## المسئولية الأخلاقية فى التربيية الإسلامية ودور الملدرسة فى تـنميتها

إعداد


الملخص
هلـف البـحث إلى التـعرف على المسئولية الأخلاقية فى الإسـلام وذلك من خلال
بيان مفهومها وشروطها وأسسها التى تقوم عليها ، وبيان أهميتهها بالنسبـة للفرد والمجتهـع ، وبيان الدور الذى تقوم به المدرسة لتنمية المسئوليـة الأخلاقية لدى طلابها . واستخلدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى • وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : أن المدرسة يمكن أن تقوم بـورر هام فى تعويد الطالاب على تحمل المسئولية الأخلاقية ، وذلك عن طريق مـجموعة من الخطوات منهـا : تكوين صور متكاملة عن الأخلاق فى ذهن التلاميـذ ، وتـدريب الطلبـة على ممارسة المسئوليـة فى المناشط المختلفة ، وإبراز القدوة الصالحة حتى يقتـدى بها الطلاب فى مناحى حياتهم المختلفة ، وخلق ظروف ومواقف تشجع على التطبيق العملى للمبادئ
الأخلاقية .


#### Abstract

The purpose of the research is to identify the moral responsibility in Islam by explaining its concept, conditions and fundamentals, indicating its importance to the individual and society, and indicating the role played by the school to develop the moral responsibility of its students. The study used descriptive analytical methods. The study reached several results, the most important : the school can play an important role in helping students to assume moral responsibility through a series of steps including: the formation of integrated images of ethics in the minds of students, training students


to exercise responsibility in various activities, and highlight the example So that students can follow their different walks of life and create conditions and attitudes that encourage the practical application of ethical principles.

## المحور الأول : الإطـارالعام لللدراسة

## مقدمة اللدراسة

إن العصر الذى نعيشـه اليوم يشهلد تحولات وتغيرات عميقة فى جمـيع
مـجالات الحيـاة الإقتصـاديـة والسـيـاسـيـة والإجتتماعيـة والأخلاقيـة ، ونتـيـجـة مبـاشـرة لهـهد التتيرات نشهـل اليوم تـراجــا غير مسبـوق فى المستتوى الأخلاقى وفى المستتوى الأسـرى ، حيـث بدأت العائلـة تتفكك وبـدأت معـلات الجرييمـة والعنف والإدمـان والمخلـرات تتزايـل ، وبـدأنا نشهـل تـدميرا منتظمـا للبيئئه فى البر والبـحر والجو
ومـن الواضـح اليوم أن جوهر هذه المشكالت يـعزى إلى الإنحـدار الأخلاقى
وإلى تنـامى ظاهرة الفرديـة وتكاثف الرغبـة فى إثبـاعات فوريـة للمـيول والغرائز
البشريـة ، وذلك فى أجواء أصبـحت فيـه القيـم نسبيـة ذاتيـة وتعسفيـة اعتبـاطيـة ،
حيث تخرج مـن دائرة المنطق والعـرفان وفى دائرة هذا الإنحـدار القيهى بـدأت الحيـاة الإجتتماعيـة تفقد مـخزون دلالاتها ومـعانيهـا ، وقد أثرت هذه الوضعيـة بشكل لا شـعورى فى تتـمـيـة نــط مـن السلـوك التـدمـيرى الذنى نشـاهلـه فى عالمنـا المعـاصر (1)

ويـرى البـاحث أنه للخـروج مـن هذه الأزمـة الأخلاقيـة يـجب علينـا أن نرجـع
إلى الإسـلام بجوانبـة المتعـددة والذى يهـدف إلى صيـاغة الإنسـان السوى صيـاغة تتجلى فيـه الأخلاق الحمـيـدة بــعيـار الإسـلام • وإذا تحـرى المسلـم هذه الأخلاق فى حيـاته كانت تصرفاته الإخختيـاريـة الصورة العملـيـة لهـا الديـن وأصبــحت الأخلاق هيئـة راسـخـة فى نفســه ، وبهــا جـاء ثنـاء الله تعـالى على رسـولـه مـحمـل . صلى الله علـيـه وسلـهم . بقولـه " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمرِ" (r)

والغايـة النبيلـة التى تأهل لها الإنسـان جـلـت مسئوليتـه الأخلاقيـة عظيمـة الشأن ،جلـيـة القـدر ، هى مسـئوليـة التكلـيف الشـرعى والتى ارتبطت بحمـل أمـانة الله فى أرضـه ، وذلك حتى يـعمرهـا الإنسـان المكلف بـالبر والهـلى ، ويحقق

الهــف الأسـىى بــــ ذلك فى الـدرا الآخـرة وذلك لإرتبـاط الجزاء بالمسئوليـة .
وكل مسئوليـة قبلها الإنسـان والتـزم بهـا فهى مسئوليـة أخـلاقيـة ،
فالمسئوليـة الأخلاقيـة فى الإسـلام هى استـعـداد الإنسـان لتـحمل تبـعة أقواله
-وأفـالـه ، أمـام نفسـه وأمـام المجتـتمـع الذى يـعيث فيـه وأمـام الله سبـحـانـه وتعـالى فالمسئوليـة الأخالاقيـة فى الإسـلام منـوطة بـالفرد والجمـاعة والمجتـمـع ، ولا يعفى أحـد مـن هذه المسئوليـة إلا أن يكون غير مـكلف لفقده بعض شروط التكليف كالعقل أو البـلوغ أو القدرة ، فالمكلف فى الإسـلام مسئول عن كل مـا يصلدر مـنـه مـن قول وعمـل وذلك فى حــود مـا يستطيـع •
وضعف الشعور بالمسئوليـة بـين أفراد المجتـهـع يـــد عامـلاً مـن العوامـل التى
تؤدى إلى هلـم ذلك المجتـمـع وسقوطه فى الهاويـة ، فـحـين يبـحث كل فرد مـن أفراد المجتتمـع عن حقوقه ، ولا يقوم بواجبـاته ، ويتهرب مـن مسئوليـاته الملقاه عليـه ، فيـتـج عن ذلك إعاقة رقى المجتتهـع ، ويقل التعاون بـين أفراده ، ويشـيع فى هذا المجتـهـع الضعف والتتخاذل أكثر مـن القوة والإحترام .
ولـا يرى البـاحث أن مـن أهـم العوامـل التى نـحتـاج إليها فى الوقت الـراهن
هو إعداد الفرد المسئول أخلاقيـاً ، الذى يـؤدى عملـه بـإنتظام ، ويقوم بـهـا يـكلف بـه مـن واجبـات ، ويؤدى مـا عليـه مـن التـزامـات إلى غيره ، وذلك بـغير حـاجـة مـن رقابـة أو توجـيـه مـن شـخص آخر .

ونظرا لأهميـة المسئوليـة الأخلاقيـة وأثرها فى حيـاة الفرد والمجتـهـع ، جاء
هذا البـحث ليبرز دور المدرسـة فى تـتمـيـة المسئوليـية الأخلاقيـة لدى أفراد المجتتمع •

## الششكلة والتسـاؤلات

مـن أبرز الأدواء التي يعـاني مـنها المسلـمون - أفرادًا وجمـاعات تنصُّلهم مـن مسئولياتهمه وهو مـا جعلهم يتـخلَّفون عن رَكْب الحضارة، فاحتاجوا بذلك إلى إعادة تفعيلههم، وذلك بتبصيرهـم وتـكـيرهم بـالعوامـل التي تدفعهم إلى النهوض بـسسئوليـاتهم ليتـحرَّروا مـن التتخلف والعـجز، منطلقـين
 عبـادة اللّه.

ومهـا لا شك فيـه أن دور المدرسـة واضـح وجلى فى تثقيف النـاشئة ، وذلك
بـما تقدمـه مـن خبرات ومـعارف وأنشطة مـختلفة فى جميع المجالات ، ولذا تستطيـع المدرسـة أن تسهم بـقـر كبـير فى بنـاء شـخصيـة الفرد وفى تنـميـة القـرة على تحـمل المسئوليـة الأخلاقيـة لديـه . لـنا تمـثلت مشكلـة الدراسـة فى السؤال الرئيس التـالى مـا مفهوم المسئولية الأخلاقية فى الإسسلام ومـا هو دور المدرسـة فى تنميتتها

ويتفرع مـن هـا السئال علـة أسئلـة فرعيـة :
ا ـ مـا مفهوم المسئوليـة الأخلاقيـة فى الإسـلام ، ومـا هى خصـائصهـا . Y. مـا الشروط التى وضعها الإسـلام ليكون الفرد أهلاً لتحمل المسئوليـة الأخـلاقيـة ، ومـا مصـادر الالزام الخلقى .
r . مـا هى الأسس التتى تقوم علـيهـا المسـئوليـة الأخلاقيـة . ع . مـا أهميـة تحمـل المسئولية الأخـلاقية للفرد والمجتهـع •


## أهله|ف البدحث

فى ضوء مشكلـة الدراســة وتسـاؤلاتها يمكـن تحـديـل أهلـاف تلـك الدراسـة

> فيـــا يلى :
| بـيـان مفهوم المسئوليـية الأخلاقيـة وخصـائصهـا فى الإسـلام .
r ب بـيـان الضوابط التتى وضعهـا الإسـلام ليـكون الإنسـان أهلا لتتحمل المسئوليـة الأخلاقيـة
r - بيـان الأسس التى تقوم عليهـا المسئوليـة الأخلاقيـة .
 - بـيان دور المدرسـة فى تـتميـة المسئوليـة الأخالاقيـة لدى النـاشئـين .

## منهج الدراسة :

يرى البـاحث أن أنسب مـنـاهـج البـحـث مـلائــة لموضوع البـحث الحالى هو
المنهج الوصفى التـحليلى الذى لا يقتصر فيه البـاحث على مـجرد الوصف أو
التبويب لعـدة بيـانات فقط وانمـا يحاول أن يـجمع الأدلة ويقوم بتـحليلهـا وذلك
لإستـخـراج نتائـج وتععـيمـات ذات مـغزى يؤدى إلى تقدم المعرفه •
مصطلاحـات اللدراسة

## المسئولية

" تحـمل الشـخص نتيـجـة التزامـاته وقراراته واختيـاراته العمليـة مـن
النـاحـيـة الإيـجـابيـة والسلبـيـة أمـام الله ِيْ الـدرجـة الأولى وأمـام ضمـيره ِـِ الدرجـة
الثنانيـة وأمـام المجتمـع بِ الدرجـة الثـالثـة" (r) الأخلاق :
" هيئة فى النفس راسـخة ، تصدر عنها الأفعال بسهولة و يسـر مـن غير
حـاجـة إلى فكـر ورؤيـة ، فإن كانت الهيئة بحـيث تصلـر عنهـا الأفعال الجـميلـة عقلا وشـرعاً ســيت تلك الهيئـة خلقاً حسنـاً ، وإن كان الصـادر عنها الأفـال القبيـحـة

المسئوليـة الأخلاقية
تعرف بـأنها " أهليـة العـاقل للـجزاء على أفعاله الإختتيـاريـة ، فهى تفترض القدرة على الإخختيـار ، وعلى ذلك لا تسـتوجب الأفعال الضروريـة أو القهريـة أى

مسسئوليـة، وتفترض المسـئوليـة الأخلاقيـة العقل والرويـة ، فمـن فقلـهمـا فلا
مـسـئو ليــة عليــة" (0)
ويرى البـاحث أن المسئوليـة الأخلاقيـة هي حـالة تــنـتح المرء القلـرة على
 والـتزم بـها فهى مـسـئو ليــة أخلاقيـة .



> الإسـلامـيـة (7)

هلـفت اللدراسـة إلى تأصيـل مفهوم المسـئوليـة الأخلاقيـة فى التربيـة
الإسـلامـيـة مـن خـلال الـرجـوع إلى القـرآن الكـريـم والسـنـة النـبـويـة الشـريـفة وآراء
 وضعهـا الإسـلام للـمسـئوليـة الأخلاقيـة واقتراح بـعض الوسـائل والأسـاليـب التتى

يـــكن بهـا تتـــيـية المسـئو ليـة الآخـلاقيـة .
واعتتمـلت الالدراسـة على المنهـج الوصفى الإسـتنـبـاطى ، وقــ توصـل البـاحث
كلـنتـاـــج التـالـيـة:
ا . أن الإسـلام يـراعى فى المسـئوليـة الإسـتطـاعة والقلـرة وأن تتـنـاسـب مـع السـن والقـلـرة العقليـة والجســمـيـة والنتفسـيـة والثروحيـة .
 الحقوق والّواجـبـات ، وتحـمـيـل الفـرد تبـعـة أعمـالـه ومـسـئوليـة أفعـالـه أمـام خـالقـه ثم ضـهـيره ثم أمـام مـجـتـمعـه .

س . مـا تعـانيـة الإنسـانيـة الـيوم مـن كـذب ونفـاق وريـاء وخـلـاع ، واعتـلـاء وسـطو على حقوق الغـير ، ناتج عن فقـلان الإحسسـاس بـالمسـئوليـة الأخلاقيـة مـهـا انعكس أثره علىى مـا تحـانيـه الدول النـامـيـة هـن تخلف فی شـتى المـحـالات ، ومـا تتصف بـه الدول الكبرى مـن صلف واستـعلاء .
r . دراسـة مـحمـد عبـدالله دراز (99^) بعـوان " دسـتور الأخلاق يِ القرآن دراسـة
مقارنـة لـلأسس النظريـة لـلأخلاق يِ القرآن"(v)

وهي رسـالة مـنشوره تقدم بهـا البـاحث لنـيل درجـة الدكتوراه مـن جـامــة
السـوربـون بـرنسـا سـنـة QミVام قسـم الفلسفـة وتـرجـم هلذه الــراسـة إلى العربـيـة
ع عبـدالصبور شـاهين
وهدفت الدراسـة إلى إبراز الطابع العـام لـلأخلاق التى تسـتـمـد مـن القرآن
الكـريـم مـن الناحيـتين النظريـة والعمليـية ، وتناولت الدراسـة المسئوليـة الدينـيـة والإجتتمـاعيـة والأخالاقيـة ، وأوضـحت الدراسـة أن كل مسئوليـة هى مسئوليـة أخلاقية ، كمـا هدفت الدراسـة إلى إبراز عنـاصرالنظريـة أخلاقيـة وهي:الإلزام والمسئوليـة والجزاء والنيـة والجهــ .

واسـتخلدمت الدراسـة المنهـج الإسـتنبـاطى لإسـتنبـاط نظريـة الإخلاق فى القرآن الكـريـم ، كمـا اسـتخلـمـت الدراسـة المنهـج المقارن وقد توصـل البـاحث للـنتائـج التـاليـة: 1 - لقد كان فِ القرآن الكريـم إجـابـة لكل التسـاؤلات عن مصلدر الواجب ؟ أو أهميتـه أو هدفه أو مصيره وهذا مـا اتضـح ٌِْ ثنـايا البـحث . Y - أن الأخالاق القرآنية ليسـت أخلاق دينـية بــعنى أن رقابتها ـِيْ السـماء فقط وأن جـزاءهـا بــد الموت بل إن الأخلاق القرآنيـة تخول هذه الصـلاحيـات لقوتين مؤثرتين هما : الضمير الأخلاقي والسلطة الشرعية وكذلك تكلف كل فرد يِّ الأمـة أن يحـول بكل الوسـائل المثـروعة دون انتصـار الرذيـلـة
والظلـم ( الأمـر بـالمعروف والنهـي عن المنكـر ).
r - أن نفوذ الواجب على كيـاننـا لا يـنشأ مـن سلطه دينيـة مـحضـة وذلك لأن شريــة الضمـير(الفطرة) سـابقة يٌِ الوجود على شـريـعة الديـن وحتى هذه الشـريعـة لم تأت لنسـخ شـريعـة الفطرة ولكنها صدقتها ومـدت ِپِ عمرها
 وأثرهـا على الفرد والمجتـمـع فى ضوء السنـة النبويـة " (9)
هــفت الدراسـة إلى تجلـيـة المسئوليـية الأخلاقيـة مـن جوانبـه المختلفـة مـن
خـلال الأحـاديث النبويـة ، كمـا هـدفت الدراسـة إلى كشف السـبـيل الصـادق الذى
يصل بـالمسلمـين إلى قيـام الأسـرة الصـالحـة والمجتـمـع الصـالح •
واعتمـدت الدراسـة فى مـنهجها على جهـع الأحـاديث النبـويـة التى تتعلق
بموضوع واحـد وأستتنبـاط مـا تفيــه هلذه الأحاديث حول المسئوليـة الآخلاقيـة .
وقد توصـل البـاحـث للـنتـائـج التـالـيـة:

ا ـ أن كل فرد مـن بنى آدم تقـع عليـه المسئوليـة مـا دام قد توافرت فيـه شـروط
الأهليـة .

Y . المسئوليـة فى الإسـلام قد حـددت مهـمـة الإنسـان على هذه الأرض ، وبيـنت الحكـمـة مـن خلقه وإنشـائـه ، وأن لـه وقتا مـحـدودا ، ،أجـالا مسـمى لا يتـعـاه،
ثـم يؤول إلى الجـزاء الأبــى إمـا إلى نـعـيـم أو جـحـيـم •
r . أن المسئوليـة الأخلاقيـة فى الإسـلام تتسـع وتمتـد حتى تشهـل كل فرع مـن فروع الإسـلام وكل حـكم مـن أحكامـه وكل قضيـة مـن قضـايـاه التى تتركز
فى الضرورات والحـاجـيـات والتـحسـينـات .
๕. أن ثلأخخلاق أهمـيـة بـالغـة فى حـيـاة الأفراد والجـمـاعات والأمـم ، فهى ضـرورة إنسـانيـة لا يسـتغنى عنهـا مـجتـهـع ولا أمـة مـن الأمـم
0. دراسـة : ثبـيل مـحمـل مقبـل النشــمى (Y-10) المسـئوليـة الجمـاعيـة فـى ضـوء

القرآن الكريـم (.)
هـفـت الدراسـة إلى بيـان مـنهج القرآن الكريـم فى المسئوليـة الجمـاعيـة وتوضيح نظرة الإسـلام إلى مقومـات المسئوليـة الجـمـاعيـة وخاصـة فى المجتتمـعات الإسـلاميـة ، كمـا هدفت الدراسـة إلى التـعرف على العومـل التى تـؤدى إلى نـجاح -المسئوليـة الجـمـاعيـة فى إصـلاح المجـتمـع

$$
\begin{aligned}
& \text { واعتمـدت الدراسـة على المنهج الوصفى التتحليـلى } \\
& \text { وقد توصـل البـاحث للنتـائج التاليـة: }
\end{aligned}
$$

ا ـ حاجـة الأمـة للعاطفة الصـادقة والثقة بـالنفس مـن خالال الأعمـال التعبـديـة . r . حـاجـة النـاس إلى الشورى ، ذلك أن الإسـلام شرع المبــأ العـام ، ورسـم القاعلدة الثابتـة فى الشورى، وترك سبـيل تتفيـذها وأشكال إجرائهـا ليقررها النـاس فى كل زمـان بــا يـناسبـهـم ץ . حاجـة الأمـة للعدل والحريـة التى تأتى مـن خالال التزام كل فرد بـالمسئوليـة الموكلـة إليهها فيؤدها على أكمـل وجـه . § ـ الإهتتمـام بـتربيـة الفرد على أسـاس العـل ومـمـارسـتـه .

تعقيب على الدراسـات السـابقة :
شكلت الدراسـات السـابقة قاعلدة اذطلق مـنها البـاحث فى بلورة موضوع الدراسـة وتحـديــ مصطلحـاتها، إلا أن الملاحظ على الدراسـات السـابقة أنهـا تنـاولت مصطلح المسئوليـة الأخلاقيـة مـن خلال القرآن والسنـة ولم تتطرق إلى دور الملـرسـة فى تنمـيـة المسئوليـة الأخلاقيـة لدى النـاشئـين إلا فى القلـيل منـها ، لذا تأتى هلذه الدراسـة لتوضـح الدور الذى تقوم بـه المدرسـة فى تتنميـة المسئوليـة الأخلاقية لدى طلابها . المحور الثاذى : متّ البـحث

ويتنـاول فيه البـاحث تعريف المسئوليـة الأخالاقية ، وخصـائصها ،
وشروطها ، والأسس التتى تقوم عليهـا ، وأهميـتها للفرد والمجتـمـع ، ودور المدرسـة فى

المسؤولية لغة:

ترجـع مـادة المسؤوليـة إلى (السـين والهمـزة واللام، كلـمـة واحلـة، يـقال
(11) سـأل، يسـأل، سؤالا ومسـألة)

وورد فى معـجم اللغـة العربيـة المعاصرة عدة مـعانى لمادة ســأل مـنهـا(r) :




$$
\text { فاسـأٌ اللّه } 6 \text { - - - }
$$

 - -- سألكه بكنا / سأله عن كـكـها :









 كونه سؤالا عن المعرفة. والسؤال للمعرفة يكون تارة للاستعالام وتارة للتبكيت


للتعريف تعـدى إلى المفعول الثاني تارة بـنفسـه وتارة بـالجـار تقول: سـألته كـا وسـألتـه عن كذا وبـكذا " (r)

الاستععطاء أو الاستتخبـار.
المسؤولية اصطلاحاً:
تعـددت تعريفات المسئوليـة على النـحو التالى
1
يُقَال أَنا بَرِيء مـن مسئوليـة هَذَا الْعَمَل وَتطلق (أخلاقيا ) على الْتِزَام الشَّخْصص بـمَا يصـدر عَنـهُ قولا أَو عمـلا وَتطلق (قانونـا ) على انِالْتِزَامَ بإِصـلاح الْخَطَأ الْوَاقِع على الْغَيْر " (r)
r
واختيـاراتــه العمـليــة مـن النـاحـيـة الإيجـابيــة والسـلبيـة أمـام اللله ـِو الدرجــة

r - وعرفهـا مـجــع اللغــة العربيـة بـأن المسـؤوليـة "هـي شـعور الإنســان بـالتـزامـة أخلاقيـاً بـنتائـج أعمـاله الإراديـة فيـحاسـب عليهـا إن خـيراً وإن شراً"(rr) ؟ - وقد عرفها الدكتور عبـد الله درازبقوله: "المسؤوليـة هي كـون الفـرد مـكلفـاً

بـأن يقوم بـبـض الأشيـاء وبأن يقـدم عنهـا حسـاباً إلى زيـــ مـن النـاس "(\&) الأخلاق إصطلوحاً

- ذهب الجاحظ إلى أن :" الخُلُق هو حـال النفس ، بهـا يفعل الإنسـان أفعـاله بـا
 لا يكـون إلا بـالريـاضـة والاجتهـاد ، كالسـخاء قـــ يوجــل فِ كـثير مـن النـاس مـن غـير ريـاضـة ولا تعهـل ، ووكالشـجـاعة والحـلـم والعفــة والعــلـل وغـير ذلــك مـن الأخالاق المحمودة "(ro)
- وقـال ابـن عاشـور :" الخلـق : السـجـيـة المتمكنــة هٌِ الـنفس ، بـاعثــة علـى عمـل
يـناسـبهـا مـن خـير أو شـر ... وتشــمل طبـائـع الخـير وطبـائـع الشـر ، ولــذلك لا
يـرف أحـد النوعين مـن اللفـظ إلا بـيــلـ يضـم إليـه ، فيقـال: خلـق حسـن ، وِوِ
ضلّه : سـوء خلق أو خلق ذمـيـم .. ، فـإذا أطلـق عـن التقيـيـــ انصـرف إلى الخلـق
الحسن "(r)
- أمـا مقـداد يـالجـن فحـدد مفهوم الأخلاق فى الإسـلام بقوله : " الأخـلاق عبـارة عـن علـم الخـير والشـر والحســن والقبـيـح ولــه قواعـــه التـى حــددهـا الـوحىى لتتظــيـم حـيـاة الإنســان وتحــيــل عالاقتـه بـــيره، علـى نـحـو يـحقـق الغايــة مـن

وجوده فى هذا العالم على أكمـل وجـه " (rv)

- وقد حاول بعض المعاصريـن تلخيص وتسهيل العبـارة فٌِ تعريـ الخلق اصططلاحـا ، فقال : " الخلق: صفة مستتقرة ِِّ النفس فطريـة أو مكتسبـة، ذات

> تعريف المسئولية الأخلار السـلوك مـحمودة أو مـذــومـة" (ث٪) .

- عرفها صـاحب معجم اللغة العـربيـة المعاصـره بقوله " التـزام الشـّخص بــا
يصدر عنـه قولاً أو عمـلاً" (ra) .
- تعـرف بأنها " أهليـة العاقل للـجزاء على أفعاله الإخختياريـة ، فهى تفـترض القـدرة على الإختتيار ، وعلى ذلك لا تسـتوجب الأفعال الضروريـة أو القهريـة أى مسئوليـة، وتفترض المسئوليـة الأخلاقيـة العقل والرويـة ، فمن فقدهمـا فلا مسئوليـة عليـة"(r.) .

ويرى البـاحث أن المسئوليـة الأخلاقيـة هى : التـزام الإنسـان بــجموعة المبـادئ والقواعد المنظمـة للسلوك الإنسـانى التى يحـددها الشرع لتنظيم حيـاة النـاس ، وتحـيـد علاقاتهم ببـضهـم ، وتحمـيل الإنسـان نتاــج أفعاله وسلوكه ، وذلك فى حـدود استطاعتهه .

## ثانياً - خصـائص المسئولية الأخلاقية فى الإسلام

الأخلاق الإسـلامـيـة لها خصـائص مهـيزة تنفرد بها، وتجـعلها ذات
شـخصيـة مسـتقلـة، وطبيـعة خاصـة ، فهي أخلاق تستـمـد مصدرها مـن كتاب اللّه تعـالى، وسـنـة النبي صلى اللّه عليـه وسلـم • ومـن هـذه الخصـائص مـا يـلى : أ ـ رـانية المصلدر

الإسـلام كلُه عقـائـُه وعبـاداتُه ومـعامـلاتُه وأخـلاقُه وسـلوكيـاتُه مـن عنــ
اللّه جل وعالا ، ومـا مـن أمر من أمور الإسـلام إلا وهو يسـتمـل تعاليـمـه ونظمـه ومبـادئـه مـن كتـاب الله وسنـة رسـوله صلى الله عليـه وسلـم ، ومعـنى أن الأخلاق الإسـلامـيـة ربـانيـة المصلـر أي أنهـا مـن الله تـعالى هو الذي أمـر بهـا وحث علـيها ورغب فيها ، ونهى عمـا يخالفها وحـذر مـنه إمـا ـِيْ القرآن الككريـم أو وِ سـنـة النبي صلى

اللّه علـيـه وسـلــم
ولذا نجـد أن خاصيـة الربـانيـة تعطى الأخلاق الإسـلامـيـة ثقة وقبولا ، وتجعلها فى مـوضـع الرضا والتسلـيم ، وذلك لخلوها مـن التتناقض والاختـلاف والغموض ، ويجعلهـا فى غاية الوضوح عند عامـة الناس فهى تـدعو إلى نفسها بنفسهـا ، وذلك بـخالف القيـم الوضعيـة التى تحتـاج إلى تزيـينهـا حتى يقبلها

إن مـن أهـم مـا يهـيز الأخلاق الإسـلاميـة أنهـا شـاملـة شـأنهـا ـٌِ ذلكـ شـأن الدين كلـه هِي شموله وعمـومـه ، ذلك أن الإسـلام آخر الأديـان ، ورسولّه صلى الله عليـه وسلـم آخـر الأنبيـاء وخـاتـهـم ، وجاء القرآن الكـريـم وحـيا مـن اللّه جـل وعال . مـراعيـا لهذا الأمـر

ومـن مظاهر شـمو لها نلاحظ أن القرآنُ الكـريـم بَيَّن علاقةَ الإنسـان بربـه وخالقـه جـل وعال ، وبَيَّن علاقة الإنسـان بنفسـه ومـا يـجب عليـه مـن صيـانتها وحفظهـا ، وكذلك علاقة الإنسـان بـغيره مـن بـني جـنسـه ، بـل وتعــى إلى ذكر مـا

يـجب علـيـه مـن الرفق والتـعامل بـرحمـة مـع المخلوقات التي تعيش حولّه ، أو يـنتــع . بها بوجهـ مـا
حيث تنظم الأخـلاق الإسـلامـية المسئوليـة الأخلاقيـة للفرد تجاه ريـه ونفسـه وأهلـه وذو قربـاه وجيرانه واعضـاء الجـماعة التى يـعيش فيهـا ، وتجـاه عمـارة الأرض وحسـن استتثمـار مـا عليهـا مـن حيوان ونبـات وجمـاد ، ومـا فيهـا مـن كنوز

- وخبـايا وغيرها "(1) الـا وهـا

ج ـ الثبـات واللزوم
مـن خصـائص الأخالاق الإسـلامـيـة أنهـا ثابتـة ٌِِ مبـادئها وحقائقها وحـدودها ، فالصدق خلق حميـل دائمـا لا يمـكن ذلك پِ زمـان دون آخر أو لدى

جـيل دون غيره ، وهذا الثبـات يضهـن دقة المعايير واستتقرار القيـم وصـحـة التربيـة . ومـن صور الثبـات يِ الأخلاق لزومهها على كل حال " إن الالتزام بـقتضى الأخلاق مطلوب يفِ الوسـائل والخايات فالا يجوز الوصول إلى الغايـة الشـريفة بالوسيلة الخسيسـة ، ولهذا لا مـكان پِ مـاهيـم الأخلاق الإسـلامـية للمبـدأ الخبيث (الغايـة تبرر الوسـيلـة ) وهو مبـدأ انحــر إلينـا مـن ديـار الغرب ، يـل على ذلك ، أى ضرورة مشـروعيـة الوسـيلـة ومـراعاة مـعاني الأخالاق فيها قولـ

 نصرة إخوانهم المظلومـين قيـامـا بحق الأخوة ِيِ الدين ، ولكن إذا كانت ذصرتهم تستـلزم نقض العهـل مـع الكفار الظالمين لـم تجز النصرة لأن وسلتتها الخيـانة ونقض العهـد ، والإسـلام يـقت الخـيـانة ويـكره الخائنــين "(rr) .

د . إقناع العقل وإشبـاع الوجدان .( فطريـة )
إن أي أمـر يـوافق الفطرة يسهل على النفس تقبلـه والقيـام بـه .ولذا
يسـعى الإسـلام يِّ تربيـة الفضائل إلى إقنـاع العقل وإشبـاع الوجـدان ، والقلب يـحب

الخُلقُ الكريم والالتزام به ، وكره الخلق الذميم واجتتنابه ، وهنه صورة من صور العظمة يٌِ الأخلاق الإسلامية خاصة حيث لا يكون الأمر والنهي مطلقين أو مجردين عن بيان العلة .
ولذا نجد أن العقل السليم يقنع بمـا أتت به الشريعة الإسلاميـة من نظم أخلاقية متميزة ومستقلة عن غيرها، من النظم الأخلاقية التي وضعها المفكرون والفلاسفة على حسب البيئة التي يعيشون فيها، أو على حسب أهوائهـه. كذلك فإن الجانب الوجداني (العاطفي) والذي محلـه القلب على قناعة تامـة بأصول الأخلاق الإسلامية. إن أخلاقنا الإسلامية بها يقنع العقل السليم،، ويرضى بها القلب(rs) . هـ .الواقعية

ومن خصائصس الأخلاق الإسلاميـة: أنها أخلاق واقعية، لا تصلدر أوامرها
ونواهيها لأناس يعيشون يٌ أبراج عاجيـة، أو يحلقون پٌ أجواء المثالية المجنـحة، إنمـا تخاطب بشرا يمشون على الأرض، لهم دوافع وشهوات، ولهم مطامـع وأمال، ولهم مصالح وحاجات، ولهم مـن دوافع الجسد مـا ينزع بههم إلى الأرض، كمـا لهم من أشواق الروح مـا يرتفع بهـم إلى السمـاء
ومن واقعية الأخلاق الإسلاميـة أنها لم تفترض يٌ المؤمنـين المتقين أن
 أوحال الرذيلة أبدا، كلا إن الإنسـان خلق على طبيعة مزدوجة، جمعت بين طين وحمإ مسنون، وبين نفخة مـن روح الله. فليس بهستنـكر أن يذنب، ثم يتوب. إنمـا المنكر أن يتمادى يٌِ الذنوب ويستمرئ الرديلـة والعصيـان. ومن واقعية الأخلاق الإسلامية أنها قدرت للضرورات قدرها، وراعت الأعذار والظروف المخففة، ولم تتزمت تزمت المثاليين المتطرفين الذين يقبلون أي استثناء. ولهذا بعد أن ذكر القرآن مـحرمـات الأطعمة، عقب عليها بقوله: " فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا


ومـن مظاهر الواقعيـة فى الأخلاق الإسـلاميـية هو احترام هله الأخالاق
للطالب الروح والجسـل مـعاً، وعدم تكليفهـا ثلإنسـان بــا يفوق قدرتـه وإمـكانيـاته .فهى لا تتطلـب من الإنسـان ان يـضـحى بحاجـاتـه البـلـنيـة والضـروريـة ولا بشهواته المعتـدلة جسـميـا" وعقليـا" . .. بـل على العكس من ذلكـ نجــ أن هذه الأخلاق تطلـب مـن الإنسـان أن يـتمتـع بـــا آتاه الله مـن نـعيهم الدنـيا فى حود المعقول ، وأن لا يترك نصيبـه مـن الدنيـا ، وأن يطلب الرزق ويـجـ فى طلبـه بـالطرق المشـروعه ، وأن يكون قوياً فى الحق يرد كـل مـن اعتـدى عليـه بمـثل مـا اعتـدى عليـه بـه . ويـــعم
ذلك الكثير مـن الآيات والأحـاديث النبويـة المطهرة (پب). .

و.الجزاء
الجـزاء هو : مـا يـجب أن يـناله الإنسـان بـحكم عملـه الحر النـاتج عن إرادة واختيـار إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وسواء أكان ذلك الجـزاء مـاديـا أو مــنويـاً
مبـاشراً أو غير مبـاشـراً ، عاجـلا أو آجـلا" ، هٌِ هـذه الحـيـاة الدنيـا أو الآخـرة .

لذا نجـد أن مـن خصـائص نظام الأخلاق يخْ الإسـلام الجـزاء؛ لأنَّ الإسـلام جاء بـالأخلاق أمرًا ، ونهيًا وعصيـان أوامـر الشرع أو ارتكاب مـا نهى عنـه سبـب

الشـرع وطاعته سبـب للثواب الحسـن.

والجزاء لمن يخالف حـدود الشرع يِ الأخلاق قد يـكون ِथٌ الدنيـا، فشـاهل
الزور وبـنيء اللسـان والخائن ونحوهـم، يـاقبهم القاضي المسلـم بالعقوبـة التعـزيريـة والحنـث يِّ اليـمـين، أي: علـم الوفاء بـالوعد الموثّق بـاسـم الله يـرتـب عليـه كفارة اليمـين، وٌِ الكفارة معنى العقوبة كمـا يقول الفقهاء.وقد يـكون الجـزاء



وإيثارًا للذل والحيـاة المهينـة، فإنَّ هذه الأخلاق الرذيلـة سبـب لهلاك الأمـة أو

> إصـابتهها بشرِّ كبير أو ضرر جسـيـم يـصيـب المذنب والبريء • (^ب)
 ا ـ العقل والبلوغ:

إن الله تعالى قد وهب الإنسـان عقلا بـه يميـز ويــرك ويقف على الأمـر والنهي نهيـا"، ويستطيع تطبيق أوامر الشرع ونواهيـه تطبيقاً يقوم عليـه نظام المجتتمع وصـلاح أحواله وإستقامـة أموره، والإنسـان لا يعـد مسؤولا ومـكلفا ِـِ الإسـلام إلا إذا بلـغ وكمـل عقلـه وأصبـح رشـيـاً . والرشـيـد يقصل بـه مـن بلـغ سـن الرشـد وأصبـح أهلا لتـحمـل المسؤوليـة والتكلـيف ورعايـة الأمـانة. ولقد جعل القرآن الكريـم سـن الرشلد هو سن اكتمـال العقل الإنسـاني وقـرتـه على الإدراك والاخختيـار الذي بـه يتتحمل تبـعة أعمـالـه ويــرك بـه مـعرفة النتائـج المترتبـة على الأفعال وهو الرشـد المقترن بـالتكليف وتحهـل المسؤوليـة، وهو أن يبـلغ الصبي ويستقل بتصرفاته وهذا مـا يستتفاد مـن قولِه تعالى: " وَآبتُتَلُواْ

 إذاً فلا يتـجـه التكليف إلى الإنسـان - رجالا أو إمرأة - إلا إذا بلـغ. وللبلوع تقدير شـرعي مـحـدد. فغير البـالـغ ليس بـكلف، ونعني بـذالك أن جانب الإلزام والمسؤوليـة مـن أحكام اللّه تعالى لا يـثبـت بشـأن الإنسـان غير البـالغ.

ويقول الإمـام الغزالثي فى شـروط التكليف : " أن يـكون عاقال يفهم
الخطاب، فلا يصح خطاب الجمـاد والبهيمـة بل خطاب المجـنون والصبي الذي لا يمـيز؛ لأن التكليف مقتضـاه الطاعة والامتتثال، ولا يـكن ذلك إلا بقصل الامتتثال، وشـرط القصد العلـم بـالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب متضمـن لـلأمـر بالفهم، فمـن لا يفهم كيف يقال له افهـ؟ ومـن لا يسـهـع الصوت كالجـمـاد كيف يـكلم؟؟ وإن سـمـع الصوت كالبهيـمـة ولكتنه لا يفهـم، فهو كهـن لا

يسـهـع. ومـن يســع وقـد يـهـم فهـما مـا، لكنـه لا يعقل ولا يـبـت كالمجنون وغير الممـيز فمـخاطبتته مـكـنـة، لكن اقتضاء الامتتثال مـنه مـع أنه لا يصـح منـه قصلد صـحيح غير مهكن ." (. .)
لقول الرسول صلى الله علـيـه وسلـهم " رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ
 وتأسيسـا" على ذلك نخرج بأن الإنسـان لا يكلف إلا إذا كمـل عقلـه وبلـغ رشـلـه وتكامـلت قواه الفكـريـة وظهـر مـنـه علامـات تـلـ على مـا أودع فيـه مـن طاقات ومـا زود بـه مـن ملـكات قادرة على الوصول إلى المــرفة الحقة والإدراك الصـحـيح. وهلذا هو العقل الذي جـعله الله تعـالى مـنـاط التكليف وأسـاس تحـمل الإنسـان للمسؤوليـة، لذلك نجـد أن الإسـلام يرفـع عن الإنسـان المسؤوليـة إذا طرأ على العقل أي اختـلال ٌِ قدراته أو نقص، فلا مسؤوليـة على صغير ولا مـجنون ولا سـكران.
Y . أن يكون العمل إرادياً
إن حـريـة الإرادة تعـد الدعامـة الأسـاسيـة التتي تعتتمـد عليهـا مسؤوليـة الإنسـان عن أعمـاله، فالا يمكن أن توجـه المسؤوليـة إلى المجنون ، والمضطر ، والمكره ، فالأعمـال الصـادره فى هذه الحـالات أعمـال لا مسئوليـة فيها، لأنها صـادرة بغير إرادة مـن الإنسـان ولا اختـيـار مـنه .

ولذا تقرر أن مسؤوليـة الإنسـان تنبـني وتؤسسس على إرادته الحـرة واختيـاره الهادف لما يقوم بـه ويـعلـه. فأسـاس المسؤوليـة ومـا يـتبعهـا ويـترتب علـيهـا مـن جزاء هو مـا يفعلـه الإنسـان بــحض تصـرفه وإرادته وهذا مـا يقرره القرآن الكريـم خطابـاته المتكررة المتوجهة إلى عقل الإنسـان وإسـناد كل مـا يقوم بـه مـن أفعال إلى إرادته، وتأكيـل مسؤوليتته وحسـابه على مـا يفعلـه مـن خير أو شـر مهـا يبرز أن


بنـفسـه، كمـا قال تعالى: " مَّن أْتَتَدَى فَإِنَّمَا بَهَتَدِى لِنَفِسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا


وهده الإرادة الحـرة المختـارة هي مـيزة الإنسـان التي امـتاز بها عن جميـع
الكائنات وفاق بهـا كل المخلوقات وعلى أسـاسهـا أمر الله الإنسـان ونهـاه وكلفه برعايـة مـا اسـترعاه وجعلـه مسؤولا عن جميـع أعمـاله التي يكتسببها بحريتـه واختيـاره، وصـار الإنسـان بهـذه المنـحـة الربـانيـة قابـا للهبوط إلى أسفل سـافلـين، وقابالا للصعود إلى قمـة الخلائق أجمعـين. بينـمـا غيره مـن المخلوقات مسلوب الإرادة والإختتيار ولذلك لا يستطيع الانفلات عن سنـن الله الطبيعـة ونوامـيسهـا

 بإرادته ويتتصرف بحـريتـه بقوة منـحها الله تعالى إيـاه تــكنـه مـن أن يطيع أوامـر الله تعالى ويـتبع طريقـه كمـا تـكنـه مـن أن يعصيـه ويتـجنـب سبـيلـه. ولهذا فوض الله تحـالى كإِنسـان الأمـر يفٌ تحصيـل أعمـاله الاختتياريـة ليبلوهم أيهـم أحسن عمـلا فيـجزي المحسـن على إحسـانه ويـجزي المسـيء على قـر إسـاءتـه.
r - النيـة

إن مـن ضـرورات العـمل أن يـكون مقصوداً مـرادا بـه وجـه الله ، حتتى يـــل
فى مـجال المسئوليـة الأخلاقيـة . فدور الإرادة فى السلـوك الأخالاقى هام إذ لا يكفى أن يكون السلوك مـطابقا للقانون الأخلاقى مـن حيث الصور الخارجـية ، بل لابــ ثلسلوك الأخلاقى مـن شكل ومضـمون وروح . فالإنسـان فى الإســلام لا يعـد مسئولا" ولا تتـحق مسـئوليـة الإنسـان عمـا يقوم بـه مـن أفـال إلا إذا توفر فيـه أمر ، وهو حـدوث الفعل عن نيـة وقصدل وإرادة .

ولـذا فإن الإسـلام لا يقيـم لعمـل الإنسـان أى وزن إلا إذا كان قاصلدا إليـه وناوياً الـه بإرادة وإختيـار ، ولـذلك لا يـعاقب على هواجس القلـب ووسوسـة الضمـير

وحديث النفس إلا إذا كانت هذه الهواجس تحض الإنسان على الخير فإن الله . يثيب الإنسان عليها وإن لم يفعلها

والنص الكلى الجامـع فى باب النية هو مـا جاء فى الحديث الصحيح الذى الدى رواه
الإمام البـخارى ، حيث يقول الرسول " إنما الأعمـالُ بـالنيـات، وإنما لكلِّ امرئٍ مـا نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ يـنكحها، فهجرتُهُ إلى مـا
هـاجر إليه" (\&؛ ).

ولذا نجد فى الإسلام أن الأخلاق لا يعتد بها شرعاً إلا بالنيـة ، ذلك لأن النية هى التى تصير الفعل الخلقى طاعة لله ، أو معصية له ، فالشجاعة فضيلة متى قصد بها إعلاء كلمـة الله ، أما إذا كانت من من أجل السمعة والرياء ، صارت معصية ، وهكذا سائر الأخلاق من عدل وصدق ووفاء وغيرها ، إذا لم يقصد فاعلها بها وجه اللّه صارت معصية ، لذا يقول بن القيه : " الأعمـال تابعة لمقاصدها ونياتها ، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعملـه إلا مـا نواه وأبطنه لا مـا أعلنه وأظهره ، وهذا نص فى أن من نوى التحليل كان مـحلـا ، ومن نوى الربا
 \& ـ العلم بالعمل وما يؤدى إليه العمل من خير أو شر .
وللمعرفة بفضائل الأعمـال ورذائلها طريقان : الطريق الأول مـا أودع الله فى العقول من موازين ذاتية تـركك بها الفضائل من الرذائل ، والطريق الثانى الإعالام المباشر بواسطة الرسل المبلغين الذين أرسلهم اللّه إلى عباده ليوضـحوا لهم

الخطأ والصواب والخير والشر (5٪)
وفى بيـان مـا ألزم الله بـه نفسه من إعلام عباده شرائعه يقول تبارك



ولذا فالإنسـان مسئول أولا عن تعلـم مـا يـجب علـيـه التـزامـه بـه ، ومسئول
عن تعلـم مـا يجـب عليـه اجتتنابـه مـن سلوك قبيـح ، ومسئول ثانيـاً عن تطبيق العلـم

## 0 ـ القدرة والإستطاعة

فالا مسئوليـة عن أى عمل عنـد العـجز عن القيـام بهـذا العمل ولذا
يقول الله تعالى : " لَا يُكَلِّفُ الْلَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتِ وَعَلَهِهًا مَا
أُتَتَسبَت " (مء)

فالشرع الحنيف لم يـكلف الإنسـان مـا هو خارج عن دائرة مسئوليتـه ،
كالخواطر التى لا يستـدعيهـا بإرادته ، وكالهم النفسى بشهوة مـن الشهوات التى لا يتتعمد إثارتها ، ولا يتخذذ بإراته أسبـابها ، وكالحب والكره الذى لا يملك الإنسـان دفعـه ولا مـنـــه.

$$
7 \text { ـ الحـريـة }
$$

وتعـنى أن يكون القـائم بـالعمـل متتمتعـاً بـحريتـه عنـلـ أداء العمـل غير مـكره
علـيه . والإكراه هو " الإلزام على سبـيل القهر والغلبـة ، تحت تأثير قوة ملـجئـة ، أو تهليـل بإنتقام أشلد ضرراً وشـراً مـن الضرر أو الشر الذى يفضى إليهـمـا العهـل المكره عليـه ، والملزم بـالقيـام بـالعـمل كاره لـه ، مقهور علـيـه ، مـخلوب على أمـره فيـه "(\%9)

هله هي أهم الشـروظ التي ترتكز علـيها المسؤوليـة، لأنها تجـعل الشـخص أهلا لتـحمـل نتائـج أفعالـه، وإذا انتفى واحـد منهـا انتفت أهليـة الشـخص وسقطت عنـه المسؤوليــة.

## رإبـاً : مصـادر الإلـزام الخلقى :

الإلزام الخلقي هو القاعدة الأسـاسيـة لكل نظام أخلاقي والذي يؤدي
فقـده إلى سـحق جوهر الحكمـة العـمليـة ذاته ؛ ذلك أنّه إذا لم يـعـد هنـاك إلزام فلـن تكون هناك مسؤوليـة، وإذا علدمـت المسؤوليـة، فلا يــكن أن تكون هناك عدالـة

وبالتالي تتفشى الفوضى ويفسد النظام، والإلزام هو السلطة الآمرة تجاه الجميع، أي الضرورة التي يستشعرها كل فرد أن ينفذ نفس الأمر أيًا كانت
 وتتعلد مصادر الإلزام فى الإسلام على النحو التالى :

أ ـ القرآن الكريـم :.
إن القرآن الكريم هو المصدر الأول كلأخلاق الإسـلاميـة ، فالله سبـحانه وتعالى هو الذى خلق الإنسان وأبدعه " وهو يعلـم كل جوانب النفس الإنسانية جزئيا " وكلياً ، لأنها خلقته وصنعته ، ولدلك الان لم يتركه الله يتلقى تكاليف

وفروع مسئولياته من سلطة الجمـاعة التى يطرأ عليها التغيير والتبديل " (10. . فالقرآن الكـريم يحتوى على النسـق القيمى الإسـلامى بأبعـادة المتعـددة ،
 موعظـة حسـنة لإصـلاح أعمـا لهم الظـاهرة والبـاطنـة ، كمـا يحتـوى علـى الحكـم الـا البالغـة لإصـلاح خبايـا النفـوس وشـفاء أمراضـهـا البـاطنـة وهـو المؤدى إلى سـعادة



ويؤكـــد الثــيخ محـهــد الغـزالى علـى أهميــة القـرآن الكـريـم كمصــــر
للتربية بقوله : " والقرآن الكريم كتاب يجئ إلى البشر ليبنى قواهم على الحق ، ولينثـئ عـواطفهم علـى الخـير ، وليجعـل التـــاون علـى الـبر والتقـوى ، الصــلة

 الحسنة " والأمة التى نزل عليها القرآن فأعاد صيـاغتها ، هى المعجزة التـى تشهـه
 وأحسـن صـيـاغة جيـل قـدم الحضـارة القرآنيــة للـخلـق . . فــنحـن نـرى أن العـرب

عنـدمـا قرأوا القرآن ، تحولوا تلقـائيـاً إلى أمـة تـــرف الشـورى وتكـره الإسـتـبـاد ، إلى أمــة يســودها العــل الإجـتمـاعى ولا يُعـرف فيهــا نظــام الطبقـات ، إلى أمــة تكــره التفرقة العنصريـة ، وتكره أخلاق الكبر يـاء والترفـع على الشعوب "(os ). ب. السنـة المطهرة : .

إن السنـة جـاءت موضـحـة وشــارحـة ومفصـلـة لما يـهـدف إليـه القـرآن ، كمـا
أنها حـجة فى الديـن ، ودليـل مـن أدلة الأحكام الشرعيـة ، وأنه لا غنى لأحـدهمـا عن الآخـر ، ومـن ثم كان الأمر ضرورياً ولازمـا أن يـكون القـرآن الكـريـم والســنـة المطهـرة الا

المصدريـن الأسـاسـين والمرشـديـن الرئيسـيـين للقيـم الأخلاقيـة "(00) ويؤكــــ الشــيـخ الغــزالى علـى أهمـيــة الســنـة بقولــه : " والرجــل الــنىى اصـطفـاه الله لإبــاغغ آيـاتـه وحهـل رسـالاته كــان " قرآنـا " حيـاً يسـعى بــين النـاس ، كان مـثالا لما صوره القـرآن مـن إيــان وإخبـات ، وسـعى وجهـاد ، وحـق وقـوة ، وفقـه وبيـان ، فلا جـرم أن قولـه وفعلـه وتقريـره ، وأخلاقـه وأحـكامـه ، ونواحى حـيـاتـه كلـهـا تعـد ركـنا فى الدين ، وشـريـعـة للـمؤمـنـين" (07) ومـهـا يؤكــد علـى أن السـنـة مصـــر مـن مصـادر الإلــزام الخلقـى قـول الله
 شَدِيدُ ألْحِقَابِ " (ov)
جـ ـ الإجمـاع

الإجـمـاع هـو اتفـاق جمـيـع المجتتهـديـن مـن المســلمـين ٌِِ عصـر علـى حكـم
 عليـا لا مـعـب لهـا، وهـي تسـتطيـع أن تحكـم علـى نصـوص القـرآن والحـــيث ذاتهـا، ولا يــكن أن تحكم بهـهـا، ولا أن تبطـل بـرأي آخـر، ســابق أو لاحـق. وعامـة المسـلمـين يخضـعون يِ الواقـع لهــنه السـلطة دون مـناقشـة، اللـهـم فيـــا خـلا بـعـض الخـوارج والمعتـزلة والشيعـة "(ه(م)

لــنا يـرىى البـاحـث أن الإجـمـاع يـتـتبر مصــلـر أسـاسـى بــــل القـرآن الكـريـم
والسنـة المطهرة مـن مصـادر الإلزام الخلقـى ، ويجـب علـى الأفـراد الإلتـزام بــا تقـره
جمـاعـة المسـلـمـين مـن سـلوكيـات وآداب وأخـلاق ومـا يـترتـب علـى ذلــك مســئوليـات أخلاقيـة .

د ـ الإلزام بوازع السلطان
إن للسـلطة التـى تـمارسـهـا الدولــة الإســلامـيـة ، أثـر فعـال فى إــزام الأفـراد والجـمـاعـات بـالمنهـج الأخالاقـى الــنى رسـهـه الإســلام للنـاس ، وفـى تربيـة نفوسـهـم
وقلوبهـم على الفضـائل الأخـلاقيــة .

إن مـن النـاس مـن لا يلتـزمون بــنـهج الحق لمجرد علمهـم بأنـه حـق ، ولمجـرد
توجـيـة الترغيبـات والإنذارات المؤجلـة ، بـل لابــ لهـم مـن سـلطان مـادى يخافون بـأسـه
ويرجـون نفعـه ، وهو يـلزمهـم بـه طوعاً أو كرهـاً (o9) .
ومـن المشـاهد والملاحـط للعيـان فى حـيـتاتـا المعاصـره أنـه إذا كـانـت سـلطة
الدولـة قويـة ، ووسـائلهـا فى مقاومـة الفســاد والمفســـيـن جـادة فـإن انحـراف الأفـراد والجمـاعـات يـقـل إلى أدنـى مســتوى ، كمــا تقـل الجـرائم الخلقيــة بــين الأفـراد

وبـصهـم البـعض

## خامسـاً .الأسس التي تقتوم عليهـا المسئولية الأخلاقيةية

مـن أهـم الأسس التي تقوم عليـها الأخـلاق يِّ الإسـلام هي :
أ) الأسـاس الإعتقادي :
ويقوم هذا الأسـاس على علـة أركان مـنها : الإيمـان بـالله ، والإيمـان بـأن الله عز شـأنه خلق الإنسـان ، وعرفه بـنفسـه وبـين لـه طريق الخير وطريق الشـر مـن خالال الرسل عليهـم الصـلاة والسـلام ، والإيمـان بـالحـيـاة الأخرى وبـأنه يحاسـب فيها على مـا قدم مـن خـير أو شـر • والإيمـان أسـاس مـهم مـن أسـس الأخـلاق ، وهـنـاك ارتبـاط وثيق بـين الإيمـان وبـين السلوك الأخلاقي .

الإسـلام، ذلك أنه يعتتبر السنـد الذي يعتـمـد علـيـه يٌِ إقامـة النظام الخلقي وٌِ عمليـة الالتـزام بـه، فبـدون هذا الأسـاس تفقـ الأخلاق قدسـيتهها وعظم تأثيرها ـِفِ الإنسـان، ولا يمكن أن تطبق الأخلاق تطبيقا عمليـا دقيقا يٌِ السـر والعلـن إلا إذا اتخـذ هـا الأسـاس يِّ قلوب البشـر مـكانا، وآمنـوا بـه إيــانا صـادقا .وليس هذا أسـاسـا للسـلوك الأخلاقي فقط بل أسـاس للـحيـاة، إذ لا مـعنى للـحيـاة --فِ الحقيقة دون وجود هذا الأسـاس ودون الاعتـمـاد علـيـه(•• . كمـا يـعـ هذا الأسـاس مـن أهم الأسس فى دفـ الإنسـان إلى الخـير وردعه عن الشـر بـاستـمرار ، وذلك أن الإنسـان الذى يـؤمـن بـاللّه تعالى وبـالحيـاة الآخرة يـعلم علـم اليقـين أنـه يـكون فى سـعادة دائـمـة إن التـزم الخـير فى الحـيـاة الدنيـا ، وأنـه يكون فى شقاوة دائمـة إن التـزم الشـر ، وهـا يــفـع الإنسـان إلى التـجـرد مـن كل رذيلـة والتـحلى بـكل فضيلـة . ب) الأسـاس الواقعي:

أمـا بالنسبـة لـلأسـاس الواقعي، فالأخلاق تحافظ على حـياة الفرد ،
وتجـعلها مسـتمـرة دون مواجهـة عثرات . فالأخالاق لا تتعـارض مـع الطبيـعة ولا تنافيها بل تتنـاسق وتتكامل مـعها، والقوانين الأخلاقيـة واقعيـة ثابتـة مسـتمـرة كقوانين الطبيـعة .
ومــا تجـدر الإشـارة إليـه هنـا أن الإسـلام وضـع لإنسـان إطاراً أخلاقيـاً على
ضوء مــرفتـه بـالطبـيعـة الإنسـانيـة ، وأنها مـكونـة مـن روح ومـادة ، وأن حـيـاة الإنسـان السـعيدة لا تتحقق إلا بتلبيـة حاجـاته الماديـة والروحيـة على حـل سواء ، حتى لا يكون أسيرا" للـمادة ولنـوازع الطبيـعـة البشريـة .

إن خاصـيـة الواقعيـة تــعو الإنسـان إلى التمتتع بـالنعـم الحالال فى دنيـاه فى حـدود المعقول وتجـنـب الاسـراف الضـار ، وتأمـره بأن يـحرص على كل مـا يـنفـهـ وأن يـكون مؤمـناً قوياً كريمـاً عزيـزاً قادراً على صون ديـنه وحقوقه وشـرفه، والدفاع

عن نفسـه ، وحفظ كرامتـه ، ومقاتلـة مـن يـقاتلـه ، ودفـع عـدوان مـن يــتــى عليـه ، ورد السيئئة على مـن يسئ عليـه (17) .

ج) الأساس الإلزامى :
الإلزام الخلقي هو القاعدة الأساسيـة لكل نظام أخلاقي والذي يؤدي
فقـده إلى سـحق جوهر الحـكمـة العملـيـة ذاته؛ ذلك أنّه إذا لم يـــد هنـاك إلزام فلـن تكون هنـاك مسؤوليـة، وإذا عدمت المسؤوليـة، فلا يمـكن أن تكون هناك عدالة وبالتالي تتفشى الفوضى ويـسـل النظام، والإلزام هو السلطة الآمـرة تجـاه الجميع، أي الضرورة التي يستشعـرها كل فرد أن ينفذ نفس الأمر أيًّا كانت الحالة الـراهنـة لشعوره، وهي ضرورة تجعل مـن العصيـان أمـرًا مقيتًا (ז') .
كمـا يـتتبر الالتـزام مـن أهـم الأسس التي يـوم عليهـا النظام الأخالاقي
 وذلك بـناء على كون الإنسـان مـلفاً فِيٌ هذه الحيـاة ، ولـه أمـانـة ورسـالة ، وله حريـة الإرادة التي تحكم عملـه ، وتكون منـاط الجـزاء ، لذا كان الالتزام الأخلاقي
أبرز مـعالم المسئوليــة الفـرديـة .

والإلزام مـرتبط دائمـاً بـالإلتـزام فكالاهمـا أسـاسى فى العمـليـة الخلقيـة ، فكمـا أن الأخلاق لا تقوم بــون الزام مـن سلطة خارجـيـة أو مـن قوة داخلـيـة ، فإنها لا تقوم أيضـا بـدون التزام مـن قبل الأفراد أزاء القواعد والقوانـين الخلقية الصـادرة مـن السلطة الأعلى (r) .
ومـن مستتلزمـات الالتزام حرص المسلـم على طيب مطعمـه ومشربـه
وتغـيـية نفسـه ومـن يـعول بـالطيب الحـلال . فعـن أبي هريـرة قال: قال رسـول الله: إن الله تعـالى طيـب لا يقبـل إلا طيبـاً ، وإن الله تــالى أمر المؤمنـين بـــا أمـر بـه المرسلــين،



أغبر يمد يـيـه إلى السمـاء يا رب يا رب ومطعمـه حرام ، ومـشربـه حرام ، وملبسـه حرام ، وغذي بـالحرام ، فأنى يستـجـاب لذلك ؟ ) (11) د ـ الأساس الجزائى

فالجـزاء "هو رد فعل القانون على موقف الأشـخاص الخاضعـين لهـذا القـانون" (v) • والجزاء مـن حـيث إنـه أسـاس أخلاقي لـه أهمـيـة الأسس الأخرىى، بل إن أهميـته مـزدوجـة فهو مهـم بـاعتبـاره دافعا إلى التـمسـك بـالقيـم الأخلاقيـة، وهو مهم لأن العـدالة تقتضيـه؛ لأنها تفرق بـين إنسـان يبـني وآخر يـهـدم، بـين إنسـان يـخدم النـاس وآخر يقتل النـاس، فالجـزاء يـتضي العـدالة والعـدالة تقتضي الجـزاء وهمـا يـجعلان للأخالاق مـنى وقيـــة، وبـونهمـا تفقد الأخالاق معنـاها فتصبح

أمـراً لا قيـمـة لـه (1ه)
والجزاء الأخلاقي أنواع: مـنها الجزاء الإلهي والوجـداني والطبيعي
والاجتتماعي •فالجـزاء الإلهي: ينقسـر بـحسب النوع إلى ثواب وعقاب فالثواب حـالة الاستتقامـة والعقاب ِضِ حالة الانحراف. وينقسـر بحسب الوقت إلى دنيوي وأخروي وبحسب درجـة المسئوليـة إلى قلة وكثرة، وإلى قطعي وغير قطعي ‘وأمـا الجزاء الوجـداني فهو تلـك الحـركة الشعوريـة التي نـسس بهـا ـِـِ أعمـاق قلوبـنا بـالفرح أو التأنيب بعد كل فعل مبـاشـرة نعتقد أنه فعل حسن أو قبيـح.هذا الشعور أو الإحسـاس المتحـرك الذي يـجيث ٌِِ نفوسنـا تختلف درجتـه مـن فرد إلى آخر بحسـب الاسـتعـاد الفطري أو الوراثي والتربية الأخلاقيـة وصفاء الضمير ونظافته وإيمانه بموافقة ذلك العمل لإرادة الله أو مـخالفته لها •الجزاء الطبيعي يـرجـع إلى قوانين الطبيعـة نفسها مـثل: الإصـابـة بـالامـراض بسببـ مـخالفـة القوانين الأخلاقيـة كالإصـابـة بـالأمـراض السـريـة بسبـب ارتكاب جريـــة الزنا والأمـراض التي تصيب الإنسـان بسبـب مـخالفـة قانون النظافة أو تـنـاول المسكـرات ": والجـزاء الإجـتمـاعى هو مـا يـرره المجـتهـع مـن عقاب للمنـحرف

ومـكافأة للمستقيـم الصـالح. (99)

## سـادساً : أهمية المسئولية الأخلاقية للفرد وا لمجتمع


ولذا تعتبر الأخلاق أهم عنصر يِّ تكوين الفرد المثالي والأسرة السـليمـة ،
والمجتمـع الراقي والدولة المتقدمـة ، ومن أجـل ذلـك حـرص الإســلام أشـد الحـرص
 من الانحلال وتصون الحضارة والمدنية من الضياع ومن دونها لا تنهض الأممر ولا تقوى إلا بها.
ا ـ ويمكن إجمالى أهمية تنمية المسئولية الأخلاقية كلإنسان فى النواحى الآتية :
1 - تنمية حب الخير فى الإنسـان بحيـث يلتزم السـلوك الخـير ويسـى لتحقيق الـا

ويعمـل ليـحول دون وقوعه مـن أحد على أحـد .

وتكوين هـنه الـروح لـيس بـالأمر السهـل .إذ قـد يعـلـم المرء الخـير ولكنـهـ لا
 علم الأخلاق يزود المرء بالمـرفة والتمييز بين سلوكين أو طريقين أحدهـمـا يحقق الخيروالثـانى يحقق الشـر لإِنسـان ، فإن التربيـة الأخلاوقيـة تكون فى نفس المري
 مدى ضرورة التربية الأخلاقية ولا سيمـا بالنسبـة لعلـم الأخـالاق ، لأن هـنا الأخـير

إذا كــان دوره أن يكشــف لإِنســان مـواطن الخــير ومـيـادينـهـ ، فـإن الأولى ترســم لكإلنسـان الطريـق الــنى يـنتـهى بـه إليهـا .ومـن ضـرورات هــنه الـتربيـة تكـوين روح المحبـه للـخـير والكـره للشـر ، و تكـويـن روح الإلتـزام بـه ، ومـن ثـمر فالشـخص الــنى يلتـزم بـالخير لا يلتـزم عـن تكلـف وتصـنـع ، إنـــا يـلتـزم عـن رغبـة أكـيـلـة منــه وعـن حب وتقــير لـه ، ويـتـجنـب الشـر لا خوفـا ولا قهـرا وإنـهـا لإشـئــزازه منــه وكـره لــه ،

وبهـذه الروح ربى الله عبـاده الصـالحـين(vi)
وبهـذه الروح الخـيره التـى تخرسهـا الأخلاق الإسـلامـيـة فى الإنسـان نسـطيـ
أن نتـغلـب علـى كـثير مـن السـلبـيـات الى ظهـرت فى مـجتـمعنـا مـثل الإعتـداء علـى المال العام ، والغــر والأنانيـة والخـيانة والظلـم ... ولذا نـجــ أن الأخـلاق الإســلامـية تتعدـى النفـع الخـاص لإِنسـان إلى النفـع العـام لمجتـمـــه وأسـرتـه وكـل المحـيطين
r - تـنميــة روح الأخـوة الإنســانيـة . . . حيـث تربـى الأخــلاق الإســلامـيـة فـى تفـس الإنســان أن ينظـر إلى النــاس كهـا يـنظـر إلى نفسـه ، لأن الأخـريـن أنـاس مـثلـه لهـم حق الحيـاة وعليـه التـزامـات ومسـئوليات كمـا علـيهـم ، لا فـرق بـين جـنس وجـنس ولا بـين لون ولون أخـر ، وهــذه النظـرة الإنســانيـة إلى النـاس تقتضـى أن يـحب الإنسـان لأخيـه مـا يحـب لنـفسـه ، و للهـا قال الرسـول صلى اللّه عليـه وسـلـم " لا يومـن أحكـم حتـى يحب لأخيـه مـا يحب لنفسـه " (vr)





 فيـه ؛ لأنَّه يحـبُّ أن يـمتازَ على النَّاسِ بـضضائلـه، وينـفرِدَ بهـا عـنهـه، والإِيهـانُ يـتضـي خلافَ ذلك، وهو أنْ يَشـرَكَهَ المؤمنـون كلُّهُمَ فيمـا أعطاه اللهُ مِن الخـيرِ.
r - تتـمـيـة روح الخضـوع للنظــام الأخـلاقـى بـين الأفـراد ، حـيـث يـؤدى ذلــك إلى تمـاسـك المجتـمع وترابطه ووحـتـه وزوال القلائل وسـيـادة الأمن فيـه . حيـث أن خضوع الأفراد طواعيـة لهذا النظام الأخـلاقى يؤدى إلى تطبـيقهـم لـه فى السـر
 وهــا بــورره يـزيــد مـن طاقـة الأفـراد فـى تطبيـق النظـام وتشـاطهم فـى العـمـل وأخـيرا" يــؤدى هــنا الأمـر إلى شــعورهم عنـــد العـهـل بـالسـرور والبـهـجــة لأنهـم
يخضعون لنظام يـومنـون بـه ويـحبونـه (vr) .

وتقوم التربيـة الأخلاقيـة فى الإسـلام بتكـوين هـذه الـروح فى الإنســان مـن داخل تفسـه أولاً ،وذلك بـالتعود على ضبط النفس والتـحكم فيهـا والسيطرة على
 طريق تعويــه على ضبـط نفسـه وشهواتـه وتزواته عنـدمـا تجـنح إلى التـطرف والغلـو ، وقـــ جـاء الإسـالام بتعـاليـم لتكـويـن هــنا الضـبط وكـان الرســول يـــرب أصـحـابـه



 كمـا دعا إلى التتفلب على هذه الذنزعـة الإنتقاميـة وذلـك بـالإحســان إلى مـن أسـاء
 ذلـك الكـثير مـن الأيـات والآحـاديـث الشـريفـة التـى تحـث علـى التـحلـى بـالفضـائل - الخلقيـة والتتمسـك بها
\& -تـنميــة و تكـويـن شـخصـيـة قويـة مـتحــلـة الـذات ، وهــنا التكـوين مهـم فـى بـنـاء الفـرد والمجتتهـع القـوى المتمـاســك ، فـالمحتتمـع مـا هـوإلا مـجـموعـة أفـراد فـإذا كــان الأفـراد أقويـاء الشـخصـيـة تكـون شـخصـيـة المجتتمـع كــنـلك .ويــــن

تحقيـق الشـخصـيـة القويـة فـى أفـراد المجتـهـع عـن طريـق عنـاصـر هـى " توحيـــ
 .وفـى ســبـيل تحقيـق هــذه العنـاصـر فـى الشخصــيـة الإســلامـية دعـا القـران الكـريـم الإنسـان إلى أن يتـجــه إلى اللّه وأن يســلـم وجهـهـ لـه فقـال تـعـالى : " وَمْن
 عَـقِبَةُ أْلأُمُورِ"(vA) ولكـيـلا يضـل الطريـق دعـاه الإســلام إلى الإسـتـمســاك بـحبـل
 هو تلـك المبـادئ الأخلاقيـة التى تربـط الإنسـان بـالله وبـالطريـق المسـتقيـم الــنى رسـهـه اللّه لعبـاده فـى هــله الحيـاة والــنى يضــــن لهـمَ الســعادة إذا اتبـــوا هــذا -الطريق المستقيـم

0 - تعتـبر الأخلاق الحسنـة أحــ مقومـات شـخصيـة المسلـم فـالإنسـان جسـلـ وروح، ظاهر وبـاطن، والأخلاق الإسـلاميـة تـمثل صورة الإنسـان البـاطنـة، والتي مـحلّهـا القلب، وهلذ الصورة البـاطنـة هي قوام شـخصيـة الإنسـان المسلـم، فالإنسـان لا يقاس بطولـه وعرضـه، أو لونـه وجمـاله، أو فقره وغناه، وإنــا بـأخلاقه وأعمـاله



## ب ـ أهمية تنمية المسئولية الأخلاقية للمـجتمـع

1 - إن هذا المجتـهع الذى يحس أفراده بـسئوليـاتهم الأخلاقيـة تجاه بعضهـم البـعض ، مـجتهـع تسوده روح الخير بـحيث يسـعى كل فرد فى المجتـمـع لعمل الخير والأمـر بـالمـروف والنهى عن المنكر ولذا قال تعـالى عن المجتـمـع المسلـم : "


r . تسـود هذا المجتهـع روح الأخوة الإنسـانيـة لا فرق فى المعـاملـة ولا فى الحكم والقضاء بـين غنى وفقير ، وبـين أسود وأبيض ، وبـين حاكم ومـحكوم كلهـم سـواسـيـة فى الإنسـانيـة وفى العبـوديـة لله الواحـد الأحـد
r ـ المجتتمـع المتماسـك أخلاقيـاً تسودة الوحدة والقوة بـين جميـع أفراده ، لأنهـم





§ . مـجتـمع يسوده الوعى الكامل بوحدته مـن حيث الترابط بـين المصـالح الماديـة والمعنـويـة والإجـتمـاعيـه والإنسـانيـة ، إن كل فرد فيـه يـنظر إلى أنه عضو متصل بجسـم المجتـهع وأم المجتتهع ينظر إلى كل فرد مـن أفراده على أذه عضو يتصل بـجســه، ومـن ثم ينظر الفرد إلى أن حـيـاته مـرهونـة بـدوام أفراده (Ar) 0 . تسود هذا المجتـهع روح الخضوع للنظام ويسود أفراده روح التتعلق بـالمجتهـع وإنهـا تسوده هذه الروح ، لأنـه يؤمـن بـأن نظامـه وقوانينـه ليسـت قوانـين وضعهها أفراد لمجرد تحقيق مصلـحـ اجتمـاعيـة ، بل أكثر مـن هذا أن هذا النظام الأخلاقى يجـب احترامـه والخضوع لـه ، لأنه نظام إلهى يـحقق لـالإنسـانيـة - إنسـانـيـتهـا (ڭ^)
 الأخلاقيـة طـاقة فعـالة تلـفـع الناس إلى التـسـابت قى الأعمـال الخـيرة فى
 الأخلاقيـة السـليـمـة تصبـح طـاقـة فعـانـة تـفـع كـل إنسـان لأن يـــذل مـا عنـلـ مـن إمـكانيـات ليـسبـق الآخـرين فى عهـل الخـيرات وفقا لقولّه تعـالى : "
 وبـذلك يـتقـلـم المحتـهـع (1)

## 

المدرســة هـى المؤسســة الاجـتمـاعيـة الرسـميــة الـتي تقـوم بوظيفـة التربيـة
ونقل الثقافة المتطـورة وتـوفير الظـروف المناسـبـة للنـمـو جسـمـيـاً وعقليـاً وانفعـاليـاً

 نفسـه مـتوافقاً نفسـيـاً واجتتمـاعياً، ومراعـاة قـدرات الفـرد يِو كـل مـا يتعلـق بـعمليــة التربيـة والتعلـيه•

لذا يـرى البــض أن مسئوليـة المـدرسـة " لا تقتصر على العـلـم النظري فهو لا يكفي لتتعـديل السـلوك، ففي مـيـدان تعــيل السـلوك والاتجـاهـات والقيـم يـنـبغي أن تتكامـل المـرفـة والانفعال والممـارسـات، لأن الاقتصـار على الجـانب النظري يؤدي إلى الازدواج مـا بـين القول والعمـل. بـل لابـد أن تتطابق الأفعال والأقوال وهنـا لابــ أن يظهر دور التربيـة بـالقـوة حـيث يـنـعسس الجـانب النظري المليء بـالقيـم على المعلمـين والإداريـين يِ المدرسـة لتنقل أثره على سـلوك التـلامـيذ، فالمجتتمـع يلقي عبئًا كبيراً على المدرسـة ِيِ تكوين أخلاق المتعلم حـيث يقضي مـعظم يـومـد
فيـها . (Av)

وتعتبر المدرسـة إحـدى العوامـل التربويـة العاملـة على تكويـن شـخصيـة الطفل ، وتقويـم تربـيته ، فإن حسنتت مقاصلدها ، وسـلمـت مـناهـجها ، وقام برعايتهها وإدارتها رواد مـخلصون أثمرت فى تكويـن جـيل واع مؤمـن بـأهداف أمتـه

ووطنه وإذا أهملت مـا عليها من الواجبـات والمسئوليات انهارت قيم الأمـة ، وأصيبت

إن إشاعة المدارس ، وانتشار العلم مـن الثروط الأساسيـة فى نهضة أى أمة من الأمـم ، وبلوغ أهدافها ، ورقيها كمـا انها من العوامل المهمـة فى بنـاء الكيان التربوى ، وإكساب الطفل لشخصيته وسلوكه ، وقد ذهب "دور كايم"
 فقال : " والمدارس العامـة بحكم وضعها هى الأداة المنظمـة للتربيـة الوطنيـة ،

 التكوين الخلقى للطفل يجب أن يكون على غايـة كبيرة من الأهمية فان جزء كبير من هذه الثقافة الأخلاقية بل أهم جزء فيهالا يمكن تلقينه فى أى مكان
 للحياة الخلقية أو بمعنى أعمم التى تكون أساس العالاقات الفردية البسيطة ، فإن هذه الأسرة بحكم تكوينها البسيط لا تستطيع أن تكون أداة صالحة لإعداد الطفل للقيام بواجباته فى الحياة الاجتماعية "(Na) .
ولذا يرى دور كايم أن المدرسة تعمل على تنشئة الأطفال على تحمل
المسئولية وذلك عن طريق بعض القواعد التى تحـدد سلوك الطفل فى المدرسة .
 يلتزم بهندام وهيئة مناسبين ، وهو فى الفصل يجب عليه إلا يـلـا يـكر صفو النظام ، ويجب عليه أن يكون قد استوعب دروسه ، وأدى مـا عليـه من واجبـات منزليـة . وهكذا نجد أن هناك طائفة من الالتزامات يتعين على الطفل أن يلزم بها نفسه ،
 المدرسى يستطيع الطفل أن يستوعب روح النظام العام .ولذا يمكن القول أن

النظّام الملـرسى يـعد الطفل إعلـادا أوليـا لا حـتمـال مـا يـتطلبـه أداء الواجـب مـن (a.). (زانـة وثبـات

وتأسـيـا علىى ذلـك فإن واجـب الملـرسـة فى تـنــيـة المسـئوليـة الأخلاقيــة لـلـى

$$
\begin{aligned}
& \text { النـاشـئـين ليـس نــريـا وإنمـا هو تطبـيـق عن طريـق الأسـاليـب الآتـيـة : }
\end{aligned}
$$

إن عملـيـة تكـوين الأخلاق الفـاضلـة وغرسـها عنـلـ أبـناء المحـتمـع وخـاصـة
الشـبـاب مـنههم هي عملـيـة تعـلـم بـالــرجـة الأولى ، لان الإنسـان فِ بـلـايـة حـيـاتـه لا يهـتلـك مـعرفة كـافيـة ودرايـة واسـعـة عن الأخلاق الفـاضلـة ولا يـستطيـع تـهيـيـزهـا عن غيرهـا • إذن غلابـل هـن غرسـها وتلقـيـنهـا فِ ذفسـه وبـصورة هؤثرة وهـتمـاسـكة وهـتكامـلـة ، لان الأخلاق التتي يـكتسـبـها الشـاب يِّ بـلـايـة عمـره تكون ذات أثر كبـير
 مـنـاســـة يــكن مـن خـلالها غرس هـن الأخلاق وتكويـنهـا وبـالتأكيـل لا توجـل مؤسـسـة أفضـل مـن الملـرسـة لتـحقـيت هـا الهـلـف الســاهـي• إن تـكوين صـورة مـتكاملـة عن الأخلاق عنـلـ الطالاب يـكون عن طـريـق تلقـين وتعلـيـم المبـادئ الأخلاقيـة المتمـثلـة فى القـرآن والسـنـة بـصورة قانونـيـة تربـويـة ، واتخاذ سـيرة الرسـول صيورة حـيـة تتتجسـل فيـها الأخلاق الإسـلامـيـة فى مـختلف
 Y Y ا أمـمارسـة المستتمـرة ثلمبـادئ الأخلوقيـة

يـنبـغى تشـجـيـع التتلامـيـل على المهـارسـة المسـتـهـرة للـهبـادئ الأخلاقيـة ، ولكى يـتحقق ذلكـ يـجـب تشــجـيـع التتلامـيـذ على الممـارسـة الذاتيـة المسـتـمـرة ، بـأن بيـر التتلامـيـن بـأنــاط مـن السـلـول تتـم مـن خـلالها مـهـارسـة مـا تقتتضيـه مـبـادئ الـتربيـة الأخلاقيـة لاكتســاب مـزيــ مـن الاخبر ات فى الميـادين الأخـلاقيـة ، وكلـمـا زادت خبرات التتلامـيـن فى هـا الميـلـان زادت اسـتعـلـاداتهمر وقلـراتهـم الأخـلاقيـة ، وكذلـك فإن الممـارسـة المسـتـمرة ضـروريـة لاكتســاب عادات أخلاقيـة ، وتـكوين

العادات الأخلاقية مهم فى ميدان التربية الأخلاقية ، حيث أن هلذه العادات تجعل
الإعمـال الأخلاقية والتزامهـا أمر سهل على نفس التلميذ (ar) .

لم يكن فى أصل طبيعتها الفطرية ، ولكنه بتـريب النفس عليه ، وبالتمرس


 فعلاً إلى خلق مكتسب(19r).
لذا يجب على المربى أن يوسـع ميادين العطاء عتـد تربيـة الأطفال من الصغر ليستطيعوا الاستمرار فى ممارسة العطاء فـى مـختلف المجاء المالات ، ويجب عليه تدريب الأطفال أن يشاركوا فى العطاء أو فى الفعل بظاهرهم وباطنهم

r ـ التدرج فى التربية على تحمل المسئولية .
 التربية على كل مبدأ من المبادئ الأخلاقية ، سواء كان ذلك علـي
 والتدرج أيضاً فى ترك كـل رذيلة .
 العقيدة فى نفس الطفل عن طريق تذكيره بأن الله مطلع عليه ولا تخفى عليه



وبعد ترسيخ العقيدة فى نفس الطفل ودمجها فى عروقه ، وبعد أن أن نصور أمامـه عظمـة الله وعلمـه الدقيق وقدرته الهائلـه ، بعد ذلك نـتـقل إلى

تعريف الطفل بـأهم الواجبـات الهامـة وعظائـم الأمور ثم نـتـقل إلى مـا دونها فى


 عَلَىَ مَاَ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم أَلأُُورِ



ع ـ الترغيب والترهيب
إن النفس البشريـة تعتريهـا فترات إقبال وإدبار وفيهـا نشـاط وفتور ، ومـن
ثم كان المنهج الإسـلامى يـتعامـل مـع هذه النفس بكل هذه الإعتبـارات ، ومن ذلك الجهع بـين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء • وأسلوب الترغيب يقصل بـه " وعد يصـحبـه تحبـب وإغراء بـصلـحـة أو لذة أو متعـة مؤكـدة خالصـة مـن الشوائب مقـابل القيـام بـعمل صـالح " (97) .
أمـا الترهيبـ فهو " وعيــ بعقوبـة تترتب على اقتراف ذنب نهى الله عنـه ، أو التهاون فى العبـادة " (av) وتعتمـد التربيـة بـالترغيب والترهيب على الإقنـاع والبر هان ، وذلك بـغرس الإيمـان والعقيـدة الصـحيـحـة فى قلوب النـاشئـين ليتسـنى لهم أن نـرغبهـم بـالجـنـة أو نـرهبهـم مـن عذاب الله •

وعادة تأتى هلذة الوسـيلـة عنـدمـا تعـجز بعض الوسـائل عن تحقيق الهـدف
المرجو منهها فهـده التربيـة ـ الثواب والعقاب ـ تأتى حـين لاتفلـح القدوة ولا الموعظة ،
وبعض اتجاهات التربيـة الحـديثة تنفر مـن العقاب وترفض استتخدامـه ولكن العالاج قد يكون حاسـماً بحـيث يضـع الأمور فى نصـابها الصـحيح ، فليس المطلوب مـن المربى أن يـفكر فى العقوبـة كأول وسـيلـة ولا أقرب طريـق ، ولكن يـبـدأ بـالثواب

والمكافأة وليس بـالعقوبـة ، يـبـأ بـالترغيب ويـنتهى بـالوعيـد ، والمربى الواعى هو الذى لا يلـجـأ إلى العقـاب إلا عنـدمـا تفشل الأسـاليـب الأخرى (ه^) •
لذلك فإن أي عمليـة تربويـة لا تأخذ بـبـدأ الثواب والعقاب ِپْ ترشيـد السـلوك بصورة متـوازنـة وعقلانيـة ،فإن الفشـل هو مصيرهـا ،وعلي الرغم مـن قيـام بعض المفكـرين الغربيـين خـلال فترات طويلة بـرفض استتخدام العقاب بإعتبـار أنه يصيب الطفل بـالعقد النفسيـة إلا أن كثيراُ منههم بــءوا ِـِ تغيـير هذه النظرة

وصـاروا يأخـذون بـالثـواب والعقـاب (99)
لذا يـرى دور كايـم أن الوظيفـة الأسـاسـية للعقوبـة ليست فى جـعل المخطئ يكفر عن خطئه عن طريق مـا يـناله مـن الألم ، ولا فى ارهـاب مـن تحــثهـم أنفسهم بأن يقتـدوا بهـنا المخطئ ، وإنمـا وظيفتها أن تعيلد الطمأنينـة إلى الضمـائر التى لابـد أن يكون قد هزها وزعزع ثقتها خـرق القاعدة وذلك دون أن تشعر ، وأن تبـين لتلكـ الضمائر أن هله الثقة يجب أن تظل دائمـاً . وفى حالـة المدرسـة بصفة خاصـة تكون وظيفة العقوبـة أن تشـعر التـلامـيـذ بأن المدرس يـل على احترامـه للقاعدة التى تلقوها عنـه . وعلى ذلك فالعقوبـة تلعب دوراً هامـاً
فى سـير الأخـلاق بـالمدرسـة (..1 ).

ه ـ القدوة والأسوة
إن إيجاد منهـج تـربوى متكامـل ، ورسـم خطة مـحكمـة لنـمو الإنسـان وتنظيـم مواهبـه وحيـاته النفسـيـة والإنفعـاليـة والوجدانيـة والسلوكيـة ، فإن ذلك لايغنى عن وجود واقـع تربوى يمـثلـه إنسـان مـرب يحقق بسلوكهه وأسلوبـه التربوى ، كل الأسس والأسـاليـب والأهـداف التى يـراد إقامـة المنهـج التربوى عليهـا ، لذلك بعـث الله سـيـدنا مـحمـل - صلى الله عليـه وسـلم . ليـكون قدوة للنـاس وليـحقق
المنـهـج التربوى الإسـلامى (1.1) .

لذا يرى البعض أنه لن تصلـح التربية إلا إذا أعتمـدت على الأسوة الحسنـة ، فالرجل السيىىء لا يـترك فى نفوس مـن حولـه أثراً طيبـاً ، وإنــا يـتوقع

الأثر الطيـب مـهن تـمتـلـ الاعيـون إلى شــخصـه ، فيروعها أدبـه ، وبـسـبـيـها نـبلـه ،

 وقسـط أجحل . . . وقـد كان رسـول الله . صـلى الله علـيـه وسـلـم . بـين أصـحـابـه مـثلا أعلىى ثلـخلتق الذى يـلـعو إليـه ، فهو يـــرس بـين أصـحـابـه هلا الخـلق الســامى ،
 ولهلا فإن مـا يكتسـبـه الطـفل مـن عادات مـرغوب فيهـا أو غير مـرغوب فيـها يتوقف على نوع القلـوة التى تحـرض لها أثناء تـربيـتـه ، حـيث تلــبـ القلـوة الصـالحـة دورا كبـيرا فیى تـشـئة الفـرد على أسـاس سـليـم ،والتتربيـة الإسـلامـيـة تـري




الإقتـلـاء بـه (ص) يِ جـميـع سلـوكيـاتـه •

ولّلْك فإن على المعلـم حتـى يـكون قــوة لطـلابـه علـيـه أن يـتـحلى بـالقيـم
النـبـيلـة كـالعـلـ والصـلـق والأمـانـة والإلتـزام بـالـنظام الملـرسـى والإهـتـمـام بـصـحتـ ونظافتـة الشــخصيـة ، كمـا أن على المعلـم أن يـتمـكن هـن المادة العلـهيـية والقلـرة على توصـيـل المعلومـات ، وعليـه أن يطابق قولّه لسـلـوكه حتـى لا يـنتـج التتناقض -بينتهـها

## 7 . خلق ظروف ومواقف تشـجـ على التطبيق العملى ثلمبـادئ الأخلاقية

وذلك عن طريـق عمـل المشـروعات الخـيريـة وعمل المسـابـقات فيهها بـين
المتعلهـين فى الملـارس سـواء فى مـيـلـان التقلـم فى إذـجاز أحبر قلـر مـهكن هـن الفضـيلـة أو فى مـيـلـان تقلـيـم مشـروعات مـبـتكـرة ومـخترعة لتـحقيت أكبر قلـر

مهـكن من الخيرات لأكبر قـر مـكـن مـن النـاس • ويـكون التـدريب على ذلك

ويـجب استتخلـام جـميـع الوسـائل النفسيـة والعقلـيـة والعلـمـيـة وذلك لخلق دافـع قوى إلى الفضـائل ، وخلق رادع وزاجـر عن ارتكاب الجـرائـم والرذائل .
 تنمية المسئولية الأخلاقية عند الطلاب وذلك على النـحو التالى : أ ـ دور المعلم مِو تتميـة القيه السلوكية الايجابيـة لـى الطلبـة:

للمعحلم دور حاسـم وِ تنـميـة القيـم السلوكيـة وتشكيـل هويـة المجـتمـع،
فهو الذني يتـحمل مسؤوليـة تربيـة وتعلـيم الجـيل ويقف كل يـوم أمـام طلابـه
يتلقون منـه العلـم والخلق والسلوك السوي، ولابـد أن يـتـتمد ٌِِ ذلك على مـجموعة مـن الطرائق والاسـتراتيـجيـات التي تلعب دورا مهـمًا ـِّ تحقيق هذا

والمعلمون هـم نماذج يقلـدهـا التـلامـيـذ بـالـرجـة الأولى، كمـا أن دورهم
يتعـدى ذلك إلى كونههم وكاء لتتنمـيـة القيـه، فـدور المعلـم لـيس تعلـيمـا فقط بـل أخلاقيـا أيضـا، وهو يـتولى مسئوليـة اتخاذ القرار بـاختيـار القيـيم الأخلاقيـة التي يجـب أن يعـلـمها تلامـيـذه ضمـن المنهج، واسـتخلدام أسـاليب معـاملـة التـلامـيـذ التي تعزز القيهى، وإتبـاع الأسـاليب التربويـة والاستراتيـجيات التي يجـب أن يـتبعها لغرس هذه القيـم، وكذلك أسـاليـب التقويـم التي تتسـم بـالنـزاهـة والعـدالة، وأسـاليـب إدارة الصف المبنيـة على الأخلاق الحسنـة.

ويمكن أن يساهم المعلم فى تنمية المسئولية الأخلاقية للطلاب عن
طريق:
ا ـ أن يـتبع المعلـم القيم الأخالاقية الايجابيـة يف التتعامل مـع التـلامـيـ، كأن يكون أمينـا ـِيْ تـريسـه، ملتزم بـواعيـده وأوقاته، صـادقا يِ كـلامـه، يفي بوعوده، عادلا پٌِ درجاتـه للتـلامـيلذ، غير متعصب لفئـة معـينـة مـن التـالمـيـ بسبـب

عقيدة أو خلفيـة اجتتمـاعيـة أو اقتصـاديـة، أو قـدرات عقلـية ويــامـل جمـيـع
التـلامـيـذ علـى قدم المسـاواة.

Y . أن يـكون صـادقا فيـما يــعو إليـه، وعالمـة الصلدق أن يطبقه على نفسـه، فإذا طابق علمـه عملـه اتبعـه الطلاب، وقلدوه ِیِ كـل مـن أقواله وأفعـالده، أمـا إذا خالف عملـه لما يـلـو إليـه، فإن طلابـه يشعرون بـعـدم عزمـه على تحقيق مـا يـول، أو بـعدم إيــانـه بــا يـقول، أو بـعـدم جـديـة أقواله (1.ه) r ـ أن يـكون دارسـا لنفسـيـة الطلاب يِّ المرحلـة التي يــرسهها، حتى يـعاملهـم على قـر عقولهم واستتعـاداتهم النفسـيـة ، وليتسـنى لـه التعـامل معـهم وفق مـا يـنـاسـب مـطالب نـوهـم .

ع ـ أن يكون واعيـا للـمؤثرات والاتجاهات العـالميـة، ومـا تتركه هٌِ نفوس الجـيل، مـن أثر على معتقداتههُ، وأسـاليب تفكـيرهم، فاهمًا مشثكلات الحيـاة المحاصرة، وعلاج الإسـلام لها، مـرنا كيسـا، يستـمـع لكل اعتراضـات الطلاب

واستتفسـاراتهم وشكوكهـه، فيتتبـع أسبـابها ويــالجهـا بحكمـة ورويـة. (َ.1) ه . أن يكون عادلا بـين طلابه لا يـيـل إلى أي فئـة منهـه، ولا يـضضل أحدا على أحـ إلا بـالحق، وبــا يستـحق كل طالب حسـب عملـه ومواهب.

7 . أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعـريض مـا أمكن ولا يصرح ،
وبطريق الرحمـة ، لا بطريـق التوبيـخ •
. أن يــرس القيـم الأخالاقيـة التى يـراها ضـروريـة فى نفوس طالابه بإسلوب تربوى شيق يــفـع الطلاب إلى تبنى هذه القـيم الأخلاقيـة كمـنهج حـياه يسـيرون
على دربـه طوال حـيـاتهـم •

## ب ـ دور مـدير المدرسـة يو تنمية القيم السلوكيـة الايـجابيـة لدى الطلبـة:

يــكـن أن يسـاهـم مـديـر المدرسـة فى تـنميـة المسـئوليـة الأخالاقيـة للطالاب عن
طريق :
ا. خلق مـناخ أخلاقي يِ الملدرسـة، بـحيث يـعمل هذا المنـاخ على تعويــ الطلبـة على تحمـل المسئوليـة الأخالاقيـة ، ثم الجزاء على هلذه المسئوليـة بـالثواب والعقـاب .

Y . وضـع القوانين المدرسـيـة وتوضيـحهـا وتطبيقهـا بـاتسـاق ، ووضع ضوابط وحـدود
لمن يـتجاوز هذه القوانين ، بـحـيث تطبق على الجـميـع بـلـون استتثناء أى أحلد.「 . . القيـادة الديهقراطيـة يِ المـدرسـة، والتى تعمـل على خلق جو مـن شـأنة تـنميـة المسئوليـة لدى جـميـع العـاملـين بـالمدرسـة .
₹ . تـعزيز العـلاقة بـين البـيت والمدرسـة ، وذلك بهـدف التعرف على المثـكالات
الأخلاقيـة التى يـقع فيهـا الطلاب ومـحاولـة وضـع الحلول المناسبـة لها .

## ج ـ دور الأخصائى النفسي يفٌ تنمية المسئولية الأخلاقية لـى الطلبة:

 يــكن أن يسـاهم المرشلـ النفسى فى تـنميـة المسئوليـة الأخلاقيـة للطلابعن طريق :
1 - التواصـل مـع المعلمى والمدير وولي الأمـر للتــرف على المشـكالات الأخلاقيـة
والسلوكيـة ودراسـتها والبـحث يِ أسبـابها والعمل على حلهـا بـالطرق
التربويـة المنـاسبـة والتي تعتـملد على المنهج العلـمي ِيٌ حل المشكالات
r . بـنـاء على مـتابــة هلذه المشـاكل السـلوكيـة غير السويـة يِ المدرسـة يسـاهم
الأخصـائى النفسى پِ التواجـد بشكل مـتتظم أثنـاء الفسـحـة المدرسيـة
لمراقبـة سلـوكيـات الطلبـة وانتهـاز الفرص التربويـة لتـعزيـز السلوك المرغوب فيـه ومسـاعـدة الطلبـة على حل مشكالاتهم بـاستـخدام أسلـوب حل الخالاف. ץ . قيـام الأخصـائى النفسى بـعمل المحاضرات التوعويـة والمشثاركة ـٌِ تنظيـم الرحالات العلميـية والترفيهية للطلبـة بهـدف التعليـم المقصود للقيـم السلوكيـة الأخلاقيـة والتـلـريب على تحـمل المسئوليـة الأخلاقيـة ، بـأسـلوب مشوق مفيـل وتـريبـهـم على المهارات ضـمن برنامـج للتربيـة الوقائيـة مـثل مهارات القيـادة وأسلوب حل النـزاع والمهارات الاجتتمـاعيـة ومهـارات تأكيـد الذات كلابتـعاد عن تأثير الرفاق والتعامـل مـع الغضب وحـل الصراع القيـمي ومتـابـعة تطبيقها ِپِ المدرسـة..

د ـ دور المنهج المدرسى يو تنمية المسئوليـة الأخلاقية لدى الطلبـة:
المنهج هو : مـجموعة الخبرات التربويـة التي تقدمهـا المدرسـة إلى
التـلامـيـن داخل المدرسـة وخـارجها لتـحقيق النـمو الشـامـل المتكامـل ِپِ بـنـاء البشـر ،
وفق أهداف تربويـة مـحددة وخطة علـميـة مـرسومـة جسـميـا وعقليـا ونفسـيـا واجـتهـاعيـا ودينـيا(.). .
ويهكن أن يسـاهم المنهج المدرسى فى تتميـة المسئوليـة الأخلاقية للطلوب

> عن طريق :

أ - أن يكون المنهج المدرسى قائم على مـبـدأ الأرتبـاط الكامل بـالديـن ومـا فيـه مـن تعاليـم وقيمى ، فكل مـا يتعلق بـالنهج مـن فلسـفة وأهداف ومـحـتويـات وطرق تــريس وأسـاليـب فى المعاملـة وعلاقات سـائـدة فى مؤسسسـات التـعليـم يـجب أن تكون قائمـة على أسـاس مـن الديـن والأخلاق الإسـلامـية ومشبـعـة بـروح الديـن الإسـلامى وفضـائلـه ومـثلـه العليـا السـاميـة وتستـهــف بـنـاء الشـخصيـة المؤمنـة والارادة الخـيره والضمـير اليقظ (1•1) .
ب - أن يكون مـحققا لهـف التربيـة الإسـلامـية الأسـاسي "إخلاص الطاعة والعبـادة لله"، ولجميـع أهدافها الفرعيـة التي ترمـي إلى تقويـم الحيـاة، وتوجيهها لتحقق هذا الهلدف يِّ جميع جوانب الثقافة والتربيـة، التي وضع المنهج لتعهـدها والنهوض بها، كالجانب العقلي والجـانب الوجـداني والجسـمي، والا جتتمـاعي
ج - أن يكون ٌِ تـرجـه ومسـتواه، موافقا، هِ كـل جزء مـنـه، للمـرحلـة التي يـوضـع لها مـن حيـث طبيـعة الطفولـة فيها، ومسـتواهـا، ومفـاهيـهـها، ومـن حيـث الأنوثة

والرجولة، والمههمات الاجـتمـاعيـة التي يهيـيأ لها كل مـن الجـنسـين. (1.9)
د - أن يـراعي يٌ تطبيقاته ونشاطاته، وأمثلتـه ونصوصـه، حـاجـات المجتتهـع الواقعيـة، المعاشيـة، ومنطلقاته الإسـلاميـة المثالية كالاعتزار بـالأمـة الإسـلاميـة والولاء لها، وذلك: يتتحقق الولاء لله، والطاعة لرسوله الذي أرسلـه ليطاع بإذن الله، وبـمراعاة الاختصـاصـات التي تحتـاجها الأمـة، ـِض كـ

بيئة بحسـب ظروفها الطبيـيـية التي يسـرها الله، مـن خامـات صنـاعيـة أو بيئـة
زراعيـة، أو مـنـاخ مـداري، أو مـكانـة تجـاريـة بحـريـة أو بريـة، إلخ (.11).
هـ . أن تكون أهلداف المنهج شـاملـة لجميـع جوانب شـخصيـة المتعلـم ، وكذلك تـكون مـحتويـاته شـاملـة أيضـاً لكـل مـا يفيـد فـى بـنـاء شـخصيـة المتعلـم ، وفى بـنـاء
عقيــتـه وعقلـه وجسـمــه (111)

و. أن يكون المنهـج بــجـموعه، ونظامـه، سلـيمـا مـن التـعارض، موجهـا وجهة إسـلامـيـة واحـدة، موافقا للوحدة النفسيـة التي فطر الله الناس عليهـا، ولوحلـة الخيرة التي يراد إعطاؤها للنـاشئ حول أسـرار الكون، وكائنـاته، وسنتنه، وقوانيـنه، ونظمـه، ووقائعـه، فالا تعلل هذه الوقائـع والكائنـات تعلـيـلات متـعـارضـة، تعـارضـا يـظهر بـين مـادة دراسـيـة وأخرى( (Ir)

هـ ـ دور النشاط المدرسى يِّ تـمية المسئولية الأخلاقية لدى الطلبـة
الننشـاط يشـمل كل مـا يشترك فيـه المتعلـم داخل المؤسســات التتعليـميـة وخارجهـا مـن أعمـال تتطلب مهـارات وقـدرات عقلـيـة أو يـدويـة أو عملـيـة ، نظاميـة او غير نظاميـة ، تعود علـيـه بــزيـل مـن الخبرات التى تــعمر تعلمـه لموضوعات متتنوعه(1ir) م

وتؤدى الأنشطة الطلابيـة دورا" مهمـاً فى تنـمـية المسئوليـة الأخـلاقيـة عنــ الطلاب عن طرق إكسـاب الطلاب القيـم الإيجـابيـة الالازمـة لإعدادهم إعدادا يـكنـهم مـن الحفاظ على أمن وسـلامـة مـجتتمعهم والمشـاركة فى تقـدمـه ، فمن خالال المشـاركة فى هذه الأنشطة يـكتسب الطالب بـض القيـم التى يصعب اكتسـابهـا داخل فصول الدراسـة مـثل قيـم : التتعاون ، والانتمـاء ، والتضـحيـة ، وحب العـمل الجـمـاعى وتحـمل المسئوليـة ، وإتقان العمل ، والإيثـار، والتواضـع ، واحترام الآخر ، واحترام الوقت ، وغيرها الكثير مـن القيـم التـى تحقق النـمو السليـم لشخصيـة الطفل .

ويمكن أن تساهم الأنشطة المدرسي فى تنمية المسئوليـة الأخلاقية
للططلاب عن طريق مـجموعة مـن الاجراءات مننها : ا ـ التـعاون الوثيق بـين الأنشطة المدرسيـة مـع الجـانب الدراسي البـحت لتتكون مـعه شـخصيـة متكـاملـة مـتوازنـة حيـث يــكن توظيف برامـج النشنـاط لخـدمـة المادة العلمـيـة وهـذا يؤثر هِ شـخصيـة الطالب تأثيرا أبلـغ مـن مـجرد التوجـيـه المبـاشـر أو حقن المعلومـات والمعـارف وحشوهـا هِّ ذهن الطالب مـجردة عن التطبـيق

والممـارسـة.
r ب يـــكن توظيف الأنشطة المدرسـيـة ونسـتثمـرها بقدر طاقة الإنسـان على العطاء ، وبقـلـر مـا يحصل الإنسـان على مـحركات وتشـجيـع ودعم بـقدر مـا يقبـل على الأنشطة ويتحسن مستواه وترتفع كفاءته ، ولو أحسن تخطيط الأنشطة

وتنفيـذها لتتحولت طاقات مهــرة وسلبيـية إلى فاعلـة وإيجـابيـة . .
r. يمكـن توظيف الأنشطة الملدرسيـة بحـيث تسـاهم والمعاملـة الطيبـة والسلوك المستققيم لـى الطالب ، والتـريـب على تحمل

المسئوليـة .
؟. تسـاهـم الأنشطة المدرسـيـة ِّ تعـديـل السلوك الغير سوى وتطبيق القيـم والمفاهيم الوطنيـة السليـمـه وتـنميـه تنـميـة الاتجاهات المرغوب فيها مـثل اعتزاز

الطالب بوطنيـه وقيـادته وقوميـته ومـعتقداته المختلفة.
ه. تسـاهم الأنشطة المدرسيـة ِپٌ توثيق الصلـة بـين الطالب وزمـلاءه وبينـه وبـين
مـعلـميـه وإدارة المدرسـة والأسـرة والمجـتهــع مـن جهـة أخرى .
7. تعـزز الأنشطة المدرسـية لدى الطالب الاستقلال والثقة ِيْ النفس وتحمل

المسئوليـة
ينبـىى أن يكون النشـاط التعليمي، والتربوي نشاطا واقعيا لا مصطنعا ، V فتعليـم الصـلاة إنمـا يكون بـإقامتتها فعلا، والشعور بأدائها فريضـة الله عز وجل، لا بتـمثيلهها، واتبـاع الجـنـائز يكون بقصد الثواب، وكذا التتعزيـة، والتشـمـيت، وزيـارة المريض، وتقديـم الصدقات مـن قبل الطلاب، وتقديـم النصـح والإرشـاد،

وتتظيم المساجـل، وإقامـة الخطب والنصـائح، يجب أن يــتغى بـها وجه الله ومـرضـاته( (11) .

## تتانـج الثدراسلة

مـن خلال البـحث الحالى ومـا تضمنـه عن المسئوليـة الأخلاقيـة ودور
المدرسـة فى تــــيـتهـا يــــن اسـتـخلاص النـتـائج الآتـية :
I. أن كل فـر مـن أفرا المجتـمـع تقع عليـه المسئوليـة ، مـا دام قـ توافرت فيـه شـروط الأهليـة والتـى مـن أهمهـا العقل والبـلوغ والحـريـة والادراك.
Y. مصـادر الالزام الخلقى فى الإسـلام شملـت : القرآن الكريـم، والسنـة النبوية المطهرة ، والإجـماع ، والالزام بـوازع السـلطان .
س. بيـنت الدراسـة أن المسئوليـة الأخلاقيـة تقوم على مـجموعة مـن الأسس الهامـة مـنها : الأسـاس الاعتقادى ، والأسـاس الالـزامـى ، والأسـاس الجـزائى .
₹. أوضـحت الدراسـة أن تحمـل المسئوليـة عنـل الإنسـان يعـمل على تنمـيـة حب الخير بحيـث يلـتزم السلوك الخير ويسعى لتـحقيق الخير للنـاس مـا استطاع إلى ذلك سبـيـلا ، كمـا يلتزم بتـجنـب سلوك الشر ويعـمل ليـحول دون وقوعه مـن أحـد على أحـلـ
0. بينـت الدراسـة أن المجتهـع الذى الذى يـتحهـل أفراده مسئوليـياتهم يسوده الروح التقدمـيـة فى المجالات المختتلفة ، ذلك أن الروح الأخلاقية طاقة فعالة تــــع النـاس إلى التسـابق قى الأعمـال الخيرة فى المجـالات المختلفـة ، فــندمـا تسـتقر هذه الروح فى النفوس عن طريق التربيـة الأخلاقيـة السليمـة تصبـح طاقة فعالة تــفـ كـل إنسـان لأن يبـذل مـا عنــه مـن إمـكانيـات ليسبـق الآخرين فى عمـل الخيرات .
7. المدرسـة تقوم بـدور هام فى تعويـد الطلاب على تحمل المسئوليـة الأخلاقيـة ، وذلك عن طريق مـجموعة مـن الخطوات منهها : تكوين صور مـتكاملـة عن الأخلاق فى ذهن التـلاميـذ ، وتـدريب الطلبـة على مـمـارسـة المسئوليـة فى

المناشط المختلفة ، وابراز القدوة الصـالحة حتى يـتـدى بهـا الطلاب فى مـناحى حـياتهم المختلفة ، وخلق ظروف ومـواقف تشـجـع على التطبيق العملى للمبـادئ الأخالاقيـة.

V الذي يتتحمـل مسؤوليـة تـربيـة وتعليـم الطالاب على السلـوك السوي، ولابــ أن يـعتـمل ـِّ ذلك على مـجموعة مـن الطرائق والاسـتراتيـجـيـات التي تلـعب دورا مههمًا پِ تحقيق هذا الهـدف .
^. للـمنهج المدرسى دور هام وفعال فى تـنمية الطلاب على تحمـل المسئوليـة ، وذلك عن طريق تضمـين هذا المنهج مـعارف وخبر ات وأنشطة اثرائـيـة مـختلـفة
9. كهـا بينتت الدراسـة أن لـلأنشطة الطلابيـة دوراً مههـاً فى تـنميـة المسئوليـة الأخلاقيـة عنـد الطلاب عن طرق إكسـاب الطلاب القيـم الإيجابيـة الدلازمـة لإعلدادهـم إعلـادا يــكنهـم مـن الحفـاظ على أمـن وسـلامـة مـجتـمعهـم والمشـاركة فى تقدمـه

## التتوصبيات

## فى ضوء نتائج البـحث يمكن أن يوصى البـاحث بـالآتى :

ا ـ ضـرورة إبراز أهميـة القيـم الأخلاقيـة فى حـيـاة الفرد والجمـاعة لما لها مـن تأثير
كبـير فى حـيـاتهـم ، وفى تقـدم المجتـــع وازدهـاره

Y . . الاهتتمـام بإظهار كافـة جوانب المسئوليـة الأخلاقيـة والتركيز على أثرها فى

> تحقـيق الوحـلـة والتـمـاسـك الإجـتـمـاعى بـين أفراد المجـتــــع •
r . أن تقوم وسـائل الاعلام بمؤسسـاتها المختتلفة بواجبـها فى المسئوليـة الأخلاقيـة
وأن تقدم القدوة الصـالحـة ، وأن تعـرض النمـاذج الخيره .
؟ . على واضعى المناهـج الدراسـيـة المختلفـة أن يعـملوا على تضـمـين هله المناهـج القيـم الأخلاقيـة المختلفـة ، وأن تكون مصـادر تلـك المنـاهـج هو القرآن والسنـة .

ه ـ العمـل على ادخال مـادة " التربيـة الأخلاقيـة الإسـلامـيـة " ضــن مـنـاهـج التعلـيـم
المختلفـة ، لأن التربيـة بـدون توجيـه أخلاقى تفقد روحها وأصـالتهـا .
7 . أن تعمـل المدرسـة على تحويل المفاهيـم والقيـم الأخـلاقيـة إلى مهـارسـات عن طريق الأنشطة المختلفة ، وربطهـا بـالواقع البـيئى والمجتـمعى فى حـيـى
الطالب .

V والتـى تتـحمل مسـئوليتتها كاملـة وقوم بأدائهـا على أكمل وجـه ، سـواء كانت هذه الشـخصيـات مـن الطلبـة أو المـدرسـين أو غيرهم ، وأن تقوم إدارة المدرسـة بــكافأة هذه الشـخصيـات ، وذلك حتـى يـكونوا قدوة لغيرهم. ^- يوصى البـاحث بـالأخذ بـبـدأ الثواب والعقاب ، ومـجازاة كل طالب على سلوكيـاته الأخلاقية التى يقوم بها وخاصـة داخل الفصل الدراسى .

## 

l. على أسعـد وطفة : التربيـة الأخلاقيـة فى زمـن اغترابى ، مـجلـة نقد وتتـوير،

مـركـز نقــــ وتتـويـر للـدراســات الإنســانيـة ، قرطبــة ، اســبـانيـا ، العــدد ب ، Lhttp://tanwair.com ديسـمبر r-10 ، صـ ror. متاح على
Y. القرآن الكـريـم : سـورة القلـم ، آيـة ع

ץ. مقــداد يــالجن : علــم الإخخـلاق الإســالامـيـة ، ، دار عـالم الكتــب للطبـاعـة والنشر ، الريـاض ،ط r r ، ror ، ror ، ror

للطبـاعة ، القـاهـرة ، 99^ام ، ص VV.


7. أحمــل حسـين عبــالله: المسـئوليـة الأخلاقيـة فـى التربيــة الإســلامـيـة ، رسـالة

مـاجستير غير منشورة ، كلـيـة التربيـة ، جامـعة أم القرى ، 1991 م مـحمــد عبــدالله دراز : دسـتور الأخــلاق فـى الإسسـلام ، ترجمسـة عبـدالصـبـور شاهـين ، مؤسســة الرسـالة ، بيروت ، ط • ، ا99^م
^. سـجـاد أحمـلـ بن مـحمـل أفضل : المسـؤوليـة والجـزاء ـِض القـرآن الكـريـه، رسـالة مـاجســتير غــير منتثــورة ، كلـيــة أصــول الــــين ، الجـامــــة الإســـلامـيـة بــاكستتان ، Y••V،
9. ســجاد أحمــل بـن مـحمــد أفضـل : المسـؤوليـة الأخلاقيـة وأثرهــا علـى الفـرد والمجتـتـع فـى ضـوء السـنـة النبـويــة ، رسـالة دكتـوراه غـير منـشـورة ، كليــة أصول الديـن ، الجـامـعة الإسـالامـيـة بيـاكستـان ، Y P P م - . . نبيـل مـحهــل مقبـل النشــهى: المسـؤوليـلة فـى ضـوء القـرآن الكــريـم، رسـالة دكتـوراه غـير مـنشـورة ، كلـيـة الدراســات العلـيـا ، جـامـــة الســودان للعلـوم
والتكنولوجـيا ، r-10 م

$$
\begin{aligned}
& \text { عبـالســلام مـحمـــ هـارون ، الجـزء الثـالـث ، القـاهرة ، دار الفكـر للطبـاعـة } \\
& \text { والنشـر ، 19V9 ، ص \& Y . } \\
& \text { Y Y . أحمـل مـختار عمـر وآخرون : معـجم اللغـة العـربيـة المعـاصرة ، المجلـــ الثـانى ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ץا. القرآن الكـريـم : سورة الأعراف ، أيـة } 7 . \\
& \text { § ا. القرآن الكريـم : سورة البقرة ، أيـة MV . } \\
& \text { 10. القرآن الكريـم : سورة الأنحام ، أيـة •9. } \\
& \text { 17 القرآن الكـريـم : سـورة التكوير ، أيـة ^. } \\
& \text {. القرآن الكريـم : سورة الإسـراء ، أيـة 0. } \\
& \text { ^1 . القرآن الكـريـم : سورة المائدة ، أيـة 117. } \\
& \text { 19 . القرآن الكـريـم : سـورة التكوير ، أيـة ^. }
\end{aligned}
$$

. . . . . غريـب القـرآن ،تحقيق : صـفوان عـدنان الــاودي ، دار القلـم دمشـق بـيروت ،





£. م. مـحهــد بـن عبــد الله دراز : دســتور الأخــلاق فـى الإســالام ،مـرجــع ســابق ، ص•••1~
Y. . أبى عثمـان عمرو بن بـحر الجـاحظ : تهـذيب الأخلاق ، دار الصـحابـة للتراث ،

$$
\text { القاهرة ، 19^9 م ، ص } 1 \text { ٪. }
$$

Y. . مـحمـد الطاهر بـن عاشور : تفسير التتحريـر والتتنوير، الدار التونسـيـة للنشـر، تونس ، £19^1VI ، مـجلد 19، ص

مقـداد يــالجن : التربيـة الآخلاقيـة الإســلاميـة ، دار عـالم الكتـب للطبـاعـة

 -القلـم، دمشق ، 1999 ، ص •1
. . أحمـد مـختار عمر وآخرون : معـجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة ، مـرجـع سـابق ، - ص
-r. مـجـهـع اللغــة العـربيـة : المعـجـم الفلســفي، الهيئــة العامـة لشـؤون المطــابع


اس. عبـدالحمـيــد الصـيـد الزنتـانى : اســس التربيـة الإســلامـيـة فـى السـنـة ، الـــار


Yץ. القرآن الكريـم : سورة الأنفال ، أيـة VY.
سץ. عبـــالكـريـم زيــدان ، أصـول الـــعوة ، مؤسســة الرسـالة ، بـيروت ، لبـنـان ،طـه ، 91 صو ، 9 ،

६ץ. علوى عبـدالقادر السقاف وآخرون : موسـوعة الأخـالاق الإسـالامـيـة مـتاح علـى


هr. القرآن الكريـم : سورة البقرة ، أيـة IVr.
ฯب. عمـر التومـى الشـيبـانى : فلسـفة التربيـة الإســلامـيـة ، الــار العـربيـة للكتـاب ، - لبيـا ، 19

الـقرآن الكريـم : سورة الهمـزة ، أيـة ا.
 سو. سورة النسـاء. آية 7.
 تحقيـق: محـمـد عبـد السـلام عبــد الشـامٌِ ، دار الكتـب العلميــة - بـيروت، ، ، س199

الترمـنىى، تحقيق أحمـد مـحمـد شـاكـر ، مكتبــة ومطبعــة مصطفى البـابي الحلبي ، القـاهرة ، 19V0 م، كتـاب الحــودد، بـاب مـا جـاء فـى مـن لا يجـب


مـحمـد بـن إسمـاعيـل أبـو عبـدالله البـخـاري الجعفـي : صـحيح البـخـاري ،
تحقيق مـحمــد زهير بـن ناصـر النـاصـر، دار طـوق النـجـاة ، بـيروت، ، IEY هـ ،
كتاب بدء الوحى ، حديث I ، جـ ا ، ص

محمـد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمـس الـدين ابـن قيم الجوزيـة : إعلام
الموقعين عن رب العـالمين ، تحقيـق : مـحمــد عبـدالسـلام ابـراهيم ، دار الكتـب
العلمية بيروت ، 1991 م ، جـ r ، ص •r|


$$
\text { سـابق ،ص ص اس - - } \mid r r
$$

V\&. القرآن الكريـم : سورة القصص ، آية هه .
^٪. القرآن الكريـم : سورة البقرة ، آيـة چیی .

سـابق ، ص ro
 . 01 سعيد اسماعيل على : التربيـه هى الـداء والـدواء لكـل أدواء المجتمـع ، مـجلـة


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء. آية } 10 . \\
& \text { ץء. سورة يس. آية •६. }
\end{align*}
$$

. القرآن الكريـم : سورة يـونس ، آيـة or .
ro مـحمد الغزالى : نظرات فى القرآن ، ط 7 ، القاهرة ، دار نهضلة مصـر O. O، -ص
\&o. مـحمـــ الغــزالى : كيـف نتعامـل مـع القـرآن ، ط V ، القــاهرة ، دار نهضـة

$$
\text { مصر، Y . } 0 \text { ، ص Y Y . }
$$

0. عبــالوهاب خـلافف ، علـم أصـول الفقـه ، ط IV ، الكويـت ، دار القلـم ، • 199 ،

ص 0 .
 . القرآن الكـريـم : سورة الحشر ، آيـة . OV

ه^. مـحمـد عبـدالله دراز : دستـور الأخلاق فى الإسـلام ، مـرجـع سـابق ، ص س؟ . ه9. عبــدالرحمـن حسـن حنبـكـه الميــدانى : الأخـلاق الإســلامـيـة وأسسـهـا ،مـرجـع - MY• سـابق ، ص
-7. مقداد يالجن : علم الإخلاق الإسـلامـيـة ، مـرجـع سـابق ، ص IY I P II. عبـدالحميــد الصـيـد الزنتـانى : اسـس التربيـة الإســلامـيـة فـى السـنـة ، مـرجـع -V V

- YI مـحمـد عبـدالله دراز : دستتور الأخلاق فى الإسـلام ، مـرجـع سـابق ، ص

ケ7. عمـر التـومى الثــيـبـانى :مقدمــة فـى الفلســفة الإســلامـيـة ، الــدار العـربيــة - للكتاب ، لبيـا ، 19Ar ، ص
๕7. القرآن الكـريم : سورة المؤمنـون ، أيـة اه. OT. القرآن الكـريـم : سورة البقرة ، أيـة IVY.
77. مسـلـم بـن الحـجـاج القشـيرى : المسـنـد الصـحـيـح المختصـر بنقـل العــل عـن العــلـل إلى رســول الله صـلى الله عليـه وســلـم المسـمىى • "صـحـيـح مسـلـم" ، تحقيق مـحمـد فؤاد عبـدالبـاقى ، بيروت ، دار احـياء التراث العـربى ، د.ت م ،


- مـحمـد عبـدالله دراز : دسـتور الأخلاق فى الإسـلام ، مـرجـع سـابق ، ص Y . IV


#  $.7 \wedge$  

مـحمـل ناصر الـدين الألبـاني :صـحيح الجـامـع الصـغير وزيـاداتـه تحقيـق : V.


$$
\text { ح } 7 \text { - ص } V \text {. }
$$

مقــداد يـالجـن : دور التربيـة الأخلاقيــة الإســلامـيـة فـى بـنـاء الفـرد والمجـتمـع
والحضـارة الإنسـانيـة ، دار الشـروق ، القاهـرة ، س^19 ص ص^r •
مـحمــ بـن إسمـاعيـل البـخـاري : صـحيح البـخـارى تحقيـق :مـحـب الـــين الخطيب، المكتبـة السلفية ، القاهرة ، . .عا هـ ج ع ص سا
 والحضـارة الإنسـانيـة ، مـرجـع سـابق ، ص 9 ؟

مـحمــلـ بـن إسمـاعيـل البـخـاري : صـحـيح البـخـارى مـرجـع ســابق ، ج ع ، صـ

- القرآن الكريـم : سورة آل عمران ، الأيـة غسا .
- 97 القرآن الكريـم : سورة المؤمنون ، الأيــو

مقـداد يـالجن : دور التربيــة الأخلاقيـة الإســلامـيـة فـى بنـاء الفـرد والمجتـهـع .VV والحضـارة الإنسـانيـة ، مـرجـع سـابق ، ص

- القرآن الكـريم : سـورة لقمـان ، الأيـة .VA
-V9 القرآن الكـريم : سـورة ال عمـران ، الأيـة ب.1
- • القرآن الكـريم : سورة الحـجرات ، الأيـة


זر. مقـداد يـالجن : التربيـة الأخلاقيـة الإسـلامـيـة ، مـرجـع سـابق ، ص 171

> ع^. مقداد يـالجـن : التربيـة الأخلاقيـة الإسـلامـيـة ، مـرجـع سـابق ، ص 17 ع • • القرآن الكريـم : سورة البقره ، الأيـه
^7. مقـداد يـالجن : دور التربيـة الأخلاقيـة الإســلامـيـة فـى بنـاء الفـرد والمجتهـع والحضـارة الإنسـانيـة ، مـرجـع سـابق ، ص \&V VE

الشـخصية،197Y ، مـكتبـة النـهضة المصريـة، القاهرة ، ص هr .

A^. بـاقر شـريف القرشى : النظام التربوى فى الإسـلام دراسـة مقارتـة ، دار الكتـاب الإسـلامى ، بـغداد ، د .ت ، ص 97 .
19. أمـيل دور كايـم : التربيـة الأخلاقيــة ، ترجمــة السـيـد مـحمــد بــدوى ، المركز القومى للبـحوث والترجـمـة ، القاهرة ، Y- 10 ، ص 19 .
 91. مقـداد يـالجن : التربيـة الأخلاقيـة الإسـلامـيـة ، مـرجـع سـابق ، ص ص سץ؟ £ $Y$
 ケ9. عبــدالرحمـن حسـن حنبـكـه الميــدانى : الأخـالاق الإســلامـيـة وأسســهـا ، مـرجـع - YI• سـابق ، ص
६. مقداد يـالجـن : التربيـة الأخلاقيـة الإسـلامـيـة ، مـرجـع سـابق ، ص اس؟ . -90. القرآن الكـريـم : سورة لقـمان ، الأيـات 19-19 97. ابـراهيـه وعيـد الخطيب ، زهلـى مـحمـد ، : تربيـة الطفل فى الإسـلام ، الأردن، الدار العلميـة للنشـر والتوزيـع ، r. . . المرجـع السـا بق : ، ص بیا •

9^. مصطفى كامـل : مـنهج الإسـلام فى التربـيـة ، القاهـرة ، نهضة مصـر ، 199Y ، -11.1.1
99. عصـام عطيـة عبــالفتاح : الآراء التربويـة فى كتابـات أحهـد أامـين دراســة تحلـيليــة ، رســالة مـاجسـتير غـير منـشـورة ، جـامعـة قنـاة الســويـس ، كليــة التربيـة بـالعـريش ، Y..1 ، صاب|
. . . . أمـيل دور كايـم : التربيـة الأخـلاقيـة ، مـرجـع سـابق ، ص Y أ.

 .17 .10
-
§•ا. مقـداد يـالجـن : التربيـة الأخلاقيـة الإسـلامـيـة ، مـرجـع سـابق ، ص ه 1 . . عبــالرحمـن الـنـحلاوى : أصـول التربيــة الإســلامـيـة وأســاليبهـا فـى البـيـت والمدرسـة والمجتـمـع ط O ، دار الفكـر العـربى ، دمشق ، Y••V ، ص |E| اE

1•7. عبـدالرحمـن النـحالاوى ، مرجـع سـابق ، ص بیا .
.l•V فتـحـي يـونس وآخـرون :المنـاهـج -الأسـس -المكونـات - التنظيمـات التطويـر دار الفكـر ، عمـان ، الأردن، 1 YYO ه ، صIV .
^•1. عمـر التومى الشـيـيـانى : فلسـفـة التربيـة الإســلامـيـة ، الـــار العـربيـة للكتـاب، ليبيـا ، 1919 ، ص
1•1. ع عبدالرحمـن النـحالاوى : مرجـع سـابق ، ص 109 . 10
. 109 - عبـدالرحمـن النـحالاوى : مـرجـع سـابق ، صس ص. 17 . 17 . ll1. عمـر التـومى الثـيبـانى : فلســفـة التربيــة الإســلامـيـة ، مرجـع ســابق ، ص
.rVV
. 17 • عبـدالرحمـن النـحالاوى، مـرجـع سـابق ، ص


$$
\begin{aligned}
& \text { §l| . عبـدالرحمـن النـحلاوى : مـرجـع سـابق ، ص ص } 100 \text {. }
\end{aligned}
$$

