجـتمـاعيـة لدى الطلاب ، والوقوف على المثـكالات التى تـعوق الجـامـعة عن تحقيق دورهـا فى تتميـية المسئوليـة الاجتتماعيـة ، وتحـديـ متطلبـات تفعـيل دور الجـامعـة فى تـنميـة المسئوليـة الاجتتمـاعيـة لـى الطالاب مـن خالال مهـارسـة الأنشطة

الطالابية .

## هـصشلـحات البـحث

ا- المسئوليـة الاجتتمـاعيـة: هى مفهوم يعبر عن جملـة من الاستتنتاجـات الفرديـة نحـو مـحاولـة فهـم ومنـاقشـة المشكالات الاجتـمـاعيـة والسيـياسيـة والثقافيـة

$$
\text { والمشـاركـة فى مــالجـتها( } 9 \text { ). }
$$

| نind ach |  <br>  | $\begin{aligned} & \& \\ & \& \end{aligned}$ | أ. ا/ نا <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

الأنشطة الطلابية: هى البر امـج التى يمـارسها الطلاب اختياريا وغير
متضهنة فى البرامـج الدراسية وذلك بدافـع ذاتى من الرضا الشخصى الذنى ينتج عنها، وتقدم هلذه البر امـج بهدف نمو الفرد والجمـاعة وتحقيق الأهداف الاجتماعية المبتغاه المرتبطة بأغراض الأفراد وأغراض الجمماعة( • ) .

الجامعة: مؤسسة من مؤسسـات المجتهع مرت بتطورات عدة فى
تسميتها عبر العصور وظل المجتمـع الإنسانى حريصا على قيام هذه المؤسسـة
حتى استقرت تسمية هذه المؤسسة بالجامعة فى العصور الحديثة، وتميزت بأداء رسالة متميزة فى مجالات المعرفة والفكر وفق احتياجات المجتهـع
 الإنسـان الذى يمثل القوة الدافعة لعملية تطور المجتهـع وبهـا تــحور اهتمام الجامعات على تنمية القدرات البشريـة التى يحتاجها المجتمـع فى مختلف

القطاعات (1)).

## خطة السير فى البـحث

يسير البـحث الحالي وفق الخطوات التالية

الخطوة الأولي : تحديد طبيعة المسئولية الاجتمـاعية والأنشطة الطلابية .
الخطوة الثانية : إبراز أهم ملامح دور الجامعة فى تنمية المسئولية الاجتماعية لدى
الطالاب من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية حيث يعتبر مجتمع
الجامعة بمثابة البيئة الملائمـة والحاضن النشط لتنمية قيمة
المسئولية الاجتمـاعية من خلال آلياتها المختلفة ومن أهمها "الأنشطة
الطلابية" .


الخطوة الثالثة : الوقوف على أهم المعوقات التى تحول دون تحقيق الجـامـعة لدورها فى تـنميـة المسئوليـة الاجتتمـاعيـة لدى الطالاب .

الخطوة الرابـعة :تحلـيـد أهم متطلبـات تفعيل دور الجامعـة فى تتـميـة المسئوليـة الاجتتمـاعيـة لدى الطالاب مـن خلال مهـارسـة الأنشطة الطلابيـة .

## المحورالأول : طبيعة المسئولية الاجتماعيةوالانششطة الطلابية

## 1- مفهوم المسئولية الاجتمـاعية:

تُعرف المسئوليـة الاجتتمـاعيـة بـأنها تبعـات الانتـماء الاجـتمـاعي وتكاليفه التى يتتحملهـا الفرد فى ضوء دستور أخلاقي يتبـناه عن وعى واهتمـام ذاتيـين ، متتحررا مـن القيود الداخليـة الخارجيـة التى توجـه سلوكه فى المناشط الاجتتمـاعيـة (Y ) .

كمـا تعرف بـأنها مسئوليـة الفرد عن نفسـه ومسئوليـته تجاه أسـرتـه وأصـدقائه وتجـاه دينـه ووطنـه مـن خـلال فهمـه لدوره فى تحقيق أهلدافه واهتـمـامـاته بـالآخرين مـن خلال علاقاته الإيجـابيـة ومشـاركته فى حـل مشـكالات المجتـمـع وتحقيق الأهداف العامـة

ويهـكن أن تفهم المسئوليـة الاجتتمـاعيـة على ضوء العالاقة بـين مهام الدور الذي يؤديـه الفرد فى شبـكة النسـيـج المجتـمعي ، وبين الصورة الرمـزيـة التى يتبـنـاها الفرد حول مستقبـل المجتـهع وهـكانته فى عالم الغد ، وفى الربط بـين مهـام الدور ومسـتقبل المكانة

$$
\text { يكون تجـويـــ الآداء ( } 1 \text { ) . }
$$

والمسئوليـة الاجتتماعيـة تتضمـن شعور عميـق بـالالتزامـات تجاه الكل عنـه تجـاه
الجزء ، وهذه الالتزامـات تكون لها اتجاهات مـختلفة ، فقد تشمل الالتزام بإتباع السـيـاسـات ، والسـعى نحو تحقيق الأهداف بـها يـتفق مـع أهداف وقيـم المجتـمـع ، وتوفير المعلومـات لاتخاذ القرارات مـن أجـل تحقيق تلك الأهداف ، والقيـام بـالأنشطة ، وتوفير



الدعم المادى لتـحقيق تلـك الأهداف ، وتشـهل الإلتـزام باحترام المعايير الأخلاقيـة والعالميـة فى العمـل والآداء ، إلى جـانب الالتزام بقوانين المجتتمـع الذي يـعيش فيـه الفرد وتقاليـه ونظمـه ، وتقبـلة لما يـنتـج عن مـخالفتـه لها مـن جزاءات (10) .

ويشـير روفا Roufa إلى أن المسئوليـة الاجتـمـاعيـة تعنى حرص مـن الفرد على
تـماسـك الجمـاعة التى يـنتمى إليها ، واستتمرارها فى الطموح التى تسعى لتتحقيقها على مـختلف المستتويات (17) .

وتمثل المسئوليـة الاجتتمـاعيـة مطلبـاً حيوياً ومهـماً مـن أجل إعداد النـاشئـة
لتـحمل أدوارهم والقيـام بها خير قيـام مـن أجل المشـاركة فى بنـاء المجتـمـع ، وتقاس قيـتـه الفرد فى مـجتـمعـه بمـلى تحملـه المسئوليـة تجـاه نفسـه وتجـاه الآخريـن بـحيـث يعتبر الشخصس المسئول على قـر مـن السـلامـة والصـحـة النفسيـة (IV) .

وتُـرك المسئولية الاجتتماعيـة بـاعتبـارها مسئولية أمـام المجتتمع ، تحـددها
أعرافه وتقاليده وعاداته واحتيـاجـاته ، وهى تتصل عادة بجانب الواجبـات المرتبطة بأدوار الفرد فى المجتتهـع ، وهى الأدوار التى تؤدى وظائف أسـاسـيـة لصـالح بناء المجتـمـع ، حـيث يستوجب عدم الوفاء بـه العقاب مـن قبل المجتـهـع ، وهو العقاب الذي ييبلأ مـخففا كاللوم ، ويـنتهى إلى إنزال العقاب المادى بـالشـخص.

وبـالتالي تعـد المسئوليـة الاجتمـاعيـة بـنيـة مـن الواجبـات والحقوق تحـدد السلوك الذي يـنبـى أن يطرقه الفرد تجـاه المجتـهـ . فالمجتهـع يشكل الإطار الشـامـل الذي تسعى فيـه كافة الأطراف لأداء مسيئولياتها الاجتتمـاعية بهـلف تأكيـل بقائة
واستتقراره .

ومـن هنا يهـكن إدراك المسئوليـة الاجـتمـاعيـة على أنها الأفعال والمهام والواجبــات التـى يـجب أن يؤديهـا الطالب الجـامـعى داخل وخـارج الجـامعـة ، والقـدرة على آدائها فى

الحياة من خلال مـا يكتسبـة ويتعلمـه داخل الجامعة مـن أنشطة وبرامـج مفيـده لـه ، فهى إذاً مسئولية أفحال الفرد الصـادرة منه تجاه الغير فيمـا يقوم به من تفاعل متبادل مـع الآخرين ، وهى مسئولية ذاتية تجاه الجمـاعة والمجتمـع وتكون بإقرار الفرد وتتعلق بــا تم القيام به من أفعال وتصرفات سلوكية ، وهو عليه أن يتحمل نتائج التصرفات والسلوك الشخخصي المتصل بالتعاون والمشاركة فى مواجهة وحل مشكالات الآخرين • وترى الباحثة أن المسئولية الاجتماعية والمشاركة والاتجاهات والسلوكيات
 الأحساس الذى ينتاب الفرد تجاه قضايا مـجتمعه، فحلى سبيل المثال، مـن الطبيعى أن نجد الفرد مشاركاً فى أعمال تطوعية خيرية إذا كان يشعر بالتعاطف مـع القضية التى يخدمها، وكذلك لديه مـرفة واهتمام بها، وفى الجهة المقابلة، فإنه من غير الطبيعى أن نجده مشاركاً أو مهتمـاً أو مطلعاً على القضية إذا لم يكن لديه تعاطف

أبعاد المسئولية الاجتتماعية:
تتضمـن المسئوليـة الاجـتمـاعيـة ثلاثة أبــاد أسـاسـيـة هى(1) :

- البـعـ الاقتصـادى: ويستتنـل الى مبـادئ المنافسـة والتطور التكنولوجى، حـيث يشتـمل على مـجمـوعة كبيرة مـن عنـاصر المسئوليـة الاجتتمـاعيـة التى يجـب أن تؤخـذ بــين الاعتبـار فى اطار احترام قواعد المنافسـة العـادلة والحرة والاستتفادة التامـة مـن التطور التكنـولوجى وبهـا لا يلـحق ضـررا بـالمجتتمـع والبيئـة.
- البعـد الاجـتماعى: لابـل للـمؤسسـة أن تسهم فى تحقيق رفاهيـة المجتـمـع الذى تعـمل فيهوتحسـين ورعايـة شئون العـاملـين فيها، بـما يـنـكسس ايـجـابيـا على زيـادة انتاجيتهـم وتـنميـة قدراتهم الفنيـة وتوفير الأمـن المهنى والوظيفى والرعايـة الصـحيـة والمجتتمعيـة لهه.

| تiv achary Ma wivmb anai |  <br>  |  |  Lechaw أ. أ. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

- البعد البيئى: لابد للمؤسسـة أن تراعى الآثار البيئية، وتعمل على المساهمة فى

القضاء على الانبعاثات السـامة والنفايات ، وتحقيق أقصى قدر مـ الكفاءة
والأنتاجية مـن الموارد المتاحة، وتقليل الممـارسات التى قد تؤثر سلبـاً على تمتع البـلاد والأجيـال القادمة من هذه الموارد.

وفيمـا يخص المسئولية الاجتماعية للجامعات فإنها تتضمن الأبعاد التالية(19):

- الإلتزام: وهو يشير إلى إشراك وتمكين مـختلف أفراد مـجتمع الجامعة من ممارسة المسئولية الاجتماعية للجامعات، وممارسة المسئولية الاجتماعية لا يمكن أن يحدث فى عزلة مـن قبل مجموعة محـددة مـن الناس، كمـا أنها يجب أن تكون متسقة مـع رسالة المؤسسـة.
- التشخيص الذاتى: وفى هذة الخطوة تقوم الجامعات بالتشخيص الذاتى من أجل معرفة وضعها من حيث نقاط القوة والضعف، ومـجالات التحسـين. وعليها أن تحلل الأوضاع الراهنة لتحديد مستوى المسئولية الاجتماعية، وهذا التشخيص الذاتى يتـم تنفيذه من قبل مـختلف أفراد مـجتمـع الجامعة.
- التحقيق والتنفيذ: وتشتمل هذه الخطوة على الإعلام والتواصل، ونتائج التشخيص الذاتى لجميع المجموعات الداخلية والخارجية التى شاركت، وجميع البيـانات التى تم تلـخيصها فى نقاط القوة والضعف، والنقاط الحرجة والأقتراحات.

م-r
تتعدد المسئولية الاجتمـاعية التى تتحملها الجامعات بتعدد احتياجات المجتمـع ومشكالاته ودرجة انغماس تلك الجامعات فى العمل على تلبيتها،

كمـا تتعـدد مـجالات المسئوليـة الاجتتمـاعيـة بتـعـد الجـماعات التى توجـه اليهـا الخخلمـات مـن جمـاعات مهنـيـة ومـلـيـية، الى جانب العاملـين فى مـختلف الأنشطة التتجاريـة والصناعيـة والزراعيـة وغيرها، وتتمثل هلذ المجالات

- فيمـايلى(• الموروث الثقافى
- أنشطة المراكز التعليـيـية والبـحثيـة والاستشـاريـة، ومنهـا المنشآت الجامــيـة حيث تحتوى الجامععة على عدد مـن المنشـآت الجامـيـة التى يــكن أن تقدم خــمـاتهـا للهــجتـهـع• ثانياً : الأنشطة الطلابية

تعرف الأنشطة الطلابيـة بـأنها تلك الأنشطة التى يمـارسهـا طلاب الجامـعة مـن خلال اللـجان المنبثقة عن الاتحادات الطلابية بطريقة حرة ومنظمـة خارج نطاق الدراسـة الأكاديميـة ويكون الاتحـاد مسئولاً عنهـا وتقوم بـتوفير هلذ الأنشطة اللـجـان المختلفة الفنيـة والثقافيـة والريـاضيـة والاجتمـاعية والخـدمـة العـامـة والأسـر (Y) .

كمـا تعرف الأنشطة الطلابيـة بـأنها تلك الأنشطة التى يهـارسها طلاب الجـامعـة أثناء دراسـتهم الجـامـعيـة وغير المرتبطه ببرامـج الدراسـة ، والتى تختلف عن الخلدمـات التـى تقدمـها الجـامـحـة للطلاب، وتشـمل الأنشطة الثقافيـة والفنـيـة والريـاضيـة والاجتتمـاعيـة ، وهلذه الأنشطة تتطلـب الإعتراف بها مـن الجهات المسئولـة فى الجامـعة ، ويشترك فى تنظيمها أشـخاص مـتعـدون فى الجـامعـة وهيئـة التــريس والأسـرة ، وكذلك الأنديـة الطالابيـة لتحقيق أهداف مـحددة وتنظم فى ضوء لوائح وقواعد ملـزمـة لمن يهـارسهـا (Y).

وتعرف الأنشطة أيضاً بـأنها كل نشاط إيجـابى يـوم بـه المعلـم أو المتعلـم بحـيث
تشبـع مــارستـه الحاجـات الجسـميـة والنفسيـة والاجتـمـاعيـة والمعرفيـة للمتتحلم ،


ولتـحقيق الأهداف التربويـة والتعليـيـيـة والنـمو الشـاملـة المتكامـل سواء تـم داخل المؤسســة
التعليـيميـة أو خارجها ، طالما أنه يتـم تحت إثـراف المؤسسـة التعليـيميـة (سץ) .
وتعتبر الأنشطة الطلابيـة مـن مـكونات المنهج الحديث بــفهومـه الواسـع الذي لا
يقتصر على المعلومـات والمحارف التى يقـدمهها الكتاب الجـامـعى ، بل يـوم على أسـاس نشـاط الطلاب وإيـجابيـاتهم ومشـاركتهم فى مـختلف الأمور المرتبطة بـالتعـليـم والتربيـة ، إذ أصبـح وسـيلـة لإثراء المنهج مـن خلال إدارة الطلاب لمكونات بيـئتهـم بهــف اكتســاب الخبر ات المـرفيـة القيـــة بـطرقها المبـاشرة .

ومـن الواضـح أن الأنشطة الطالابيـة تجعل الجامـعـة مـجتمعـاً مـتكامـلا يتــرب فيـه الطلاب على الحيـاة المجتمعيـة ويكتسبوا مـن خلالها خبرات وتجارب متـعلدة تسـاعدهم على تحمـل مسئوليـاتهم الاجتتمـاعيـة المنوطة بهمر ، وتثبت فيهم روح الجمـاعة وتـرربهـم على القيـادة والتشــاور والتعاون والتفـاهـم المتبـادل .

وإذا كان الهلـف النهائى للعمليـة التربويـة هو مسـاعدة الانسـان على النـمو إلى أقصى حـد مهكن، فان النشاط يستطيـع أن يسهم فى تحقيق هذا الهـلـ عن طريق مـا يحققـه مـن فوائـد كثيرة للطالب الجـامعى يتـمثل بـصضها فى الآتى:

- تهيئ الأنشطة للمـمـارسـين لها مواقف تعليـميـة شبيـهـة بـمواقف الحيـاة إن لم تكـن مــاثلـة لها فتسـهل اسـتفادتهمى مهـا تعلـموه فى حـيـاتهـم العـملـيـة.
- تزيـ الأنشطة مـن قدرة الطلاب على الأنجاز العلمى، فالطالاب الممـارسون لـالأنشطة يـتمتتعون بنسبـة ذكاء مـرتفعة، كمـا أنهـم ايجـابيون بالنسـبـة لزمـلائهـم ومعـلـميهـم.
- تمـثل الأنشطة الطالابيـة وسـيلـة لأكتشـاف مـا يــانيـه الطلاب مـن مشكالات تظهر تلقائـياً آثنـاء مـهـارسـة الطلاب للنشـاط.
- rฯร -

- تحقق الأنشطة الطلابيـة الاستقالال والثقة فى النفس حيـث يقوم مشرف النشـاط بإشـراك الطلاب فى اختيـار نوع النشـاط والتتخطيط لـه وتنفيـلذ وتقوييـه.
- تسـاعـ الأنشطة الطلابيـة على تـنميـة روح المسئوليـة، وضبط النفس، واحترام الوقت والنظام، وحريـة الرأى، والمرونـة والتكيف مـع الظروف المختلفـة، وبـلك
تسـهم فى رفـع المسـتوى الخلقى للطلاب.
- تسـاعد الأنشطة الطلابيـة على تتـميـة العلاقات الانسـانيـة الطيبـة بـين الطالب بـصضهم البـعض، وبيـنهم وبـين أسـاتـتههم.
- تعمل الأنشطة الطلابية على إشبـاع الدوافـ الفرديـة، وإحلال السلوك الاجـتمـاعى السـوى مـحل السلوك الاجتـمـاعى غير السوى.
- تعـمل الأنشطة الطلابيـة على الكشف عن مـيول الطلاب وتــمـيـة مـيول جـديـدة لديهمَ، وبالتـالى تسـاعد على تحقيق النــو المتكامـل للطالب الجـامعى.

وتعـد الاتحادات الطلابيـة احـل الميادين الرئيسـة لتربيـة الطلاب ديموقراطيـاً، ومن ثم تهيئتـهم للدخول فى عملـيـة الوعى السـيـاسى والانخراط فى عمليـة المشـاركة فى إتخاذ القرار داخل مؤسســاتهم التتعليمـيـة وخارجها، فإتحادات الطلاب بــا تتضمـنـه مـن عمليـات ترشيـح ودعايـة وتصويت وإنتـخاب، ومـا يـقـب ذلك مـن مؤتمـرات ومـنـاقشـات وبرامـج، ومـا تتضمـنـه هلذه العملـيـات مـن تفـاعل ومـمارسـات، إنهـا تمـثل عمليـة تربويـة سيـاسيـة يــكن أن تلعبـ دورا مؤثراً فى تكوين الشخصيـة الديموقراطيـة الواعيـة، والمشـاركة على أسـاس مـن
الوعى(r ) .

وتنص المادة رقم (سץץ) مـن لائحـة الأتحادات الطلابيـة على أن الاتحـادات
الطالابيـة للكليـة أو للمعهـد أو الجـامعة تتـمثل فى اللـجـان التالية(Y) :

 أ- لجنـة الأُسر: وتختصس بتشـجـيع تكويـن الأسـر، ودعمْ نشـاطها فى
كافة المجـالات والتتنسـيق فيـمـا بينـهـا.

ب- لجنـة النشاط الريـاضى: وتختص بتنظيم وتشـجيع مهـارسـة الأنشطة الريـاضيـة، وتكويـن الفرق الرياضيـة، وإقامـة المباريـات والمسـابقات الريـاضيـة بهلـف تتــيـة المواهب الريـاضيـة.

ج- لجنـة النشـاط الثقافى والإعلامى: وتختص بتتنظيم أوجـه النشـاط الثقافى والإعالمى، وتـنمـيـة الوعى بقضـايـا الوطن بهـا يـرسـخ مفاهيـم المواطنـة والديـوقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسـان، والمشـاركة المجتـمعـيـة والعـمل العام، وتنمـيـة طاقات الطالاب الإبـداعيـة والثقافيـة والإعلاميـة.

د- لجنـة النشـاط الفنى: وتختص بتتظيم الأنشطة الفنيـة للطلاب بهلـف إبراز مواهبهـه، وصقل إبـاعاتهم الفنـيـة. ه- لجـنة الجوالة والخلدمـة العامـة: وتختص بــعم الحركة الكشفيـة، والمشـاركة فى مشـروعات الخلـمـة الـعامـة.

و- لجنـة النشـاط الاجتمـاعى والرحالات: وتختص بتتظيم الرحالات
والمعسكرات الاجتـمـاعية والثقافية والترفيهيـة بهـدف تتميـة الروابط الاجـتمـاعيـة، وبث روح التعاون بـين الطلاب، وأعضـاء هيئـة التـــريسس والعاملـين، وتقديـم الدعم الاجـتمـاعى لغير القادريـن مـاديـاً ومعـنويـاً .

ز- لجـنـة النشـاط العلـمى والتكنولوجى: وتختص بـعقد النـدوات والمحاضرات العلمـيـة بهـدف تتـميـة القدرات العلمـيـة والتكنولوجيـة، ونشر المعرفة إنتاجـا وتطبـيقا عن طريق نوادى العلوم، والجـمـعيـات العلـمـيـة.


وتسهم الأنشطة الطلابيـة فى تأكيـد روح المسئوليـة تجـاه المجتهـع والوطن
ونبـذ مفاهيـم الاغتراب الاجتتمـاعى والسـيـاسى وتأكيـد المفاهيـم الاجتتمـاعيـة والسـيـاسيـة التـى يـعمـل المجتتمـع على نقلهـا عبر الأجـيـال المختلفـة لضمـان اسـتمرارر، وربط الطلاب بــجتمـعهم ومشـكالاته خارج نطاق الجـامعة،، والمشاركة فى حل هذه المشكالات مـن خلال العمـل الاجتـمـاعى بـأثـكالاِِ المختلفـة.

ويتفق ذلك مـع مـا أسفرت عنـه دراسـة (وليـد عبـد العزيـز الخراشى ع .. أهمـيـة الدور الذى تلـعبـه الأنشطة الطلابيـة فى إكسـاب وتنمـيـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى طلاب المرحلـة الجـامـعيـة(Y) .

وبـناء على مـا سبـق نجـد أن الأنشطة الطلابيـة الجـامـعيـة يـكـن أن تسهـم فى تنـميـة القيـم الأجتتماعيـة لطلاب الجـامعـة ومـنها قيمـة المسئوليـة الاجـتمـاعيـة، وذلك على أسـاس أنها مـجال من مـجـالات تتـميـة شـخصيـة الطالاب فى الجـانب الاجـتمـاعى وذلك مـن خلال إتاحـة الفرصـة لهم للقيـام بـالإطالع والبـحث والكتابـة والمشـاركة فى المسـابقات العلـميـة والثقافيـة والفنـيـة، وإقامـة المعسـكرات والنـدوات الثقافيـة والمؤتــرات العلمـيـة والقيام بـالرحلات. ومـن هنا يظهر الدور الذى يــكن أن تؤديـه الاتحادات الطالابيـة ومـا تقدمـه من أنشطة طالابيـة فى مـجال تتنميـة القيـم الايجـابيـة ومنهها المسئوليـة الاجتتماعيـة حيث تعتبر الأنشطة الطالابيـة الجـامـيـة أحلد وسـائط التربيـة عمومـاً.

## المحورالثاذي الطلاب مز خلال ممارسة الانششطة الطلابية

يعد التعليـم وسـيلة المجتتمـع لإعداد مواطنيـه إعدادا يضمـن انتمـائهـم لـه
وتحملهم لمسئوليـاتهم والمحافظة على هويتهم وتطويـر المجتـهع فى ظل التغيرات المتسـارعة التى بيمر بها، ويكسبـهـم هـا الإعلداد القيـه والممـارسـات الالزمـة للتتعامل مـع الآخرين والتعـاون معهم والاتصـال بهم والمشاركة الفعالة فى إتخاذ القرارات وحل


المشكالات، حيث يؤكد المربون أن مواطنـة الطلاب وانتمـائهم وتحملهـم لمسئوليتهـم
الاجتتمـاعيـة يـتأثر بجـميـع عناصر المنظومـة التعليـميـة التى تــعمى روح المسـئوليـة فى نفوس الطالاب، وبـالتالى فالتعليـم فى ســيـه لتـعزيز القيـم الايجـابيـة لدى الطالاب، يـعمل على تزويـدهـم بـالمـارف والمهارات التى تعـدهم كمواطنـين صـالحـين لإلنـمـاج فى نسـيج المجتتمع، والمشـاركة فى كافة المسئوليـات، مهـا يسـاعل فى بنـاء الطالب المنتـمى لمجتـمعـه، والقادر على التفـاعل الاجـتـمـاعى البـنـاء.

وتمـثل الجـامعـة قمـة الهرم التعليـمي ، ليس لمجرد كونها آخر مـراحل النظام التعلـيمي وحسبـ ، بل لأنها - وهو الاعتبـار الأهم - تقوم بـهمـة خطيرة فى صيـاغة الشبـاب - فكـراً ووجـداناً وفحـلا وانتمـاءً. ومـن خريـجى الجـامعـات تتخلق قيـادات المجتـمـع فى مـختلف المجالات العلـميـة والاقتصـاديـة والسـيـاسيـية والإداريـة والثقافيـة ، والتى مـن خالالها يـتابـع المجتتمع مسـيرته تقدمـا أو تثبـتا أو انحسـارا ، بـالإضـافة إلى مـا للـجامعـة والجـامــيـين مـن موضع متـمـيز ومـرموق فى النسق القيمى والحضـاري الذي يؤثره النظام الاجتتمـاعي فى حركتـه وعالاتاته وتفاعالاته وتواصلـه (YV) .

وتعـد الجـامعـة إحلـى أهـم مؤسســات المجتـمـع، حيث يتـم فيها عمليـة التطبيـع
الاجتتماعى وإكسـاب الطالب القيـم والمعتقدات، وتغيير سلوكهم إذا كان سلوكاً مـرفوضـا مـن قبـل المجتـمع، كمـا يقـع على عاتقها إكسـاب الطلاب ثقافـة المجتـمـع مـن
أجل التتعايش مـع المجتـمـع الأكبر •

وتكمـن قيمـة الجـامعـة الحقيقيـة فى إرتبـاطها بحيـاة مـجتـمعها وإنغمـاسهـا فى
حل مشكـلاته وقضـايـاه، فالفـارق بـين جـامعـة وأخرى هو الفـارق بـين هـذا المجـتهـع وذاك مـن المجتـمـعـات المحـيطة بـالجـامـعة.

وإن الجـامـعات أيـنمـا كـان موقعهـا تشترك فى أنها مؤسســات علمـيـة لها أهدافهـا


ثم تجديدها وتطويرها عن طريق البحث العلمى والاستفادة مـن هذه المعارف والخبرات الجديدة فى الواقع كما تسهم الجامعات فى حفظ المعارف ونقلها إلى الأجيال القادمـة.

والهدف الأسمى من التعليم الجامعى هو بنـاء القيم الرفيعة المستمدة من أصول المجتمـع وعقيدته وتراثهُ الفكرى قبل بنـاء مـجتمـع المعرفة، وترسيخ قيم الانتمـاء والولاء والمواطنة والمسئولية الاجتماعية، وترسيخ قيم الحرية والشورى والديمقراطية.

يعتبر مجتتمع الجامعة بـثـابة البيئة الملائمـة والحاضن النشط لتنمية القيم ، من خلال مـا يوفره للطلاب من ثقافة واعية صحيحـة حول مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة والتحديث والإطالع على تجارب الأمـم التى قطعت شوطا فى التقدم الاجتتماعي والاقتصادي • وثمة مجموعة من العوامل والمتغيرات التى تعمل على دفع الطلاب إلى الاهتمـام بالعمل الوطني والأنشطة الاجتمـاعية والسياسية : فوجود كثير من الطالاب فى مكان واحـد فترة طويلة من الوقت ، مـع تشابه الاهتمـامـات يعد حافزا قوياً للنشاط التنظيمى ، فاتحادات الطلاب وغيرها من المنظمات الطلابية التى تفرزها السلطات التعليمية ، غالباً مـا تيسر أماكن الاجتمـاعات واللقاءات بين الطلاب المهتمـين بالمناقشات والمناظرات(^) ال

وطالاب الجامعة فى هذه المرحلة العمريـة على بداية الطريق لتحمل بعض واجبـات المواطنة مثل المشاركة فى الانتخابات العامـة ، وآداء الخدمـة العسكريـة ، كمـا انهـم
 إضافة إلى ذلك فإن الشباب الجامعي باعتبارهم ينتمون لنظام تعليمي معين ،




التعليم العالي فى تنمية قيم الانتماء والمواطنة(ra) ).

| هنَ <br>  | أ. أ/ مى محم منیِ | \& \& |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

ومـن أهـم خصـائص الشبـاب الجـامـعى التى تهيـئ لديهـم عوامـل قابلـة لتكويـن وتـعزيز الانتـماء والمواطنة النشطة :

- مـا يتتميزز بـه الشبـاب الجـامـعى مـن فاعليـة وديـنـاميـيـية . - شـعور الشبـاب الجـامـعى بـالطموح نحو المكانـة والخلدمـة الوطنيـة .
- الرؤيـة تجـاه المستقبـل ، يمـا تشتتمل عليـه تلـك الرؤيـة مـن اعتبـارات النقد وأحكام القيـمـة على الواقع .

النضـج العقلي بــا يـكنـهم مـن تبنـى تصورات عقليـة حول مـعنى الايــيـولوجيـة
والنظم السـيـاسـيـة المرتبطة بهـا ( ، ب).

وتلعـب الجامعـة دوراً مههـاً فى تنـميـة الشعور بـالمسئوليـة الاجتتماعيـة لدى الطلاب حيث لا يقتصر دورها على إحداث التتغيير فى الجـانب المادى للـحيـاة الثقافيـة للطلاب بغـرس قيـم جـيـدة إيجابيـة ، بل يتتعـى ذلك ليشهـل الجانب الفكري الخاص بأنمـاط التفكير والمعتقدات والقيـم والاتجاهات ، حـيث تقوم بـلـور فعال فى تنـميـة الإلتجاهات والقيـم الإيجابيـة مـهـا يسـاعد بـلـوره على إعداد طلاب يتـحملوا مسئوليـاتهم الالاجتمـاعية فى مـجتتمعهم بكفاءة.

إن الوعى بقيـــة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى الشبـاب الجامعىى ينــكس فى شـكل أو آخر، كمـا يتـمثل فى سعى الطلاب إلى تحمـل مسئوليـاتهمم داخل المنـاخ الجـامعى مـن خلال مشـاركات إيـجابيـة فى مـنـاقشـة الأهداف، وحـريـة التعبيـر، والتخططيط كـلأنشطة الطلابيـة، والانفتاح على الفكر السيـاسى والوطنى، والحوار حول إثـكاليـات المجتهـع ومسـتقبـل التـنـميـة ومسـئوليـات الفرد فيهـا، ومـن ثم يـنمو لـيـهـم الوعى بـحقوق المواطن وواجبـاتـه.


لذلك ينبـغى تأصيل روح المسئوليـة الاجتتمـاعيـة لدى الطالاب بحيـث يصبـح
إحـىى الغايات أو المبـادئ التى تشكل المنهج الدراسى بأكملـه، وعنـدمـا تغرس قيمـة
تحمل المسئوليـة فى هؤلاء الطلاب تكون الجـامعـة قد حققت هدفها وهو خلق مـواطن -مسئول صـالح

وتعتبر الأنشطة الطلابية المجال الطبيعى الذي يكتسب مـن خلاله الطلاب الخبرات المتنوعة ، والتى تتعلق بـالجوانب : البـدنيـة ، والحركيـة ، والعقليـة ، والاجتتماعية ، والفنيـة ، والإبـاعيـة .. إلخ ، فلـم يعـل يـتصر دور الجامعـة على المواد التتخصصيـة ، وإنما تربيـة الطلاب تربيـة كـاملـة دينيـاً وخلقيـاً ، وإتاحة الفرصدة لهم لممـارسـة الديمقراطية والحوار البـناء والقيـام بـالنشـاط الفكري الثقاِِو والاجتتماعي والرياضي ، وكذلك تنميـة المفاهيم الإنسـانيـة والعلميـة السليمــة وحب الخير وعدم التعصب الأعمي ، وأن يـحيـا حيـاة جامـعيـة كاملـة ، ويتشرب السلوك المثالي لتصقلـه
وتهـذبـه ( اץ).

فمـن المعروف أن مـناهـج الدراسـة بـالجـامعة لا يهـن أن تشتتمل على كافة المعلومـات والمواقف التى يحتاج إليـها الطالب عنـدمـا يـتخرج إلى الحيـاة العامـة ، بالإضـافة إلى أن قاعات المحاضـرات لا يمكن أن تتسـع لتــريب الطلاب على تطبيق المواد التى يتعلـمونها عملـيـا" . ومـن هنا تبرز أهمـيـة الأنشطة الطلابيـة فى تـريبـ الطلاب على الو التفـاعل والمشـاركة وتحمـل مسئوليـاتهـم الاجتـمـاعيـة .

وتلعبـ الأنشطة الطالابيـة دورا" كبيرا" ومههماً فى إكسـاب وتنميـة المسئوليـة الاجـتمـاعيـة لدى طلابهـا مـن خالال مـا تقدمـه لهمـ مـن أنشطة وبرامـج متتنوعة تتنـاسـب مـع قـراتهم ومهـاراتهم وحاجـاتهم ، وكـذلك المرحلـة العـمريـة التى يمـرون بها حـيث أنهـم يـرون فى مرحلـة سنـيـة ودراسـيـةفى غايـة الأهميـة؛ لأن المرحلـة الجـامعيـة مـرحلـة نـو وتطور فى جـميـع النواحى الاجـتمـاعية والجسـمـيـة والنفسـيـة والعقليـة، وهذه المرحلـة




ولقد أكدت دراسـة عاطف خليفة (l99V) على أهميـة الدور الذي تلـعبـه الأنشطة الطالابيـة فى تنـميـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى الطلاب ، حـيث إستتهـفت الدراسـة التعرف على العالقة بـين مشـاركة الطلاب فى الأسر الطالابيـة وتنمـية المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لديهـم ، وقد جاءت نتائجهـا مؤكـدة على أن الأسـر الطلابيـة وأنشطتهـا تؤثر بــرجـة عاليـة فى تـنميـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى الطالاب (Yب) .

وتشير دراسـة سـالوفى (־199) إلى أن على الفرد أن يكون قادرا على فهـم
استتعداداته الذاتيـة، والتتحكم فى العنـاصـر المكونـة لمنظومتـه القيـميـة، كمـا لابـل أن يهـتلك مهـارة فهم الآخـرين والقدرة على التـوافق معهم، وإن ذلك يتطلب مـن الفرد أن يتـتـتع بقـر كاف مـن الذكاء الاجـتمـاعى والوجـدانى، والذى يسـاعد الفرد على الوعى بـذاتـه وبـالآخريـن مـن حولـه والأستفـادة مـن ذلك فى توجيـه تفكيره وأفعاله تجـاه ذاته وتجـاه الآخـريـن فى المسـار الصـحيح، وإن ذلكم لا يـتحقق لدى الفـرد إلا مـن خلال تفـاعلـه الأيـجابى مـع الآخـرين فى مـختلف الأنشطة والبر امـج التـى تحث على المشـاركة وتحـمل المسئوليـة الأجتتمـاعيـة(بّ).

فإذا كان الهلـف النهائي للعمليـة التربويـة هو مسـاعدة الإنسـان على النـمو إلى أقصى حـ مــكن ، فإن النشـاط يستطيـع أن يسهـم فى تحقيق هذا الهــف عن طريق مـا يحققة مـن فوائـد عديـةة للطالب الجـامـعى مـن أهمـها أنهـا تعمـل على إكسـاب الطلاب صفـات عديـلة كتتحمل المسئوليـة الاجـتمـاعيـة ، والاستقلال ، وضبط النفس ، واحترام النظام ، وحريـة الرأي ، وتـاول الفكر ، والثقة بـالنفس ، والمرونـه ، والتكيف ، وذلك مـن خـلال أنواعها ومهـارستتها ، وهى فى هذا الجانـب تسهـم فى رفـع المستـوى الخلقى لههم

ويـرى سـيــ عثـمـان (س199 ا أن مـن واجبـات الجـامعـة وأهلداف مـنـاهـجها وأنشطتهـا تتـميـة الإحسـاس بالمسئوليـة الاجـتمـاعية عنـد الطلاب . وأنـه إذا كانت المسئوليـة


الاجتتماعيـة تكويـناً ذاتياً ، فإنها فى جـانب كبير مـن نشـأتها ونموها نتـاج اجتتمـاعي ، أي أنها عمليـة إكتســاب وتعلـم • وأنـه مـن العوامـل التربويـة الميسـرة لنمو المسئوليـة الاجتتماعيـة هى الجـماعة التربويـة ، حيث يتـم معظم النشـاط التربوي فى جمماعات ، لهذا كانت الجمـاعة التى يقوم فيها الطالب بنشـاط تربوي ذات أثر كبير فى تنـميـة المسئوليـة الاجـتمـاعيـة عنـه ، كمـا تؤثر فى نواحى نموه الأخرى (0ب).

وقد أكدت إحـىى الدراسـات على أهمـيـة دور الأنشطة الطلابيـة فى تتـمـيـة بعض القيـم الاجتـمـاعيـة ومنـها المسئوليـة الاجتتمـاعيـة ، وكان مـن أهم نتائـجها : أن الطلاب الممـارسـين لـالٔنشطة الطلابية فى جميـع المجالات أكثر إلتـزامـا وتتـميـة لبـعض قيمهم الاجتتماعيـة مـن الطلاب غير الممـارسـين الأنشطة ، وأوصت تلـك الدراسـة بضرورة الاهتمـام بتشـجيع الطالب على مهـارسـة الأنشطة فى الجـامعـة بــجالاتها المتعـددة والمختلـفـة (حب).

وتسهم الأنشطة الطلابيـة فى بناء الشـخصيـة المتكاملـة والمتوازنـة للطلاب مـن خالا مـا تتيحـه لهم مـن فرص للتنفيس عن الضخوط الأكاديميـة ، ومـا توفره مـن فرص لتتـميـة روح التتعاون وتحمـل المسئوليـة ومهـارسـة الدييقراطيـة ، كمـا تعمل على تحقيق الأهداف التربويـة والتى مـن أهمهـا : غرس القيـم وتـتميـتها لدى الطلاب ، والإسههام فى إحـداث التكامـل بـين المقررات الدراسيـية ، والتـعرف على مشكالات المحتـمع والمسـاهمـة فى حلها ، وتتـمـيـة قـرة الطالاب على إستـخـدام لغتهم القومـيـة إسـتخلدامـاً سلـيمـاً مـن خلال المسـابقات الثقافيـة ، وتكويـن علاقات اجتتمـاعيـة نـاجـحة بـين الطلاب وأعضاء هيئـة التــريس والإداريـين وغيرهم .. ، وتوجيـه هلذ العالاقات نحو خلدمـة مـجتتمعهـم وتقويـة روح التتعاون والتضـامـن والتتعاطف بيـنهم (rv).

فالأنشطة الطلابيـة هى المسئولـة عن تثبيـت أقدامهـم عن طريق المعرفة والبـحث وإعدادهم ثلـحياة مـن خلال إسهامهـم بصنـاعة القرارات التى تتصل بحيـاتهم الجامـعية عن طريق إشراكهم فى التتخطيط لـأنشطة الطلابية وتنفيـذها تـهـيـداً للمشـاركة بفعاليـة فى صنـع القرارات التى تتصل بحـيـاتهم بــد تخرجهـم مـن الجامـعـة، إيهـاناً مـن



هلنه المؤسسـة بالدور الذنى تلعبـه هذه الأنشطة جنبـا إلى جنـب مـع المناهـج الدراسيـة فى تشكيل شخصية الطالب، وتشكل الأنشطة الجامعية أحد العناصر الهامة فى بنـاء شخصية الطالب وصقلها، وإعداده إعداداً اجتمـاعياً سليمـاً بحيث يكون إلى جانب
 الشعور بالمسئولية الاجتمـاعية، والاعتماد على النفس واحترام الوقت والعمل.

بالإضافة إلى إعداد الشخصية المتكاملة للطالب بمـا يمكنـه من التكيف السليم فى ظل التطورات المعاصرة ليصبح مواطناً صالحاً، وتدعيم للقيم والاتجاهات الاجتماعية والثقافية المرغوبة لتنمية المهارات واكتسـاب الخبرات المتعددة من خلال الأنشطة المختلفة التى يتـربون من خلالها على ممـارسـة التعاون، وتتيح لهم الفرص التى تـربهـم على القيادة والتبعية بحيث يصبـحون قادرين على ضبط النفس والتحكم فى المشاعر والانفعالات والتـدريب على تحمل المسئولية وتنمية القدرة على إتخاذ القرارات المناسبة والتـريب على احترام النظام والقوانين والقواعد مما يساعد الطلاب
على التـوافق مـع القيمـ والمعايير.

وإذا كانت المقررات الدراسية تتد الطالب بالمعلومات والمعارف المتعددة ، والتى من شأنها أن تنمى وعيه الاجتماعي والسياسي ، فإن فى استطاعة الاتحادات الطلابية وما يمارس فيها من أنشطة متعـددة أن تنمي القيم والوعي لدى طلاب الجامعة وذلك من خلال طريقين همـا : الطريق المباشر : ويكون من خلال المضمون والمحتوى لهذه الأنشطة ، حيث يكتسبون الكثير من المعلومـات والمعارف عن النظام الاجتمـاعي والسياسي ، كمـا أنهم من خلال الندوات بالكلية قد يلتقون بعض قيادات المجتمـع المهمة ، ويتناقشون معهم فى أهم القضايا والأحداث الجاريـة والمطروحة على كافة المستويات ، حيث يتم تبادل الحوار والنقاش مها يكون له أعظم الأثر فى اكتساب الكثير من المعلومات والمعارف الخاصة بتلك القضايا . أمـا الطريق غير المباشر يكون


من خالال مشـاركة الطلاب فى هله الأنشطة حيـث يـكتسبون قيـم اجتتمـاعيـة وتربويـة ومفـاهيـم واتجـاهات تسهم فى تشكيـل سلوكيـاتهم ومـن هذه القيـم : احترام الكبـار -

المحافظة على النظام - الالتتزام بتطبيق قواعد وقوانين الجـماعة التى يـتتمى إليها تحــل المسئوليـة الاجـتمـاعيـة تجـاه المجتـمـع (مب) .

وتشير نتائج إحـى الدراسـات التى تـوور حول إكسـاب الطلاب مهارات
المشاركة وتـمـيـة الإتجـاه نحو المواطنـة والمسئوليـة ، إلى أنه يمـكن تــميـة مهارات المشـاركة والاتجـاه نحو المواطنـة فى تكوين مواطنـة نشطة لمجتـمـع ديموقراطي ، وذلك مـن خلال خبر ات تعليميـة تركز على :

- مشـاركة الطالب فى حوار ديموقرطى مـن خلال أنشطتهم وتنظيمـاتهـم . - تنظيـم الحيـاة الدراسـيـة بـما يضمـن التـوافق والتتناغم مـع المنهج المدرسـي وثقافة الفصل الدراسي.
- أنشطة التعلـم التعـاونى التى تعـمل من خلالها مـجموعات الطلاب لنصرة الأهداف القومـيـة العامـة ، مـثال ذلك المشاركة فى القضايا العـامـة وحسـن الاستتجابـة للمشكالات الاجتتماعيـة(ه)).

وعليـه فالابد من تحقيق الجـديـة فى مشـاركة الطلاب لتلك الأنشطة وفى الاتحادات الطلابيـة ، والمشاركة فى الأسـر الطلابيـة بـما يتوافق مـع قدرات الطالب ومهاراته ، والمشـاركة فى الرحالات الجمـاعيـة والمعسـكرات ، والمشاركة فى انتخخابـات الاتحـادات الطلابيـة ، سواء بـالترشيح أو بـالانتخـاب ، ومشـاركة الزمـلاء لبـضضهم البعض فى المناقشات حول الموضوعات والقضايا المختلفـة ،وإعطاء أولويـة للـموضوعات والقضـايا التى تخص القيـه الأخلاقيـة للطلاب( •ع) .

ويـجــر الإشـارة إلى أن الجـامـعـة ليسـت مـكانا يـعمـل على تزويـــ الطلاب بـالمعارف فقط، أو لا تتعـدى حـيـاتهـم الجـامعـيـة صفوفاً وقاعات دراسـيـة تـنتهى إلى حصول الطلاب على شهادات للولوج إلى سوق العمل أو البـحث عن وظيفـ، ولكن سنوات الحيـاة



الجـامــيـة يـجـب أن تمكن الطالب مـن بنـاء شـخصيتـه المتكاملـة، بـالإضـافـةإلى التتخيرات التى تطرأ على مـعارفه ومـعتقداته، وزيـادة قدرتـه على التصلدى للمشـكالات التى تواجهـه والعمل على حلهـا، وعليـه فإن هـذا لن يتـحقق إلا بإعلداد الطالب مـن الناحيـة التربويـة والعملـيـة وصقل ملكاته وتنـميـة قدراته على التفكير الابتكارى والتكوين المتوازن لشخصيتـه الحـرة، وتطوير مـعلومـاته وسلوكه ليصبـح مواطنـا قادرا على النهوض بـالمجتتمـع والإسههام فى حل مشكلاتـه، وهذا لا يــكن تحقـيقه إلا عن طريق مهـارسـة الأنشطة الطلابيـة بـالجامعـة، حيث إنها جـزء مـكمل لرسـالة الجـامعـة فى تكويـن شـخصيـة الطالب المتكاملـة.

ويتضـح مـن ذلك أن للـجامعـة دوراً مؤثراً فى حـياة المجتتمعـات نظرا لكونها بيئـة
 والمبـانى، والتتجهيزات، ومـجالات لـلأنشطة، وأمـاكن للبـحث، وأمـاكن للاجتتمـاع بالطالاب، وأجهزة إداريـة، ومكتبـات، وغيرها ...) لإكسـاب الطلاب المحارف والقيـم والمهارات المهنيـة والاجتتماعيـة والسيـاسـيـة التى تجعلهم قادريـن على القيـام بأدوارهم ومسئوليـاتهم الاجتتمـاعية فى تحقيق التـتمية الشاملـة للهـجتتمـع، وكذلك صنع مسـتقبـل أفضل لأنفسهـم ولوطنهـم.

وبــا أن الشبـاب هم دائمـا عمـاد الأمـة وفخارهـا، فإن القيـادات الواعيـة هى التى تحرص دائمـاً على أن تسلـم الـرايـة إلى شبـاب قادر واعى مـتوازن نفسـيـاً وعقليـاً . وفى هـا الـا الأطار يبرز دور الجامعـة فى تتمـيـة المسئوليـة الاجتتمـاعيـة ويتتضح ذلك للعيـان، فالشبـاب داخل الجـامعـة فى حـاجـة دائمـة إلى مـن يأخـذ بيـدهم، مسـاندة، وتـدعيمـا"، وإرشـادا، وتوجـيهاً . وهنـا يتعـاظم دور الجـامـعة فى تتـميـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة للطلاب، إذ يقع عليهـا العبـء الأكبر فى مسـاعدة الشبـاب، وإرشـاده، وتوجيهـه سيـاسـياً وتربـوياً، إلى جـانب دورهـا فى البــحث العلـمى.

## المحور الثالث : أهم المموقات التى تحول دون تحقيق دور الجامعة فى تـنمية المسئولية

## الاجتماعيةّ للى الطلاب

إن منظومـة الجـامــة تواجـه الكثير مـن التحــيـات فى هذا العصـر الذى يـوصف بـأنه عصر السـماوات المفتوحـة والتـى كثرت فيها شبكات الاتصـال والمعلومـات العالميـة، وسهولة التواصل بـين الشعوب، وفتحت المجال أمـام الأفراد للوصول إلى قواعد ومعلومـات ضـخمـة ومتتنوعة بسـرعة مـذهلـة وتبـنى قيـم واتجاهات عالميـة ، مـما جـعل السبـاق الدولى مـحمومـا للوصول إلى التكنولوجيـا المتقدمـة والتى مـن المتوقع أن تكون المعيـار الأسـاسى للقوة فى نظام عالمى يتـشكل بسـرعة هائلـة كل ذلك يمـثل مـجـوعة مـن التـحـيـات أمـام الجـامعـة فى تحقيق رسـالتها لذا لابــ مـن اسـتخلدام الأسـاليب
 الاجتتمـاعيـة والمواطنة الصـالحـة لديـهمر.

ونظراً لأهميـة التعلـيـم الجـامعى فى شتى المجـالات الاقتصـاديـة والاجتـمـاعيـة
والمعرفيـة التى يكون للـجامـحـة الدور الأسـاسى فى إثرائها فقـل اعتبرتـه العـديـل مـن
المجتتمعات الركيـزة الأسـاسـية لإحداث التطور، ولهذه الأسبـاب فهى مـطالبـة بأن تكون على وعى تام بـسسئوليتهـا ورسـالتـها فى المجتـهـع، وأى قصور فى هذا الدور يـجعلهـا عرضـه للنقـد مـن قبـل المجتـمـع بسـبـب عدم الوفاء بـاحتيـاجـاتـه.

وهناك مـجموعة مـن المعوقات التى تقف كحـجر عثرة فى طريق تـمـيـة
المسئوليـة الاجـتمـاعيـة لدى طلاب الجـامعـة ، وتتـمـثل فى هذه المعوقات فيمـا يلي :

- غيـاب المشـاركة الفعالة فى الفعاليـات المجتمـعـية المختتلفة ، فالمشـاركة دليل على تحقيق المسئوليـة الاجـتمـاعيـة مـن خلال فعـاليـة المواطن فى هذه المشـاركة.
- علـم وجود فلسفـة واضحـة مـحلدة المحالم لنظامـنـا التعلـيمى بصفة عامـة، والتعليـم الجامعى بصفة خاصـة، ويعـد هذا مـن أهم المعوقات التى تعوق الجامعـة عن آدائها لدورها حيث إن غيـاب فلسفـة واضـحة تحـدد وظيفتهها


وتوجه عملهها يؤدى إلى صـراع الفلسفات، مهـا يؤدى إلى تضارب الأهداف والوظائف والوسـائل المستـخـدمـة، وكل ذلك مـن شـأنـه أن يؤدى إلى تعطـيل دور الجـامـعة وتشتتـه.

- الإعتتمـاد على أسلوب الحفظ والتلقـين بوصف الجـامــة هى مصلدر المعرفة مــا يجعـل الطالب مـجرد متلقى سلبى ، ويختزل عنـده حب المشاركة الفعالة مهـا يؤثر بـالسـلب على تحملـه لمسئولياته الاجتمـاعيـة. فهـعظم الجـامعات تتبـع النظم التقليديـة فى التـدريس حيـث يـكون الاعتمـاد على أسـلوب التلقين والمحـاضـرات بـاعتبـارها أبسط الوسـائل وأسهلهـا فى التـعامل مـع الأعـاد الكبيرة، وندرة استـخدام الأسـاليب الأخرى الحديثـة التى تعتمـد على المناقشـة والحوار حيث يصصـب استخخدامها مـع هذا الكم الهائل، الأمـر الذى يحـرم الطالب مـن فرصـة المناقشـة والحوار والتى مـن شـأنها تـنميـة مـحارفه بطريقه أفضل، كمـا
تـنـى لـديـه روح المسئوليـة.

ازدحام المناهـج والمقررات الدراسـيـة وجمودهـا، فتكـدس المناهـج والمقررات التـى تهـدف الى التلقـين وحشو العقول بـالمعلومـات مـن أجل استرجاعهـا فى امتتحان نهايـة العـام الدراسىى يـعـد مـن أهم المعوقات التـى تقف فى سبيـل تنـمـيـة المسـئوليـية الاجتتماعية لدى الطلاب فى الجامعـة حيث ينشغل الطلاب بهلذه المقررات الدراسيـة ولا يـجـون الوقت الكافى لممـارسـة الأنشطة الطالابيـة المختلفة والتى مـن شـأنها تتـميـة روح المسئوليـة لدى الطلاب، كمـا أن الأنشطة الطلابيـة فى الغالب تأتى فى أوقات لا تتنـاسـب مـع أوقات المحـاضـرات، الأمـر الذى مـن أجلـه يحجـم كثير مـن الطلاب عن المشاركة فى الأنشطة الطلابية(1 ) .

- ضعف دوافـ ومـحفزات الانتـمـاء والولاء وتحمـل المسئوليـة فى المواد الدراسـية التى يــرسهـا الطلاب والأنشطة الطلابيـة المختتلفـة التى يــارسـونهـا
- YVA -

- ازدحام الجـامـعة بـالطلاب، فمـن الملاحظ فى الفترة الأخيرة ازديـاد عـد الطلاب فى الجـامـعات من عام لآخر، نتيـجـة لزيـادة الطلـب الاجتتمـاعى على التعليـم الجـامعى، وقد أدى تزايـد عدد الطلاب فى الجامـحات الى تكدس الطلاب فى قاعات المحاضـرات وبالتـالى تقل اسـتفادتهه، همها أدى الى عزوف عدد كبير عن الحضور، الأمـر الذى تعـذر مـعه القيـام بـالدور التربوى المرجو مـن الطالاب عن طريق المقررات أو أعضاء هيئة التـدريس أو الأنشطة الطلابيـة حيـث يقل اشتراك الطلاب فى الأنشطة الطلابية نتيـجة قلة كفايـة هذه الأنشطة
لـلأعداد الككبيرة مـن الطالب.

عدم اشبـاع الحـاجـات الأسـاسيـة لطلاب الجـامـعة، حيـث إن ارتفاع تكاليف المعيشـة يجـحل الطلاب يجـدون أنفسهـم يـواجهون واقعاً اقتصـادياً لا يـهتم بـآمـالهم ولا بــتطلبـات حـياتهم الأسـاسـيـة بــد رحلـة تعليـميـة كامـلة، حـيث سـيتتعرضون بـعـد التخخرج لتـحـيـات اقتصـاديـة خاصـة بـالعمل والزواج وتكويـن الأسـرة ومتطلبـات تحقيق المكانة الاجتتمـاعيـة وغيرها مـن الأمور التى تشــر الطالب بـعــم الأمـان على حاضـره ومستقبلـه، فيكون النتتيـجـة انصراف علد غير قلـيل مـن الطلاب الى العمل بجانب دراستتهم، ومـا يـترتب عليـه مـن قلـة انتظامهم فیى حضور المحاضرات، وقلـة الأشتراك فى الأنشطة التى تقلدمهـا الجامـعـة، وبـالتالى قلـة استتفادتهم مـن الوسـائل المتعـددة التى يمكـن أن تستتخلـمهـا الجـامـعـة مـن أجل تنـميـة القيـم الايـجابيـة لدى الطلاب.

- عدم توفير الإمـكانيـات الماديـة المناسبـة لتحقيق متتطلبـات الأنشطة الطلابيـة . - عدم توفير الكفاءات المهنيـة الالازمـة للقيـام بـالإشـراف وتتنيـــ الأنشطة . - عدم توفير الوقت الكايِّ للطلاب لممـارسـة الأنشطة الطلابيـة .
- ضعف الوعى والثقة لدى المسئولين بـأهميـة الأنشطة الطلابيـة فى تـنمـية
المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لدى الطلاب.

|  |
| :---: |
|  |  |



غيـاب القـدوة مـن المسئولـين فى مـختلف القطاعات داخل الجـامعـة مهـا يعكس صورة السلبيـية والالامبـالاة ، كسـلوك إجتـمـاعي عام ، حيـث إن إختـزال دور الجـامعـة فى تقـديـم المادة العلمـيـة يرسـخ فى الوعى الفردي والجهمعي لدى الطالاب مشـاعر السلبـيـة والالامبـالاة وضعف تحـمل المسئوليـة الاجـتمـاعية.

- التوترات والصـراعات داخل الجـامعة، فكثيراً مـا يـعمر العداء والكراهيـة بـين جنبـات الجـامـعة، فقـد يسودهـا عداءات بـين الأقسـام وبعضها، وبـين أعضـاء هيئـة التــريس وبعضهه، بسبـب روح التتنافس أو لأسبـاب أخرى، الأمر الذى لا يـجـلهـم يـوموا بواجبهـم على الوجـه الأمـثل، ولا يتعاونوا فيـمـا بينهـم لتتـميـة القيـم الايجـابيـة لدى الطلاب(ץ §).

انعزال الجـامعـة عن مشكالات الممـجتـمـع الذى توجـد فيـه، فهنـاك حقيقة ينبـغى الاعتراف بها مؤداها أن هنـاك حلقة مفقودة بـين جـامعاتنـا وبـين مشـكالات المجـتهـع، وأول مـا يـترتب على هلذه الـعزلة هو حـرمـان الطالب مـن أههم مقومـات الإعلداد المتمـيز، وعدم اكتسـاب المعلومـات والحقائق التى لها وزن وقيمـة، وبالتالى جمود وتخلف مـحتوى الإعداد الجـامعى فى مواجهـة التحـديات والمتغيرات التى تــر بها المجتتمعات فى هذا العصر.

المحور الرابع : متطلبات تفييل دور الجامعة فى تـرزيز تنمية المسئولية الاجتماعية للى طلاب الجامعة من خلال الأنشطة الطلابية

إنطلاقاً مـن النظرة إلى التربيـة على أنها نتـاج التفاعلات الاجتمـاعيـة بـين عنـاصر إنسـانيـة تحلـدها عوامل وغايـات ومتتغيرات اجـتمـاعيـة ، فإن الجـامعـة مؤسسـة اجتتمـاعيـة تؤدى رسـالة إنسـانيـة ، أو هى نظام اجـتمـاعي مـتكامل العنـاصر يهـــف الى بـنـاء الحـياة الاجتتمـاعيـة لـألفراد بـالشكل الذني يـنسـجم مـع فلسفـة الوطن وتوجهاته التى


تسعى إلى تحقيق التتنمـية الشـاملة فى جميـع جوانب الحيـاة ، وهذه العنـاصر تشكل الشـخصيـة الجـامعيـة التى تتـجسـل بـالمدخالات الإنسـانيـة فى الجـامعـة كنظام . ولا تـنحصر هـه المدخلات فى الطلاب فقط، بل تضـم جميـع العناصر الأخرى . فالبـناء الجامعـي نظام ترتبط عنـاصـرة بـعالقات تأثيريـة تبـادليـة إرتباطيـة . وبـلك تتوجـه الأنظار إلى الجامعـة كمؤسسـة علـميـة تربويـة تنـمويـة فى المجتـمـع ، حيث يـتم مـن خلالها إعداد الكوادر والطاقات والقوى البشريـة المؤهلـة (س؟ ).

وللـجامـعـة دور أسـاس فـى تـشكيل ودعـم وعـى الطــلاب بـصفـة عامـة، وتجــاه الدولــة والـسلطة بـصفة خـاصـة، حيـث أثبـت بــض الدراسـات أن هنـاك دور واضــح للـجـامـــة فـى
 الطلاب، وكذلك فإن لممـارسـات السلطة فى المجتـمـع المصرى انعكاســاتها علـى السلطة داخـل الجـامعـة، وللـجامـــة دور أسـاسـى فـى ذلــك حـيـث تقـوم بالتـأثير علـى الطـلاب فى أخطر مـراحل العـمر، وهى مـرحلـة الشبـاب التـى يـكون فيهـا الفـرد عرضـهـه للتـأثير بـالقيهم

والعقائـد السـائـدة فى المجتـهـع.
وتــثل مـرحـلة الشبـاب مـرحلـة النـضـج واكتمــال الشـخـصيـة، فإذا كـان الأسـاس فى بنـاء الشـخصيـة صـحيـح يصبـح البـنـاء قوى، ولا يـتأثر بـالعـديـد مـن الانـحرافات والقـيم الفـاسـلـة التى تؤدى إلى هالك هؤلاء الشبـاب، فالـشبـاب هـم الثـروة الحقيقيــة التـى تـــــع الأمــم إلى تحقيـق التقــدم الـعلمـى والتكنـولـوجى فى ضـوء المتـغـيرات الـحالميـة التـى تـسـود العالم وتجـعل مـن يــتلكهها هو الأقدر على قيـادة مـن حولـه.

لذا يـنبـغى ألا ينـحصر دور الجـامـحة فى التتحلـيـم والتــريس فقط ، فهى تـمـثل بيوت خبرة تربويـة لمجالات كثيرة بـها تقوم بتتنميـته مـن قيـم وإتجاهـات إيـجابيـة لدى الطلاب مهـا يسـاعدهـم على مـعايشـة الواقع بعقلانيـة ويبصرهم لمواجهـة التـحديـات والأخطار المحـدقة بهـم داخليـاً وخارجـياً .

وتعـد مسئولية الجـامـعة كبيرة فى تتـميـة وتعزيـز قيمـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة
لـى الطلاب ، فتتـميـة قيم المسئوليـة هى القاعلدة التى نعطيهـا الأهمـيـة المنـاسبـة ضمـن

|  achair ll ougqublan an |  <br>  | $\begin{aligned} & \& \\ & \& \end{aligned}$ |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

فعاليـة الأداء الجـامـى ، والتى فیى ضوئهـا يـتضـح مـخزى الدور المستقببلي للشبـاب

ونظرا" لأن إعداد الشبـاب الجـامـعى يـعـ بــثابـة تكويـن تجـميعـي للكفـاءة الفرديـة المتخصصصـ ومـا يرتبـط بهـا مـن تمـايز العمـل وجودتـة ، والشعور بـالولاء والانتمـاء ومـا يرتبط بهـا مـن المشاركة النشطة تجـاه قضـايا المجتـهع ومشكالاته ، ومسئوليـات الدور الوظيفي فى علاقاته بــتطلبـات التنـميـة ودعم عوامـل الإرتقاء ، فإن القيـم تعلد بــثابـة أحد الضمـانات المثلي لتـجديـ القدرات الحيويـة فى بنيـة النظام الاجتتمـاعي ، الأمر الذي يتطلب دمـج "دور الجـامعـة فى تتـميـة قيـم المسئوليـة والمواطنـة والانتمـاء" ضمـن الأهلـاف الأسـاسـيـة للـجـامـعات فى الوقت الراهـن (؟ ؟ ).

وإن تـنميـة القيـم وإن كان هـدفاً ضـمنيـاً فى مـمـارسـات الأداء الجـامعى ، إلا أن الضرورة العصريـة فى مواجهـة مشكالات السلبيـة ، وضعف الانتمـاء ، والعزوف عن المشـاركة المجتمـعيـة والإغتراب تفرض على الجـامعـة تحـمل مسئوليـاتها فى تــزيز وتتمـيـة قيـمـة المسئوليـة الاجتتماعيـة لدى طلابها .

وتلـعب الأنشطة الطلابيـة دورا" مهمهـاً وبارزا فى تـنميـة قيـــة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لـى طالب الجـامعـة مـن خـلال تجسيــ روح التتعاون والعمـل التطوعى والتســامـح والعــل والمسـاواة والمشـاركة.

ويـجب العهـل على تكامل الأنشطة الطلابـيـة لتسهم فى تكوين ونـمو الشخـصيـة المتكاملـة، على أن توفر هذه الأنشطة الطلابيـة فرصـاً مـناسبـة لكل الطلاب، لأنه بتوفير تلك الفرص تتحقق عمليـة التفاعل بـين الطلاب وأعضاء هيئـة التـريس وإتاحـة الفرص للقائمـين على هله الأنشطة لإِقتراب مـن الطلاب، والقيـام بـلورهم فى تبصير وتوجيـه الطالاب، وبالتالى يـلـرك الطلاب معنى الحقوق والواجبـات والالتـزام بـاللوائح والنظم الجـامـعيـة، وهـد قيـم ايجـابيـة مـرغوب فيـها ومطلوب تنـميتهـا لدى الطلاب.

- rAr -


وبالتالي إن تفعيل دور الجـامـعة فى تعـزيز قيـمـة المسئوليـة الاجـتمـاعيـة لدى طالابها يتتطلب توافر علـة مـتطلبـات هـامـة تسـاعد بـلورهـا على تحقيق الشـعور بـالمسئوليـة والانتماء الحقيقي وبناء المواطنـة النشطة وتحقيق المشاركة الفعالة لدى الطلاب،

ومـن أهم هذه المتطلبـات :

- توظيف قـدرات أستاذ الجـامعـة العلمـيـة والمهنيـة فى تنميـة قيمـة المسئوليـة

الاجتتماعيـة لدى طلابه ، ودفعهـم لتثقيف أنفسهم بشكل مستتمر .

- أن يخطط أستاذ الجـامعـة خلال تعامـلاته مـع طالابه لغرس وتتميـة قيمـة المسئوليـة الاجتمـاعيـة بحيث تكون سلوكيـاته وتعامـلاته معهم مقصودة لتحقيق هذا الهلدف.
- أن يـعود الأسـتاذ الجـامعى طلابـه على تحمـل مسئوليـاتهم ويبرز لهم أهمـيـة تحــل المسئوليـة الاجتتمـاعيـة فى الارتقاء بشـأن المجـتمــع

بث الوعى بـين الأسـاتـه بحسـن القـدوة فى امتتثال قيهـة المسئوليـة الاجتتمـاعيـة،
 ومـن ثم يمكنـه أن يبث القيـم بـأسـاليبـه المتعـددة فى المواقف التعليميـية المتنوعة مفهومـا وسلوكا يـيمارس مـن خلال الأنشطة المتعـددة.

- عدم إقتصـار أسـاتذة الجـامـحة على أسـلوب الإلقاء والتلقـين والمحاضرة مـع طالابهـم ، وتنويـع أسـاليـب التــريس والتعليـم لتشـمل فى المقام الأول أسلوب المنـاقشـة والحوار ، وأسلـوب حل المشكالات وغيرهـا مـن الاسـاليـب التى يـكـن مـن خالالها بلورة المفاهيـم ووضوحهـا فى أذهان الطلاب، مهـا يـنمى لـدى الطلاب القدرة على التفكير والإبـاع والإبتكار ، ويتتيح لهم الفرصد لإبـاء آرائهـم وتحـيـد وجهـة نظرهـم فى فكـرة مـا ومبررات ذلك الاختتيار أو الـرأى، والتعبير مـن شـخصيـاتهم بـكل صـراحة ووضوح وثقة .


- الابتـعاد عن الاتجـاه التسلطى فى التــريـس، والأخـذ بـالأسـاليب المالائمـة لمفهوم

الديهوقراطيـة لدى الطلاب وتـدريبهـم على مــارستهـا مـثل أسلـوب الحوار،
وإعداد التقاريـر الجمـاعيـة فهـه الأسـاليب لها أهمـيتهها فى تعويــ الطلاب على
تحمـل المسئوليـة والتـعاون مهـا يسهـه فى بنـاء شـخصيـاتهـم واستقتلاليتـهم وهى مطالب أسـاسيـة مـن مطالب تتمـيـة الاستقلاليـة الذاتيـة وتتمـيـة مشاعر المسئوليـة الاجتتمـاعيـة.

- تهيئة المناخ الجامعي بشكل يسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم وإتجاهاتهـم بحرية مـن خلال توافر صحافة حرة ومنـابر حواريـة مفتوحة تلبى رغبة الطلاب فى إظهار قدراتهم وإبداعاتهم فى شتى المجالات
- تشجيع مهـارسة ثقافة النقاش والحوار الفعَّال بين أعضاء هيئة التـريس
والطلاب .

توعية الطلاب بثقافة الحقوق والواجبات ، وتأكيد فكرة أن لاحق بلا واجب ، فالطالب له حقوق ينبغى أن يطالب بها ، وفى نفس الوقت عليه مسئوليات وواجبات ينبغى أن يتحملها ويقوم بها على الوجـه الأمثل.

- أن يقدم أعضاء هيئة التـريس نموذجاً سليماً للقدوة الحسنة لطلابهم من حيث الأقوال والأفعال ، فالمقررات الدراسية وحدها لا تستطيع أن تنمى القيم والإتجاهات فى نفوس الطلاب ، فى حين يستطيع الأستاذ الجامعى أن يؤثر فى طالابه بشكل مباشر من خلال سلوكياته وقيمه واتجاهاته .

تطوير المقررات الدراسية الجامعية وتحديثها حتى تستطيع أن تواكب التطورات والتغيرات السريعة فى المجالات العلمية والتكنولوجية ممـا يساعد

على تنمية شخصية الطالب مـع الحفاظ على قيم وأفكار المجتمـع •

- إعلـاد مقررات دراسـيـة جامـعيـة تتضمـن قضـايا المسـئوليـة الاجتتمـاعيـة، والمواطنـة النشطة ، والانتـمـاء الوطني ، والولاء ، والتســامـح الفكـري مهـا يــزز بــوره الهويـة الوطنيـة ويـلـمم مشاعر الانتمـاء وتحـمل المسئوليـة لدى الطلاب بشكل إيجابى •
- زيـادة الإهتـمام بـالأنشطة الطلابيـة الفعَّالة والهادفة التى تُبعد الطلاب عن الممـارسـات السلبيـة داخل البيئـة الجامعـيـة ، وتــعم الممـارسـات الإيجابيـة مـما
يــزز بـدوره قيــة تحـمل المسئوليـة فى نفوس الطالاب .
- إثراء ثقافة المناخ الجـامعي مـن خلال عقد نـدوات الموسـم الثقاٌِِ ، والمحـلات الجامـعيـة ، وحـيويـة الحوار الطلابي فى المناسـبـات الوطنيـة مهـا يـعزز مشـاعر
الوطنيـة لدي الطلاب .
- إعداد مقررات دراسـيـة خـاصـة بـالثقافة السـيـاسيـة وقيـم المسئوليـة والمواطنـة والانتـماء فى مـصر ، تعمـل على التوجـيـه السـيـاسي المبـاشـر للطالاب وتـكينـهم مـن الأبجـديات الصـحيـحة للفكر السـياسي الناقد فى ضوء المصالح العليـا
للوطن •

عقد نـدوات ومؤتــرات فكريـة تتنتتح على الفكر السـيـاسي الوطني ، وتكون رأي عام طلابي تجـاه القضـايـا القوميـية فى مـجتمـعهم بــا يــفعهم إلى التفكير فى مـنـى الواجبـات الوطنـيـة وتحمـل مسئوليـياتهم بـكفاءة، حيـث تعـل المؤتمرات والنـدوات من أهم الوسـائل التى تستطـيع الجـامـعة مـن خلالها التأثير على الطالاب، حيـث يـكون فيها الطالب على عالاقة مبـاشـرة بـالمشتركـين فى المؤتمرات والنـدوات، ويستـطيع أن يقوم بـالحوار مـعهم حول موضوع النـدوة للاسـتفادة مـن

خالا لها فى تغيير بعض القيـم والعادات التى تكـونت عنــده فـى مـرحلـة التنشئــة - تــعيـم الاتحـادات الطلابيـة فالاتحـادات الطلابيـة تعـد بــثابـة البر لمان الذىى يستطيع الطالاب مـن خلالده التعبير عن أنفسهم، فهو صورة مصغرة للبر لمان الكبير (مـجلس النواب) ويقوم فيـه الطلاب بـمـارسـة، أو تعلـم كيفيـة مـمارسـة

| مinلمبالة | أ. | \& | IT/. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |



الديهقراطيـة، فتتأصل فى نفوس الطلاب قيم الديهقراطيـة، وكيفيـة إجـراء الحوار والمطالبـة بـالحقوق مـع الالتزام بـالواجبـات والمسئوليـات، ويعتبر اتحـاد الطلاب مـن أهـم الجمـاعات التى تـتكون داخل الجامعـة عن طريق الانتـخاب والذى يسـتطيـع الطلاب أن يحققوا ذاتههم مـن خـلاله والحصول على حقوقهم. ويقوم اتحاد الطلاب بـالعـلــ مـن الأنشطة الثقافيـة والعلمـيـة والفنيـة والريـاضيـة التى يتـم فيها تتنميـة مهارات الطلاب، وتوجهم التوجيـه الصـحيـح وغرس القيـه، والتقـاليــ والعادات السـائـدة، ويـكون لـه دور واضـح فى القيـام بـعقد المؤتــرات والنـدوات العلـميـة التى تتـم داخل الكلـيـة حول الموضوعات والقضايا ذات التأثير عليهـم.

- تفعيل الأنشطة التفاعليـة بـين الطالب، والتى تتضمن تفاعل ومشاركة الطلاب مـع بعضهم البـعض مـها يسـاعد على تــميـة وتفعيل وغرس قيـمـة المسئوليـة والإخاء بـين الطالب، ومـا يـتتج عن التفـاعل مـن تقبـل لـرأى الآخر وحوار ونقاث وسعـة صلدر وتواصـل بـين الأفكار.
- نشـر ثقافة مسـاعلدة الآخريـن دون مقابل عن طريق العمـل التطوعى الخلدمى، والذى يقوم بـه الطالب دون مقابل أو عائد مـادى مـحسوس، حيث يـؤدى إلى تتمـيـة وتفعيل قيمـة حب تقديـم النفـع لالآخريـن دون مقابل.
- الاهتتمام بـالأنشطة الطلابيـة ذات الطابع المشترك أو التى يتـم تنفيلهـا فى إطار فرق العمل، فهى أنشطة جمـاعية يـتـمـد نجـاح النشـاط وتحقيق أهلدافه على مشـاركة كل فرد مـن أفراد الفريق بـلوره فى إنجـاز المهـمـة حيث يؤدى ذلك إلى تـنميـة قيمـة التتعاون.
- الأهتمام بالأنشطة ذات الطابع التضامنى، مثل جمـع التبرعات للمنكوبين، أو مساعدة الكبار الذين لا عائل لهم عن طريق زيـارات أو عمل تطوعى بدار مسنين أو المساهمة فى المحافظة على الجامعة نظيفة جميلة حيث أنها حق لالأجيال القادمـة، وغير ذلك من الأنشطة التى تغرس قيمة التعاون والترابط
وتحمل مسئوليات المجتـمع.
- المساواة بين الطلاب واحترام استقلالية الطالب وتفكيره، وأن يكون هناك قدر من المرونة والتسامح والتعامل بعقل، وتشجيع المثابرة من أجل إنجاز المهام المسندة إليهمم مع تنمية احترام وتقدير الطالب لذاته والثقة بها، وأن يتعلم كيف يمكنه ضبط نفسه وقت الحاجة، وأن يتعلم ويتـدرب على تحمل المسئولية تجاه ذاته وتجاه كافة الأعمـال الجمـاعية والمجتمعية.

ان يتم عقد ندوات واجتمـاعات يتم فيها دعوة كبار المسئولين مـن مجالات متخصصة مختلفة وخاصة رجال الفكر والدين، لمناقشتهم فى قضاياهم، ومشكلات مـجتمعهم، وأهم القيم الإيجابية التى لها دور فى النهوض بالفرد ومجتمعه فى آن واحد، وكيف يمكن الاحتفاظ بالقيم التقليديـة الايجابية فى عصر سـريع التطور ومـجتمع سريـع التغير، وكيف أن تحل قيم جديدة تساير العصر محل القيم التقليدية دون المساس بحقوق وواجبات كل من الفرد والمجتمع، وكيف يتحقق ذلك عملياً، على أن يسمح لأولياء الأمور بحضور مثل هنه الندوات والاجتمـاعات والمشاركة فيها مشارك فعالة.

- ربط الأنشطة بالأحداث المجتمعية على إختلاف أنواعها، وخاصةً تلك التى
 على هذه الأنشطة بمناقشة الطلاب فى أهم القيم المتضمنـة فى تلك الأحداث فى تلك الأحاث والمشكلات، وردود الفعل من قبل الآخرين على أن يبدى الطلاب وجهة نظرهم فى هذا السيـاق.



مشـاركة الطالاب فى حل بعض المشككلات الرئيسيـة للمـجتتمع، مـثل مـحو
الأمـيـة، والمسـاهمـة فى مشـروعات التتعمير والتـنميـية والتطويـر المجتـمعىى فى شتـى
المجالات، مهـا يجـعل الطالب يعـايش مشكالات مـجتمعـه ويهتتم بها، مهـا يؤدى
إلى تنـميـة روح الجمـاعة والقضاء على التسيـب والانحراف، كمـا يسهم فى
تحقيق الضبط الاجتتمـاعى والسلوكى السليم مهـا يـعمق مـن مشاعر المسئوليـة الاجـتمـاعيـة تجـاه المجتـتمع •

- الاستتفادة مـن أمـاكن الآثار والتراث على مـختلف عصورها، ومـنـاطق البطولات والانجـازات العلمـيـة والتكتنولوجيـة، والمسـابقات التى تجـــع بـين عصور مـختلفـة

وتوظيف عروض الفيدليو لشرح الحضارات المختلفة فى الوطن لتـلـعيـم مشـاعر الفخـر والاعتزاز بتـاريـخ وحضـارة الوطن وانجـازاته لدى الطلاب وتتـميـة قيــة التفاعل الحضـارى، وتوضيح كيف أن ثقافات مـختلفة ومتبـاينـة تفاعلت فولدت لنـا تـاريخ بـلادنا العـريق.

- توجيـه الأنشطة نحو أنشطة النفـع العام، والتى تعود بـالنفـع على الجميـع، فهى تـنمى فى الطالب الاهتـمـام بـالقضـايا العامـة، وتخلص الطالب مـن الأنا وحب الذات، فيستطيـع أن يقضى وقتاً مـن جهلده فى الصـالح العام والذنى يعود نفعـه على الجمـيع خصوصـا الطلاب ذوى الأفكار المختلفة حتى يعتادوا العمل مـعا وتقبل بعضهـم رغم الاختـلاف فى الأفكار.
- توظيف انتـخـابـات اتحادات الطلاب ومسئوولى الأسـر الطلابيـة فى غرس وتتـميـة قيمـة حـريـة اختيـار السلطة عن طريق إعطاء الطالب الحريـة فى اختتيار مـن يـثثله فى الاتحـادات الطلابيـة بـكل نزاهة وشفافيـة، حتى يـتسـب الطالب تلـك القيـم وتصبـح عادة لـديـه فى كل حيـاتـ.


## المراجع

(5) Goldman, Daphne; Ayalon, Ofira; Baum, Dorit; etal; Major Matters: Relationship between Academic Major and University Students' Environmental Literacy and Citizenship as Reflected in their Voting Decisions and Environmental Activism, International Journal of Environmental and Science Education, Vol. 10, No. 5, 2015, p.p. 671-672
(7) حـامـل عمـار : ثقافـة الحـريـة والديموقراطيـة بـين آمـال الخطاب وآلام الواقـع ، دراسـات
فى التربيـة والثقـافة ، مـكتبـة الدار العـربيـة للكتاب ، القاهرة ، Y••V ، ص عه .
(v)
إيجـابى للقــــم الاجـتمـاعيـة يـحلـق بـالمـصريـين إلى أفـق الرؤيـة المستقبـلـيـة لمصر " دراســة



(8) Phillips, D; Quality of Life: Concept, Policy, and Practice,

Routledge, Oxon, 2006, p. 124.
(Q) مـغــاورى مــرزوق : العلاقــة بــين المـسـئوليـة الاجـتماعيــة وبـعـض جـوانـب التوافــق الشـخـصى والاجتتمـاعى، رسـالة مـاجـستـير، كليـة التتربيـة، جـامعـة قنـاة الـسويس، 199^ ، . ص
 لـــى الـشبـاب الجـامـعى، دراســة مطبقـة علـى الأسـر الطلابيـة بـالمعهـــد العـالى للـخـدمـة الأجتـمـاعيـة بـالمنصورة، مـجلـة الخـدمـة الأجتتمـاعيـة، العـدد OV، مـجلــ V، جامـــة المنصورة،

(11) طــارق عبـــ الــرؤوف عـامـر : الجـامـعـة وخــمــة المجتتهـع "توجهـات عالميــة مـعاصـرة" ،

 التـلامـيـذ "دراسـة مـيـانيـة" ، رسـالة مـاجسـتير ، كليــة التربيـة ، جـامعـة الزقـازيـق ، I9AV ،
(1) جـمـيل مـحمـد مـحمود قاسـم : فعاليـة بـرنامـج إرشـادى لتتنميـة المسئوليـة الاجتـمـاعيـة لــى طـالاب المرحلـة الثانويــة ، رسـالـة مـاجـستير ، كلـيـة التربيــة ، الجـامـعـة الإســلامـيـة ،

( ( ) عبـد الودود مـكروم : القيـم ومسئوليـات المواطنـة "رؤيـة تـربويـة " ، الطبــة ا ، دار الفكر


(10) سـهـير مـحـــد أحهــل حوالــه ، هنــد سـيـد أحهــل الـشوربجى : المسئوليـة الاجتـمـاعيـة

بـالتـعليـم : مقـاربـات ومــلاخل ، مـجلـة العلـوم الـتربويــة ، المجلــلـ س ، العــدد
(16)Roufa, A. : The Corporate Social Responsibility

Disclosure: a Study of listed companies in Bangladesh, Business and Economies Research Journal, Vol. 2, No. 3., 2011, P. 19.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ســيـ أحهــد عثمــان : التـحليـل الأخلاقـي للمـسئوليـة الاجتتمـاعيـة ، مـكتبـة الأنجلـو } \\
& \text {. المصريـة ، القاهرة ، } 1997 \text { ، ص V }
\end{aligned}
$$

(1^) (1^)

(19 ) مــيـحــة فخــرى مـحمـود مـحمســ : تــصور مقـترح لتتـمـيــة المـسـئوليـة الاجتتمـاعيــة للـجـامــات المصـريـة علـى ضـوء مـجتتهـع المعـرفـة، مـجلـة دراســات عربيـة فـى الـتربيــة وعلـمَم

(Y. ) المجتتمعيــة مـن وجهـة نظـر قـادة المجتتمـع المحلـى، جـامعـة الـشرق الأوسـط، عمـان، • • • ، صس ص صו-
(Y) صـفاء مـحمــد علـى : الأنشطـة الطلابيـة ودورهـا فـى تـنميــة الـوعى الـسـيـاسـي لـــى طالاب الجـامعـة "دراسـة مـيـدانيـة" ، رسـالة مـاجسـتير ، كليــة البـنـات ، جـامعـة عـين شـمس ، . V r...
(YY) أمـانى الـسـيــ غبـور : الأنشطة الطلابيـة بـالجـامعــة الأمريكيــة - القـاهرة - دراســة وصفيـة ، رسـالة مـاجستير ، كليـة التربية ، جامعـة المنصورة ، 199V ، ص 09V .

|  <br>  |  أ/ / مى | \& | أ. dechow أ. أ. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

(سץ)رزق حسن عبـــ النبـى : دور الأنشطة الطلابيـة فى تـنميـة بـــض القـيـم الاجـتمـاعيـة لــدى تلامـيــذ المـرســة الابتـدائيــة "دراســة مـيـدانيــة" ، مـجلــة كليــة التربيــة ، العـــدد ^،

 اتحـاد الطالاب فى مصر، دراسـات فى التربيـة العـربيـة وقضـايا المجتـهـع، دار الوفـاء للنـشر،
الاسـكنــريـة، r ••r، ص ז•r.
 Y६.
(الاتحـادات الطلابيـة) ، ص ص س- ع.
 الاجتتماعيـة، رسـالة مـاجسـتير، جـامـعة الملـكـك سـعود، الريـاض، الممـلــة العـربيـة السـعوديـة،

حامسـد عمـار : الجـامعــة بــين الرســالة والمؤسـسـة ، دراسـات فـى التربيــة والثقافــة ،

$$
\text { الطبــة } 1 \text { ، مـكتبـة الدار لاعربيـة للكتـاب ، القاهرة ، } 1997 \text { ، ص ص به - هr . }
$$

(Yへ) السـيـد سـلامـة الخمـيسي : الجامـعـة والـسـياسـة فـى مـصر - دراســة نظريــة ومـيـدانيـة عن التربيـة السـيـاسـيـة لشبـاب الجـامـعات ، دار الوفاء لديـنا للطبـاعـة والنـشـر ، الإسـكنــريـة

(r. ) المرجـع السـابق ، صس ص qسr - • عץ .

 تـريسـه ، عالم الكتتب ، القاهرة ، r. r r ، ص ra .
(ץץ)عاطف خليفـة مـحمـل : العـلاقـة بـين مـشـاركة الطـلاب فـى الأسـر الطلابيـة وتـنميـة
 الفيوم، جـامـعة القاهرة ، 199V.
(33) Salovey, P. Mayer, JD: Emotional Intelligence-

Imagination Cognition and Personality, 1990, pp. 285-289.
(६ץ)هـالـة مـحـهـد حـسـن بـرى : تـصور مقـترح لتفـيـل دور الأنشططة الطلابيـة فى تـنميـة الــوعى الـسـيـاسي لـــى طــلاب الجـامـعـة ، رسـالـة مـاجـستتير ، كلـيـة التربيــة ، جامـعـة

(هr)سـيـد أحمـد عثـمـان : المسئوليـة الاجـتمـاعيـة "دراسـة نفسـيـة - اجتتماعيـة" ، الطبـــة ${ }^{\text {، }}$
مـكتبـة الأنجلو المصريـة ، القاهرة ، r199 ، ص Y .



(rv) حمـيـدة عبــد العزيـز إبـراهيـم : بــض مـشكالات الأنشطة الطلابيـة بـالجـامـعـة "دراسـة مـيـدانيـة" ، المجلد 0 ، العــد ا ، كليـة التربيـة ، جـامـــة الإسـكنــريـة ، •199 ، ص ص 11 -
 . IVV - IIT الوعي السـياسـي لدى طلاب الجـامعـة ، مـرجـع سـابق ، ص ص
(39)Patrick, J.; The Concept of Citizenship for Democracy, ERIC - ED : 342532, 1999.


 ، فى المؤتمـر السـنـوى الثـامـن عشـر البـحـوث السـيـاسـة بـــــوان : التتحلـيـم العـالي فى مـصر
 والـدراســات الـسـيـاسـيـة ، المجلــــ الأول ، كلـيــة الاقتـصـاد والعلــوم الــسيـاسـيـة ، جامـعــة


الوعى السـياسـي لدى طلاب الجـامـعة ، مـرجـع سـابق، ص 99.

دكتوراة، كليـة التربيـة، جامـعة عين شـمس، 1911، ص • \&1. .
 تعـزيـز الانتتمـاء للـوطن مـن خـلال الأخـلاق وثقافـة الحـوار ، العــدد (سه) ، المجلـــ (IV) ،

 صساV-MIV.

