## 2ly هرالسات الطثولة <br> طبيـة، نفسيـة، إعالميـه <br> (فحالية - هحكمه ( <br> المالة الهاميةة المتمصمة <br> لهاية اللدو اسات الهليـا لالطفو لهة <br> جاهعة عين شمس

```
「 المجلد
9. الإصدار
r.Y يناير مارس
```

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

jsc.journals.ekb.eg

## Visit our weh site:

www.jpcs.shams.edu.eg
Email:childhood_journal@chi.asu.edu.eg

رئيس المجلس
أ.د.// هويدا حسنى الجبالىى

نائب رئيس المجلس
أ.د.// محمد رزف البحبرى

رئيس هيئة التحرير
أ.د.// صلاح مصطفى

هدير التحرير
أ.د./ جمال شفبق أحمد

هيئة التحرير
أ.د./ هيام كمال نظيف
أ.د./ اسماء عبدالعال الجبرى
أ.د./ راندا كمال عبدالرؤوف
د./ اشرف مصطفى شلبي

خبير نظم المـوموات:
أ./ مدحت فتح الله اسعد

كبير الالاداريين:
أ.| هدى حسن إبر اهيم


هيئة المستشارين لبحوو ث الطبية
أ.د./ أحمد محمود عكاشة
أ.د./ ألفت فر ج محمد على أ.د./ إمام محمد النجمى
أ.د./ جمال حسنى السمرة أ.د.// جمال سامى على
أ.د./ أد/| حمد محمد الخياط أ.د./ ربيع الاسوقى البهنسى حـد أ.د./ راندا كمال عبدالرؤوف ريع الـد أ.د./ زينب بشرى عبدالحميد

أ.د./ ساميه سامى عزيز
أ.د./ سمير محمد واصف سـد
أ.د./ شفيقه محمد ناصر
أ.د./ علوية محمد عبدالباقي
أ.د./ عمر السبد الشوربجى أ.د./ ماهي التحاوي أ.د./ محمد حافظ غانم
أ.د./ مدحت حسن شحاته
أ.د./ مرفت محمد الر افعى أ.د./ مصطفي محمد النشار أ.د./ منى سالم

هيئة المستشار ين للبحوث الإ علامية
أ.د./ إعتماد خلف معبد
أ.د./ حسن على محمد
أ.د./ حسن عماد مكاوى أ.د./ سامى ربيع الشريف

أ.د./ سامى عبدالعزيز
أ.د.// عو اطف عبدالرحمن
أ.د./ فاتن عبدالرحمن الطنبارى
أ.د./ كمال الدين حسين
أ.د./ لبلى عبدالمجيد
أ.د.// ماجي الحلوانى
أ.د./ محمد معوض إبر اهيم
أ.د./ محمود حسن اسماعيل

أ.د./ أحمد مصطفى العتيق
أ.د./ أسماء عبدالعال الجبرى أ.د./ أسماء محمد السرسى أ.د./ أمينة محمد كاظم أ.د./ حاتم عبدالمنعم أحمد أ.د./ حمدى محمد ياسين أ.د./ رجاء عبدالرحمن الخطيب أ.د./ سعبدة محمد أبوسوسو أ.د./ صفاء يوسف الأعسر أ.د./ محمد رزق البحيرى أد./ محمود السبد أبورالنبل أ.د.// مديحة محمد العزبى أ.د./ مديحة منصور الاسوقى

أ.د./ معتز سيد عبداله
أ.د./ نبيل السبد حسن
أ.د./ وفاء محمد فتحى

## هستشارين هن خارع جمهورية هصر العربية

أ.د./ إير اهيم حمد صالح اللنقيثان- أستاذ علم النفس جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية
أ.د./ سليمان بن محمد آل حسين آل جبير - أستاذ علم النفس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية أد./ أحمد أمين منديل- اسناذ الادارة الصحية بالمعهـ العالى للصحة العامة بجامعة الاسكندرية واستشارى بالمكتب الالقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهر ه.

T
 يرد المبلغ فى حالة سحب البحث.
 r. (0. (0) جنيه رسوم نشر للصفحه الو احده بعد اول عشرة صفحات.刁
 المبلغ فى حالة سحب البحث.
r. YO.. (Y) جنيهاً رسوم نشر حتى العشر صفحات الاولى. r. ( . • ( ) جنيه رسوم نشر للصفحه الو احده بعد أول عشرة صفحات. ■ نشر ( 10 ) صفحة الاولى وينت دفع (، £) جنيها نظير كل صفحة زائدة. ־ اذا طلب ذلك ويسدد الباحث الو افد ( • 1 ) جنيها نظبر طباعة الصفحة الو احدة للبحث بالالو ان اذا طلب ذلك. ־
المصريين.

Z 7 بالنسبه للباحث المصرى الذى يشارك معه فى البحث غير مصرى يعامل كغير
المصريين.
■ تعامل الرسوم البيانية و الصور و الاشكال كصفحة منفصلة. 7 المستالت يتم الإنفاق عليها مع دفع مقابلها المالى (تصوير - غلاف).

إن جميع المقالات و التعليقات تعبر عن آر اء كتابها ولا تعكس رأى أو سياسة المجلة إلا إذا نص على ذلك صر احة. كما أن الناشر لا يتحمل أية مسئوليه قانونيه نتيجة أية أخطاء مطبعية أو سوء استعمـال أو فهم للمو اد المنشورة فىى

المجلة فصلية محكمه متخصصة وتّهتم بنشر الار اسات والبحوث ذات المستوى المتعمق في مجالات الطفولة (الطبيه و النفسية و الإجتماعية و الثقافية و الإعلامية) ونرحب باللار اسات و البحوث المقدمة من الباحثين المتخصصبن وتقبل المو اد المقدمة للنشر وفق القو اعد العامة النالية:
ا. أن يكون البحث مبتكر ا وأصيلا ولم يسبق نشره. r. r. لا يجوز نقديم الار اسة أو البحث إلي أي جهة أخرى إذا ما قدم إلي هذة المجلة. r. الأصول التى نقدم للمجلة لا تزد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تتشر. \&. تخضع الار اسات والبحوث للتحكيم العلمى من قبل نخبة من الأسانذة فى مصر وخارجها وعلى هذا يقدم الباحث نسخة من البحث مصححة علمياً ولغوياً بعد إجر اء التعديلات المطلوبة من لجنة التحكيم على مسئولبتة الشخصية وفقاً لقو اعد

النشر العلمى التالية:
口
بالنوثثقث.

ه ه يقام ملخصبن باللغتبن العربية والانجليزية موضحاً بهما هدف البحث وعينته وإجر اءاته وأهم النتائج على أن بكون كل ملخص منهما ... ب كلمه خلاف
العنو ان.

ه المر اجع نكون فى آخر البحث ونكون مرنبة أبجدياً ومرقمة ويشار لها فى متن البحث بالاسم و السنة أو بالرقم.
 نسخة بدون اى اشثاره لإسم المشرفين او الباحثين. ■ ه ه ضرورة تققيم CD يحتوى على نسخة من البحث (كاملاً) مكتوب باستخدام نطبيقات MsOffice Word على ورق A4 و الترقيم أسفل الصفحة مع نرلك Simplified هوامش بمقدار r سم من كل جانب، على ان يكتب بخط حجم § 1 و العناوين الرئيسية حجم 1 Arabic
بمسافة (واحد ونصف) بين الأسطر .



## كامهة رئيس التحرير

## بقلم أ.د.صلاح مصطفى

أستاذ الطب الوقائى والوبائيات [اللنهجية] و الاعصاء النطبيقى
Salah Mostafa, MD [EGYPT], FACE [USA]
Fellow of American College of Epidemiology On Google Scholar; Salah E Mostafa

السادة الزملاء الاعز اء:
التزراث الطبي ودورة في التعليم المستمر
التز اث الطبي او الثناريخى اخذ دورا هاما في مجال التقليم الطبي لما به من عبر ودروس في التُليم الطبي، المستتبطة من الخبرات و عبر السنو ات الطويلة من الخبرات الإنسانية لمواجهة التحديدات الجديدة مثل وباء كرونا اللستجد. من خلال نو اجدى بالو لايات المتحدة الأميركية، يوجد قسم لتاريخ الطب بكلية الطب ماديسون، جامعة ويكنسن لأهمية هذا التر اث في التُليم الطبي. فمثلا وليس للحصر في الطب المصرى الققيم في بعض بردياتهم وصفو اللذبة الصدرية بألم شدبد بالأصدر والزراع الايسر بدون تفسير لأسبابه ونكرر نفس الوصف في كتاب القانون لابن سينا بدون تفسي لهذا الألم الثديد. في التاريخ الحديث، وصف أطباء الحملة الفرنسة على مصر في أوائل القرن التاسع اعشر إصابة كثير من الجنود الفرنسين بنزيف في البول بعد نزولهم في الترع اللصرية بدون معرفة السب؟ قام الطبيب الألماني بيلاهارز والذي كان يعمل بكلية طب القاهرة في منتصف هذا القرن باكتثّاف طفيل البلهارسيا في الاورة البابية بجسم كثير من المرضى المصريين بمسنتشفيات القصر العينى، وأخير ا في اليابان في أو ائل القرن العشرين اكتشفو ا الدورة الكاملة لطفيل البلهارسيا والتي كانت اليابان تعاني من هذا المرض بشدة بدة و أيضا مصر حيث كان معدل انتشار البلهارسيا بين طلاب المدارس ・ヶ\% الى • \&\% كما شاهدتها بنفسى اثثاء عملى بكلية طب أسيوط اثثاء فحص طلاب بعض هذه المدارس في اواخر الستينات، حتى تم الاكتشاف العلاج الفعال لمرض البلهارسيا البراز كويل كعلاج حاسم للمرض و القضاء علية.
هذا التراث الطبي من الخبرات والمعلومات نولد افكار ورؤى جديدة للأطباء والباحثين الثبان للتطوير وإيجاد حلول جذرية للمشاكل المعاصرة، فمثلا مركز الامر اض المتوطنة بشار ع القصر العينى تم تطويره بريادة ا.د.علاء إسماعيل أستناذ الجر احة العامة بكلية طب عين شمس والجر اح الماهر عندما عينه ا.د.طلمى سلام ووزير الصحة في ذلك الوفت 1996 لنولى عمادة مركز الامر اض اللمتوطنة فقام أ.د.علاء إسماعيل وحولة الى معهـ الكبد القومى، وطورة بأنشاء مستشفى جديد يقوم اجراء عطليات نقل الكبد من منطوع حى للتظلب على مشكلة نوفر كبد بديل من منوفى وهو انجاز علمى متقلام وادارى في الظروف الإدارية الصعبة في ذلك الوقت، هذا طبعا بجانب معهج الكبد بشبين الكوم بجامعة المنوفية.
أنمنى ان جامعة عين شمس تكون رائدة في هذا المجال ونتثني مركز للتراث الطبي لخدمة التُليم الطبي المستمر والاستفادة من خبر ات الأساتذة الاجلاء الموجدين بكليات القطاع الطبي لخدمة الانسان المصرى والإنسانية، و الهَ الموفق و المعين و المستعان.

$$
\begin{aligned}
& \text { أكن فارون عبدالهُ الموضي }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

الlا هدفت هـه الدر اسة الى معرفة فاعلية برنامج إرشادى فائم على أسلوب العلاج بالواقع فى نتمية وجهة الضبط اللاظلى لاى طلبة وطلبات المرطلة الثانوية، وعبنة     نتائج الار اسة إلى فاعلية البرنامج الإرشادى فى تلمية وجهة الضبط الداظلي، و علم وجود فروق دللة إحصائبا بين القياس البعدى والقباس التتبى للمجمو عة النجريبية، مما بـل على احنفاظ المجو عة بمفاهيم نظرية الاختبار والعلاج بالو اقع التى اكتسبوها فى البرنامج، وقترحت الباحثة تفعبل دور الإخصائى النفسى فى مدارس البينين والبنات لعطل بر امج إرشادية جماعبة بهن الوفاية من منكالات منو فعة.

العهماتالمتاحية: وجهة الضبط، نظر ية الاختبار ، العلاج بالو اقع، الارشباد الجمي، المر اهةة.


## The effectiveness of a Reality Therapy Counseling Program

## Locus of Control among High School students to Develop Internal

This study aims at knowing the effectiveness of a Reality Therapy Counselling Program to Develop Internal Controls among Secondary School Students. The sample consisted of 39 students males and females from the 10 th grade, randomly selected and divided into four groups, two experimental groups consisting of 9 males 10 females, and control groups consisting of 10 males and 10 females. The researcher followed the quasi- experimental method. Before starting the guidance sessions, the researcher implemented the Locus of Control scale by Julian Rotter, the guidance program consisted of 12 sessions, two sessions per week over a period of six weeks. After the sessions were completed, the scale was applied to the experimental and control groups to determine the effect of the program on the development of the Locus of Control, then it was reimplemented (follow- up measurement) on experimental group. The results indicated the effectiveness of the guidance program in the development of the internal locus of control, and the absence of statistically significant differences between the post- measurement and the followup measurement of the experimental group, indicating the group's retention of the concepts of selection theory and reality therapy which they acquired in the program. The researcher suggested re-conducting the study on teachers with external control to know the effectiveness of the method of reality therapy in the development of internal controls and the impact on their relationship with students, and activating the role of psychologist in boys and girls schools to make group guidance programs to prevent the expected problems.
Keywords: Locus of Control, Selection Theory, Reality Therapy, Group Counseling, Adolescence.

التنربية إلى أن أهم المشكلات السلوكية بين الطلاب تتمتّل في: العدوان والعنف (بدنى ولفظي)، الكذب، السرقة والتنخين، ونظر الخطورة هذه المشكلات وتناقضها مع غايات التربية، فقد شكلت الوز ارة لجنة متخصصة لرصد ومتابعة الحالات المعرضة للانحراف، ونقصى ظروفهم الأسرية والاجتماعية، ومر اقبة سلوكهم فى المدرسة، ووضع الحلول المناسبة لوقايتهم من الانحر اف، وخلال عام r. IV تم التعامل مع . ६ז طالب وطالبة موز عين على جميع المناطق التعليمية. (إدارة الخدمات النفسية

لا شك فى أن اهتمام وزارة التنربية الكويتية برصد ومحاصرة المشكلات السلوكية
لاى الطلاب إنما يتفق مع متطلبات تحقيق أهداف التربية وغاياتها، غير أن تشكيل لجنة متخصصة لمو اجهة هذه المشكلات يمثل جانبا واحدا من جو انب التعامل، فهناك جو انب أخرى يأنى فى مقدمتها استخذام برامج الإرشاد النفسى فى تنى يلمية وجهة الضبط الداظلى لاى هؤ لاء الطلاب بحيث يكتنبون مهارات التحكم فى سلوكهم وفق مفاهيم السسؤولية والو اققية و الصواب، وهى اللفاهيم الجوهرية فى العلاج بالو اقع. فى هذا الإطار تنتثل مشكلة الار اسة الحالية فى تساؤل أساسي: مامدى فاعلية العلاج بالو اقع فى نتمية وجهة الضبط الداخلى لاى طلاب المرحلة الثانوية؟ وهل تخنلف هذه الفاعلية باختلاف الجنس؟ إن تنمية وجهة الضبط الداخلى تغنى أن يدرك الطلاب أن سلوكهم تحت سيطرتهم هم، وأنه من اختيارهم، وأنهم مسئولون عن هذا الاختيار، و عليهم أن يضبطوا سلوكهم لأن بإمكانهم ذلك، فالمر اهق المتمرد غالبا ما يشعر بأن مشاكله سبيها مصادر خارجبة، وينكر اختياره للسلوك العدوانى أو المتتمر (Wubbolding, 1988). وبناء على ذلك تنتم الدر اسة الحالية بالتحقق من فاعلية برنامج إرشادى مرنكز على العلاج بالو قع فى تنمية وجهة الضبط الاخلى لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

غرض الدر اسة وأهدافها: تهتم هذه الدر اسة بمعرفة أثر تطبيق برنامج إرشادى قائم على العلاج بالو اقع فى تتمية الضبط الداخلى لاى عينة من الطلاب الككيتيين، وذلك بالتطبيق على طلاب الصف العاشُر بالمرحلة الثانوية. فى هذا الإطار نتمتلل أهداف الدر اسة في: ا. الكثف عن وجهة الضبط (داخلية- خارجية) لاى الطلاب فى المرحلة الثانوية. r. r. معرفة الفروق بين الجنسين من حيث وجهة الضبط (داخلية- خارجية). r. الرصد والنحليل الكمى للتغير فى وجهة الضبط الاذلى (بعد) تلقى البرنامج الإرشادى مقارنة بما كانت عليه (قبل) تلقى هذا البرنامج.

أهمية الدر اسه: ترجع أهمية الار اسة إلى الثأثير البالغ للصحة اللفسية على شخصية الفرد وسلوكه تجاه ذاته ومجنمعه، ويحتاج المجتمع إلى أفر اد يتسمون بالإيجابية و المسؤولية و اللقة فى اللفس و الاستقلالية وتكامل الشخصية ليسهوو ا فى تتميته ونقتمه، و لاشك فى أن نتمية وجهة ضبط داظلية لاى الشباب تتفق وهذا النوجه، لأنها تساعدهم فى التعرف على قار اتهم و إمكاناتهم وضبط سلوكهم بما يتفق ومفاهيم المسئولية و الو اقية Realty والصواب، ويزيد من أهمية الار اسة إلقاء الضوء على أسلوب العلاج بالو اقع Therapy السلوكيات السسؤولة، وتم تطبيق العلاج بالو اقع فى النظام التزبوى فحقق نتائج إيجابية ملموسة، و أكد على ضرورة الوقاية من السلوكيات المنحرفة حتى تتدكن التربية من تحقيق غاياتها وأهدافها (Glasser, 1969)، ومن هذا النوجه تبنت الباحثة فكرة عمل برنامج وقائى لتطوير إمكانات الطالب وسلوكياته، بهـف تجنب وقوعه في المشكلات، وبالتالى تحسين قارته على تحقيق ذاته والنو افق مع الآخرين والتعامل مع المو اقف الحياتية المختلفة بمسئولية ووعي.

هصططلحات الدراسة:
تتضمن هذه الاراسة ثلاثة مصطلحات مركزية هي وجهة الضبط، العلاج بالو اقع، الإرشاد الجمعي، وفيما يلى تعريف إجر ائى لكل منها: ■ وجهة الضبط: يشر ح روتر (Rotter, 1966) وجهة الضبط كما يلي "عندما يدرك

يوصف الإنسان بأنه كائن اجتماعى يؤثر فى بيئته ويتأتزر بها ويكنسب منها
 باعتبار ها الحضن الأول الذى يترعرع فيه الطفل ويكتسب منها وجهة الضبط الاخلى
 الأسرة استخدام الأسلوب الديمقر اطى اللى يتمتل فى الحرية و التنشاور و التقبل والحزم
 يتمنل فى العقاب والتشتدد والقسوة والزجر كلما أراد الطفل أن يعبر عن رأيه، مما يجعله يشعر بأنه غير مسؤول عن نتائج تصرفاته وليس له سيطرة وتحكم فى حيانـ

 تتكون لايه وجهة ضبط داظلية، ألما الفرد الذى ينشأ فىى أسرة نتبع الأسلوب الايكتانور فقد تنكون لايه وجهة ضبط خارجية (Ahline\& Lobo, 2015) بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلوب الحرمان وأسلوب الحماية الو الدية الز ائية والتنليل إلى حد الإفساد الأى يجعل الطفل إنكاليا وغير معتمد على نفسه (حمود، • ب.1)، والفرد الذى يعشش فى أسرة تستخدم أحد هذه الأساليب فى التنشئة تنكون لايه وجهة ضبط خارجية (Nowicki, 2016). وتعتبر وجهة الضبط إحدى متغيرات الثخصية التى نتعلق باعنقاد الفرد فى العو امل التى تتحكم وتؤثر فى حياته وسلوكه، فالفرد ذو وجهة الضبط الداظلى يدرك أن نجاحه أو فثنله يعز ى لسلوكه هو أو لقدر اته الثخصية، أما الفرد ذو وجهة الضبط

 وجهة الضبط الاخلى من مستلزمات نمو الشخصية نمو ا منكاملا بحيث يسلك الفرد على النحو الذى يمكنه من إثباع حاجاته وفق مفاهيم المسئو لية و الو اقتية و الصواب، فليس غريبا أن نتشط مدارس الإرشاد النفسى فى هذا الاتجاه، ويأتى العلاج بالو اقع باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة فى الإرشاد، و الذى ينحو إلى تأكيبد أن الفرد مسؤول عن سلوكه، وبإكانه التحكم فى هذا السلوك، فهو الذى يختاره لإشباع حاجات داخلية

لايه و لا يوجد مثير خارجى يحدد استجابة الفرد (Alzamel, 2008).

## مثعلة الدر اسة:

من المنظور التربوى فإن العملية التربوية تههف إلى تتمية شخصية الطالب وإحداث تنيير ات إيجابية فى سلوكه، ليصبح فردا صالحا ومنتجا ومسئو لا فى المجتمع، لذا فإن تتمية وجهة الضبط الااظلى عن طريق نقليم برامج إرشادية تسهم فى نمو شخصيات الطلاب بحيث يكون لديهم الإحساس بالمسؤولية والققرة على التحكم فى سلوكياتهم، و هذا يساعدهم على التفاعل بشكل إيجابى مع الآخرين (عبدالعال، Y- IV)، وإذا كان هذا منظور التربية، فإن وجود المشكلات السلوكية لاى الطلاب يتاقض مع أهداف التربية وغاياتها، وتوضح إحصـاءات منظمة الصحة العالمية أن . $\%$ م من الأطفال و المر اهتين لدهم مشكلات سلوكية بدرجة أو بأخرى (WHO, 2012)، وعلى الرغم من تز ايد الاضطر ابات السلوكية لاى المر اهتين، إلا أن هذه الاضطرابات قابلة للعلاج، هذه المسألة نتخضى اهتمام واضعى السياسات التربوية والصحية بتشخيص وعلاج هذه الاضطرابات لأن استمر ارها دون علا يؤثر سلبيا فى الشخصية والسلوك بما فى ذللك التحصيل الأكاديمى والتو افق الذاتى الاتى
 MM\& Al- Hussaini, 2003) وفى الكويت توضح النقارير الرسمية الصادرة عن وز ارة النتربية بدولة الكويت، حيث تبين وجود مشكلات سلوكية لاى بعض الطلاب، من ثلك المشكلات العدو انية و العنف و السرقة وغيرها، وقد بلغ عدد الحالات المونقة و والتى تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية بالوزارة ( (الرّات حالات الششكلات السلوكية بين البنين والبنات فى جميع المر احل، وفى المرحلة

(Pedigo et.al, 2018)، وقد قام علماء اللفس نظريات عدة تشرح قررة الفرد على ضبط سلوكه فى تفاعله مع المو اقف والأدداث المختلفة، ومن أبرز تلك النظريات نظرية التقلم الاجتماعى Social learning Theory ونظرية العزو
.Attribution Theory

1. نظرية التُلم الاجتماعي: هى إحدى النظريات التى يمكن من خالاها محاولة فهم السلوك الاجنماعى للإنسان فى الظروف أو المو اقف المختلفة، وقد ظهر مفهوم وجهة الضبط ضمن هذه النظرية وهى تصف احتمالية اختيار الأفراد لسلوكيات محددة فى مواقف معينة، أى أنها تتتبأ بأكثر السلوكيات المحتمل ظهور ها فى مو اقف معينة. (Phares, 1976) وفى نظرية التقلم الاجتماعى تبرز أربعة مفاهيم أساسية للتنتؤ بالسلوك هي: أ. إمكانبة السلوك: تعنى إمكانية حدوث سلوك ما فى موقف ما من أجل (الحصول على تعزيز معين أو مجموعة من التُعزيزات (Rotter et.al.)

ب. الثوقع: وهو "الاحتمال الذى يضعه الفرد بأن تعزيزا معينا سيحدث نتيجة لسلوكه فى موقف معين" (Rotter, 1980, 107)؛ وفى نظرية التعلم الاجتماعى يشار إلى مفهوم الليطرة على أنه نوقع عام للضبط اللاخلى أو الخارجى للتعزيز، ويشبر اللنوقع العام للضبط الداخلى إلى إدر الكا الأحداث الإيجابية أو السلبية باعنبار ها نتيجة لسلوكيات واختيار ات الفرد، وبالثالى تقع تحت سيطرة الفرد، بينما يشير الثوقع العام للضبط الخارجى إلى إدراك الأحداث الإيجابية أو السلبية بأنها ليست مرنبطة بسلوك

الفرد، وبالنالى فإنها نقع خارج سيطرنه (Lefcourt, 1976, 29).
 إذا كانت احتمالات الحصول على التنزيزات الأخرى البديلة متساوية" (Rotter, 1980, 107)، ويرجع تفضيل الفرد لتعزيز معين إلى أن هذا النعزيز يؤدى إلى إثباع الحاجة، وبذلك فإن قوة التنزيز مرتبطة بشدية الحاجة (Rotter, 1980). وقد أوضح روتر أن الحاجات النفسية هى القوى الدافعة للسلوك، بالإضافة إلى اللتوقعات و التنزيزات فى مو معين، فالفرد يستجيب بالسلوك الأى تعلم أنه سيؤدى إلى أعلى حد من الإشباع فى مو فق معين (Rotter et.al., 1972)، و على الرغم من أهمية النعزيز فى تعديل أو توجيه السلوك، إلا أن المعزز وحده غير كان، ما لانـا لم يتضمن إدر اك الفرد للعلاقة السببية بين سلوكه و التعزيز الذى يحصل عليه (Rotter, 1966)، فالأفراد الذين يدركون العلاقة بين التعزيز وسلوكهم هم ذور ضبط داخلي، بينما الذين لا يرون أن هناكَ علاقة بين
التعزيز وسلوكهم هم ذوو ضبط خارجي.

د. الموقف النفسي: وهو الموقف الذى يدعم نوقعات الفرد بأنه سوف يتم تعزيز سلوكه بناء على تفاعله مع بيئته وخبر اته السابقة، و هذا يعنى أن إمكانية حدوث أى سلوك فى أى موفف نفسى يرجع إلى نوقع الفرد بأن هذا السلوك سيؤدى إلى تعزيز معين، وأن التتبؤ بإمكانية حدوث السلوك يعتمد على وجود المفاهيم الثالثة معا (النتوقع وفيمة التعزيز والموفق النفسي) (Rotter et.al., 1972)، فالإدر اك عملية معرفية نتوسط القيام بالسلوك والحصول على تعزيز، وقد يتعلم الفرد ذو الضبط الداخلى من خبر اته السابقة لأنه يتوقع أن سلوكه هو الذى تسبب فى التعزيز، أما الفرد ذو الضبط الخارجى الذى لا يعتقل بوجود علاقة بين سلوكه و التتزيز فإنه لن يتعلم من خبر اته السابقة.
r. نظرية العزو Attribution: أول من وضع نظرية العزو هو فرينز هيبر وقد حاول من خلالها التُعرف على الكيفية التى يدرك بها الفرد سلوكه، ثم قام بيرنارد وينر Bernard Weiner بتطوير النظرية وشرح كيف يفسر الفرد أحداث الحياة وكيف يتسبب فيها (Weiner, 1981). قام وينر

الفرد أن التنزيز الذى يتبع سلوكه باعتباره أمر ا غبر مرنبط كليا بتصرفاته، فإنه (فى حدود ثقافتتا) يدركه كنتيجة للحظ والصدفة والقـر أو لتأثير الآخرين من ذوى النفوذ أو كأمر لا بمكن التنتؤ به لتُققد الظروف المحبطة به، وعندما يفسر الفرد الحدث بهذه الطريقة فإننا نسمى هذا اعتقاد فى الضبط الخارجي، أما إذا كان إدر اك الفرد للحدث مر هون بسلوكه أو بخصائصه الثخصية الثابتة نسبيا فإننا نسمى هذا اعتقاد فى الضبط الداخلي". بموجب ذلكّ، فإن التعريف الإجر ائى لوجهة الضبط هو مدى اعتقاد الفرد بقدرته على التحكم فى سلوكه، أى فيما يصدر عنه من أفعال وانفعالات وتفكير، ومدى اعنقاده بأن العوامل الخارجية


على مقياس وجهة الضبط.
■ العلاج بالو اقع: يعرف جلاسر (Glasser, 2001) العلاج بالو اقع بأنه أسلوب علاج قائم على نظرية الاختيار يتم فيه إقامة علاقة مشبعة Satisfied بين المرشد و المسترشد، ويهدف إلى مساعدة هذا المسترشد على تحقيق الفاعلية فى علاقاته، وتعلم أساليب أكثر فاعلية فى سلوكياته لإشباع حاجاته. وبناء على ذلك، يمكن تعريف العلاج بالو اقع إجرائيا بأنه طريقة إرشادية نتضمن إجراءات منهجية منظمة تههف إلى مساعدة الأفراد على الوعى بقدرتهم على التحكم فى اختيار سلوكهم وتحمل مسؤولية هذا الاختيار، وإثباع حاجاتهم وفق مفاهيم المسئولية و الو اقية و والصو اب. ■ الإرشاد الجمعي: "عملية ديناميكية اجتماعية منظمة تفاعلية وتبادلية ينظم فيها مجموعة من الأفراد يعانون من صموبات أو مشكلات نفسية أو اجتماعية أو سلوكية ويحملون هووما مشتركة، يحاولون بالتعاون مع قائدهم (المرشد) الوصول إلى تحقيق أهداف مشتركة لتجاوز ما يعانون منه من خلال لقاءات يتم الإعداد لها مسبقا" (الرشيدى والسهل، . . الحالية فإن النعريف الإجرائى للإرشاد الجمعى هو أنه مجموعة من اللقاءات النفاعلية المخطط لها بين المرشد ومجموعة من المسترشدين، بهـف تبصبر هؤ لاء الدسترشدين بشككلاتهم السلوكية وكيفية التظلب على تلك المشكلات بحيث

يعيشون حياة طييعية متو افقة.
الإطار النظرى :
■ الإطار النظرى للار اسة (وجهة الضبط فى ضوء نظريات علم النفس): يأتى مفهوم وجهة الضبط Locus of Control باعتباره من أهم المفاهيم الثائعة فى علم النفس بمجالاته اللمخلفة بما فى ذلك علم النفس التنربوي، وقد ظهر هذا المفهوم أو لا فى إطار علم نفس الثخصية، ويعنى درجة اعنقاد الناس أنهم متحكمون فى حياتهم، مقابل اعنقادهم أن المتحكم فى نلك الأحداث قوى خارجية (خارجة عن سيطرتهم). وقد تطورت المعرفة بهذا المفهوم منذ النصف الأول من خمسينيات القرن العشرين من خلال دراسات جوليان بي. روتر، ويوصف الثخص إما بأنه داظلى Internal أو خارجى External فالثخص الاني اللىى لديه الاعتقاد بأنه يتحكم فى سلوكه وحياته، أما الشخص الخارجى فهو الذى يعتقّ بأن مجرى حياته تتحكم فيه عو امل خارجية، وأنه لا يمكنه التأثبر فيها، وأن الحظ أو الققر يتحكم بمجرى الحياة، بمعنى أوضح، فإن الأفراد ذوو وجهة الضبط الداخلى يعتقوون أن الأحداث فى حياتهم تتتج بشكل أساسى عن أفعالهم، فالطالب ذو وجهة الضبط الاخلى ويحصل على علامات منخفضة يفسر هذا الانخفاض بعو امل تتعلق به هو، كعدم الاهتمام الكافى بالدروس، أو سوء تنظيمه للوقت، أو عدم الاهتمام بموضوعات معينة فى المقررات الار اسية. أما الطالب ذو وجهة الضبط الخارجية ويحصل على علامات منخفضة، فإنه يفسر هذا الانخفاض بعو امل خارجية (كضعف مستوى المعلمين أو صعوبة الامتحان، أو إهمال الإدارة المدرسية). ونظر الأهمية مفهوم وجهة الضبط، فقد حظى باهتمام مكثف من الار اسات النفسية والتزبوية، كما أن وجهة الضبط أحد الأبعاد الأربعة لتقييم الذات، فبجانب وجهة الضبط هناك العصابية، الكفاءة الذانتة، تقاير الذات
(Thatcher, 1983) حيث تم استخذام العلاج بالو اقع، ودراسة (عبداله،


 وفيها تم استخدام برنامج إرشادى يرنكز على التعلم الاجتماعي، هذا التتوع ع التا فى البر امج الإرشادية يعنى إمكانية تتمية وجهة ضبط داخلية باستخدام أكثر من نظرية من نظر يات الإرشاد النفسي. Internal Locus Of العلاج بالو اقع ووجهة الضبط: ثلثقى وجهة الضبط الاخلى الخلى مع الفكرة الأساسية فى العلاج بالو اقع Reality Therapy والذى يقوم على نظرية الاختيار Choice Theory بما توضحه من أن الفرد هو المتحكم فى سلوكه، وهو المسيطر عليه، وأنه لا يوجد مثير خارجى يحدد استجابة الإنسان، فكل السلوكيات التى يقوم بها هو الذى يختار ها سواء كانت سلوكيات بناءة أو
 الإرشادية الأساسية التى تنكن المسترشدين من ضبط سلوكهم على مستوى الأفعال والانفعالات و اللتفكير، ويتم تطبيقه على نطاق واسع فى المجال التربوى (Stupnisky et.al. بما فى ذلك التحصيل الدراسى والسلوك داخل المدرسة
 العلاج بالو اقع فى مساعدة الشباب على ضبط سلوكهم باتجاه المسئولية و الو اقعية والصو اب بحيث بسيطرون على سلوكهم من حيث الأفعال و الانفعالات و التفكير ، و اهتمت نللك البر امج بعلاج ووقاية الثباب من الانحر افات السلوكية بما فى ذلك السلوك العدو انى و العنف و إدمان المخدر ات و إدمان الإنترنت(Yuan et.al, 2017) ونتضمن نظرية العلاج بالواقع مبدأ الاختيار، بمعنى أن كل سلوك يقوم به الإنسان هو سلوك مختار ، حيث يختار الإنسان السلوك الذى يشبع حاجاته، وأن الإنسان يملك السيطرة على سلوكه، وأن كل ما يحدث فى العالم الخارجى عبارة عن معلومات يستطيع أن يقبلها أو يرفضها، وهذا المبدأ "الاختيار" يتضمن Glasser, 2010; مسؤولية الفرد عن سلوكه وما يترتب على هذا السلوك من نتائج (Asroful, 2017)، وعندما يدرك الفرد أن بإمكانه السيطرة على سلوكه، فإن هذا الإدر اك يقترن بالشعور بالمسؤولية (Phares, 1976). وتؤكد الار اسات الحديثة على أن مشكلات الأفراد ناتجة عن نقص فى تحمل المسؤولية وضعف القردرة
 (2015; Pedigo et.al, 2018، وإذا كان العلاج بالو اقع يرنكز على أفكار نظرية الاختيار، فإن هذه النظرية فى جوهر ها هـى نظرية الضبط الداخلى، وتعارض بشدة الضبط الخارجى لأنه يجعل الفرد ضحية للآخرين يلقى باللوم عليهم لما يشعر به من أسى، بدلا من أن يركز على سلوكياته التى يقوم بها، ويكون الأفر اد أكثر سعادة إذا أدركوا أن لايهه خيار ات، وتعلموا تحمل مسؤولية نتائج سلوكهم، وتحرروا من الضبط الخارجى الذى يصنـونه لأنفسهم، إما بإلقاء اللوم على الْا

الآخرين أو بمحاولتهم جاهدين السيطرة على الآخرين (Wubbolding, 2017). ويوضح روتر (Rotter, 1966) أن الأفر اد ذوى الإحساس بمسؤوليتهم عما يحدث لهم هم ذوو ضبط داخلي، بينما الأفراد الذين لا يتحملون مسؤولية ما يحدث لهم فهم ذوو ضبط خارجي، هذه الرؤية التى طرحها روتر تتفق مع رؤية جلاسر صاحب العلاج بالو اقع فى أن الإنسان لايه اعنقاد فى الضبط الداخلى و الخارجى معا، و أن الفرد لا يستطيع التحكم فى المو اقف ولكنه بستطيع التحكم فى سلوكه، لللك يؤكد العلاج بالو اقع على تحمل الفرد مسؤولية سلو كه وقارته على التحكم فى حياته من خلال الاختيار الأمتل للسلوكيات الفعالة، و هذا من شأنه أن ينمى

عنده وجهة ضبط داخلية (Wubbolding, 2011).
ويهتم العلاج بالو اقع بسساعدة الناس على التحكم فى حياتهم، ويتحقق هذا التحكم من خال الاندماج واستخدام الإجراءات الأربعة WDEP حيث يتعلم الأفر اد ضبط التفكير والتصرفات والضبط الانفعالي، وبالتالى السلوك الفعال لإشباع

بوضع ثلاثة أبعاد لتفسير السلوك هي: أ. البعد الأول وجهة الضبط Locus of Control: افترض وينر أن الناس يعزون نجاحهم وفشلهم إلى أربعة متغيرات وهى الجهـ Effort، الحظ Luck المتغيرات الأربعة بمفهوم وجهة الضبط لروتر أنثار وينر إلى أن القدرة والجهـ يمثلان الضبط الااخلي، بينما الحظ وصعوبة المهمة يمثالان الضبط الخارجي، فعندما يعزو الفرد نجاحه أو فشله إلى قلرته أو جهـده فإنه يكون ذا ضبط داظلي، أما عندما يعزو نجاحه وفشله إلى الحظ الجيد أو السيئ وصعوبة أو سهولة المهمة فإنه يكون ذا ضبط خارج الما
.(Weiner et.al., 1969) ب. البعد الثناني الثبات Stability: هناك أسباب ثابتة و أسباب متغيرة للسلوك، الأسباب الثابتة تشمل صعوبة المهمة المناط بها الثخص وهى ضبـ خارجي، وتشمل قـرات الفرد المختلفة كالقررات البدنية والمعرفية
 الأسباب المتغيرة كلا من المجهود الذى ييذله الفرد وهو ضبط دالظى

وكذلك الإعنقاد بالحظ وهو ضبط خارجي (Weiner et.al., 1969). ج. البعد الثالث التحكم Controllability: هناك أشخاص يعنقّون بأن بعض نتائج السلوك نقع تحت مسؤوليتهم، وبعضها الآخر خارج نطاق مسؤوليتهم، فالنظر إلى الفشل على أنه نتيجة لعدم بذل الجهـ، يعنى النظر إلى الموفق على أنه قابل للتحكم فيه من خلال بذل مزيد من الجهج، أما النظر إلى الموقف على أنه نتيجة للحظ، فيعنى بأنه غير قابل
 المهمة يؤدى إلى زيادة نوقع النجاح فى المستڤبل أكثر من النجاح الناتج عن الاعنقاد فى الحظ الجيد، وأن الفرد لا يشعر بالفخر عندما يحصل على تققير ممتاز لإنجازه إذا كان ضبطه خارجيا أى عندما يعزو ذللك الإنجاز إلى الآخرين (Weiner et.al., 1969; Weiner, 1981). وفى بعض الأحيان تظهر سلوكيات غير نمطية كانخفاض مسنوى الطموح بعد النجاح، أو زيادة مستوى التطلع بعد الفشل، ومن المرجح أن تظهر هذه السلوكبات نتيجة للحظ الجيد أو السبئ بدلا من القدرة العالبة أو المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن نكون الاستجابات غير النمطية أكثر عرضة للظهور عندما يعزو الفرد نتيجة الحدث إلى جهـ (ورتفع أو منخفض، وليس بسبب عامل ثابت كصعوبة المهمة Weiner) (et.al., 1969)، بموجب ذللك فإن وجهة الضبط كما يشرحها روتر تختلف بعض الثنيء عن وجهة الضبط كما يشرحها وينر فى أنها أعم وأشنمل، بحيث نتضمن احتياجات متتوعة للإنسان ولا نركز فقط على الإنجاز، كما أنها تحتوى على مجموعة من السلوكيات أكثر بكثير من نظرية

العزو (Phares, 1976).
r. تتمية وجهة الضبط: وجهة الضبط ليست سمة شخصية فطرية ثابتة، بل هى من متخير ات الشخصية المـكن اكتسابها وتطويرها (Rotter, 1966)، كما أن تنمية وجهة الضبط اللاخلى كانت ولا نزال موضع اهتمام كثبر من الأخصائيين النفسيين الاين يهدفون إلى نو عية مرضاهم اليائسين بما لايهم من خيارات متاحة وقررة على الليطرة على السلوك (Lefcourt, 1976)، ويلعب الإرشاد النفسى دورا مهما فىى نوعية الأفراد من ذوى الضبط الخارجى لنتمية مدركاتهم للعلاقة الوثيقة بين السلوك والنتائج المترتبة عليه، إذ من الصعب أن يتغير الشخص إذا لم يتنقا بقـرته على السيطرة على سلوكه (Phares, 1976)، وترى الباحثة أن هنه هیى نقطة البداية لتنيير السلوك غير المرغوب فيه، وهنالك عدة در اسات أثبتت فاعلية البر امج الإرشادية فى تتمية (Alzamel, 2009)\& (Bean, 1988)\& وجهة الضبط الداظلى كدراسة)

دراسة على عينة من طلاب الجامعات الثايو انية (ن= Y Y )، وتم تقسيم العينة إلى مجمو عتين، الأولى درست نظرية الاختيار، أما الثانية فقد ثلقت استشارات جماعية ترنكز على العلاج بالو اقع، وقد أظهرت نتائج الار اسة أن كلتا الطريقتين كانت فعالة فى إكساب المستهوفين مفاهيم إيجابية عن الذات والتحكم فى السلوك (Arlin et.al, 1998)، كما نوضح در اسات علمية أن بعض بر امج الإرشاد النفسى استفادت من العلاج بالو اقع لتمكين المصابين بإصابات بليغة من السيطرة على الوظائف العضوية اللاخلية للتقليل من الألم الناتج عن نللك الإصابات، وخلصت إلى أن هذا الأسلوب يستمر فى تقليل الألم عند استخدامه بشكل متكرر خلال فترة العلاج الطبى (Albertus et.al, 2013; G. Tartarisco, 2015) . وكثبر ا ما يتم تطبيق العلاج بالواقع فى الإرشاد الجمعي، وتكون العلاقة بين المرشد و المسترشدين علاقة تعاونية، ويتم الاتفاق على الأهداف وخطط العمل، كما يقوم المشاركون بنتييم سلوكهم وتنييره بأنفسه، ويقررون طبيعة الواجبات المنزلية التى ينجزونها، ويركز المرشد على تعليم المشاركين مبادئ ومفاهيم نظرية الاختيار، وأن باستطاعتهم الليطرة والتحكم فى حياتهم فقط، وذلك من خلال تغيير أفعالهم وتفكير هم (كوري، 1 (Y). يتضح مما سبق أن برامج الإرشاد النفسى المرنكزة على العلاج بالو اقع كان لها تأثثر إيجابى فى وجهة الضبط للى المستهففين، وفى هذا الإطار تأتى الدراسة الحالية التى تستهـف معرفة أثنر تطييق برنامج إرشادى قائم على العلاج بالو اقع فى نتمية الضبط الداخلى للى عينة من طلاب الصف العانثر الثانوى بدولة

## هنهبية اللد اسة الحالية وإجراءاتها:

ترتنز هذه الار اسة على المنهج التجريبى Experimental Method وذلك لرصد وتحليل أثر تطبيق برنامج إرشادى قائم على العلاج بالو اقع فى تتمية الضبط الداخلى لاى طلبة المرطلة الثانوية، وفى إطار هذا المنهج تم استخدام تصميم المجموعتين Two Groups Design الإرشادي)، والثانية تجرييية (تعرضت لللبرنامج)، وفيما يلى توضيح إجراءات الار اسة من حيث: اليينة، الأدو ات، المثير (البرنامج الإرشادي):

## فروض الدراسة:

لقد تبين من الار اسات العلمية أن بر امج الإرشاد النفسى المرنكز على العلاج بالو اقع تحدث تأثير ا إيجابيا فى وجهة الضبط، بمعنى أنها تعمل على تتمية وجهة الضبط الاخلية، ومن الناحية الإمبريقية فإن ذلك يكون بدلالة انخفاض متوسط الارجة على مقياس وجهة الضبط فى القياس البعدى مقارنة بمتوسط الارجة على المقياس نفسه فى القاس القبلي. هذا الانخفاض يعبر عنه إحصائيا بوجود فروق دالة وفى هذا السياق تحديدا فإن هذه الفروق تغنى انخفاض متوسط درجة القياس البعدي، أخذا ذلك بالاعتبار ، فإن لفروض الار اسة هىى: ا. نوجد فروق جوهرية بين القياسين القبلى والبعدى لوجهة الضبط للمجموعة

التجريبية.
r. توجد فروق جوهرية بين القياسين القبلى والبعدى لوجهة الضبط فى المجموعة التجريبية على مسنوى الذكور ، و على مسنوى الإناث.
r. لا توجد فروق جوهرية بين القياسين القبلى والبعدى لوجهة الضبط للمجموعة الضابطة.

؟. نوجد فروق جوهرية بين متوسط المجموعة التجرييية ومتوسط المجموعة الضابطة فى وجهة الضبط على القياس البعدي.
ه. توجد فروق دالة إحصائيا بين منوسط المجموعة التجريبية فى وجهة الضبط على القياس القبلى و البعدى و التنتجي.

## عينة الدر اسة:

نكونت عينة الار اسة من 9 ط طالب وطالبة من المسجلين بالصف العاشر ، تم اختيار هم بالطريقة للطريقة العشو ائية العنقودية، حيث تم الاختيار العشوائى لمنطقة

حاجاتهم (Glasser, 2010)، وقد أوضح لافكورت (Lefcourtt, 1981) أن المسؤولية فى اتخاذ القرار والاننماج بين المرشد والمسترشد هما مكونان أساسيان لتعديل وجهة الضبط. وتوصلت در اسات عديدة إلى نتائج توضح أن العلاج بالو اقع له على وجهة الضبط، و الكثير من نلك الدراسات أجريت على (Peterson, طلبة الجامعة بعد نلقيهم بر امج إرشادية تنقوم على العلاج بالو اقع (Kim\& Migu, وفى دراسة قام بها كيم وهو انج. Chang\& Collins, 1997) (2001 كان الاهتمام بنتقيم فاعلية برنامج إرشادى قائم على العلاج بالو اقع مستهفا تتمية وجهة ضبط داخلية عند طالبات المرحلة المتوسطة، وقد تبين من الار اسة أن البرنامج الإرشادى ساعد الطالبات على اتخاذ قراراتهن الحاسمة بأنفسهن، وتصرفن بمسئولية. ويذكر جلاسر أنه عندما يمنلاك المرء الإحساس بالسيطرة على حيانه، فإنه قادر على اتخاذ قرارات مهمة بمفرده ويكون مسؤو لا لا عن اختياره (Glasser, 2010)، كما أن ووبولدنج (Wubbolding, 2011) يعرض نتائج در اسة علمية نثبت فاعلية برنامج قائم على العلاج بالو اقع على مجموعة من الراثدين العاطلين عن العمل فى زيادة ضبطهم الاخلى وتدعيم ثقتّهم
 العلاج بالو اقع كان الهـف تخليص طلاب الجامعة من سلوك التنسويف الأكاديمى (Cigdem\& Hatice, باعتباره سلوكا غبر مسئول ويتاقض مع غايات التزبية (8) (2018، كان البرنامج الإرشادى يتكون من عشر جلسات، وكان به مجموعتان إحداهما تجريبية (تعرضت للبرنامج) والثانية ضابطة (لم تتعرض للبرنامنج، ولكان من أجل المقارنة بينها وبين المجموعة التجرييية)، ومن خال تحليل القاسين القبلى والبعدي، والتثبعي، مع استخدام تحليل التناين ثثائى الاتجاه، نوصلت الار اسة إلى أن البرنامج الإرشادى كان له تأثير فى نقليل السلوك غير المرغوب (التنويف الأكاديمي) لاى المجموعة التجريبية (التى نلقت البرنامج)، وقد تأكدت النتيجة نفسها من واقع دراسة حديثة اهتمت بنتيّيم برنامج إرشادى مرنكز على العلاج بالو اقع لمساعدة الاارسين فى التظلب على مشكالتهم السلوكية والانفعالية، وتم تطبيق هذا البرنامج فى غرفة الدعم الددرسي، وكثفت نتائج الدراسة عن أن البرنامج ساعد الاارسين على تطوير اختيارات سلوكية فعالة، وأحدث تغييرات سلوكية ومعرفية، بل إنه أزال التناقضات وجو انب الغموض التى كانت تعرقل تو افقهم الذاتى والاجتماعى (Perry et.al, 2004)، كما استخدمت بر امج العلاج بالو اقع فى تمكين الثباب من السيطرة على سلوك إدمان الكحوليات من خلال تخفيض جرعة الكحول المستهلكة، وكذللك تقليل نكرار مرات التعاطى والغياب عن الوعي، باعتبار أن ذلك له نتأثبر فوى فى الحد من الإصابات المرتبطة بالكحول، وأمر اض القلب والأو عية الاموية و الوفيات المرتبطة بالتعاطى المفرط و المنكرر (H. Allio, 2014)، وفى المدارس أثبت العلاج بالو اقع الجمعى فاعليته فى ضبط سلوك الطلاب، فقّ كان فعالا فى التخفيف من السلوك العدوانى للى طالبات المرحلة الثانوية (الخرافى و القحطاني، Y با 17 )، كما أثبتت دراسة المطيرى (Ү.1 ( $)$ فاعلية البرنامج الإرشادى الجمعى القائم على العلاج بالو اقع فى تعديل سلوك التتمر لاى طالبات المرحلة المتوسطة، بالإضافة إلى در اسة دينج ويانج (Ding\& Yang, 2015) التى تضمنت نقيير برنامج إرشادى يرنكز على العلاج بالو اقع لتتمية وجهة ضبط داخلية ومفهوم إيجابى عن الذات لاى طلاب الثانوى الذين يعانون من صعوبات الثتلم، وتوضح الاراسة فاعلية البرنامج الإرشادى فى نتمية وجهة ضبط داخلية لاى الطلاب، وكذللك فى نتمية عن إيجابى عن الذات. وفى تايوان ظهر توجه فى التنربية يرى أن التوقعات النقافية والضغوط الأكاديمية اللستمرة لها آثار سلبية على مفهوم الذات لاى الطلاب، الأمر الذى ينتج عنه مشكلات سلوكية بما ينعكس سلبيا على أهداف التزبية وغاياتها، ولمواجهة هذه اللشكلة تم النظر فى تـريس نظرية الاختيار واستخدام العلاج بالواقع كتدخلات لمساعدة الطلاب فى تطوير مفهوم الذات الإيجابى والحفاظ عليه بما يضمن التصرف بمسئولية، وللتحقق من ذلك تم إجراء
(Index (CFI) والذى يجب أن يصل إلى قيمة •q, • فأعلى (Bentler, 1995)؛، وفى الار اسة المذكورة تم الحصول على قيمة 90, ،، وبناء على هذه القيمة يعتبر النموذج مناسبا ويمكن الاعتماد عليه، أما المؤشر الآخر فهو جذر مربع البو قىى المعيارية . والذى يجب أن لا تتعدى قيمته 0 ,., Root Mean- Square Residual (RMR) وتكون الملاءمة أفضل كلما كانت القيمة أقل عن RMR ه, ه، و الملاحظ أنه فى الار اسة المذكورة انخفضت القيمة إلى • . ., ،، و هذا يعكس مرة أخرى صدق المقياس، كما
 تشبعات مناسبة. وعلى الرغم من أن نلتك المؤشرات نؤكد صدق المقياس، إلا أنه تم اللتحقق من هذا الصدق من خال عرض المقياس على ؟ محكمين فى قسم علم النفس التزبوى كلية التربية بجامعة الكويت وقسم علم اللفس بكلية التزبية الأساسية للتحقق من مدى مناسبة البنود لأهداف الدر اسة من حيث انتمائها للأبعاد التى أدرجت فيها وصياغتها، استخدمت الباحثة طريقة كمية، حيث طلبت من المحكمين تققير كل بند بناء على مدرج رقمى من 1 إلى ه بحبث يعبر الرقم 0 عن أعلى مراتب القوة والرقم 1 عن أضعفها من حيث الانتماء إلى البعد، وجمت الباحثة درجات كل بند ثم قسمت الارجة على عدد المحكين، للحصول على متوسط آر ائهم فى كل بند، وتم استبعاد البند الذى متوسطه ب, O فأقل، فى حين تم قبول البنود التى متوسطها يزيد عن ذللك. وبعد جمع البيانات تم حساب قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس، وقد بلغت قيمة

هذا المعامل 1.^, ، ، من ذلك يتضح كفاءة المقياس المستخدم فى الار اسة الحالية. ■ البرنامج الإرشادي: تم تصميم البرنامج الإرشادى بناء على أفكار ومفاهيم وممارسات العلاج بالو اقع بهدف نتمية وجهة الضبط الااخلى على المستهوفين، بحيث يكونون على إدراك لقدرتهم على التحكم فى سلوكياتهم، وتعريفهم بالحاجات التى تحرك السلوك الإنساني، واستثارة وعيهم بالطرق الفعالة والمسئولة لإشباع هذه الحاجات، ونتييم سلوكباتهم من أجل الوصول للصور الذهنية التى يرغبون بها، ومن ذلك نتت بلورة مقترحات فابلة للتتفيذ بما يساعد على نتمية وجهة الضبط الاخلية لاى الطلاب. وقد تعددت مصادر تصميم البرنامج، ونتمثل هذه المصادر في: 1. الار اسات العربية والأجنية التى طبقت بر امج إرشادية قائمة على العلاج بالو اقع، و البر امج الإرشادية التى تناولت مفهوم وجهة الضبط و هذه الار السات تم النطرق لها فى الإطار النظري. r. Take Charge of Your Life (كن مسؤولا عن حياتك)
 بالو اقع و المتتمد من معهد وليام جلاسر العالمي. r. الكتب الرصينة التى تتاولت موضوع الإرشاد الجمعى وتطبيقاته (Yrickell\&)
 كما تم تحكيم البرنامج الإرشادى من خلال عرضه على ثلاثة محكين متخصصين فى الإرشاد النفسي، وذلك للتحقق من مناسبة أهداف البرنامج وعدد جلساته ومحتوى كل جلسة، وأفاد المحكون بكفاءة البرنامج واتفاق محتوى الجلسات مع أهدافها والغرض الأساسى للبرنامج، وأن البرنامج ككل جيد ولا يحتّاج إلى تعديالات.
الجلسات الإرشادية: كان البرنامج يضم ٪ فى الأسبوع لكل من اللبنين والبنات، تم تحديد يومى الأحد والثلاثاء للبنين، ويومى الاثثين والخميس للبنات، وكانت الجلسات نتم فى قاعة الاجنماعات فى المدرسة ولمدة 0؛ دقيقة للجلسة الواحدة، وفيما يلى توضيح هذه الجلسات

بإيجاز : 1. الجلسة الأولى: هدفت الجلسة إلى بناء علاقة إرشادية ومساعدة المشاركين على معرفة قو اعد وتعليمات العمل فى المجموعات العلاجية، وخطة البرنامج
r. الجلسة الثانية: مساعدة المشاركين على التظلص من معتقاتهم حول سيطرة

تعليمية واحدة (منطقة حولي) وذلك من إجمالى ست مناطق تعليمية فى الكويت، ومن المنطقة النتليمية التى تم اختيار ها، تم الاختيار العشو ائى لمدرستين: إداهما لللبنين والثانية للبنات، ومن كل مدرسة تم الاختيار العشو ائى لفصلين در اسبيين (فصل من كل مدرسة). بالاستعانة بقوائم أسماء الطلاب فى الفصلين تم الاختيار العشوائى لمجمو عتين من الطلاب مع مراعاة أن تضم كل مجموعة مفردات من الذكور ومفردات من الإناث، وتم توزيع المفردات على مجموعتين، إحداهها تجريبية

و الأخرى ضابطة كالآتي:
جلوّل ( (1) عبنة الدراسة حسب الجنس والمجموعة.

| المجموع | إناث | ذكور | المجمو عة الجنس |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 19 | 1. | 9 | التجربيية |
| $r$. | 1. | 1. | الضابطة |
| r9 | r. | 19 | المجموع |

أى أن عينة الإناث تضم . . مفردة تتوزع بالتناوى بين المجموعة التجرييبة و المجموعة الضابطة (عشر مفردات لكل مجموعة)، أما عينة الأكور فتضم 19 مفردة، تتوز ع بواقع تسع مفردات ضمن المجموعة التجرييية مقابل عشر مفردات ضمن المجموعة الضابطة. ومن الملاحظ نوزيع المفردات توزيعا متساويا نتريبا من حيث النوع، وكذللك من حيث عدد المفردات فى المجموعتين التجريبية و الضابطة، و هذا التوزيع المتساوى نتريبا كان مقصودا لضمان التكافؤ بين المجمو عتين، ولتأكيبا هذا النكافؤ تم توزيع المفردات على المجمو عتين استتادا على قياس قبلى لوجه الضبط بحيث لا تكون هناك فروق جوهرية بينهما من حيث متوسط الارجة على مقياس وجهة الضبط، حيث جاءت متوسطات المجمو عتين على النحو اللبين بالجدول الآتي:

| المعياري | متوسط الدرجة | Sig. | T. Value | ن | الكجموعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -,Av¢ | -,17 | \&, ¢ | ११, \% | 19 | التجرييبة |
|  |  | ¢, r | १9,१ | $r$. | الضابطة |

وكما هو واضح من الجدول، فإنه لا نوجد فروق جوهرية بين المجمو عتين من
(t.= 16, حيث متوسط الارجة على مقياس وجهة الضبط من واقع القياس القبلى لا لارلى (Sig.= 0.874، و هذا من متطلبات الضبط الإحصائى لإجر اءات الار اسة بحيث يكون التنغير فى القياس البعدى راجعا إلى المثير (البرنامج الإرشادي)، وليس إلى حالة وجهة الضبط قبل التعرض للبرنامج.

أداة القياس:
Locus of Control Scale تمثلت أداة هذه الار اسة فى مقياس وجهة الضبط والذى صممه روتر (Rotter, 1966)، وقد استخدم هذا المقياس فى العديد من الار اسات العلمية، وفى الاراسة الحالية تمت ترجمة اللقياس الأصلى إلى اللغة العربية، والتنكد من دقة التزجمة بحيث تُعبر بدقة ووضوح عن جوهر معانى المقياس فى نسخته الأصلية. يتكون اللقياس من فقرات كل واحدة منها نتضمن عبارتين إحداهما تشبير إلى الضبط الااخلى والأخرى نشبر إلى الضبط الخارجي، وعلى المفحوص أن يقر أ العبارتين معا ويختار أيهما الأكثر انطباق عليه، وقامت الباحثة بتغيير صيغة البنود بحيث يتم التعامل مع كل بند بشكل مستقل، بالإضافة إلى إعادة صياغة بعض البنود وحذف البنود التى نتعلق بالسياسة والحروب لأنها لا تتتاسب مع
 بندا موزعة على بعدين (الضبط اللاخلى- الضبط الخارجي)، وقد تم استخدام السلم الخماسى (دائما- غالبا- أحيانا- نادر ا- أبدا)، أما نقطة القطع Cut Point فهى القيمة 97 بحيث تعبر الارجة الأدنى من 97 عن وجهة ضبط داخلية، أما الارجة المساوية
 دراسة أجريت على 119 طالبا من طلاب المرحة الثانوية فى الكويت، حيث تم استخدام طريقة (صدق المفهوم) من خال التحليل العاملى التوكيبي، ومقارنة النموذج Comparative Fit المستخدم بنموذج افتراضي، والاعتماد على مؤشر الملاءمة

اللتوسطات والانحر افات المعيارى لارجات العينة على مقياس وجهة الضبط فى القياس القبلى و القياس البعدي، سواء على مستوى العينة ككل، أو على مستوى كل مجموعة على حدة وكذللك على مستوى الأكور والإناث فى كل مجموعة، وتم حساب معنوية الفروق الإحصائية بين متوسطات الارجات على مقياس وجهة الضبط فى القياس البعدى Post و القياس البعدى Pre وهنا تم استخذام اختبار（T）سواء لمقارنة المتوسطات لمجموعات مقترنة Paired samples T．Test（كالمقارنة بين متوسط درجة المجموعة التجرييبة فى القياس القبلى ومتوسط درجتها فى القباس البعدي）، أو لمقارنة المتوسطات لمجموعات مستظلة Independent Samples T．test（كالمقارنة بين المجمو عة التجرييبة والمجموعة الضابطة من حيث متوسط الارجة على مقياس وجهة الضبط فى القياس البعدي）．أسفرت المعالجات الإحصائية عن معطيات كية تمت جدولتها بما يحسم التحقق من الفروض التى تسعى الار لسة للتحقق منها، و هذا ما نتضدنه نتائج الار اسة．

نتائج الدراسة：
فيما يلى عرض للنتائج التى نوصلت إليها باتجاه التحقق من الفروض التى تسعى لللتحقق منها، وذللك على النحو الآتي： ■ الفرض الأول：＂توجد فروق جوهرية بين القياسين القبلى والبعدى لوجهة الضبط للمجمو عة التجريية＂، وكثف التحليل الإحصـائى للبيانات عن أن متوسط درجة
 بانحراف معيارى


جدول（ץ）معوية الفروق بين القاسين القبلى و البعدى لوجهة الضبط للمجموعة التجرييبة（ن＝
（r9

| حجم الثأثير | Sig． | T．Value | الانحر اف المعياري | متوسط الارجة | القياس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot, \sum \lambda V$ | －，$\cdot$ ． | $11.0 r$ | \＆，ヶq | 99，7＾ | القبلي |
|  |  |  | 11， 2 r | 79，ヶ7 | البعدي |

（df．$=36$ ）
نكثف النتيجة المبينة بالجدول عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجة المجموعة التجريبية على القياس القبلى والبعدى لصالح القياس البعدى＝t． （11．02；p＝0．000 وعليه فقت ثبتت صحة الفرض المذكور ، وقد بلغت قيمة حجم


 كان حجم التأثنر تطبيق برنامج العلاج بالواقع فى نتمية وجهة الضبط الااخلي، فقد نم خلال البرنامج تتريف المشاركين بمفاهيم نظرية الاختبار بدءا بمسؤوليتهم الثخصية عن سلوكهم ومعايشتهم و اققهم بما يتتاسب مع المعايير المجنمعية، انتقالا إلى حاجاتهم التى يسعون لإشباعها والتى أنثتت النظرية أن التحكم ينبع من داخل الفرد وأن سلوكياتهم ما هى إلا محاو لات لإشباع هذه الحاجات وليست استجابة للظروف الخارجية، انتهاء بالتعرف على أسلوب العلاج بالو اقع الذى أسهم فى تتمية تحكمهر فى سلوكهم من خلال استخدام نظام WDEP، فمن خال البرنامج تم تدريب المشاركين على نظام WDEP بما يوجه وينظم علاقاتهم بحيث يستطيعون التعايش مع أنفسهم ومع الأفر اد المحيطين بهم، فتحديد الرغبات（W） ساعدهم على اكتشاف الحاجات التى لم يتم إثباعها وتحديد المشكلات الناتجة من عدم إثباعها أو من إثباعها بطريقة غير مسئولة، كما ساعدهم على تكوين صور ذهنية إيجابية لما يريوون به إشباع هذه الحاجات بطريقة مسئولة لا نتتافى مع عادات مجتمعهم، أما تحديد الأفعال（D）فز اد من وعيهم بقارتهم على النحكم فى سلوكاتهم والاختيار الأمتل من بين البدائل المتاحة، ومن خلال النقييم（E） استطاع المشاركون فهم العلاقة بين السلوك ونتائجه، وساعدهم على تتظيم

البيئة المحيطة بهم على إرادتهم ومعرفة أن السلوك الوحبد الذى يمكنم السيطرة عليه هو سلوكهم فقط ونتييم محاولاتهم فى تنيير طريقة تفكير الآخرين لتتتاسب مع طريقة تفكير هم وإدر الك ما يحدث بداظلهم عند محاولة الآخرين التأثير عليهم أو التحكم بهم، بالإضافة إلى التنعرف على الضبط

الخارجى والضبط الداخلي．
r．الجلسة الثالثة：مساعدة المشاركين على معرفة أن الإنسان هو الذى يختار سلوكه وهو الوحيد القادر على التحكم به وأن سلوكه ناتج عن نقص حاجة، ومساعدته على التعرف على قاعدة 3Rs（المسؤولية Responsibility، الو اقع Reality، الصواب Right）لتقيبيم السلوك والتحكم فيه، ومفهوم الانندماج وأههيته فى حياتهوم．〔．الجلسة الرابعة：مساعدة المشاركين على معرفة الحاجات الأساسية والصور

الذهنية فى العالم المثّلى عند الإنسان وكيفية إشباع هذه الحاجات بنجاح． ه．الجلسة الخامسة：مساعدة المشاركين على معرفة مفهوم السلوك الكلى وكيفية تكونه والفرق بين التتظيم وإعادة التتظيم（السلوكيات الجديدة التى تحقق （الهغف بعد الوعى بها）． 7．الجلسة السادسة：مساعدة الششاركين على معرفة النظام الحسى وطريقة اكتساب المعلومات من العالم الخارجى وكيفية عمل الامماغ لتصفية المدخلات

وفلترتها، بالإضافة للتعرف على أسباب اختلاف الإدر اك من فرد لآخر ． V．الجلسة السابعة والجلسة الثامنة（جلسة ممتّة）：مساعدة المشاركبن على تحديد العادات السبع（اللدمرة）التّى يستخدمها ذوو الضبط الخارجى فى علاقانهم مع الآخرين وتقييم تأثنثر نلا العادات على أفكارهم ومشاعرهم، وتحديد العادات اللبع（المعمرة）التى يستخذمها ذور الضبط الانير الخلى فى علاقاتّهم مع الآخرين وتقيبيم تأثّثرها على أفكارهم ومشاعرهم وإدر الك تأثير ها على الآخرين وتمييز العادات المدمرة التى يستخدمونها فى علاقاتههم وكيف

يغيرونها إلى عادات معمرة． ＾．الجلسة التاسعة：مساعدة المشاركين على معرفة نظام WDEP وأههيته فى

تتمية الضبط الداظلي．
9．الجلسة العاثشرة：تدريب المشاركين على نظام WDEP． －ا．الجلسة الحادية عشر：مساعدة المشاركين على معرفة كيفية التخطيط

للمستقلـ．
1 ا．الجلسة الثنانية عشر ：تعريف المشاركين بقيمة ما تعلموه فى البرنامج．
جهع البيانات والمعالجة الإحمائية：
تم قياس وجهة الضبط لكل من المجموعة التجرييية والمجموعة الضابطة فبل تلقى البرنامج الإرشادي، وفى الخطوة التالية تم تنفيذ البرنامج الإرشادى على المجموعة التجريبية على النحو السابق نوضيحه، وبعد الانتهاء من البرنامج تم قياس وجهة الضبط لاى المجموعة التجرييية و المجموعة الضابطة：

| النّرض للمثير | القياس البعدي | القاس القبلي | المجموعة (البرنامج الإرشُدادي) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| تّ القّاس | تعرضت | تم القياس | التجريبية |
| تم القياس | لم تتُرض | تم القياس | الضابطة |

أى أن كلتا المجمو عتين خضعت للقياس القبلى و القياس البعدى لوجهة الضبط، أما التعرض للبرنامج الإرشادي، فقد تم للمجموعة التجرييةة فقط．بموجب ذلك توفرت البيانات المطلوبة عن وجهة الضبط لاى المجموعتين فى القـاس القبلى و القياس البعدي، ومن ثم إدخال هذه البيانات فى الحاسوب باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS．خضعت تلك البيانات للمر اجعة المدققة، وتم تتفذذ اختبار الاعتدالية الطبيعية Normality Test للارجات الخام على مقياس وجهة الضبط، ونظرا لاعندالية نوزيع الارجات فقد تم استخدام الإحصاء المعلمى Parametric Test وبذلك تمت معالجة البيانات وفق خطة إحصائية تتفق وأهداف الار اسة، حيث تم حساب

التأثير فى وجهة الضبط．
■ الفرض الرابع：تُّوج فروق جوهرية بين متوسط المجموعة التجرييبة ومتوسط الهجموعة الضابطة فى وجهة الضبط على القاس البعدي＂．كثف النتلابل الإحصائى للبيانات عن تباين شديد بين الهجموعة التجريبية والهجموعة الضابطة من حبث الارجة على مققاس وجهة الضبط فى القّاس البعيّ، و وإذا كان انخفاض
 فإن الجبول الآتى يلقى الضوء على متوسط درجة كلنا المجمو عتين ومعنوية الفروق بينها：
 الضبط（ن

| حبح | Sig． | T．Value | الانحران المباري | متونط اللارجة | － | الجهوعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －，40 | ．，．． | 1－，9v | $11, \leqslant \%$ | 99，¢\％ | 19 | لالنجريبية |
|  |  |  | r，Ar | १८， 9. | r． | لضالطة |

（df．$=37$ ）
واضح من هنا الجبول انخفاض متوسط درجة المجموعة النجريبية على مقياس وجهة الضبط（ק＝





 درجات المجهوعة الضابطة التى لم تخضع للإرشاد ومتوسط درجة المجهوعة التجريبية التى خضعت للإرشاد، ويككن تفسير ذلك فى ضوء التنيرير الإيجابى

 علاةة يين السسؤولية ووجهة الضبط الالظي، كما لاحظت الباثثة على المجموعة التجرييية زيادة تنائلهم بأن فرصهم لتحقق طموحهم وأهدافهم بيدهم، وتنقق هذه
 الالظي．كما تنفق هنه النتيجة تئق مع أنكار جالاسر（Glasser，2001）فى أن الإنسان فادر على تنيير ذاته بما فى ذلك تتية الضبط الاذلى لايه، وبالرجوع

口 الفرض الخامس：＂توجد فروق دالة إحصائبا بين متوسط الهجموعة النجريبية من

حبث وجهة الضبط على القاس القبلى و البدى و التنتيعي＂．


| اللالا | هِمة（－） | المربعات | درجات الدرية | المربعوعت | مصر الثّبان |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －，．． | $1.7,4$ | －．4．，ir | r | Mrı，res | النتزات |
|  |  | －r，9vo | r | r．ool，．A | الخطا |
|  |  |  | 「 | $1 \leqslant \mid v 1$, rr | ال大 |

يتضح من هنا الجبول وجود فروق دالة إحصائيا يبن متوسط درجات الأنر اد في في الهجموعة التجريية فى القاس（القبلي－البعدي－التثبعي）لصالح القباس البعدى و التثبعى حبث ظهر تحسن فى وجهة الضبط الاذلي، ويوضح ذلك الرسم اليانى

نوقعاتهم، وقـ ساهم ذلك فى تنمية وجهة ضبطهم الاذلى الذى أسهم فى تعديل سلوكهم، فاعتقاد المشاركين بقارتهم وتحكهم فی سلوكهم دفعهم لتحديد السلوك الهناسب الانى يسلكوه للوصول إلى الهاف الانى بسعون إلبه، وتنمية وجهة الضبط الالخلى لايهم جعلهم يدركون أنهم اللتّسبيون فيما يحدث لهم، وبالنالى
 السليم（P）．وتنفق هذه النتجية مع نتائج توصلت إليها دراسات أذرى أجريت في
 （Peterson，Chang\＆Collins，2009）；（Kim\＆Hwang，1997） أسلوب العلاج بالو اقع بسهم فى زيادة وعى الهشاركين فى قارتهم على ضبط
口 فى المجوعة التجرييية على مستوى الآكرر، وعلى مستوى الإناث＂، وكثف النتليل الإحصائى لليايانات عن انظفاض متوسط درجة النكرر ومتوسط درجة الإناث فى المجموعة التجريية على مقاس وجهة الضبط فی القّاس البدى مقارنة بالقاس القلي، وهذا الانخفاض يعبر عن فروق جوهرية على النحو

المجمل بالجدول الآتي：
جدول（؟）معنوية الفروق بين متوسط الارجة على مقياس وجهة الضبط فى القاسين القبلى والبعدى لللذكور والإناث فى المجمو عة اللتجريبية．

| Sig． | T． Value | القياس اللبدي |  | القياس القبلي |  | ن | الجنس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | الانحر اف المعياري | ري｜المتو | ｜الانحر اف المعياري | ｜المنو |  |  |
| －，$\cdot$ ， | $\mathrm{V}, \mathrm{A}$ | 11，9 | 79，¢r | \＆，OV | 99，rr | 9 | ذكور |
| $\cdot, \cdot \cdots$ | v，V | 11，4 | 79，${ }^{\text {r }}$ | \＆，¢T | 1．$\cdot$ ， 1 | 1. | إناث |

يكثف هذا الجوول عن انخفاض جو هر فی في متو سط درجة الذكور فی المجموعة
 مر تفعا فی الققاس القتلى（م＝ يرجع إلى الصدفة（t．＝7．8；Sig．＝ 1 النتيجة نفسها فيما يخص الإناث في

 الهتوسطين جوهر ى ولا يرجع إلى الصدفة（t．（t．value＝11．6；sig．e7）．وعلى

 وجهة الضبط، وينطبق ذلك على الذكور والإناث فى المجموعة التجرييية（النى

> نلقت البرنامج).

口 اللفرض الثالث：＂لا نوجد نروق بين القياسين القبلى والبعى لوجهة الضبط



 بين متوسط درجة الهجموعة الضابطة على مقياس وجهة الضبط فى القياسين

القبلى و البعدي：

| Sig． | T．Value | الانحر اف المعياري | منوسط الارجة | القياس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －rır | －，A9r | $\varepsilon, r$ | 99，71 | القبلي |
|  |  | $r, \lambda r$ | 9入， 9 ． | البعدي |

（df．$=19$ ）
كما هو واضح من الجدول، فإنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجة
 （0．893；p．＝0．383）، وعلى ذلك نتقل الفزض المذكور • إن عدم وجود فروق بين القياسين القبلى والبعى لوجهة الضبط لاى المجموعة الضابطة يرجيع أن هنه اللجموعة لم تترض للمثير（اللبرنامج الإرشادي）، وهو البرنامج الذى يستهف

1. إعادة إجراء الار اسة على المعلمين من ذوى الضبط الخارجى لمعرفة فاعلية أسلوب العلاج بالو اقع فى تنمية ضبطهم الااخلي، إذ إن سلوك المعلمين يؤثر بالنأكيد فى سلوك الطلاب. r. إجر اء مزيد من الاراسات لتحديد المتير ات التى تؤثر على وجهة الضبط لاى المر اهتين، ذلك أن هناكى متغيرات شخصية واجنماعية نؤثر فى وجهة الضبط، ومن الضرورى رصد وتحليل هذه المتغير ات لأخذها فى الاعتبار عند تصميم

بر امج الإرشاد القائمة على العلاج بالو اقع. r. تفعيل دور الأخصائى النفسى فى مدارس الكويت، وتأهيل الأخصائيين مهنيا لفهم العلاج بالو اقع و إكسابهم مهارات تطبيقه سو اء فى التّعامل مع الطلاب العاديين كوقاية لهم من الوقوع فى المشكلات السلوكية، أو فى التعامل مع حالات ذوى

المشكلات السلوكية كعلاج لتلـك المشكلات. ؛. إدخال مقررات مبسطة عن العلاج بالواقع ونظرية الاختيار ضمن المقررات الاراسية لطلاب المر احل المخنلفة بما يناسب كل مرحلة، وهذا يتم بالفعل فى إندونيسيا، حيث رأى التزبويون هناك غياب المسؤولية فى سلوك الطلاب، وللتظلب على هذه المشكلة تم إدخال بر امج الإرشاد الو اقعى الجماعى Group Counseling الأكاديمية للطلاب، وكان لذلك أثره فى تتمية المسؤولية الشخصية خاصة وأن ذلك يتماشثى مع القيم الإسلامية التى تؤكد دائما على أن الفرد مسئول عن سلوكه سو اء من حيث الثفكير أو الأفعال أو الانفعالات، سواء تجاه ذاته أو تجاه الآخرين
.(Asroful, 2017)

## المصادر والمراجع:



 وزارة التزبية، س٪
r. حمود، محمد. (• (Y). أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء الأسوياء والجانحون (در اسة ميدانية مقارنة فى محافظة دمشق). مجلة جامعة دمشق،

 من السلوك العدوانى للى طالبات المرحلة الثانوية فى دولة الكويت. مجلة كلية التربية بأسيوط، Y Y(Y)،


دار الفلاح.
 إلى التعلم الإجتماعى فى مفهوم الذات ومركز الضبط لاى أعضـاء المراكز
 Y. عبدالعال، ريهام. (Y.1V). تصور متترح لبعض القصص المصورة لأميرات
 تلميذات الصف الثانى الإعدادي. مجلة الجمية التربوية للار اسات الاجتماعية، .70-1،(入9)
 الذات ومركز التحكم لاى الراثندين مستخدمى المو اد النفسية فى دولة الكويت (رسلالة ماجستير غير منشورة). جامعة الكويت- كلية التزبية، الكويت.
 عينة من المودعات بالمؤسسات الإيو ائية. مجلة الإرشاد اللنفسي، (01)، 00-

- ا. العزمى، يوسف. (Y ( 10 ). فاعلية العلاج المعرفي- السلوكى فى زيادة النوجه نحو الضبط الداظلى لاى المسترشدين الر افضين للمدرسة. مجلة رابطة التربية


رسم يبانى يوضح التّتوسطات
إن ثبات متوسطات المجموعة التجرييبة فى القياسين البعدى و التثتبى يرجع إلى عمق وتركيز مفاهيم العلاج بالواقع، بالإضافة إلى وضوح هذا المفاهيم وبساطتها، الأمر الذى ساعد أفراد المجموعة التجريبية على استمرار أثر البرنامج فى تتمية وجهة الضبط اللاخلى لديهم، وتتفق هذ هذه النتيجة مع نتائج

 أفراد العينة التجرييية. من جهة أخرى، فإن مطالعة الاراسات السابقة تكشف عن أن معظم البرامج الإرشادية تركز على تعديل السلوكيات الباثولوجية أو غير المسؤولة، وهذا وإن كان مطلوبا بل وضروريا، فإن هـاكلك حاجة ماسة إلى أن تهتم برامج الإرشاد بالوقاية من هذه السلوكيات أصلا، بمعنى منع حدوثها، فالوقاية خير من العلاج، ففى ظل الثورة الرقمبة وتسار ع إيقاع الحياة وتز ايد ضغوطها وأتقالها تزداد فرض حدوث الاضطرابات السلوكية، وبالنّلى يحتّاج الناس إلى البرامج الإرشادية التى تزيد وعيهم بقدرتهم على التحكم بسلوكياتهم (الأفعال، الانفعالات، اللتفكير)، وتحرير عقولهم من فكرة أن المثيرات الخارجية هـى التى تحدد سلوكهم. لقد لاحظت الباحثة أثناء تطبيق البرنامج أن وجهة الضبط الخارجية تجعل المر اهقين يلقون باللائمة على الآخرين لما يتعرضون له من مشكلات وأن أغلبهم ير غب فى تحسين علاقته بالآخرين بشكل عام وبو الايه بشكل خاص، للار للك كان الحرص على تزويد المشاركين بالمفاهيم والمهارات اللازمة التى تمكنهم من
 يساعدهم على بناء علاقات إيجابية مع الغير وتم ذلك عن طريق تعليمهم كيفية استبدال لغة الضبط الخارجى الذى ذكر ها جاسر فى نظرية الاختيار المتمثلة فى العادات السبع المدمرة للعلاقة و هى النقد، اللوم، التهديد، الشكوى، التنمر، العقاب والمكافأة بهدف السيطرة، بالعادات المعمرة للعلاقة وهى اللشّجيع، التقبل، الاحترام، النقة، الاستماع، اللفاوض و الاعم، وقد ناقش جلاسر بوضوح فكرة أن الأفر اد الانين يستبدلون الضبط الخارجى بمفاهيم نظرية الاختيار فى علاقاتهم يكونون أكثر سعادة وتو افقا نفسيا (Glasser, 2001). وكان لتفاعل المشاركين وتطبيقهم لما تعلموه من البرنامج فى حياتهم الو اقعية الأثر الواضح فى في تتمية ضبطهم الاذلي، ويتفق ذللك مع رأى جلاسر بأن أسلوب العلاج بالو اقع يصلح

كوقاية بجانب كونه يصلح كعلاج.

## خلاصة الدر اسة ومقترحاتها:

توضح النتائج التى توصلت إليها ثلك انخفاض منوسط درجة العينة على مقياس موجهة الضبط فى القياس البعدى مقارنة بالقياس القبلي، هذا الانخفاض يعنى أن البرنامج الإرشادى القائم على العلاج بالو اقع قد أثر تأثنثر إيجابيا فى وجهة الضبط الاخلية لاى الطلاب، وتنفق هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت إليها در اسات ألخرى الخاي فى الكويت ومناطق مختلفة من العالم، وبناء على ذلك هناك عدة مقترحات للاستفادة من العلاج بالو اقع فى النظام اللتزبوى بدولة الكويت، وتتلخص هذه المقترحات في:
26. Glasser, W. (1969) Schools without failure. New York: Harper Collins\& Row.
27. Glasser, W. (2001). Choice Theory: A New Psychology of Personal Feedom. New York: Harper Perennial.
28. Glasser, W. (2010). Warning: Psychiatry Can Be Hazardous to Your Mental Health. New York: Harper Collins e-books.
29. H. Alho (2017) SY21- 1, Are There Any benefits From Reducing Alcohol Consumption? Alcohol and and Alcoholism, Volume 49, Issue supp1-1, pp, 1190 120, 4, https://doi.org/10.1093/alcalc/agu 052.89.
30. Kim, R.\& MiGu, H. (2001). The Effect of Internal Control and Achievement Motivation in Group Counseling based on R. T. Journal of Reality Therapy, 20(2), 12-16.
31. Lefcourt, H. (1976). Locus Of Control: Current Trends in theory and Research. Hillsdale, N. J: L. Erlbaum Associates.
32. Lefcourt, H. M. (1981). Research with the Locus of Control Construct. New York: Academic.
33. Nowicki, S. (2016). Choice or Chance: Understanding Your Locus of Control and Why it Matters. Amherst, NY, Prometheas Books.
34. Pedigo, T. W., Robey, P. A.\& Tuskenis, A. D. (2018). Realizing health: The path of mindfulness and choice theory. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 38(1), 63-75.
35. Perry, D. Passaro, et.al. (2004) A model for school Psychology Practice: Addressing the needs of students with Emotional and behavioral Challenges through the use of an In- school Support room and Reality Therapy. Adolescence; Roslyn Heights, Volume 39, Issue 155, pp. 503-517.
36. Peterson, A., Chang, C.\& Collons, P. (1997). The Effects of Reality Therapy of Locus of Control among Students in Asian Universities. Journal of Reality Therapy, 16 (2), 80-87.
37. Phares, E. (1976). Locus Of Control in Personality. Morristown, NJ: General Learning Press.
38. Rotter, J. (1966). Generalized External Control of Reinforcement. Psychological Monographs, 80(1), 1-28.
39. Rotter, J. B, Chance, J. E\& Phares, J. (1972). Applications of a Social Learning Theory of Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.
40. Rotter, J. B. (1980). Social Learning and Clinical Psychology. New York: Johnson Reprint.
41. Stupnisky R. et.al. (2007) Comparing self esteem and perceived and perceived control as predictors of first- year college students' academic achievement. Soc Psychol Educ 2007; 10:303- 30.
42. Thatcher, J. A. (1983). The Effects of Reality Therapy Upon SelfConcept and Locus of Control for Juvenile Delinquents (Published Doctoral Dissertation). Kent State University, Ohio.
43. Weiner, B, Frieze, I, Kukla, A, Reed, L, Rest, S\& Rosenbaum, R. (1969) An attributional (cognitive) model of motivation. United States Office of Economic Opportunity.


 طالبات المرحلة المتوسطة (رسالة ملجستير غير منشورة). جامعة الكويت- كلية


14. Ahlin, E. M\& LoboAntunes, M. J. (2015). Locus of Control Orientation: Parents, Peers and Place. J. Youth Adolescence, 44.1803-1818. doi: 10.1007/s10964-015-0253-9.
15. Albertus W. Faber et.al (2013) Repeated Use of Immersive Virtual Reality Therapy to Control Pain During Wound Dressing Changes in Pediatric and Adult Burn Patients, Journal of Burn Care\& Research, Volume 34, Issue 5, pp. 563- 568, https: //doi.org/10.1097/BCR. 0b013e3182777904.
16. Al- sharbati MM\& Al- Hussaini AA, Antony SX. (2003). Profile of child and adolescent psychiatry in Oman. Saudi Med J. ; 24:391-5.
17. Al- zamel, M. M. (2009). Effect "Dealing With Your Self" Programme Based on Reality Therapy on Locus of Control Among Kuwait Student (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Bradford, UK.
18. Arlin V. Peterson, Chuanlin Chang\& Perry L. Collins (1998) The effects of reality therapy and choice theory training on self concept among Taiwanese university students, International Journal for the Advancement of Counselling volume 20, pp. 79-83.
19. Asroful Kadafi, M. Ramli (2017) Integrated Qs Al Mudatsir in the reality group counseling to grow the character of students academic responsibility, Counsellia, Journal Binbingamdam Konseling, Volume 7.
20. Bean, J. (1988). The Effect of Individualized Reality Therapy on the Recidivism Rates and Locus of Control Orientation of Male Juvenile Offenders (Published Doctoral Dissertation). University of Mississippi, Oxford.
21. Bentler, P. M. (1995). EQS Structural Equations Program Manual. Encino, CA: Multivariate Software, Inc.
22. Cigdem Berber Celik\& Hatice Odaci (2018) Psycho- Educational Group Intervention Based on Reality Therapy to Cope with Academic Procrastination. Journal of Rational- Emotive\& Cognitive- Behavior Therapy, Volume36, pp. 220-230.
23. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 ${ }^{\text {nd }}$ ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.
24. Fulkness, Michael H. (2015) Treatment Planning From A reality Therapy Perspective. USA, Bloomington, Pp. 8-19.
25. G. Tartarisco, N. Carbonaro, (2015) Neuro- Fuzzy Physiological Computing to Assess Stress Levels in Virtual Reality Therapy, Interacting with Computers, Volume 27, Issue 5, September 2015, Pages 521-533, https: //doi. org/10.1093/iwc/iwv010.
44. Weiner, B. (1981). Pride, pity, anger, guilt: Thought- affect sequences in the classroom. Paper Presented at the Annual Meeting of the Western Psychological Association, Los Angeles.
45. World Health Organization (2012). Adolescent Mental Health: Mapping Actions of Nongovernmental Organizations and Other International Development Organizations. Geneva: World Health Organization.
46. Wu AM, Tang CS, Kwok TC. (2004) Self efficacy, health locus of control, and psychological distress in elderly Chinese women with chronic illnesses. Aging Ment Health 2004; 8: 21-8.
47. Wubbolding, R. E. (1988). Using Reality Therapy. New York: Harper Perennial.
48. Wubbolding, R.\& Brickell, J. (2015). Counselling with Reality Therapy (2 $2^{\text {nd }}$ ed.). UK: Speech Mark.
49. Wubbolding, R. E. (2011). Reality Therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
50. Wubbolding, R. E. (2017). Reality Therapy and Self- Evaluation: The Key to Client Change. Alexandria, VA: American Counseling Association.
51. Yang, C. T\& Ding, Y. Y. (2015) The Effects of a Reality Therapy Counseling on Locus of Control and Self- Concept Learning for Junior High School Students with Learning Disabilities. Bulletin of Educational Psychology, 46.doi: 10.6251/BEP.20140827.
52. Yuan- Wei Yao et.al (2017) Combined Reality Therapy and mindfulness mediation decrease intertemporal decisional Impulsivity in young adults with internet gamming disorder, Computers In Human Behaviour, Volume 68, Pp. 2010-2016.

## :هجلدةر|ساناة|لطفوولة

ipcs.shams.edu.eg
childhood_journal@chi.asu.edu.eg

## تلق المستقبل وعلاتتهبجودة الحياةلدى عينة من المراهتين المصابين بير ض الـعر

$$
\begin{aligned}
& \text { أُماني ورض نمهور كهد } \\
& \text { أ.د. كهد رزنق البحيري }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { د. .إناس راضم يونس }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

              يجله فارر المى مو اجهية ضنوط الحباة.


## Future anxiety and its relation with quality of life in a sample of adolescents with diabetes

This study aimed to reveal the nature of the relationship between future anxiety and quality of life for a sample of adolescents with diabetes, and also to reveal the differences between males and females of adolescents with diabetes in future anxiety, as well as to reveal the discrepancy between males and females of adolescents with diabetes. In the quality of life, the study sample included ( $\mathrm{n}=100$ ) of adolescents with diabetes whose duration of diabetes was not less than 6 months ( 50 males, 50 females), their ages ranged between ( $13-18$ ) years with an average age 15.845 and a standard deviation 1.507 . They were chosen in an intentional way, and tools were used: the future anxiety scale for adolescents, the quality of life measure for adolescents (Prepared by: the researcher), the Assiut University test for nonverbal intelligence (prepared by: Taha AlMistakwa, 2000), and the scale of the economic, social and cultural level (Prepared by: Muhammad Saafan Duaa Khattab, 2016), and the results indicated that there is a statistically significant negative association between the scores of the study sample of adolescents with diabetes on the adolescents' future anxiety scale (anxiety related to life problems, cognitive anxiety, anxiety about failure, and anxiety about terminating The moral values, the overall score) and the adolescents' quality of life scale (time management, satisfaction with life, social relationships, emotional control, and the overall score). The results also indicated that there are statistically significant differences between the mean scores of the study sample of adolescents with diabetes males and females on the scale Future anxiety for adolescents (anxiety related to life problems, cognitive anxiety, anxiety about failure, anxiety about the collapse of moral values, and overall score) towards adolescent girls with diabetes, in addition to the presence of statistically significant differences between the mean scores of the study sample of adolescents with diabetes males and females On the quality of life scale for adolescents with diabetes (time management, satisfaction with life, social relationships, control of emotions, and overall score) in the direction of adolescents with diabetes males, and from the above it can be said that future anxiety and quality of life are important variables for adolescents in mitigating the severity of the disease Sugar, it must be available to the teenager the elements of quality of life, which would make him able to face the pressures of life

ولعل المر اهتين هم أمل الغذ اللين سيتحملون مسؤلية المجتمع و هم يفكرون فى المستقبل وماذا يخبئ لهم وقد أثبتت الاراسات أن غالبية المر اهتين لايهم ترقب

وخوف من المستقبل يكون نابعا من عدم تحقيق الطموحات المادية و المعنوية. ولأهية فلق المستقبل كتنغير مهم ومؤثر فى الصحة النفسبة للفرد بصفة عامة وللمر اهتين بصفة خاصة، ولأن جودة الحياة متنير إيجابى وقائى يقوى المناعة النفسية ويساعد مريض السكر للنظر لحياته نظرة إيجابيه نتسم بالأمل والتفاؤل، لذا فقد أجريت هذه الار اسة للكثف عن قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لاى عينة من المر اهتين المصابين بمرض السكر .

مهكلة الدر اسة:
تمتل فى فترة المر اهقة قاسما مشتركا من حيث صعوبتها بالنسبة للمر اهتين سواء (عاديين أو ذوى احتياجات خاصة) فهم شركاء فى المرحلة بما تحملة من خصائص وما تفرضه من تحديات وعقبات، فينتشر قلق المستقبل بين المر اهقين بصفة عامة وبين المر اهتين المصابين بمرض السكر بصفة خاصة مما يجطله يعيش صدمة عنيفة وقلق على صحته المستقبلية مماقد يؤثر على صحته اللنسية، وخاصة أن المر اهق يمر بمرحلة من التغير ات الجسمية ومايتبعها من تنير ات نفسية، ويكون فى هذ المرحلة أكثر حساسية والبحث عن الاستقلالية وازدياد دائرة العلاقات الاجتماعية

و الإهتمام بمظهر جسمه (نو ال حمريط، 1 1 ب. إن الإنثغال بالمستقبل هو أمر حتمى لما يفكر فيه الأفر اد لنتظيم حياتهم اسنتادا إلى أهدافهم المستمدة من فهمهم لمستقلمهم وتخطيطهم له، ويظهر قلق المسنتبل بأنة مساحة غامضة لما هو آت فى الغذ، و هذه المو اقف يمكن أن تسود فى فترة من الزمن وما يأتى به. (صبحى عبدالفتّاح، .Y.Y)، مما يشكل خطر ا على صحة الأفر اد وسلوكهم بل ويثير هو اجس المستقبل، عندما يكون بدرجة عالية فيؤدى إلى اختال فى نو ازن حياة الفرد، مما يترك أثر ا سلبى سواء من الناحية النفسية أو الجسمية. وما
 ومع تز ايد الإهتمام بأحد أنواع اضطر ابات القلق المعروف بقلق المستقبل. و الذى بطلق عليه البعض ظاهرة التقل حول المستقبل، بإعتباره موضوعا حساسا يمس الأفراد بصفة عامة والمر اهقين بصفة خاصة، والمتمثل فى شعور هم بالإحباط و الخوف والتوجس و التزقب و القلق على الذات و السنتقبل المتسم بالغووض. فالإنسان بطبيعته يشعر بالخوف والنوتر من الأشياء الغامضة وغير اللو اضحة التى بيتوقع أن
 إحساسهم بالتنشاؤم تجاهه. ومن أبرز الأسباب التى توصل إليها الاارسون والتى تساهم فى نشوء قلق المستقبل: أساليب التفكير الخاطئة والتفسيرات المشو هة التى تجعل الفرد عرضه لكثير من المشاكل السلوكية والإنفعالية، والمتنقات الخاطئة وغير العقلانية التى من شأنها أن تجعل المر اهق قلقا ومهزوما وعديم الثقا ولقة بنفسه، إضافة إلى عدم وجود الخبرة الكافية للتعامل مع التحو لات الاجتماعية والاقتصادية. (عبدالسجاد عبدالسادة، 1 1 ب- 1 ). ويتمتع المر اهتون ذوى جودة الحياة المرتفعة بدرجات أعلى على كل المقاييس عكس أقرانهم ذوى جودة الحياة المنخضضة وقد سجلوا درجات مرتفعة على مقاييس الأمل، نقاير الذات ومركز التحكم (الاخلى)، ودرجاتّم كانت منخفضة على مقاييس اللتونر الإجنماعى و القلق والأكتئاب مما يؤكد على الفو ائد الإججابية لجودة الحياة والتى تعود على الأداء السيكولوجى، السلوكى، الاجنماعى والاكاديمى. (مرعى سلامة،
.(Y) ،r. 11
انخفضت جودة الحياة فى المر اهقين المصابين بالسكر مقارنة بأثرانهم الصحاء حيث تأثرت جودة الحياة سلبا بتطور مضاعفات الأوعية الدموية (خاصة اعتال الأعصاب السكرى) بينا تتأثنر جودة الحياة إيجابيا عند تحقيق تحكم جيد فى التمثيل

الغذائي. (Monir et.al, 2019).
يعد مرض السكرى فى الوقت الحاضر من أكثر الأمراض انتثارا فى العالم أجمع المتقام منه والنامى ويصيب الأغنياء و الفقر اء، والصغار والكبار، والرجال

تعد مرحلة المر اهقة من المر احل الحرجة التى يمر بها الفرد وتزدداد هذه الفترة صعوبة إذا أصيب المر اهن بمرض مزمن كمرض السكر فهنا تتحول حياة المر اهق ويزداد الأمر سوءا حيث يصبح أكثر قلقا على مستقبله عن ذويه ونتخفض جودة الحياة لايهم. فمرض السكر مرض مزمن ومضاعفاته أيضا مزمنة وعو (قبها وخيمة إذا لما يتعامل المر اهق المصاب بمرض السكر بحذر معه. تعد الأسرة هى الوحدة الاجتماعية الأولى التى ينشأ فيها الطفل وينفاعل مع أعضائها وهى التى نسهم بالققر الأكبر فىى الإشر اف على نمو الطفل وتكوين شخصيته ونوجيه سلوكه. كما أنها نموذج للعلاقات الجماعية النالية؛ فالطفل ينتقل إلى الجماعة التى يلعب معها اتجاهانه الشعورية واللشعورية نحو نفسه والو الاين و الأطفال الآخرين وهى نفس الاتجاهات التى تكونت فى مجرى الحباة الأسرية (سهير

ويشبر Fernandez Ballesteros أن مصطلح جودة الحياة يعتبر مصطلحا أساسيا فى علوم عدة منها: علم اللبئة، والصحة، والطب اللنسي، والاقتصاد، والسياسة،


يؤكد ر ابابورت Rappaport أن المستقبل هو دافع ومصدر للقلق لاى المر اهتين، وأن السستقبل هو مساحة خاصة بالتخطيط وتحديد الأهداف الثخصية وتتفيذها، ومن هذا المنطلق فإن المستقبل هنا دافع إيجابي، وفى حالة عدم تحقيق الفرد لأهدافه فهنا يختل المفهوم الايجابى للمستقبل ويصبح دصدر قلق من المستقبل لاى المر اهتين فيؤدى بهم الحال إلى الإحباط وقلة ثقتّه بأنفسهم، وينظر رابابورت لقلق المستقبل كيل إلى نقليص من الحياة المستقلبية والأهداف والطموح المتعلةة بها، و الميل للبقاء

فى الحاضر (عبداله محمود، Y.17: YYY). وقلق المستقبل هو اضطر اب نفسى ناتج عن حالة خوف من المستقبل لأسباب ظاهرة أو مجهولة، تجعل من صاحبها فى حالة من التوتر أو السلبية أو نقص القررة تجاة المو اقف وتحديداتها على المستويين الفردى والجماعى. (نيفين عبدالرحمن،
(ro،r.l)
استحوذ مفهوم جودة الحياة على الكثبر من الاهتمام فى السنوات الأخير لرغم من أنه ليس فكرة القرن العشرين، وإنما يعود إلى الفلاسفة القة امى منل أرسطو اللىى كتب قبل الميلاد عن الحياة الطيبة أو المرفهة والعيش بهناء، وهناء الـى اتفاق كبير على أن مفهوم جودة الحياة مفهوم متعدد الأبعاد وليس أحادى البحد. وهو مفهوم يتضمن الككونات الذاتية والموضوعية، وتصبح قيمة جودة الحياة الموضو عية فى رقى الخدمات المققمة للفرد ونتل قيمتها مقارنة بجودة الحياة الانتية، حيث أن أساس جودة الحياة يكمن فيما يخبره الشخص ويشعر به وليس ما يملكه أو يحوزه (أنشرف أحمد،
.(r.1A
وتتنبر جودة الحياة مصطلحا أساسيا فى علوم عدة منها: علم البيئة والصحة و الطب النفسي، والاقتصاد والسياسة والجغر افيا، وعلم اللنس وعلم الاجنماع والإلدارة

ويشير مفهوم جودة الحياة إلى معنى أكثر شمولا، ليشمل نقييم الفرد "الخير" من جو انب متعددة فى حياتهم، تشمل هذه النتقيمات ردود الفعل العاطفية لأحداث الحياة و الشعور بالوفاء فى حياتهم والرضا عن الحياة، والرضا عن العمل، والعلاقات
 وتعد مرحلة الهراهقة من أخطر المر احل التى يمر بها الإنسان ضمن أطواره الدختلفة التى نتتس بالتجدد المستمر ، والتزقى فى معارج الصعود نحو الكمال الإنسانى الرشيد، ومكمن الخطر فى هنه المرحلة النى نتتقل بالإنسان من الطفولة إلى الرشد هى التثير ات فى مظاهر اللنو المختلفة (الجسمية والفسيولوجية والعقلية والخلقية والاجتماعية والانفعالية). ولما يتعرض الإنسان فيها إلى صراعات متعددة، داخلية


أههية الدر اسة:
وترجع أهمية الار اسة إلى أهمية التتغير ات التى نتتاولها الار اسة فهى نتتاول جودة الحياة وفلق المستقبل ومرض السكر لاى المر اهتين. وتتحدد أهمية الار اسة فى تناول الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية. ا. الأهمية النظرية: أ. تنرجع أهمية الار اسة إلى أهمية المتغيرات التى تتتاولها الار اسة فهى نتتاول جودة الحياة وقلق المستقبل ومرض السكر لاى المر اهقين. ب. ندرة البحوث و الدراسات (فى حدود ما أطلعت عليه الباحثة) التى نتاولت قلق المستقبل لاى المر اهتين المصابين بالسكر وتعد هذه الار اسة محاولة لإثراء المعرفة النظرية فى هذا الجانب. ج. ترجع أهية الار اسة فى در اسة المر اهتين المصابين باللسكرى وتأثير مرض السكر على جودة حياتهم باعتباره مرض مزمن. د. الكشّف عن علاقات أو متغيرات قد ترتبط بقلق المستثبل لاى المر اهقين . المصابين بالسكر
r. الأههية التطبيقية: يككننا الاستفادة من نتائج الار اسة فيما يلي: أ. قد تلفت نتائج الار اسة نظر كلا من وزارنى التربية والتُتليم والصحة وصانعى القرار إلى التزكيز على الجانب النفسى، وذلك نحو الإهتمام بتعيين مختصين وأطباء نفسيين داخل افسام السكر فى السنتشففيات الحكومى والمدارس. ب. قد يستفبد منها العاملين فى المجال النفسى، وذلك من خلال التعرف على الحالة النفسية التى يكون عليها المراهق المصاب بمرض السكر، والتعرف على العو امل المؤثرة فى فلق المستقبل.
ج. تعتمد هذه الاراسة فى تحقيق أهدافها على إعداد مقياس فلق المستقبل للمر اههين، و ايضا إعداد مقياس جودة الحياة للمر اههين، و الذى نأمل أن يكون بمثابة إثر اء للمكتبة السيكولوجية العربية، ومما لا شك فيه إن إعداد مثل هذه اللقاييس سيساعد فى فتح مجالات بحثية وتطبيقات جديدة فى المجالات

## التزبوية، والإكلينيكة، والإرشادية.

## مغاهيم الدر اسة:

■ فى المستقبل، وتتمتل أبعاده فى التفكير السلبى و القلق الوظيفى و الخوف من الفشل وضغوط الحياة، والنظرة السلبية إلى الحياة فى المستقبل (محمد النوبى، Y- IV). ويعرف الباحثان فلق المستقبل بأنه شعور بالنوتر و الخوف من المستقبل البعيد وأحداثه التى تههد وجود الفرد وتحول بينه وبين تحقيق أهدافه فى مجال أو أكثر من المجالات الثخصي، والاجتماعي، والاقتصادي، والمهني، والاراسىى (و ائل أحمد، ومحمد عبدالعظيم، التعريف الإجر ئي: هو توتر المراهق المصاب بمرض السكر وتفكيره السلبى عن المستقبل وما سيحدث فيه، وشعوره بالتشاؤم و اليأس و الاكئئاب إزاء مايتعلق بالمسنتقل، ويعبر عنه إجرائيا بالاستجابات اللفظية لعينة الار اسة من المر اهتين المصابين بمرض السكر على مقياس فلق المستقبل للمر اهتين مرضى السكر
(إعداد الباحثة).
■ جودة الحياة Quality of Life: وهى تقييم الفرد لنوعية حياته أو الحكم بالرضا عن حياته، ويشمل هذا النقيبيم الجانبين المز اجى والمعرفى حيث يشعر الإنسان بجودة حياته النفسية حبيما يمر بالكثير من الخبرات السارة فى حياته وفليل من الخبر ات غير السارة، مع شعوره بالرضا عن حياته بشكل عام ومجالات الحياة المخلفة، بالإضافة إلى تظلب المثاعر الإيجابية على المشاعر السلبية (مسعودى

محمد، (Y.)V.
كما أن جودة الحياة مفهوم يتضمن الإحساس بالسعادة، والرضا عن الحياة، وإثنباع الحاجات، وشعور الفرد بالصحة الجسية والنفسية، والاستمتاع بالظروف

والنساء. وقد أظهرت الاراسات العلمية أن ما يقارب من (0- ^\%) من الأفراد مصابون بمرض السكر وكثيرا من المرضى لا تظهر عليهم أعراض المرض ولا
 وقد صرحت منظمة الصحة العالمية فى عام (٪.1\&) حيث بلغ معدل البالغين
 السبب المباشر فى 1,1 طليون حالة وفاة. (www.who.int). وقد صنفت مصر كواحدة من أكبر عشر دول على مسنوى العالم من حيث تعداد مرضى السكر؛ وأضافت أن هناك إحصائيات تؤكد أن الأطفال المصابين بالسمنة بالذات فى مرحلة المر اهقة، حيث إن Y \% \% منهم يعانون من مرحلة قبل الإصابة بالسكر (إيناس شلتوت، Y. Y Y).
 ومرض الرئه وأمراض القلب والسكتة القلبية من الأمراض الغير معدية إلا إنها هم أكبر قتلة فى العالم وهم مسؤولون عن موت V من كل • • حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم. (www.who.int).
إن مرض السكر يصيب مخنلف الإعمار و الفئات والأجناس، وإن خطورة مرض السكر بصفة عامة تحدث بسبب مضاعفاته و التى تتمثل فى حدوث التهابات مزمنة متل السل فى الحالات المتقدمة نتيجة للهز ال والضعف والإلتهابات الرئوية والتهاب الجهاز الهضمى الدنكرر والوهن العصبى الثديد ذلك بإلاضافة إلى تصلب الشر ايين و ارتفاع الضغط وبالثالى ضعف القلب وهبوط أو حدوث الجلطة فى شر ايين القلب أو غر غرينا فى أصابع القدمين، تسمم الام بالأستون و المواد الكيماوية المعقدة الناتجة عن ضعف الكلى وتر اكم المو اد النسممية فى الام، وغيبيوية اللسكر . (على الحو امدة،
.(lavy
ومن المضاعفات المزمنة التى قد يصـاب بها المر اهث المصاب بالسكر اعتال الكلية، وارنفاع ضغط اللم، وأمر اض الأوعية الاموية الطرفية الناتجة عن تصلب الشر ايين من الأسباب الرئيسية للوفاة لاى المر اهقين المصابين بمرض السكر، اعتلال الشبكية حيث نتشير البيانات الوبائية إن اعنال الثبكية الخلفى يصيب المر اهتين بنسبة
 الذانية المرتبطة بمرض السكر من النوع الأول IVIVV، والإضطر ابات الهضمية. بالإضافة إلى أن مرض السكر هو عامل خطر للاضطر ابات النفسية للمر اهتين، حيث أن المر اهتين المصابين بمرض السكر لايهم مخاطر متز ايدة بمقدار ثلاثة أضعاف للإصابة بالإضطر ابات النفسية بمعدلات تصل إلى سّ\% منل اضطر ابات الأكل حيث أن معدلالت فقدان الثهية والشره نكون أعلى لاى المر اهتين المصابين بمرض
(Silverstin et.al, 2005). السكر
وتثير مشكلة الار اسة الأسئلة الآتية: 1. ما العلاقة بين قلق المسنقبل وجودة الحياة لاى المر اهقين الصصابين بمرض السكر؟
r. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث المر اهقين المصابين بمرض السكر فى قلق المستقبل؟
r. هل توجد فروق بين الذكور والإناث المر اهقين المصابين بمرض السكر فى جودة الحياة؟
أهداف الدر اسة:
تههف هذه الار اسة إلى ما يلي:

1. فهم وتفسير طبيعة العلاقة بين فلق السستقبل وجودة الحياة لاى عينة من

المر اهقين المصابين بمرض السكر
r. التتبؤ بإتجاه الفروق بين الأكور والإناث من المر اهتين المصابين بمرض السكر فى جودة الحياة بعد الإطلاع على الار اسات السابقة و نتائجها.
r. تحدبد سلوك الذكور والإناث من الهر اهقين المصابين بمرض السكر الأكثر ضبطا وتحكما فى قلق المستقبل.

لاى المراهقين الهصابين بالسكر وغبر الهصابين بالسكر．وقد تراوحت
 الننائج إلى ارنفاع قلق المستقبل بالنسبة للمر اهتين المصابين بالسكر مقارنة بالأصحاء．

■ ثانيا در اسات تتاولت جودة الحياة لاى المر اهتين المصابين بمرض السكر ： I．و هدفت دراسة كيلى ولور انس（Kelly\＆Lawrence，2010）الكثف عن العلاقة بين أداء الأسرة وجودة الحياة المرتبطة بالصحة و التحكم الايضى من أجل تحديد مجالات اللتخل التى يمكن أن تحسن النتائج الطبية والنفسية الاجتماعية للأطفال و المر اهقين المصابين بالنوع الأول من مرض النا السكري وتكونت العينة（ن＝0 §）تراوحت أعمار هم ما بين（V－ الالكور والإناث مع داء السكرى من النوع الأول．وتم استخذام مقياس بيئة الأسرة لنتقييم أداء الأسرة ومقياس جودة الحياة، وأثنارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال احصائيا بين مع ضعف التحكم الايضى اللتعلق بجودة الحياة الصحية الأضعف．كما أثنارت جميع النقارير إلى وجود ارتباط موجب دال احصائيا بين الرقابة الايضية وجودة الحياة الخاصة بالصحة العامة و السكرى، و انخفاض جودة الحياة لدى المر اهتين．「． المر اهتين المصابين بالنوع الأول من داء السكري．أجريت هذه الار السة على على عينة من الذكور والإناث تزاوحت أعمار هم ما بين（•（1－19）عاما، وتم تشخيصها من النوع الأول لمرض السكر لمدة لا نقل عن عام ما وتم جمع البيانات عبر الانترنت من خلال استبيان جودة حياة مرضى السكري، وقد توصلت نتائج الار اسة إلى أن المشاركين الذين يحقنون كل مدة زمنية أقل فى

جودة الحياة من الذين يحقنون بشكل يومى．


 أعمار هم ما بين（10 〔－10）عاما．ونم تطبيق ثلاثة مقاييس عليهم：مقياس نتبل المرض، ومقياس الثفاؤل و التنتاؤم، وجودة الحياة المرتبطة بمريّ السكري، وأثنارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث فى نتبل المرض، فى حين وجد ارتباط موجب دال بين تقبل المرض و التفاؤل، ووجد ارتباط سالب دال بين نتقل المرض و التنتاؤم، ووجد ارنباط سالب دال بين نتبل المرض وجودة الحياة المرتبطة بمرضى السكري．

ه ثالثا دراسات نتاولت العلاقة بين قلق المستقبل وجودة الحياة： 1．وأجرت ميرفت ياسر（1．17）دراسة للكثف عن العلاقة بين كل من المناعة النفسية وفلق المستقبل وجودة الحياة لاى الشباب من نزلاء مراكر الإيواء فى قطاع غزة．تكون مجتمع الاراسة من نز لاء مركز الإيواء فى شرق غزة وبيت حانون من فئة الثباب من الفئة العمرية（1 آ－．
 وتكونت أداة الاراسة من مقياس المناعة النفسية ومقياس جودة الحياة، ومقياس فلق المسنقبل．وأثنارت نتائج الدراسة إلى：أن مستوى الحصانة النفسية وجودة الحياة مر تفعان لاى الثباب من نز لاء مر اكز الإيو اء ومسنوى فلق الصستقبل منخفض لايهم، ويوجد ارتباط سالب دال احائيا بين درجات

العينة على مقياس فلق المستقبل وكل من المناعة النفسية وجودة الحياة．
 （2009 وهو كثف العلاقة بين قلق المستقبل والإلتز ام بالرعاية الذاتية لمرض السكرى وجودة الحياة، وقد تكونت عينة الار اسة من V7 مر اهقا وكان متوسط عمرهم 10 عاما．واستخدم ثلاث أدوات：مقياس فلق المستقبل، ومقياس الإلتز ام السلوكى بنظام الرعاية الذاتية لمرض السكر ومقياس جودة

المادية، والعلاقات الاجنماعية الإيجابية، وبالنتالى نتقيي الفرد لحياته على أنها حياة متو ازنة بين الشعور الذاتى للفرد بالرضا والسعادة، ومستوى كفاية ورقى الخدمات المقتمة له، والظروف البيئية الاجتماعية الملائمة المحيطة به（عبدالمنعم

على، 19．19）．
النعريف الإجرائي：هى شعور المر اهق المصاب بمرض وإدر إراكه لحياته على
 بالسعادة والرضا عن ذاته والآخرين، ويعبر عنها إجر ائيا بالاستجابات اللفظية لعينة الار اسة من المر اهتين المصابين بمرض السكر على مقياس جودة الحياة

للمر اهتبن المصابين بمرض السكر（إعداد الباحثة）． ■ مرض السكر Diabetes：هو حالة تتسم بارتفاع سكر الام الناتج عن عدم قارة الجسم على استخدام الجلوكوز فى الام للحصول على الطاقة．حيث أن فى مرض السكرمن النوع الأول، لم يعد البنكرياس ينتج الأنسولين، وبالثالى لا يمكن لجلوكوز الام أن يدخل الخلايا لاستخدمها فى الطاقة وفى النوع الثانى من السكرى إما أن البنكرياس لا ينتج كية كافية من الأنسولين أو أن الجسم غير قادر على الستخدام الأنسولين بشكل صحيح．（www．diabetes．org）． التعريف الإجر ائى للمر اهتين المصابين بمرض السكر ：هم المر اهتون المصابون بمرض السكر والذين يرتفع معدل السكر فى الام لايهم عن المعدل الطبيعى الذى
 ويظهر هذا الإرنفاع بمسنوى السكر والتحاليل（اليومية والثر اكية）المناسبة التى

يجريها ويسجلها فى ملفه الطبى
Z المر اهةة：يمكننا تعريف المر اهقة بأنها：الفترة أو مرحلة من النمو التى تفصل
 وهى المرحلة التى تسبق الرشد وتصل بالفرد إلى اكتمال النضـج أى تمتّ من البلوغ إلى الرشد، وهى بهذا المعنى تنتد عند البنات والبنين حتى يصل الفرد إلى

در اسات سابقة：
ه أو لا در اسات تتاولت فلق المستقبل لاى المر اهقين المصابين بمرض السكر ： 1．أجرى طلا سلامة（10）دراسة للكثف عن فاعلية برنامج إرشادى سلوكى للتخفيف من قلق المستقبل لاى مرضى السكرى بغزة، وتم تطبيق مقياس فلق المستقبل عليهم وبرنامج إرشادى لتخفيف قلق المستقبل، وتكونت عينة الار السة الأساسية من £＾م مر اهقا مريضا باللسكرى من الذكور تر اوحت أعمار هم ما بين（10－1＾）عاما．وأنثارت النتائج إلى فاعلية البرنامج فى

تخفيف فلق المستقبل لاى المر اهتين المصايين بالسكر ．「．ونتاول محمد سيد（ （كمتغير معرفي）وقلق المستقبل（كمتغير انفعالي）فى ظل الإصابة بمرض السكري، واستخدم مقياس اضطراب تنوه صورة الجسم ومقياس فلق

 وأسفرت نتائج الار اسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات مرتفعى ومنخفضى الارجة على مقياس اضطر اب نتُوه صورة الجسم على مقياس فلق المستقبل فى اتجاه ذوى اضطر اب تشوه صورة الجسم، بالإضافة لوجود ارتباط دال موجب إحصائيا عند مستوى 1•，• موجب بين درجة تنوه صورة الجسم ودرجة فلق السستقل، ووجود فروق دالة إحصائيا عـد مستوى I •，•• بين متوسطى درجات الأصحاء ومرضى السكرى فی درجة القلق على المسنتقبل فى اتجاه مجموعة مرضى السكري．وتوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى 1•，• بين متوسطى درجات الأصحاء ومرضى

اللسكرى فى نشوه صورة الجسم فى اتجاه مجمو عة مرضى السكري． r．و هدفت در اسة سيلان（Ceylan，2017）الكثف عن الفروق فى قلق المستقبل
 بطريقة قصدية من خال اللوجه إلى المعهـ القومى لأمراض السكر والغدد الصماء فى السيدة زينب ومستشفى الامرداش بجامعة عين شمس وحدة السكر والغدد الصماء يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع－ومستشفى التأمين الصحى بالخانكة－ومسشتفى النيل بشبر ا الخيمة．اختيرت مجموعة من المر اهتين

وفقا لما يلي： 1．تكون العينة من القسم الباطني． r．ألا يعانو ا من أى بتر للأعضناء بسبب السكر ． r． ؛．ألا يكون لايهم أمر اض مزمنة أخرى． ه．أن يكونوا من الذكور والإناث． 4．ألا يكون لايهم أية إعاقة．
v．ألا يقل المستوى الاقتصادى الاجتماعى النقافى عن المتوسط وذلك بعد تطبيق مقياس المستوى الاقتصنادى الاجتماعى الثقافى（محمد سعفان، ودعاء خطاب،
．（r． 17
A．مستوى الأكاء لا يقل عن المتوسط．وذلك بعد تطبيق اختبار جامعة أسيوط للاذكاء غبر اللفظى（طه المستكارى، ．．．．
 9．التكافؤ بين المر اهقين المصابين بالسكر من الذكور والإناث：لتحديد وصف العينة إحصائيا لمتغير العمر والذكاء والمستوى الإقتصادى اللقافى

الإجتماعى．
جدول（（）المتوسط والاندر ان المعيارى للمر اهتين المصابين بالسكر فى العمر－النكاء والاقتصاد

| $\text { \| الدلالة } \mid$ | (ت) فيمة | مر اهقات مصابات بالسكرإناث (ن= .0) |  | مر اهقون مصابون بالسكرذكور (ن= •0) |  | المجموعة ｜لمتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ｜انحر اف معياري | متوسط | ｜انحر اف معياري | متوسط |  |
| غ، | $\cdot, 7 ヶ \wedge$ | $1 \cdot, \sum \wedge \lambda$ | 10，vo． | 1－，0r！ | 10，9 \％． | العمر |
| غيرديردالة | $\cdot, ~ 幺 r \wedge$ | £，Y7¢ | 1．0，1：． | 「，1ヶを | 1．0， 271 | الالكاء |
| غيردالة | $\bullet, \bullet \leqslant 7$ | 1А，ミケ7 | ¢7，入7． | 17，71V | EV，r． | ｜الدرجة الكلية الاقتصادى الاجنماعى النقافى |

أدوات الدر اسة：
اعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف هذه الار اسة و التحقق من صدق فروضها على الأدو ات الثّالية：
1．مقياس فلق المستقبل للمر اهقين المصابين بالسكر（إعداد أمانى عوض، r．r．． أعدته الباحثة، وحببت الباحثة الكفاءة السيكومترية لثبات اللمقاس لعينة من المر اهتين المصابين بالسكر（ن＝مبّ）مر اهقا بأكثر من طريقة التجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقاس بمعادلة سبيرمان－براون عنذ مستوى دلالة ！•，• ومعامل ألفا لكرونباخ عند مستوى دلالة ل•，• حسبت الباحثة صدق التمبيز بين المجموعات المتباينة بين عينتى المر اهقين المصابين بالسكر والمر اهتين العاديين وصدق المحكمين． r．مقياس جودة الحياة للمر اهقين المصابين بالسكر（إعداد أمانى عوض، r．r．ب）： أعدته الباحثة وحسبت الكفاءة السيكومترية لثبات المقياس لعينة من المر اهقين اللصابين بالسكر（ن＝ تصحيح طول اللمقاس بمعادلة سبيرمان－براون عند مستوى دلالة ا•，•• ومعامل ألفا لكرونباخ عند مستوى دلالة 1．，．．وحسبت الباحثة صدق التمييز

بين المجموعات المتباينة وصدق المحكين． r．اختبار جامعة أسيوط للاكاء غير اللفظى（إعداد طه المستكاوى، ．．．．．ب）أعد الاختبار طه المستكاوى（Y．．．）، وحسب طه المستكاوى الثبات بطريقتى
 الارتباط بالمحك（بعض الاختبارات الفرعبة والارجة الكلية لاختبار وكسلر－

الحياة．وتوصلت نتائج الار اسة إلى وجود ارتباط سالب دال احصائيا بين فلق المستقبل وجودة الحياة، ووجود ارتباط سالب دال احصائيا بين فلق المستقبل والإلتز ام السلوكى بنظام الرعاية والإلتز ام بحقن الأنسولين．「．هدفت دراسة محمد عبدالعزيز（ طلبة الجامعة وعلاقتها بقلق المستقبل وبعض المتغيرات الديموغر افية، وقد

 البيانات الأولية، ومقياسى جودة الحياة وقلق المستقبل．وتوصلت النتائج إلى ينسم طلبة الجامعة بارتفاع دال إحصائيا فى جودة الحياة وجميع أبعادها ما عدا بعد الحالة المادية فالدرجة منخفضة، وأنه ارتباط سالب دال إحصائيا بين جودة الحياة و أبعادها وفلق السستقبل، و ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة وكل أبعادها و التحصيل الار اسي، وأنه توجد فروق دالة إلصائيا فى جودة الحياة لاى طلبة الجامعة نعزى لمتغير لللنوع فى بعدى الصحة الجسمية، وأنشطة الحياة اليومية فى اتجاه الذكور، بينما لا توجد فى باقى الأبعاد．

## تعقيب على الدراسات السابقة：

1．يوجد ندرة فى الدر اسات التى تتاولت قلق المستقبل وجودة الحياة لاى المر اهتين المصابين بالسكرى（فى حدود ما أطلعت عليه الباحثة）． r．استعانت بعض الار اسات استنيانات لجودة الحياة على مو اقع الانترنت． r．r．استخدمت الار اسات مقياس جودة الحياة ومقياس فلق المستڤبل． ؛．استخدام اللنهج الوصفى الارتباطى فى الار اسات التى تناولت جودة الحياة وقلق المستقبل．
ه．أثنارت نتائج الدر اسات إلى وجود ارتباط سالب بين فلق المستقبل وجودة الحياة． r．معظم الدر اسات حديثة مما يدل على اهتمام الباحثين بمتغيرين حديثين نسبيا وهما جودة الحياة وفلق المستقبل． v．ارتفاع فلق المسنتّل لاى المر اهتين المصابين بمرض السكر ． A．انخفاض جودة الحياة لاى المر اهيّن المصابين بمرض السكر ．

فروض الدراسة：
بناء على نتائج الار اسات السابقة ولتحقيق أهداف الار اسة وفى ضوء طبيعة العينة والأدوات أمكن صياغة فروض الار السة على النحو التالي： 1．يوجد ارنباط سالب دال إحصائيا بين درجات عينة الار اسة من المر اهتين المصابين بمرض السكر على مقياسى فلق المستقبل للمر اهتين المصابين بمرض السكر وجودة الحياة للمر اهتين بمرض السكر ． r．توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الار اسة من المر اهقين المصابين بمرض السكر الذكور والإناث على مقياس فلق المستقبل للمر اهقين المصابين بمرض السكر r．توجد فروق دالة إحصائيا بين منوسطات درجات عينة اللاراسة من المر اهقين المصابين بمرض السكر الذكور والإناث على مقياس جودة الحياة للمر اهتين

المصابين بمرض السكر

## منهج اللدر اسة وإجراء اتها：

نتتاول هنا منهج الاراسة وإجراءاتها، وعينتها و أدواتها، فضلا عن إجراءات
تطبيق الأدوات، ثم الأساليب الإحصائية المستخذمة． 1．منهج الاراسة：اعتمدت هذه الار اسة على المنهج الوصفى الارتباطى المقارن؛ حيث الكشف عن العلاقة بين فلق المستقبل وجودة الحياة لاى عينة الار اسة من المر اهقين الصصابين بالسكر، و المقارنة بين الذكور والإناث المر اهقين المصابين بالسكر فى قلق المستقبل وجودة الحياة．



و الارجة الكلية) وذللك فى اتجاه المر اهقات المصابات بالسكر الإناث. ■ أثنارت ننائج إلى تحقق صدق الفرض الثالث بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الار اسة من المر اهتين المصابين بالسكر الذكور و الإناث على مقياس جودة الحياة للمر اهقين المصابين بالسكر (إدارة الوقت، والرضا عن الحياة، و العلاقات الاجنماعية، وضبط الانفعالات، و الارجة الكلية) وذلك فى اتجاه المر اهتين المصابين بالسكر الالكور .

## توصيات الدراسة:

توصى هذه الار اسة فى ضو ء نتائجها ونتائج الدر اسات السابقة بضرورة ما يلي:

1. الكثفف الاور على المر اهثين المصابين بالسكر للحد من مضاعفات السكر . r. تندريب المعلمين على كيفية خفض فلق المستقبل للمر اهتين المصابين بمرض السكر وذلك عن طريق مناقشة الأفكار غير المنطقية معهم. r. تفقيل الإعلام المدرسى الذى يوفر معلومات عن مرض السكر وتأهيل المر اهقين المصابين بالسكر ؛. احتواء الأنشطة الصفية واللاصفية على ما يحسن جودة الحياة للمر اهتين

المصابين بالسكر 0. عقد ندوات بالمدارس لتوعية الآباء والمعلمين عن خطورة فلق المستقبل على حياة أبنائهم المستقنقلية.

بحو ث مقتر حة:
فى ضو 1. فاعلية برنامج إرشادى معرفى فى خفض قلق المستقبل لاى عينة من المر اهقات المصابات بمرض السكر r. اللتفكك الأسر و وعلاقته بقلق المسنقبل لدى عينة من المر اهقين المصابين بالسكر .
r. تحسين جودة الحياة لاى عينة من المر اهقات المصابات بمرض السكر . \&. فاعلية برنامج نوعوى فى تحسين جودة الحياة لاى الأمهات اللاتى لايهن أكثر . من مر اهق مصاب بالسكر
0. التفكير السلبى وعلاقته بجودة الحياة لدى المر اهقين المصابين بالسكر .



r. أشرف أحمد (Y (Y). مظاهر جودة الحياة لاى عينة من المر اهتين المكفوفين.

 الأنجلو المصرية.
O. إيناس شلتوت (Y. IV). فى اليوم العالمى للسكر.. مصر ضمن أكثر • ا دول

 داليا عزت مؤمن. القاهرة: مكتبة مدبولى. Y. سلاف مشرى (؟ ا. Y). جودة الحياة من منظور علم النفس الإيجابى (درالسة
 A. سميرة محمد إبر اهيم (10 10). الخصائص السيكومترية لمقياس فلق المستقبل

9. سهير كامل أحمد؛ وشحاتة سليمان (Y (Y). تتشئة الطفل وحاجاتّه، الرياض: دار الزهراء.

- (ا.صبحى عبدالفتاح الكفورى (Y.Y.). فعالية برنامتج إرشادى نفس دينى لتحفيف فلق المستقبل لاى المر اهقات فى دور الرعاية الإجتماعية. مجلة التربية جامعة كفر الثيخ. • 「(
 1-9, 1-). و التمييز بين الأعمار الزمنية المتباينة، وقد تراوحت قيم (ت) الدالة ..,..) ؟. مقياس المستوى الاقتصادى الاجنماعى النقافى (إعداد إير اهيم سعفان ودعاء خطاب، Y-17) أعداه محمد سعفان ودعاء خطاب (Y.17)، وقد حسبا محمد سعفان ودعاء خطاب الثبات بطريقتى ألفا كرونباخ وتر اوحت المعاملات مابين




إجراءات تطبيق الدر اسة:
 العينة ثم حساب النكافؤ بين عينة المر اهقين المصابين بالسكر اللكور و والإناث على متغيرات الذكاء والعمر ومدة الإصابة و المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافي.
r. ونت تطبيق أدوات الار اسة على عينة من المر اهقين الغير مصابين بالسكر من بصورة فردية حيث أن كل منها تتسع لعدد أفراد عينتى الذكور و الإناث كل حدة طبق مقياس قلق السستقبل ومن ثم بعده جودة الحياة. وذلك بعد استئذان أولياء أمور هم شفهيا فى تطبيق أدوات الار اسة عليهم. r. تم تطبيق أدوات الاراسة على عينة من المراهتين الصصابين بالسكر بصورة فردية فى المستشفيات المذكورة سالفا حيث أن كل منها تتسع لعدد أفراد عينتى من الأكور والإناث كل على حدة، وروعى النطبيق على الأكور والإناث فى المسنشففيات على أن يكون المريض فى و عيه التام بعد تتاوله جرعة الأنسولين والانتظار حتى يفر غ من إفطاره أو غدائه. ६. وقد طبق مقياس قلق المستقبل على المر اهقين أولا، ثم مقياس جودة الحياة على المر اهتين بنفس الطريقة.

الأساليب الإ حصائية:
لتحقيق أهداف الار اسة والتحقق من صدق فروضها وبناء على حجم عينتها استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية النالية معامل ارنباط بيرسون لحساب ثبات التجزئة النصفية لمقياسى قلق الستنقبل للمر اهتين وجودة الحياة للمر اهتين، و التحقق من صدق الفرض الأول لتحديد طبيعة العلاقة بين قلق المستقبل وجودة الحياة لاى عينة الار اسة، ومعامل ألفا لكرونباخ لحساب ثبات مقياسى قلق المستقبل للمر اهقين وجودة الحياة للمر اهتين، ومعادلة سبيرمان- بروان لتصحيح طول المقياس (ف) حساب معامل ثبات التجزئة النصفية لمقياسى قلق المستقبل للمر اهتين وجودة الحياة للمر اهتين، واختبار (ت) البارمترى لدلالة الفروق بين المجموعات المتباينة لحساب صدق التمييز بين المجموعات المتباينة لمقياسى فلق المستقبل للمر اهتين وجودة الحياة للمر اهتين، والتحقق من صدق الفرض الثانى و الثالث فى المقارنة بين الذكور والإناث المر اههين المصابين بالسكر فى فلق المستقبل وجودة الحياة.

## نتائح الدر اسة:

■ أثنارت نتائج الفرض الأول إلى تحقق صدق الفرض الأول حيث وجد ارتباط سالب دال إحصائيا بين درجات عينة الاراسة من المر اهتين المصابين بالسكر على مقياس قلق المستقبل للمر اهقين (القلق المتعلق بالمشكلات الحياتية، والقلق المعرفي، و القلق من الفشل، و القلق من انهيار القيم الأخلاقية، والارجة الكلية) ومقياس جودة الحياة للمر اهتين (إدارة الوقت)، والرضا عن الحياة، والعلاقات الاجتماعية، وضبط الانفعالات، و الارجة الكلية) وذلك عند مستوى دلالة ا•, .•. Z إحصائيا بين منوسطات درجات عينة الاراسة من المر اهتين الصصابين بالسكر الذكور والإناث على مقياس فلق المستقبل للمر اهتين (القلق المتعق بالمشكلات الحياتية، والقلق المعرفي، والقلق من الفشل، والقلق من انهيار القيم الأخلاقية،
for Specialists in Pediatric Nursing．22（1）．
29．Lawrence，A．（2010）．The relation between family functioning，health related quality of life，and metabolic control in children and adolescents with Type1 diabetes．Ph．D．Texas A\＆M University， United States．

30．Louras，N．（2018）．Quality of Life in Type1 Diabetes：A Comparison of Management Methods．M．S．D＇Youville，United States New York．
31．Monir，Z．，El Samahy，M．，Eid，E．，Khalifa，A．，El Maksoud，S．， Mohamed，A．\＆El Ghaffar，H．（2019）．Health－related quality of life in a group of Egyptian children and adolescents type 1 diabetes： relationship to microvascular complications．Bulletin of the National Research centre；Berlin．43（1），1－14．

32．Silverstin，J．，Klingesmith，G．，Copeland，K．，Plotnick，L．，Kaufman， F．，Laffel，L．，Deeb，L．，Grey，M．，Anderson，B．\＆Holzmeister，L． （2005）．Care of children adolescents with Type 1 diabetes．Diabetes Care，28（1），186－212．

33．Diabetes．Org
34．Www．WHO．Org．

11．طلال سلامة عبدالإسى（10（Y）．فاعلية برنامج إرشادى سلوكى لتخفيف من أعر اض فلق المستقل لدى مرضى السكرى بغزة．رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية（غزة）．
 الوفاء．
ץ
 ．
 فلق المستقبل وتعديل السلوك اللاإجتماعى لاى عينة من المر اهقين فى محافظة

10．عبداللمنعم على على（19 19）．فاعلية برنامج إرشادى تكاملى قائم على العلاج بالمنىى وبعض قوى الثخصية فى تحسين جودة الحياة لاى عينة من المر اهتين． مجلة كلية التربية فى العلوم النفسية．٪ \＆（
 الحياة لاى مرضى السكر طلاب المرحلة الثانوية بالكويت．المجلة التريوية،
 كلية التربية والآداب فى جامعة الحدود الشمالية．مجلة جامعة طيبة للعلوم التريوية．•（1）، سז－
＾1．．محمد النوبى محمد（Y．1V）．فعالية برنامج تدريبى قائم على حل المشكلات اللستقفلية لتحسين الاستدلال العلمى فى خفض فلق السنتقبل لاى طلاب المرطلة

الثانوية المتفوقين عقليا．مجلة التربية جامعة الأزهر．．
9 ا．محمد بن سعد（Y（Y）．داء السكرى أسبابه ومضاعفاته وعلاجه．الرياض：
مكتبة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية．
．r．r．محمد سعفان؛ ودعاء خطاب（Y．17）．مقياس المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، التقافي．القاهرة：دار الكتاب الحديث．
Y． لاى عينة من ذوى مرضى السكري．مجلة الثربية الخاصة والتأهيل، ؟（؟（）، ו－צח．
 فى العمر المدرسى．القاهرة：مكتبة الأنجلو المصرية．


 الحياة لاى الشباب فى مراكز الإيوء فى قطاع غزة．رسالة مالجيستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية（غزة）．
 السكرى．مجلة الباحث فى العلوم الإسسانية والإجتماعية جامعة قاصدى مرباح． ．Vサミ－VYケ
Y．r．وائل أحد سليمان؛ محمد عبدالعظيم（Y．19）．نضوب الأنا وعلاقته بقلق اللستقبل لدى عينة من الطلاب الموهوبين بالمرحلة الثانوية．مجلة كلية التربية
جامعة أسيوط.

27．Battista，A．，Hart，T．，Greco，L．，Gloizer，J．（2009）．Type 1 Diabetes among Adolescents．Adolescent Social Fear and Nonadherence． 35（3），465－475．
28．Ceylan，C．（2017）．Social anxiety levels and associated factors among adolescents with type 1 diabetes compared with health peers．Journal

## dgant limp


ipcs.shams.edu.eg
childhood_journal@chi.asu.edu.eg

$$
\begin{aligned}
& \text { الششباء عبدالسلام وزرالدن السبد } \\
& \text { أَد. فانتّ عبدالرحمن الطنارى }
\end{aligned}
$$

البر امج التى تتولت قضابا إساءة الطفل، كما طبقت اللر اسة المبانبة على عبنة عشو ائية قو امها . . ؛ مبحوث من بين طلاب المدارس فى محافظتى القاهر ة، والمنوفية.
النتائه: وتد توصلت الار اسة الى الننائج النالية جاءت الإساءة الجسدية فى التزنبب الأول بنسبة بلغت YY , , \% \% و وجاءت فى الترنبب الثانى الإساءة النفسبة بنسبة بلغت
وجاء الطلاق فى الترنبب الأول ضمن العو امل التى أدت اللى إساءة الطفل كما عرضتها فقر ات الإساءة فى الفقر ات التى تم تحليلها فى البر امج التللفزيونية محل الدر اسة
موضو عات الإساءة فى الحقات التى تم تحالها بالبر امج الثلبفزيونية محل الار اسة، وجاءت نسبة من بينمون بمنابعة قضايا إباءة الطفل بالبر امج اللاللزيونية بدرجة

## Child Abuse Issues Treatment Through Satellite Tv Programmes

 and Its Relationship With Psychological Stress Of Adolescents
#### Abstract

Aims: The study aims to identify the treatment of child abuse issues in television programs and their relationship to psychological stress in adolescents, by identifying the extent of adolescents Exposure to watching television programs (study sample), in addition to revealing the motives of adolescents" exposure to these programs, and this study belongs to descriptive studies Within its framework, the researcher used the media survey method, with its analytical and field components, The analytical study was applied to programs that dealt with child abuse issues. The field study was also applied to a random sample of 400 respondents from among school students in the governorates of Cairo and Menoufia.

Results: The study found the following results Physical abuse came first with a rate of $60.73 \%$, psychological abuse came in second place with a rate of $23.97 \%$, and neglect came in third place with a rate of $18.72 \%$ of the total number of abuse topics in the episodes analyzed by the programs TV station under study, and Divorce came in the first order among the factors that led to child abuse, as was presented by the abuse paragraphs in the paragraphs that were analyzed in the television programs under study, at a rate of $43.84 \%$, and the family disintegration came in the second order, at a rate of $30.59 \%$, and it came in The third rank: Poverty at a rate of $27.63 \%$ of the total number of abuse issues in the episodes analyzed in the television programs under study.


Keyword: Child abuse, Psychological stress.

و إهمال الأم لأطفالها سواء لانشغالها عنهم بالعمل خارج المنزل أو لأية أغراض أخرى عامل رئبسى فى تعرض أطفالها لإنساءة الجنسية داظل الأسرة، وأيضا معاناة الأمهات من الأمية عامل رئسيى في عدم تئ تو عية أطفالهن وتريبيّه تربية اجتماعية سليمة فى الحفاظ على أجسادهن من تُدى الآخرين عليهم وبخاصة فى حالات الإناث صغار السن اللاتى لم يبلنن أمهاتهم بتُرضهن لإلساءة جنسية داذل الأسرة. r. Okeke, Chikpe Winifred (2006) بتوصلت دراسنوان أبعاد إساءة معاملة الأطفال وإهعالهم وعلاقتها بالتحصيل الاراسىى إلى أن نسبة
 الصف الر بع إلى الساس تم إباءة معاملتّهم وإمهالهم مع انتئار الإحباط وتدهور المستوى الاقتصادى فى نيجبريا الذى لم تظهر أبة مبادرة لنهايتّه
 الأطفال وإهعالهم انتشرت بمعل الكبر بين الفئات العمرية النى تنراوح



هغاهيم الدر اسة:

1. الإساءة للطفل: مجموعة من اللتعيات كالضرب أو إلحاق الأذى والضرر سواء الضرب المبرح وإحداث جروح وعاهات و إصابات أو أذى نفسى منّل تخويف الطفل و إر هابه أو إهماله ويترتب على إساءة معاملة الأطفال اتجاهات سلبية نحو العالم الخارجى ونحو ذاته. r. الضخوط النفسية للمر اهق: وعرف معجم التحلبل النفسى مصطلح الضغط النفسى على أنه جميع العو امل الخارجية التى تضغط على الحالة النفسية للفرد لارجة تجعله فى حالة من التنوتر و التقل والتأثير السلبى فى قـرته على تحقيق النكامل و اللتو ازن فى شخصبيته.

متغيرات الدراسة:
■ المتغير المستقل: ويتمتل فى تعرض المر اهتين لقضايا إساءة معاملة الطفل فى البر امج التلايفزيونية بالفضائيات.
■ المتغير التابع: الضغوط النفسية للمر اهتين نتيجة لمشاهدة البر امج التى تعرض قضايا إساءة الطفل بالقنو ات الفضائية.
■ المتغيرات الوسيطة: وتتمثل فى المتغير ات الايمجر افية (النوع- المستوى الاجتماعى والاقتصادى- الليئة سواء ريف أو حضر - نوع النتعليم- السن).

فروض الدر اسة:
ا. نوجد علاقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا بين نشاط مشاهدة المبحوثين للبر امج التلفزيونية التى تتتاول قضايا الإساءة للطفل التى تعرض بالقنوات الفضائية ومستوى الضغوط النفسية.
r. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس الضنوط النفسية تبعا لاختلاف كثافة مشاهدة البرامج اللتلفزيونية النى نتتاول قضايا الإساءة للطفل.

عينة الدر اسة:
اختارت الباحثة عينة عشو ائية قو امها . . ؛ مبحوث من طلاب المدارس الحكومية و الخاصة من محافظتى (اللمنوفية، والقاهرة).

أدوات الدر اسة:
استخدمت الباحثة أداتين رئيسيتين لإجراء هذه الار اسة وهما استمارة تحليل المضمون، واستمارة الاستنيان وذلك لتحقيق أهداف الار اسة و الإجابة على تساؤ لاتها.

حدود الدراسه:
■ ■ الحدود البشرية: تقتصر الاراسة الميدانية على طلاب المرحلة الإعدادية وهذه

قضيه الطفولة قضيه قومية وحضارية فى الأساس، نتصل مباشنرة بمستقبل المجتمع المصري، وبخطة بناءه وتطوره على أسس علمية سليمة، وكعامل حيوى

داعم للر أسمال البشري، وكمحك أساسىى لخطط التتمية. وبصفة عامة نسهم البرامج الثلّليفزيونية عموما فى إثراء النقاش الاجنماعى و السياسى والاقتصادى والاينى حول مختلف القضايا التى تهتم بالموضوع محل النقاش، ونتُكل الحوارات مرجعا يككن الوثوق به فیى بعض التضايا التى تمس شر ائح و اسعة من المجتمع.

مشكلة الدراسة:
لاحظت الباحثة من خلال متابعة البرامج التاليفزيونية التى تعرض بالقنوات الفضائية الكثير من الحلقات التى تنتاول قضايا إساءة معاملة الأطفال وذلك من خلا عرض حوادث تمارس ضد الأطفال وصغار السن، سواء كان ذلك فى الأسرة الواحدة
 انه من المدكن أن عرض مثل هذه الحلقات التى تعرض أثنكالا وصورا لإساءة معاملة الأطفال يكون لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على نفسية الأطفال الذين يشاهدونها لأنها قد تسبب لهم العديد من الضغوط النفسية سواء كانت فى صورة فلق أو خوف أو اكتئاب. ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الار اسة فى التناؤل الرئيسى التالي كيفية معالجة فضايا الإساءة للطفل بالبرامج التلاليفزيونية بالفضائيات وعلاقتها بالضغوط اللنسية لاى المر اههين؟

أهمية الدر اسه:

1. تستمد هنه الار اسة أهعيتها من ندرة الدر اسات التى تتاولت موضوع إساءة الطفل

وعلاقتها بالضغوط النفسية لاى المر اهتين. r. تستمد هذه الار اسة أهيتنها من طبيعة المرحلة العمرية المستهفةة بالار اسة وهى

مرحلة المر اهقة المبكرة.
أهدان الدر اسه:

1. التعرف على كيفية معالجة قضايا إساءة الطفل فى البر امج التليفزيونية. r. التعرف على تأثبر المتغيرات الوسيطة التى تؤدى إلى تدعيم أو نقليل تأثير هذه البر امج على المر هقين منلّ (النوع- المستوى الاجتماعى و الاقتصادى- البيئة

سو اء حضر أو ريف).
الإطار النظرى:
تعتمد الار اسة الحالية على نظرية الغرس الثقافي Cultivation Theory، وتنطلق اللظرية من فرض أساسى وهو أن كثيفى المشاهدة للتليفزيون يدركون العالم الو اقعى بشكل اقرب إلى المعالجة الثلفزيويونية من فللمى المشاهدة، أى أن كثيفى المشاهدة للتليفزيون يكونو ا الأكثر نأثرا بما يقدمه الثلثليزيون من فليلى المشاهدة.

## الدر اسات السابقة:

ra المحور الأول دراسات تتاولت قضايا الطفل فى وسائل الإعلام:
 الحوارية بالقنو ات اللتليزيونية الاقليمية فى معالجة قضايا الطفولة فى مصر إلى أن أهم فئات الطفولة التى يجب أن تتال الاهتمام الأكبر من وجهة نظر المبحوثين وفقا لنوع البرنامج جاء فى التزتيب الأول مرطلة الطفولة من 1 الأل سنوات إلى £ £ سنة، حيث جاء بنسبة بلغت
 الخاصة فى مقابل وايضا جاء فىى اللترتيب الأول من القضايا الصحية الغذاء الصحى بنسبة بلغت $\%$ \% 10 من بين القضايا التى تم تحليلها بالبر امج المتخصصة. ■ المحور الثاني دراسات تتاولت موضوع إبداءة معاملة الأطفال بأشكالها المختلفة: 1. أثبتت دراسة هدير محمود إيراهيم (Y.17) بعنوان الإساءة الجنسية ضد الأطفال در اسة فى العنف الأسرى فى القاهرة الكبرى إلى أن غياب الرقابة

تم استخدام البرنامج الإحصائى SPSS حيث استخدم بعض الأساليب الإحصائية التى تتلاءم وطبيعة البيانات المطلوبة مثل النكرارات البسيطة والنسب المئوية، T－المتوسطات الحسابية والانحر افات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون، اختبار（ت） Test، اختبار كا＇، اختبار Z－Test．
 ■ الحدود الزمنية：الفترة التى استغرقتها الباحثة فى الار اسة التحليلية وذلك من بداية من شهر ابريل r．19 حتى نهاية شهر سبتمبر 1919، و افتصرت الحدود الزمنية أيضا على الفتزة التى تم فيها اللطبيق اليدانى لاستمارة الاستييان وهى الفترة من بداية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر

جلول（1）نوع الإساءة للطفل المعروضة في فتر ات الإساءة الثي تم تحلبلها في البر امج التلّلفزيونبة

 الأخطاء الثائعة فى تربية الأبناء لأن ذلك قد يعرضهم لمزيد من الاكتئاب ويجعلهم أبناء غير أسوياء．
 الإهمال بنسبة بلغت \＾，VY \％من إجمالى عدد موضوعات الإساءة التى تم تحليلها بالبر امج التلاليززيونية محل الدر اسة، ويمكن تفسير ذلك بأن الكثير من الآباء و الأمهات


| التزتيب | الإجمالي |  | الحكاية |  | كل يوم |  | المهمة |  | الستات |  | البر امج | العو امل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | \％ | $\checkmark$ | \％ | 5 | \％ | 5 | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |  |
| 1 | \％ | 19r | \％rv，vq | 「乏 | \％ | OA | \％or，iv | \＆ 1 | \％rı，or | or | الطلاق |  |
| r | \％r．，09 | 1rz | \％ヶへ，＾৭ | ry | \％rを，${ }^{\text {¢ }}$ | Er | \％rฯ， 97 | r | \％rr，v． | rr | اللثفكك الأسري |  |
| $r$ | \％rV，${ }^{\text {\％}}$ | Irl | \％r． | 11 | \％rv，rv | r | \％rr，qı | Yr | \％ro，07 | \＆ 1 | الفقر |  |
| \＆ | \％17，7V | Vr | \％ $1 \wedge, \wedge$ ¢ | iv | \％） | IV | \％rr，Ar | Y | \％ノ「，ヶ | 11 | وفاة احد الو الدين |  |
| － | \％ $10, r$ ． | IV | \％）7，7V | 10 | \％ $10, v$ ． | 19 | \％けr，・を | IY | \％10，07 | Y | البطالة |  |
| 7 | \％）r，rı | O1 | \％） ，¢ ¢ | 15 | \％9， 9 ¢ | Ir | \％rı，ve | $r$. | \％я，ヶヶ | IT | تعاطى الآباء للمخدر ات |  |
|  | 〔r＾ |  | 9. |  | 1r1 |  | 9 r |  | $1 r 0$ |  | إجمالى عدد الموضوعاء |  |

جاء الطلاق فى التنرتيب الأول بنسبة بلغت \＆



| الترتيب | الإجمالي |  | الحكاية |  | كل يوم |  | المهية |  | الستات |  |  | ｜الأساليب الإقناعية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | \％ | ¢ | \％ | 5 | \％ | $\checkmark$ | \％ | 5 | \％ | 5 |  |  |
| 1 | \％rı，r． | 1.7 | \％rı，！ | rı | \％Ir，ry | 17 | \％ro | rr | \％ヶへ，А৭ | ra | التّعاطف | عاطفية |
| r | \％rr，入r | $1 .$. | \％ $1 \mathrm{v}, \mathrm{v}$ 人 | 17 | \％rr，İ | YA | \％$¢ 0,70$ | ris | \％rr，•v | rr | التالخويف |  |
| $r$ | \％rı，qr | 97 | \％rฯ，ヶV | rr | \％）V，rı | r！ | \％$\leqslant 0,70$ | $\varepsilon$ | － | － | الاسنعانة بأؤو ال شهود | منطقية |
| \＆ | \％r．，00 | 9. | \％rr，rr | Y | \％）ミ，．0 | IV | \％ハケ，．\＆ | Ir | \％ra，7r | \＆． | عرض وجهات النظر المختلفة |  |
| 0 | \％19，ะ． | 10 | \％ハr，rr | Ir | \％rı．． 9 | r | \％rr，Ar | Y | \％）r，rr | 11 | تنقايم ألدلة وشو اهد |  |
| 7 | \％）r， | or | \％入，＾9 | $\wedge$ | \％q，qヶ | Ir | \％入， 79 | $\wedge$ | \％ 1 A，0r | ro |  |  |
| V | \％い，¢ | 0. | \％17，ヶV | 10 | \％ 11 ，ov | $1 \Sigma$ | \％т，or | 7 | \％ 11,11 | 10 | ضرب الأمثلة النوضيحية |  |
|  | 〔r＾ |  | 9. |  | ｜r｜ |  | $9 r$ |  | $1{ }^{1} 0$ |  |  | لإجمالى عدد الموضوعات |

بالبر امج التلفزيونية بالقنو ات الفضائية بلغت＾＾，ه7\％، وبلغت نسبة من لا يهتمون
 اللتلفزيونية القتو ات الفضائية من إجمالى مفردات عينة الار اسة． جدول（0）مدى نشكيل البر امج النى تنتاول فضايا إبماءة الطفل مصدرا اللضغط النفسى على

المبحوثين من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم وفقا لللنوع

| الإجمالي |  | إناث |  | ذكور |  | النوع <br> مدى الضغط النفسىى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | 5 | \％ | $\checkmark$ | \％ | 5 |  |
| － 0 | 19 ¢ | 09，79 | 11 V | \＆$\wedge, \Sigma \mu$ | vV | نع |
| r9，10 | 149 | 「0，\％） | $v$ ． | をヶ，\＆． | 79 | إلى حد ما |
| 7，r． | Yr | \＆，09 | 9 | $\wedge, 1 \wedge$ | 15 | V |
| 1．． | roo | 1．． | 197 | 1．． | 109 | الإجمالي |

 نتشبر اللنتائج اللتفيلية للجدول السابق أن نسبة من نشكل البر امج الثتى نتناول

احتلت الأساليب العاطفية المركز الأول وكان التعاطف أبرزها بنسبة ．．
 بأقو ال شهود عيان بنسبة بلغت \％Y

نتائج الدر اسة الييدانية：
جدول（£）مدى اهتمام المجحوثين بمتابعة قضايا إساءة الطفل بالبر امج التلفز يو نية بالقنوات الفضائبة

| الإجمالي |  | إناث |  | ذكرر |  | النوع <br> مدى الاهتمام |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | S | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |
| r．，17 | 111 | r．，rq | Ir | rq， $1 \wedge$ | ¢9 | أهتم برجة كبيرة |
| т，${ }^{\text {r，}}$ | Y¢ | 70，79 | 1rを | TV，－V | 11. | أهتب برجة |
| r，or | ir | r，9\％ | $\wedge$ | r．．． | 0 | لا أهتم مطلقا |
| 1．． | 「7＾ | 1．． | r．s | $1 .$. | $17 \varepsilon$ | الإجمالي |

قيمة كا＝．بr ，
يتضح من الجدول اللسابق أن نسبة من يهتمون بمتابعة قضايا إساءة الطلك

University, 2006
7. Wernner J. Severing\& Jamy W. Tankard: Communication theories, origins methods and uses in the mass media, New York, London, Longman $3^{\text {rd }}$ edition, 2009.

فضايا إساءة الطفل مصدر ا للضغط اللفسى عليهم بلغت \& ,00\%، وبلغت نسبة من لم نتشكل البر امج التى نتتّاول قضايا إسناءة الطفل مصدرا للضغط اللففى عليهم مطلقا
 ومدى نشكيل البر امج التى تتتاول قضايا إساءة الطفل مصدرا للضغط النفسى على

المبحوثين حيث جاءت قيمة كاَ غير دالة إلحي
جـول (؟) أنو اع الإساءة التّى وقعت علي المبحوثون وفقا للنو ع.

| الترتيب | الدلالة | قيمة (Z) | الإجمالي |  | إناث |  | ذكور |  | أشكال الإساءهز النوع |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \% | 5 | \% | $\checkmark$ | \% | 5 |  |
| 1 | غبرد | 1,YYE | A., V7 | r07 | VV, 9 | 1rA | 10,01 | 111 | الإساءة اللفظية |
| $r$ | **** | r,vor | or,.o | 170 | $r \mathrm{~V}, \Sigma \mathrm{\Sigma}$ | IV | V1, 1 | 91 | الإساءة الجسدية |
| $r$ | * داللة | r,ivr | £ $V, 90$ | lor | ¢q, Vr | 19 | \& 0,70 | 7 | الإساءة اللفسية |
| \& | غبردالة | $\cdot, \cdot 11$ | 19,07 | 71 | $\backslash \mathrm{V}, \lambda \wedge$ | Kr | rl, V¢ | $r$. | العنف الأسري |
| 0 | ** دالة | $r, \lambda \leqslant \wedge$ | 9, ¢7 | r. | Ir, M 0 | Yr | $0, \cdot \mathrm{~V}$ | $V$ | الإساءة الجنسية |
| 7 | ** | r,ivr | A,or | rv | r,ro | 7 | 10, Mr | Y | الإهمال |
|  |  |  | riv |  | 1 V |  | 1 1rA |  | جملة من سئلو |

يوضح الجدول السابق أن الإساءة اللفظية جاءت فى النترتيب الاول بنسبة بلغت \% \% •, V7


نتائج الدر اسة:
 الترتيب الثانى الإساءة النفسية بنسبة بلغت الإهمال بنسبة بلغت $\%$ / $\%$ من إجمالى عدد موضوعات الإساءة فى الحقات

التى تم تحليلها بالبر امج التليفزيونية محل الار اسة.
r. جاء الطلاق فى الترتيب الأول ضمن العو امل التى أدت إلى إساءة الطفل كما عرضتها فقر ات الإساءة فى الحلقات التى تم تحليلها فى البر امج التلاليفزيونية محل

 إجمالى عدد موضو عات الإساءة فى الحلقات التى تم تحليلها بالبر امج الثليفزيونية

محل الار اسة.
التوصيات والمقتر حات:

1. ضرورة التتعق فى نتاول فضايا إساءة الطفل، و عدم الإفر اط فى التتاول السطحى

لهذه القضايا، بهـف إيجاد الحلول لهذه القضايا و المنككلات المتعلقة بالطفل. r. الاهتمام بالمضمون الثليفزيونى الذى يشاهده الأطفال حيث يغلب على معظمه

المحنوى العنيف و الذى قد يسبب لاى البعض منهم ضنوطا نفسية.

1. أحمد محمد اللبور : الصلابة النفسية كمصد لمقاومة الضغوط والامراض،

$$
\text { القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، Y . . . } 9 .
$$

r. إيهاب عيسى المصري: الإساءة والعنف ضد الأطفال، القاهرة، دار العوم لللشر
r. مجدى محمود اللليجي: دليل الثباب فى الصحة العامة، القاهرة، دار الياس العصرية للطباعة والنشر، r... .

؟. هدير محمود إبر اهيم: الإساءة الجنسية ضد الأطفال دراسة العنف الأسرى فى القاهرة الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلبة الآداب،

$$
\text { .r. } 17
$$

0. هناء حداد عطية بدوي: دور البر امج الحوارية بالقنوات التلالفزيونية الإقليمية فى معالجة قضايا الطفولة فى مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، معهـ الار اسات العليا للطفولة، r. r.
1. Okeke, Chikpe Winifred, Dimensions of child abuse and neglect their relationship to academic achievement, thesis $\mathbf{P h D}$, Texas southern

$$
\begin{aligned}
& \text { زنب وحيد جهعة } \\
& \text { أ أد .اعتّاد خلن معبد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أ. . .هبة أهيز شاهين } \\
& \text { أستاذ الإعلام ورئس قسم علم الاتصصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

الlالـنص       الأول من حبث الترنبب "أنعرن من خلالها على الأحداث الجارية"، ليه "تساعنى فى زيادة حصبلة المعلومات فى المجالات المخلفة"، بينما جاء فى الثرتيب الثالث      مفردات عبية الرر اسة.


## Teenagers use of smart phone news applications and the fulfillment achieved therefrom

Aims: This study seeks to identify the motives of teenagers' uses for news applications via smart phones, and monitoring fulfillments achieved therefrom, as one of the descriptive studies, throughout the survey method where filling the questionnaire of the study sample by 400 teenagers.
Results: The percentage of those who (always) use the Internet via mobile phone of the total individuals of the study sample was $77 \%$, and who (sometimes) use the Internet were $20 \%$. As for respondents' responses to determine their opinions on phrases related to their use of mobile phones, the phrase "to communicate via social networks" held the first place, "to communicate with others" held the second place, and "helps me to obtain information about new events" held the third place. The study found the respondents' motives for using (utilitarian) news applications, as it came in the first place, "through which I know about current events", followed by "it helps me increase the amount of information in various fields", while "Learn about the latest tredn and hashtags" held the third place. Regarding to the motives for (ritual) use of news applications, "I use it because my mobile phone is with me all the time" held the first place, and "I like to use these applications" held the second place, "to benefit from my spare time" held the third place, while "I use it due to my study" held the fourth place. As for the applications that used to identify the news, "Youm7 App (al-youm al-sabe')" held the first place with $64 \%$ of the study sample, and the "Nabd News App" in the second place with $36.25 \%$. This is followed by "Al- Watan App" with $31.50 \%$, and "FilGoal App" with $29.25 \%$ of the study sample.

ب. نققيم مقترحات تفبد القائمين بالاتصـل على التطبيقات الإخبارية على وجه الخصوص وتطبيقات الهو اتف المحمولة بشكل عام لما ستخرج به من نتائج حول تفضيلات الجمهور لآليات استخدامها.

أهدان الدر اسة:
تسعى الار اسة إلى تحقيق هدف رئبسى وهو اللتعرف على الستخدامات المر اهقين لللطبيقات الإخبارية بالهو انق الذكية والإنباعات المتحققة منها، وينبثق منها مجمو عة

من الأهداف الفر عية تتمتل في:

1. التنرف على أنواع التطبيقات التى يفضلها المر اهتين للحصول على الأخبار . r. الكثف عن دو افع استخدام المر اهةين لهذه التطبيقات الإخبارية بالهو اتف الذكية عينة الار اسة.
r. التعرف على الإشباعات المتحققة لاى المر اهقين من استخدام تطبيقات الهو اتف الذكية المختلفة.
؛. التعرف على التطبيقات الأكثر تفضيلا لاى المر اهقين عينة الار اسة.
الدراسات السابقة:
( $\square$ Structurally Embedded News Consumption On Mobile News Applications ${ }^{(2)}$ تطبيقات الإخبارية بالهو اتف المحمولة، وتعتمد على تصميما متعدد المستويات لفحص تطور وتتوع استهالك الأفراد للاخبار وتحديد العو امل التى نكمن وراء هذا التطور ، وأظهرت الار اسة أن هناك اتجاه نتازلى فى تنوع استهلاك الأخبار بين المستخدمين، حيث يرتبط ؤمعدل اسنهالك ومتابعة الأخبار بشكل إيجابى بالأحداث العالمية. علاوة على ذلك، ينباين استهلاك الأخبار للاككور عن الإناث ويرتبط أيضا بتتوع الأحداث العالمية. وأكدت الار اسة على الآثار الاجتماعية لتكنولوجيا الأخبار عبر الهواتف المحمولة.
 طالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".(') هدفت الدراسة إلى معرفة تداول المطومات من خال تطبيقات الهو انف الذكية من قبل طالبات جامعة الإمنام محد بن سعود الإسلامية، و التنعرف على استخدام تطبيقات النواصل الاجتماعى فى الهواتف الذكية فى تداول
 واستخذمت الدراسة اللنهج اللسحى كونه أنسب المناهج البحثية لهذه الدراسة.
 يعد أكثر تطبيقات النو اصل الاجتماعى فى الهاتف الاذكى استخداما، WhatsApp ويليه التوبتر ثم اليوتيوب، ثم جوجل بلس، وأن جميع عينة الار اسة بستخدمن

تطبيقات النتواصل الاجتماعى فى الهاتف الذكى للحصول على المعلومات. ■ (Structurally embedded news consumption on mobile news الار اسة إلى التعرف على السبب وراء الستخدام الأشنخاص للهو انف المحمولة فى الاطلاع على الأخبار، وإلقاء الضوء على وجهة نظر ودو افع الأشخاص فى الإطلاع على الأخبار باستخدام الهو انف المحمولة. وأظهرت الار السة النى تم إجر ائها على عينة قوامها YA1 مفردة إلى أن أكثر أنواع الأخبار التى يتم الإطلاع عليها من قبل عينة الاراسة تمثلت فى "الأخبار السياسية" و"الأخبار التزفيهية"، وهذا تبين من دوافع المستخدمين للأخبار فىى الهو اتف المحمولة وأنماط السلوك الخاصة بهم.
Framing the User Exprrience in Mobil بعنوانWestlund (2015) (a Newsmaking with Smartphones الجمهور السويدى وطرقه للوصول إلى الأخبار فى عصر وسائل الإعلام المتتقلة، وتوضح آثار أخبار المحمول على الصحف والأخبار على الانترنت،

## المقدهة:

أصبحت الهواتف الذكية أحد مقومات الحياة لاى الغالبية العظمى من أفراد المجتمعات على حد سواء، وتحولت فكرة الهو اتف الذكية من مجرد أداة للاتصال التليفونى بين الأفراد لما هو أبعد من ذلك، بفضل التطور اللتكنولوجى المتز ايد خلال العقدين الأخبرين، مما ساهم فى قيام صناعة كبيرة تقوم على فكرة الهو اتف الذكية، وظهور العديد من اللحقات النكنولوجية المرتبطة بها. وتعنى الدراسة الحالية بدراسة التطبيقات الإخبارية، كونها أحد أبرز أثنكال التطبيقات وأكثر ها استخداما بين فئات الجمهور بشكل عام، وشريحة المر اهقين على وجه الخصوص، نظرا لاتساع المجال الإخبارى ليشمل الموضوعات السياسبة والاجتماعية والفنية والرياضية. وجاء ظهور فكرة التطبيقات الإخبارية ليو اكب الاستخدام الكثيف للجمهور للهوانف مقارنة بالحاسب الآلى أو الحاسبات المتنلقة، الأمر الذى دفع المو اقع الإخبارية المختلفة لإصدار تطبيقات خاصة بها تقدم من خلالها إنتاجها الصحفى والإخبارى عبر الهو اتف المحمولة.

هعهلة الدراسة:
يتوقع الاتحاد الولى لاتصالات، أنه بحلول عام . r. بيكون الهاتف الذكى هو الأداة الأكثر استخداما على الإطلاق للاخول إلى الانترنت. بمعنى سبقل كثيرا استخذام الحو اسيب اللحمولة وستُوض بالهو اتق اللكية و اللوحات. وتعد تطبيقات الهو اتف اللكية من أبرز الاستخدامات التى يقوم بها مستخدمى الهو اتف الذكية. وتعرف بأنها بر امج بأنظمة تعمل على شبكة الانترنت ونتضمن حزم حاسوبية لنققيم معلومات على شكل صفحات متر ابطة. ونخلص مما سبق، أن الار اسة نسعى للتعرف على دوافع استخدامات المر اهتين لللتطبيات الإخبارية عبر الهواتف الذكية، وما هى أبرز استخداماتهم لها، ورصد الإشباعات المتحقةة جر اء هذا الاستعمال. وتتبثق مشكلة الاراسة من ضرورة التترف على دو افع استخدامات المر اهقين للتطبيقات الإخبارية عبر الهو اتف الأكية، وأبرز استخداماتهم لها، ورصد الإشباعات المتحققة جراء هذا الاستعمال، كونها أحد أبرز أثكال التطبيقات وأكثرها استخداما بين فئات الجمهور بشكل عام، وشريحة المر اهتين على وجه الخصوص، نظرا لاتساع المجال الإخبارى ليشمل الموضوعات السياسية والاجتماعية و الفنية

و الرياضية.
ويمكن من خلال الاستعر اض السابق صياغة مشكلة الار اسة فى التنساؤل الرئيسى الأتي ما استخدامات المراهقين للتطبيقات الإخبارية بالهو اتف الذكية والاشباعات

المتحققة منها؟

## تساؤلات الدر اسة:

1. الـا التطبيقات التى يفضلها المر اههون للحصول على المعلومات والأخبار؟ r. ما أسباب استخدام المر اهتين للالطبيقات الإخبارية بالهو اتف الذكية عينة الدر اسةّ؟ r.r. ما التطبيقات التى يستخدمها المر اهتون على الهو اتف الذكية عينة الار اسة؟

أهمية الدر اسة:

1. الأهمية النظرية:

أ. تعتبر الار اسة من الار اسات التى تختبر مدخل الاستخدامات والشباعات فى مجال الإعلام الجديد، وهو الاتجاه الجديد فى نتاول هذه النظرية واختبار فروضها، خاصة مع فرضبة الجمهور النشط التى تتضمنها. ب. ارتفاع أعداد مستخدمى الهواتف الذكية وفقا لأحدث إحصائية للجهاز المركزى لللتعبئة العامة والإحصاء، وبالثلالى فمن الضرورى نتبع استخدامات هؤ لاء المستخدمين وخاصة المر اهتين منهم.
r. الأهمية التطبيقية:

أ. تنقتح الباب امام الباحثين الصصريين والعرب لإجر اء دراسات ميدانية تتتاول ما بحققه الستخدام الهو اتف الذكبة كوسبلة للحصول على الأخبار و المعلومات

عبر تطبيقانه اللمتو عة.

استخدامات المر اهقين للتطبيقات الإخبارية بالهو اتف الذكية والإثشباعات المتحققة جراء
تلك الاستخذامات.
هجتهع الدراسة:
يتمثّل فى المر اهتين من سن (10-1 10 ) سنة و المستخدمين للتطبيقات الإخبارية عبر الهو اتق الذكية.

عينة الدراسة:
تتمثل عينة الار اسة فى عينة عمدية ممن يستخدمون التطبيقات الإخبارية بالهاتف اللكي، ويتعرضون لها عبر هو اتفهم الالكية، قو امها • . ع مفردة، مقسمة باللنساوى بين "الذكور - الإناث" من محافظة القاهرة، ممن أعمار هم نقع بين (10-10) سنة، وذلك
 و الخاصة، . . . مفردة بالتطبيق على طلاب الجامعات، بالتطبيق على جامعة عين شمس ممنلة للجامعات الحكومية، و أكاديمية الشروق ممثلة للتعليم العالى الخاص.

نتائج الدر اسة:
■ جلول (1) النطبيقات النى يستخمهـا المبحوثون في التُعرف علي الأخبار .

| الإجمالى |  | النطبيقات |
| :---: | :---: | :---: |
| \% | 5 |  |
| 7ร, . | Y07 | تطبيق اليوم السابع |
| Mr, Yo | $1 \leqslant 0$ | تطبيق نبض الاخباري |
| ri,o. | $1 Y 7$ | تطبيق الوطن |
| r9, ro | 11 V | نطبيق فى الجول |
| 11, ro | ¢0 | تطبيق فى الفن |
| $v$, Yo | rq | تطبيق زاجل |
|  | \&. | جملة من سئلو |

تشبير بيانات الجدول السابق إلى التطبيقات التى يستخذمها المبحوثون فى التُرف على الأخبار، حيث جاء فى التثرتيب الأول من هذه النطبيقات "تطبيق اليوم

السابع"، حيث جاءت بنسبة بلغت •, 7\% \% من إجمالى مفردات العينة. وترى الباحثة أن هناك وعى كبير لاى المبحوثين عن التطبيقات الإخبارية وانواعها حيث حصل تطبيق اليوم اللسابع على نسبة \&T\% من التطبيقات اللستخدمة فى التنرف على الاخبار يليه تطبيق نبض الاخبارى بنسبة چ٪\%؛ يليه تطبيق الوطن وتطبيق فى الجول، ثم تطبيق فى الفن وتطبيق زاجل ولهذا يجب دعم التطبيقات الإخبارية بتحديثات وتزويدها بعناصر جذب كإددى وسائل الاعلام الجديد.

والانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستثمار وسائل الإعلام الهاتف المحمول بشكل كبير فى تطوير وتقديم الأخبار الرقمية وسط هذه التطور ات، وذلك بالتطبيق على فئات عمرية متباينة فى السويد. وكشفت الار اسة أن الفئات العمرية الأقل سنا تميل إلى استخدام الأجهزة النقالة فى متابعة الأخبار، فى حين أن الفئات الأكبر سنا ترغب فى متابعة الوسائل النقليدية كالصحف والمجلات فى متابعة الأخبار، بينما نستخدم الفئات المتوسطة فى العمر الحواسب فى الوصول إلى الأخبار . كما أظهرت الار اسة وجود نز اليد يومى فى استخذام الهوانف النفالة جنبا إلى جنب مع جهاز الكمبيوتر وانخفاض متابعة وسائل الإعلام النقليدية.

## التعيق على الدراسات السابقة:

استفادت الار اسة الحالية من الار السات السابقة فى موضوع البحث و اتضح الآتي: 1. لا يوجد اهتمام بتأثنير النطبيقات الإخبارية على المر اهتين فى الار اسات المصرية عكس الار اسات الأجنية. r. r. حصلت الباحثة على معلومات عن أههية التطبيقات الإخبارية كصصر للحصول على المطلومات لاى المر اهقين. r.r. ان الاهتمام بالهاتف المحمول واستخذاماته فى دراسات الإعلام حديث نسبيا بدأ
 وأن معظم الدر اسات السابقة تتاولت الهاتف المحمول من حيث استخدامه كوسيلة اتصال وتتاولت الثقنيات به منل المعرض، البلوتوث و غير ها، وأغفلت التطبيقات الإلكترونية عامة ودور ها كوسيلة إعلامية وخاصة التطبيقات الإخبارية. ؛. أثبتت الار اسات السابقة تأتزم المر اهتين بالهاتق المحمول وخاصة الهو اتف الذكية وان سبب "الحصول على المعلومات" هو السبب الرئبيى لاستخدام الهاتف

المحمول من الناحية الإعلامية.
هتغيرات الدراسة:
7 ■ التنليم- السن- المستوى الاقتصادى و الاجتماعي).
■

## نوع ومنههج الدراسة:

تتتمى هذه الار اسة إلى اللراسات الوصفية، وتعتمد على منهج اللسح بشقه الميدانى الذى يعد أنسب المناهج الملائمة لهذه الاراسة، وذلك للتيرف على
جدول (Y) رأى المبحوثين حول العبارات المتعلقة بدو افع استخذالمه (النفية الطقو سبة) للططبيقات الإخبارية.

| الاتجاه | الانحران | المتوس | الإجمالى |  | دوافع الاستخام |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \% | $\checkmark$ |  |  |  |
| مو افق | -,941 | r,va | NT,O. | rr. | مو افق | \|أنعرف من خلالها على الأحداث الجارية | دو افع نفية |
|  |  |  | 1s,ro | or | محايد |  |  |
|  |  |  | r, ro | Ir | معارض |  |  |
| موافق | -,AAV | r,ヶฯ | т9,.. | YV\% | مو افق |  |  |
|  |  |  | r $\wedge_{1, \cdot}$ | IIT | محارض |  |  |
|  |  |  | r,.. | ir | معارض |  |  |
| مو افق | -,vav | r,ヶฯ | ¢q,. | 197 | مو افق | لألتعرف على أحث الـTredn والهاثنّاجات |  |
|  |  |  | ${ }_{\text {rı, }} \cdot$. | lor | محايد |  |  |
|  |  |  | Ir,.. | or | معارض |  |  |
|  |  |  | l..... | \&.. |  | الإجمالى فى كل عبارة |  |

وترى الباحثة أن النتيجة الحالية وهى التعرف على الأحداث الجارية تمثل أحد أهم الاو افع النفعية الناتجة عن استخدامهم للتطبيقات الإخبارية بالهو اتف الذكية، ولذا تظهر هنا أهمية استخدام نظرية الاستخدامات والانشباعات فى النترف على دو افع استخدام المبحوثين للتطبيقات الإخبارية.

تشير بيانات الجدول السابق إلى أراء المبحوثين حول العبار ات المتعلةة بدو افع استخدامهم (النفية) للتطبيقات الإخبارية، حيث جاء فى التزتيب الأول من حيث التنرتيب "أنترف من خلالها على الأحداث الجارية" وجاء فى الترتيب الثانى "تنساعنى فى زيادة حصيلة المعلومات فى المجالات المختلفة، بينما جاء فى الترتيب الثالث "لأنتعرف على أحدث الـTredn و الهانثتاجات".

جدول (r) رأى المبحوثين حول العبار ات المتعلقة بدو افع استخدامهم (الطقوسبة) للتطبيقات الإخباربة


طبيعة در اسنتي
وفى رأى الباحثة أن هذه النتيجة هامة جدا حيث تبرز الدو افع الطقوسية للمبحوثين من استخدام التطبيقات الإخبارية والتى تبرز تعلق المبحوثين باستخدام هذه النطبيقات مما يوضح نتوع دوافع استخدام التطبيقات الإخبارية لاى

تشير بيانات الجدول السابق إلى أراء المبحوثين حول العبارات المتعلةة بدو افع استخدامهم (الطقوسبة) للتطبيقات الإخبارية، حيث جاء فى الترتيب الأول من حيث الترتيب "تعودت على استخدامها لأن الهانف المحمول معى طوال الوفت"، وجاء فى التزتيب الثنى "أحب استخدام تلك التطبيقات"، بينما جاء فى التنرتيب الثالث "لنتضية أوقات فر اغي"، بينما جاء فى الترتيب الرابع "استخدمها بحكم

־



فى التنرتيب الثالث "تدفعنى للابحث عن مزيد من المعلومات حول بعض الأخبار و القضايا التى قر أتها، بينما جاء فى التزتيب الر ابع "تكسبنى خبرات ات جنى الحياة"، وجاء فى التنرتيب الخامس من حيث الثنرتيب "تنساعدنى فى نتشكيل رأيى تجاه الموضوعات المختلفة، وجاء فى الثترتيب الساس "الستطيع اتخاذ قرارات

نتثير بيانات الجدول السابق إلى أراء المبحوثين حول العبارات المتعلقة بالاشباعات (النوجيهية) المنحقةة جراء استخدام التطبيقات الإخبارية، حيث جاء فى التنرتبب الأول من هذه الإشباعات "أحصل على المطلومات فى المجالات المختلفة، وجاء فى اللترتيب الثانى "تزيد من تقافتى والمعارف العامة"، بينما جاء

حول الموضوعات والقضايا المختلفة"، بينما جاء فى الترتيب السابع "تساعدنى من تغيير أفكارى تجاه بعض الموضوعات"، كما جاء فى الترتيب الثامن "أقوم بالتعليق على الأخبار التى نتال إعجابى"، بينما جاء فى التزتيب التاسع "أقوم بتششين هاشتاجات بعد متابعة أخبار أو قضايا لفتح باب النقاش حولها".

خاتتة الدر اسه:
توصلت الار اسة إلى الإشباعات استخدام المر اهتين للتطبيقات الإخبارية بالهو اتف اللكية والإشباعات المتحققة منها، وهدفت إلى التعرف على عدد اللساعات التى بتصفح فيها المبحوثون الانترنت عن طريق الهاتف المحمول، وأنواع التطبيقات المستخدمة التى يفضلها المبحوثين، ومعرفة معدل استخدام المبحوثين للتطبيقات الإخبارية فى هو اتفهم المحمولة، والنترف على الأقسام التى تفضل عينة الار اسة أن تتعرض لها فى التطبيقات، و الكشف عن السلبيات التى تو اجه المبحوثين فى استخدام التطبيقات الإخبارية.

هتترحات الدراسة:

1. الاهتمام بدراسة التطبيقات الإخبارية كإحدى وسائل الإعلام الجديد والتى تشهـ

إقبال كبير من قبل المر اههتين وتعرضهم للهاتف لمدة تزيد عن 1 ساعات
r. اهتمام الاولة بالتطبيقات الإخبارية و إنشاء تطبيقات خاصة بالوزارات والهيئات الحكومية ومخاطبة الجمهور من خلاله وتققيم المعلومات بشكل سريع وفوري. r. إنثاء تطبيقات نقدم الأخبار بشكل مبسط للمر احل السنية الأصغر، لنشر مستوى الوعى و إدر الك المر اهتين تجاه الموضوعات المخنلفة.
؛. ضرورة اهتمام المو اقع والصحف الإخبارية المختلفة باصدار تطبيقات خاصة بها تتسم بالتحديث و السر عة الفورية فى نقل الأخبار، نظر الاعتماد شر ائح كبيرة من الجمهور عليها فى الحصول على المعلومات والأخبار .

الراجع:

1. مسفرة بنت دخيل اله الخثعمي، 'تطبيقات الهو اتف الذكية من قبل طالبات كلية علوم الحاسب و المعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: در اسة وصفية"، (عمان: المجلة الأردنية فى العلوم الاجتماعية، المجلد 9، العدد 1،
2. Lun Zhang, Lu Zheng, Tai- Quan Peng. "Structurally embedded news consumption on mobile news applications". Information Processing and Management, 53 (2017) pp.1242-1253.
3. Lun Zhang, Lu Zheng, Tai- Quan Peng. "Structurally embedded news consumption on mobile news". Information Processing\& Management, (Volume 53, Issue 5, September 2015, p.p. 1242-1253).
4. Westlund, Oscar\& Flrdig, Mathias A. "Accessing the News in an Age of Mobil Media: Tracing Displacing and Complementary Effects of Mobil News on Newspapers and Online News". Mobile Media\& Communication, Vol3, no2, 2015, pp.53-74.


$$
\begin{aligned}
& \text { إسراء عبد المُصود عبد الوهاب } \\
& \text { مدرس علم النسس كية الدراسات العليا الطهونة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ص⿱一兀⿴囗十七 } \\
& \text { الأهدان: هدفت الدر اسة إلى الكثف عن العلاقة بين اليقظة العقلية والتذفق النفسى لاى عبنة من الأطفال ضعاف السمع، والكثف عن الفروف بين الذكر والأناث فى } \\
& \text { الليظة العقلية والتدفق النفسي، كما هدفت الار اسة إلى الكشف عن ددى أسهام اليقظة العقلية فى التتبو بالتنفق النفسى لاى عبنة ضعاف السمع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الاهوات: ونم الاسنعانة بأستمارة بيانات أولية (أعداد الباحثة)، ومقياس اليقظة العقلية لاى الأظفال ضعان السمع (إعداد الباحثة)، ومقاس التدفق النفىى لاى الأطفال } \\
& \text { ضصعان السمع (إعداد الباحثة). }
\end{aligned}
$$

على مقباس البقظة العقلة فى اتجاه الذكر ．كما أنه نوجد فروق دالة إحصائيا بين منوسطات درجات الذكور والإناث على مقياس التنفق النفسى وفى اتجاه الذكور،
وأككن التتبؤ برجات التنفق النفسى من درجات اليظظة العقلية للى عبنة الار اسة من الأطفال ضعاف السمع．
العالت المتاحية：اليقظة العقلدة، التنفق النفسي، الأطفال ضعان السمع．

## Mental alertness and its relationship to psychological flow

## in a sample of hearing impaired children

Objectives：The study aimed to reveal the nature of the relationship between mental alertness and psychological flow in a sample of hearing－ impaired children of both sexes，and to reveal the level of mental alertness，psychological flow of the study sample，and the differences between males and females in the two variables of interest，and the study aimed to reveal The extent to which mental alertness contributes to predicting psychological flow in a sample of the hearing impaired．
Procedure：This study relied on the comparative descriptive approach．
Sample：The study sample included（ $\mathrm{n}=60$ ）children and a girl from children with hearing impairment，including 30 males and 30 females whose ages ranged between（ $9-12$ ）years with an average age of 000 A standard deviation of 000 ，and they were intentionally chosen A primary data form（the researcher＇s numbers），a measure of mental alertness for children with hearing impairment（the researcher＇s preparation），and a psychometric flow scale for children with hearing impairment（the researcher＇s preparation）were used．
Results：The results indicate a statistically significant positive correlation between the study sample scores of children with hearing impairment on the mental alertness scale of hearing－impaired children，and their scores on the psychometric flow scale for children with hearing impairment， and that there are statistically significant differences between the mean scores of males and females of children with hearing impairment On the scale of mental alertness in the direction of males．There are also statistically significant differences between the mean scores of males and females on the psychometric flow scale and in the direction of males，and since they are two positive variables，each of them has an effect on the other and thus can predict the level of psychological flow and the level of mental alertness of the study sample of children with hearing impairment．
Key words：Mental Alertness，psychomotor flow，Hearing impaired children．

ومن خلال ذلك تصبح حياة الطفل المعاق سمعيا حياة هادفة وجديرة بأن تعاش. ففى مصر قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التزبية و التُليم بتطوير خدمة من البر امج التى تهـف إلى تحسين نو عية الحياة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع المجتمع، وذلك لكسر حاجز التنواصل بين الطفل المعاق سمعيا وبين المجتمع، وقامت كل من وزارة التربية والتقليم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوزيع مشروع نظام التو اصل على . . . مدرسة للمعاقين سمعيا وتعاونت مع قطاع التدريب المهنى على وضع قاموس الكترونى موحد كبرنامج رئيس فى تدريب المعلمين بعدد . . . معلما كببادرة لكيفية التعامل و النتو اصل مع المعاقين سمعيا وضعاف السمع. (وزارة التربية والتُليم، Y.1V) وترتبط اليقظة العقلية إيجابيا بالتدفق النفسى بوصفهما مفهومان إيجابيان فى الاهتمام بجودة الحياة الانفعالية و التحكم والضبط الذانى يصل الطفل إلى و الققرة على إنجاز نشاطه ومهامه اللدرسية. ,Ritchie\& Bryant) 2012)

وتسهم اليقظة العقلية فى غرس المهارات الإيجابية بوصفها متغير إيجابى له دور فعال فى صحة الطفل النفسية، فلطفل اليقظ عقليا يشعر بعو اطفه وانفعالاته بشكل واضح ويستطيع تخطى الأمور السلبية فى حياته، وفى هذه الحالة يحتّاج الطفل ضعيف السمع للشعور بالتنفق النفسى الذى يجعله فى حالة مرنة من الانفتاح على الجديد، وهى عملية لابتكار أشثياء جديدة ومختلفة بين اليقظة العقلية وبعض المظاهر و المؤشرات الاالة على الصحة اللنفية، فقا ارتبطت إيجايبا بالطموح، وتحمل الضنوط وفاعلية الذات، والانجاز المدرسي، والتوافق النفسي، والانجاز الاراسي.
(Langer, 2002, P.125)
ويعد التذفق النفسى خبرة ذانتة شخصية ذات قيمة، فتدفق الخبرات الانفعالية الإيجابية اثثاء ممارسة الأنشطة المخلفة يمثل حالة نفسية سارة تحدث فى الحياة اليومية للطفل ويمكن أن يشعر بها فى المدرسة (إبراهيم المغازى، r. 10، ص ا؟)، وهو حالة نفسية داخلية يشعر الطفل فيها بالتوحد مع المهمة والتنركيز التام فيما يقوم
 فإذا مارس الطفل خبرة التذفق يجد نفسه فى أعلى شعور بالسعادة، وأنه قادر على السيطرة على الأمور، وزيادة ثقته بنفسه، وتحقيق درجات التركيز والأندماج فى
 وفى ضو و التنفق النفسى لاى الأطفل ضعاف السمع حيث لمست الباحثة ندرة فى الار اسات العربية أو الأجنبية (فى حدود علمها ما اطلعت عليه) نتاولت هذه العلاقة، مما يجعل

من هذه الار اسة إضافة علمية تأمل الباحثة عموم الاستفادة منها.

## مشعلة الدراسة:

تتبثق مشكلة الار اسة من أهية موضوع اليقظة العقلية وعلاقته بالتذفق النفسى بوصفهما مفهومان يعتبران من مؤشر ات الصحة النفسية والرضا النفسي، وأن أى ضعف فيهما يعتبر منبئا لظهور العديد من المشكلات السلوكية والاضطر ابات النفسية، ففى ظل المنظومة اللتربوية فى عالمنا العربي، فالحاجة ماسة إلى إعادة النظر فى أهدافها ومضامينها ووسائلها لنكون هذه المنظومة أداة تطوير وتغيير بناءه لمو اجهة عصر العولمة، ومن ثم الاهتمام بغرس كل أصناف العو امل النفسية وكل ما يرتبط به من كفاءات وقررات لاى الأطفل ضعاف السمع من خلال أعدادهم وتكوينهم مما له من أمر حيوى يفرض نفسه اليوم قبل أى وقت مضي، كما أن هـاك الاك ارتباط سالب بين إدر اكك الطفل للضغوط الحياتية وارتفاع نسبة القلق لايهم. ويزيد هذا القلق لاى الاطفال ضعاف السمع فعدم فهم مشاعرهم يودى لضعف الألفة والنقة بالنفس والشعور بعدم الأمان، ورغم تقام المجتمعات إلا أن المشكلة لا نتزال قائمة، وقد أنضح أن الإعاقة السمعية للطفل تتعكس بالسلب على نو افقه الاجتماعى حيث يكون أكثر انطواء وعزله عن المجتمع (وحيد مصطفى، r.. . . السمع عند الأطفال يجلب كثير من الضغوط والتحديدات النفسية سواء للو الدين أو

فرضت التنيرات السريعة ووتيرتها المتلاحقة على الأطفال ضعاف السمع فى عصرنا الحالى أن يو اكبوا تلك الطفرات الهائلة بل ويتعايشو ا معها أيضا، بأن يبينكروا وسائلهم الخاصة التى تساعدهم على التكيف مع هذه التثير ات، للثلك كان لا بد من أن أن يطوروا من أنفهم حتى يمكنهم استيعاب ما يو اجههم من مو اقف جديدة، بل أن العلوم الانسانية شهت تطور ا مستمر النقام الأطفال ضعاف السمع لللتعرف على الطرق المثلى للتعامل مع هذه التغيرات حتى لا بصابوا بأى أنتكاسات نفسية أو أجتماعية، فنوعية المشكلات غير المألوفة التى يواجهها الأطفال ضعاف السمع، لا يكفى حلها بالأسلوب الاعنيادى والخبرات السابقة، بل يحتاجوا إلى طرق جديدة لحل هذه المشكلات، وتعد عناية أى مجتمع من المجتمعات بالفئات الخاصة هو المعيار الذى يككن الحكم به على مدى نققم هذا المجنمع، كما نلقت قضية الإعاقة و المعاقين بصفة عامة الاهتمام فى السنوات القليلة الماضية وهو اهتمام غير مسبوق بتربية المعاقين بـختلف فئاتهم سواء فى الدول اللمنقمة أو اللاول النامية، ويمثل المعاقين سمعيا وضعاف السمع قطاع مهم من ثروة البلاد البشرية، وطاقة إنتاجية معطلة إن لم يتم استغلالها و استثشار ها فى بناء المجتمع. وتعد حاسة السمع من أهم الحواس التى بستتد إليها الأطفال لتفاعلهم وتو اصلهم مع المحبطين بهم، ومع المجتمع ككل، فالسمع يؤدى دور ا هائلا فى النمو الاجتماعى والانفعالى و الفكرى للأطفال، إلا أن ضـف السمع يودى لإعاقة تقـمهم، مما ينتج عنه مشكلات فى التعليم والسلوك فى وقت مبكر من عمر الطفل، كما يؤثر على تو اصله مع المجتمع، وقد يحرم الطفل ضيف السمع من وسيلة الإدر الك لما يجرى من حوله كأى طفل عادى فى مظهره الخارجي، ونقص قدرته على السمع أو فققانها قـ لا يلفت نظر الآخرين له. (Golos, 2006) ويظهر تأثير ضعف السمع عند الطفل على نموه اللغوى والمعرفى وتحصبله
 إلى شعوره بالقلق وقلة احترام الذات والشعور بالعزلة والاكثئاب، وبذللك فالتنخل المبكر لمعالجة هذه المشكلات يككن من خلال استخدام طرق حديثة لتفادى المشكلة
 الحالة يحنّاج الأطفال ضعاف السمع إلى تتمية القنرات الإدر اكية والانتناه و التركيز عن قصد فى نفس اللحظة الحاضرة دون اصدار أحكام تقيمية ونقبل كل الخبر ات الايجابية و اللبلية. (Brown\& Ryan, 2007, P.2) وتتقق الآراء فى أن الطفل ضعيف السمع فى أمس الحاجة للفهم والأخذ بيده عن طريق أساليب التواصل والمساعدة على اللتكيف مع المحيطين به، والتعايش معهم
 اللجالات التزبوية و العلاجية، وزيادة انتنار مشتتّات الانتباه وكثرة الضغوط، وعدم قارة الطفل ضعيف السمع فى وصف وفهم وتنسير سلوكياتهم للآخرين، وعدم قارتهم على إحداث تو ازن بين مهارتهم الإدر اكية وبين تحدياتهم، مما دفع الباحثين فى مجال علم النفس بالبحث عن عو امل تساعد الطفل فى تنزويد مهار اته وقـراتها وحسن تو اصله مع الآخرين، والاهتمام بصفة عامة بالمفاهيم الايجابية للسلوك، و ونا ما ما دعا الباحثة إلى الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال ضعاف السمع من خلا الاهتمام بالمفاهيم الايجابية للسلوك فى علم النفس، ويعد مفهوم اليقظة العقلية ومفهوم النتفق النفسى من المفاهيم الحديثة فى مجال علم النفس الايجابى ويمكن اعتبار كل منهما منبئا فويا

 اللجال، و التى أسفرت عن وجود علاقة إيجابية اليقظة العقلية و التنفق النفسي، ويهـف التدفق النفسى إلى تعزيز الجو انب الايجابية فى شخصية الطفل المعاق سمعيا، ويمثل ظاهرة إيجابية باعتباره خبرة ذانية نتحقق عندما ينسى الطفل نفسه أثناء عملية النتبر و الثفكير وإعمال العقل فى حل بعض المشكلات، فيذوب الطفل فى تتفيذ المهام والأعمال المرنبطة بهذه المشكلات بوعى ويقظة متترنا بحالة من النشوة والابتهاج،

المهة،، مما استوجب الستيضاح علاقة الهتغيرين بيضض فى مجتمعنا المصرى. د. أن اليقظة العقلية من المتنير ات الإيجابية التى تنـح الفرد الأمل والثناؤل والقوة والثقة بالنس والوعى بالذات فى مواجهة الضنوط والتحديات والأزمات. o. أهية المرطلة العمرية موضع أهتمام الار اسة، وهى مرطلة الطفولة إذ تع
 الفئة موضو أهر اللر اسة. و. توسيع دائرة أهتمام علماء النفس حيثٌ يمكن أن تسهم هذه الار اسة فى تنّليم فهم نظرى لطبيعة الهتنير ات، وتغد إضافة للمعرفة العربية فى هذا الجانب،
 النفسى لاى عينة من الأطفال ضعان السمع فى المر طلة العمرية من (9-「 ز. ومما أبرز أههية تلـك الاراسة ندرة الدراسات العربية والاجنبية التى تناولت
 السمع من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك فى حدود إطلاع الباحثة. r. الأهمية التطبيقة: أ. فـّ تْبد نتائج الار اسة فى لفت انتباه القائمين على إعداد الهناهج بضرورة احتوائها على ما ينمى اليقظة العقلية و التّفق النفسى لا لـى الأطفال ضعاف السمع من النكور والأناث مما ينعكس إيجابيا على هذه الفئة من الأطفال فيما

بعد.
ب. تُ تفبد النتائج إلى لفت انتناه إختصاصى العلاج و الإرشاد النفسى إلى إعداد




 باليقظة العقلية، ووصو لا لسنتوى متبول من التنفق النفسى، كما تسهم في لنت نظر الباحثّن والاخصائين إلى الاهتمام بئةّة ضعاف السمع من ذوى الاحتياجات الخاصة.
د. إن تحديد سمات الأطفال ضعان السمع فى هذه المرطلة العمرية يعد ضرورة لأولياء الأمور لتعريفهم بأفضل أساليب التنتئة وكيفية التُعامل

نوجيه النظر لمتنير اليقظة العقلة والتنفق النفسى النين يعدا من القوى
 المرجوة وكيفية النعامل مع المجتمع بطربقة إيجاية. و. تم إضافة مقياسين للمكتبة النفسية وهم مقيلس اليقظة العقلية ومقياس التّفق النفسي، على أمل أن يستفيد منهم الباحثّون فى مجال علم النفس.

口 بالخبرات الحالية وأثار ولش (Walsh, 2005) و المشاعر والانفعالات دون إصدار أحكام عليها، مع الأفرين فى أن مفهوم اليقظة الـقلية يشمل الوعى الكامل وأنفق نيل (Neale, 2006) وبساعد فى الإحساس بالخبرة لحظة بلحظة بشكل

مستّمر
 عن تصد على ما يقوم به من أعمال، ويكون فادرا على النظكير بطريقة جبيدة لابنكار أثنياء جدبدة.
ويشار إليه فى هذه الار اسة بانه "وعى الططل ضعيف السمع وملاحظته لإحساسه

للطفل نفسه فيما بعغ، مما يواجه الوالاين من ضنوط وتحديات عديدة منها طرق جديدة للتؤ اصل مع أبنائهم والاستعانة بالمعينات السمعية والاندماج بشكّل أكبر في صنع القر ار ات التُليمية الثى تخص الطفل ضيف السمع والاستعانة بالأخصائين

 الخطر وانخفاض تنتير الات والثقة بالنفس وانخفاض تنقيره وإر الكه للإحداث الضاغطة من حوله فيقلل من قارته على مو اجهة تلك الإحداث، ويعد ضعف السمع
 والتُوقعات الأسرية وما يصاحب ذلك من ردود فعل النعالية لنقان الوالادين لآمال
 كما أثنار المركز العالمى للإحصاءات الصحة العالمية (ب) (ب) ب)، إلى أن عدد
 .


 مصر وصل الي ....

 والاحصاء، 19.19). ومما سبق تظّهر العلاثة بين اليقظة العقلة والتّفق النفسى بوصفهيا متُّيران إيجاييان فكلما كان الطلل ضيف السمع يقظ عقلا كلما زاد تنفقه النفسى، والعكس صحيح كلما انخفضت اليقظة العقلية كلما انخفض النّنفق النفسى، فالطفل اليقظ عقليا
 عن مشاعره و انفعالاته دون الاحساس بالخون أو القلق، وبالثالى يستطيع الطنل ضعيف السمع التوّازن بين مهار اته ور غباته، وقارته على القّام بالأعمال والمهام
 لار استها ونثير مشكلة الار اسة الأسئلة الثنالية: ا. ما العاثة بين اليقظة العقلية و التّفق النفسى لاى عينة من الأطفال ضعاف

السمع?
r. هل يخثلف الذكور عن الأناث من الأطفال ضعاف السمع فى البقظة العقلية؟ r.r. هل يتباين الذكرر عن الأناث من الأطفال ضعاف السمع فى النَّفق النفسي؟

أهداف الدر اسة:
هداف البحث إلى الكثّف عن العلاقة يين اليقظة العقلية و التّنق النفسي، ومعرفة النروق فى اليظظة العقلية والتنفق النفسى لاى الأطفال ضعاف السمع باختلاف الجنس.
أهمية الدراسة:
أككن تقسيم أهية الدر اسة إلى أهية نظرية وأخرى تطبيقة كالثالي:

1. الأهمية النظرية:

أ. تناولت الاراسة أحد الهوضوعات البحثّة الهمهة فى مجال علم النفس الإيجابى وهى البقظة العقلية وعالاقتها بالتنفق النفسى لاى الأطفل ضعاف

السمع.
ب. أغلب الار لسات ثنقّق الجو انب السلوكية الإيجابية التى تركز اهنمامها على الأطفال ضعان السمع، ومن ثم افقترت مجتمعاتنا إلى اللر اسات النفسية النى تتناول الاططال المعاقين سمعيا بصفة عامة وضعاف السمع بصفة خاصة، والتى تهتم بالجو انب السلوكية الإيجابية. ج. ظهور فرع جديد من فروع علم النفس الإيجابى فى السلوك (علم النفس الإيجبى) و الذى يمنل كل من البظظة العقلية و التّنق النفسى من متنير اتنه

أ. التييز اليقظ: ويعنى تطوير افكار جديدة، ومبدعة من قبل الأفراد الذين يمتازون باليقظة العقلية، بخلاف الأفر اد غير اليقظين الذين يعتمدون على الأفكار ، و الأحكام السابقة.

ب. الإنفتاح على الجديد: ويغنى ميل الفراد اليقظين إلى حب الاكتشان، والتجريب لحلول جديدة للمثيرات غير المألوفة، مع تفضيل الأعمال التى الايلى
تمنّل تحدى لهم.

ج. التوجه نحو الحاضر : ويعنى تركيز الإنتباه فى موقف معين، ويفضلون الإختيار ات الإنتقائية عند أداء العمل.
د. الوعى بوجهات النظر المختلفة: ويعنى القترة على النظر للموفق برؤى مختلفة دون النتوقف عند رأي؛ مما يككنه من الوعى التنام للموقف، مع اتخاذ الراى المناسب.
r. نموذج هاكسر (Hasker, 2010) و الذى يرى فيه أن لليقظة العقلية مكونين هها: التنظيم الذانى للإنتباه فى الوقت الحاضر، والإنفتاح الذهنى والوعى
الذاتى بالخبر ات فى اللحظة الر اهنة.
r. نموذج بر اون (Browen, 2011) الذى إفترض أن للبقظة العقلية مكونين: أ. الاول يشبر إلى حالة الوعى كما هى فى اللحظة الراهنة مع الشعور الو اعى الهادف.
ب. الثانى يشير إلى اليقظة فى المعالجة المعرفية للمعلومات.
ه التنفق النفسي:
النظريات اللفسرة للندفق النفسي: استطاعت منى حمزة (Y.lV) تحديد بعض النظريات المفسرة لليقظة العقلية على التحو النالي: 1. النظرية الليولوجية الطبيعية: ويقرر مديروها أن جميع أثكال الفشل فى التو افق يتتج عن أمر اض تصيب أنسجة الجس، خاصة المخ ومثل هذه الأمر اض يككن نو ارثها او اكتسابها خلال الحياة عن طريق الإصصابات والجروح و العدوى أو الخلل الهرمونى الناتج عن الضغط الواقع على الفرد. وترجع اللبنات الأولى لوضع هذه النظرية بجهود كل من دارون، مندل، . جالتون، كالكان r. النظرية النفسية (التحليل النفسي): أ. فرويد Frued: اعتقد فرويد أن عمليية التنفق النفسى ما نكون لا شعورية أى أن الأفر اد لا تعى الأسباب الحقيقية للكثير من سلوكياتهم، فالثخص المتذفق نفسيا هو الذى يستطيع إشباع المتطلبات الضرورية له بوسائل مقبولة اجتماعيا. فيرى فرويد أن التنفق النفنى يتحقق عندما نكون الأنا عند الفرد بمثابة المدبر المنفذ للثخصية أى أن الأنا الذى يسيطر على كل من الهو والأنا إلا على ويتحكم فييما ويدبر حركة الثفاعل مع العالم
الخارجي.

ب. يونج Jung: أعنقد يونخ أن مفنّاح التنفق النفسى و الصحة النفسية يكمن فى استمر ار النمو الثخصى دون نوقف او تعطيل كما أكد على أهية

اكتشاف الذات الحقيقية و أهمية التو ازن فى الشخصبة السوية المتو افقة. ج. أدلر Adler: اعنقد أدلر أن الطبيعة الإنسانبة تعد أساسا أنانبة وخلال عطليات فإن بعض الأفر اد ينمون ولاييم اهتماما اجتماعيا قويا ينتج عنه رؤية الآخرين مستجييين لرغباتيم ومسيطرين على الدافع الأساسى

للمناقشة دون مبرر ضد الآخرين طلبا للسلطة أو السيطرة. r. النظرية السلوكية: طبقا للنظرية السلوكية فأن أنماط التنفق النفسى وسوء التنفق اللنفى تتنبر مكتنبة وذلك من خال الخبرات التى يتعرض لها الفرد والسلوك، ويشتمل على خبرات تشير إلى كيفية الإستجابة لتحديات الحياة والتى سوف نقابل بالتثزيز او التدعهم. ؛. نظرية علم نفس الإنسان: أ. روجرز Rogers: يشبر روجرز الى ان للأفراد الذين يعانون من سوء

ومشاعر 0، وقلرته على وصفها لحظة بلحظة فى نفس الوقت الحاضر، مع عدم الخلط بينها وبين أى مشاعر أخرى تشتت انتباه وعدم الحكم عليها أو التفاعل معها باسترجاع الخبر ات السابقة أثنثاء الإحساس بششاعره"، وقارته على التعامل بمرونة مع المو اقف المختلفة لحظة بلحظة فى نفس الوقت، ويعبر عنه إجرائيا باستجابات الأطفال ضعاف السمع على مقياس اليقظة العقلية للأطفال (إعداد الباحثة).
7 التذفق النفسي The Psychologica: هو حالة تتميز إلى حد كبير بالتزكيز

(2009 فترة لآخرى مع فقدان الوعى بالذات وبلو غه أعلى مسنوى فى الأداء ويعد التنفق اللنفىى هو حالة يكون فيها الطفل وكأنه فى غيبوبة، فهو يؤدى نشاطه بصفة تلقائية دون الوعى بالعالم الخارجي، وينغس بالكامل فيه مع عدم تأثره بالظروف الخارجية ويصاحبه الشعور بالمتعة و البهجة أثثاء تأدية نشاطه

ويعرف محمد ابوحاوة (Y-1人) التذفق النفسى بأنه حالة فناء الفرد فى المهام


المثابرة ليصل فى نهاية الأمر إلى أبداع إنسانى من نوع فريد.
 باحتياجات الذات مع فقدان الإحساس بالوقت، و السير وفق أهداف منظمة ومحددة يو ازن فيها الطفل بين إدر اكه لمهاراته وقنراته وبين إدر اكه لتحديات النشاط
 أدائه لاستمر اره فى إنجاز النشاط المكلف به، ويصاحبه شعور بالسعادة وصول لا للإحساس بالنشوة مما بزيد من نتقه بنفسه ويعبر عنه إجر ائيا باستجابات عينة الار اسة من الأطفال ضعاف السمع على مقياس التدفق النفسى للأطفال (إعداد الباحثة).
■ الأطفال ضعاف السمع Hearing Impaired Children: ويعرف وحبد مصطفى
 حاسة السمع بدرجة لا تسمح لهم بالاستجابة الطبيعية لأغر اض الحياة اليومية إلا

فى ظروف خاصة باستخدام معينات سمعية.
 يعانى من فقدان القـرة السمعية وقد يمكن تعويضها باستخدام المعينات السمعية

ويمكنه التقلم بذات الطريقة التى يتعلم به الأطفال السمعيين. وتعرف ماجدة عبيد (• (.1.)، الأطفال ضعاف السمع أنهم الذين فقدوا جز ها من قـرتهم على السمع بعد أن تكونت لليهم مهارة الكلام و الققرة على فهم اللغة وحافظ على قدرته على الكلام وقد يحتّاج هؤلاء الأطفال إلى وسائل سمعية

معينة.
ويشار إليهم فى الار اسة بأنهم هم "الأطفال الذين لا يستطيعون السمع بنفس جودة
 خفيف لحاسة السمع، ويمكهم السمع باستخدام المعينات السمعية عند عنتة سمعية
 وفق محكات طبية وديموجر افية مختلفة.

الإطار النظر ى
■ اليقظة العقلية:
النماذج المفسرة لليقظة العقلية: تعددت النماذج المفسرة لأبعاد اليقظة العقلية من باحث لآخر ويرجع ذلك لنوجه كل باحث والإتجاه النظرى الذى ينتىى إليه، فيذهب البعض إلى أنها تركيز الإنتباه فى اللحظة الر اهنة، والبعض الآخر إلى أنها تعنى الإنفناح الذهنى دون إصدار أحكام مسبقة، حيث قام على الوليدى
(r. بعرض بعض هذه النماذج على النحو التالي:

ا. (Langer, 2000) (Y حمدذ أر أربعة أبعاد لليقظة العقلية، وهى:

التذفق، فحالة التنفق يتم الاخول فيها أثناء التعامل مع نشاط ما أو أداء مهمة معينة، وهى حالة تتحقق أكثر عندما يندمج الفرد بكامل منظومات شخصيته فى أداء مهمة أو نشاط بدافعية داخلية تامة، وعرف كل منهما التنفق النفسى بأنه حالة انفعالبة آنية عندما يكون فيها الفرد مندمجا تماما فى أداء عمل ما نكون فيه مهار اته وقار اته متو ازنة مع متطلبات التحدى الأى يعيش فيه فى حالة الة تغير للوعى فى الأداء والانغماس فى هذا النشاط دون الشعور بالزمن، وبذلك لا بد من نو افر ثلاث شروط للوصول لحالة التنفق. 1. أو لا اندماج الفرد فى النشاط ذات أهداف واضحة، مما يجعل له مسار محدد

> لأداء المهمة ذات التركيب الجديد.
r. ثانيا أن يتوفر لاى الفرد الققرة على الثّوازن بين المهارات التى يمتلكها مما يعطيه الثقة فى قدر اته على انجاز هذا النشاط.
r. ثالثا يتضمن اللناط أو المهمة التى يقوم به الفرد تنذية راجعيه واضحة وفورية فى نفس الوفت مما يساعده على النتامل الفعال مع أى تغير يطر أ على المهمة أو النشاط، ويسمح له بتعديل أدائه للاستمر ار فى انجاز العمل أو
 وهى نفس متطلبات حالة اليقظة العقلية فى الوعى لحظة بلحظة لأداء الطفل والتصرف فى أى موقف أو مهمة ما بوعى تام فى نفس اللحظة بطريقة إيجابية ومناسبة دون نشتت فى انتباه الطفل لأى مثير ات أو الخلط بينهم وبين أى أفكار خاطئة أو مشاعر سلبية غبر مناسبة للموقف أو للششاط المكلف به.

هر اسات سابقة:
تستعرض الباحثة فى هذا الجزء بعض اللاراسات العربية والاجنبية ذات العلاقة
بتتغير ات هذه الار اسة:
ه المحور الأول دراسات تناولت البقظة العقلية لاى ضعاف السمع: ا. قام كل من أندرسون وآخرون Anderson et.al (2000) بدرسة هدفت إلى معرفة، السلوك والمبادأة الاجتماعية للأطفال المعاقين سمعيا وققرتهم على التصرف فى المواقف الاجتماعية والمشكلات السلوكية لايهم ومعرفة الكفاءة الاجنماعية لايهم، وتكونت عينة الار اسة من مجمو عتين: الأولى ov طفل معاق سمعيا، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الأولى فقد سمعى (تام- منوسط- سمع بسيط)، ومجموعة العاديين وتتكون من \& \& طفل عادى السمع، وأستخدموا كمجوعة مقارنة، ونوصلت الاراسة إلى أنه نوجد أختلافات بسيطة بين المجموعتين فيما عدا أن الأطفال المعاقين سمعيا أظهروا قدرتهم على التصرف فى المو اقف الاجتماعية أقل من الأطفال العاديين
「. قام موريس Moor's (2006) بدر اسة هدفت الى التعرف على بعض الخصائص النفسية للمعاقين سمعيا وضعاف السمع، على عينة قو امها • \&. 1 ( 1 من الأطفال
 وطبق مقياس بنتر - باترسون والذى يتكون من خمسة عشر اختبارا فر عيا أدائيا، وأظهرت نتائج عن مجموعة من الخصائص المميزة للمعاقين سمعيا وضعاف السمع وهى أنهم أقل نضج ومرونة عن الأطفال العادين ولايهم أفكار سلبية حول ذو اتهم ويميلون الى الآندفاعية فى سلوكاتهم، ولا يظهرون أهتمام بالاخرين

ويميلون الى الانانية و الفردية فى حياتهم.
r. قامت ولاء حنفى (Y.Y)، بدر السة هدفت إلى معرفة العلاقة بين قـرته على وصف مشاعره و التعبير عنها و اهتماماته وذللك لاى عينة من المر اهتين ضعاف
 وتتزواح أعمار هم ما بين (IV -IO) عاما، من مدرسة عمر بن الخطاب لضعاف السمع بالمنصورة، محافظة الدقلية، وتمتلت أدو ات الار السة فى مقياس المستوى الأقتصادى و الاجتماعى والنقافى الأسرى (إعداد محمد سعفان ودعاء خطاب، Y-17)، وأختبار الآكاء غير اللفظى للصم (إعداد فايزة مكرومى،


النتفق النفسى يعبرون عن بعض الجوانب التى تقلقهم فيما يتعلق
بسلوكياتهم غير المتسقة مع مفهومهم عن ذو اتهم. ب. ماسلو Maslo: أكد ماسلو على أهمية تحقيق الذات فى تحقيق التـفق النفسى السوى الجيد. ج. بيرلز Perls: أكد على أههية التظظبم او النوجيه وعلى ان بحى الأفر اد دون خوف من المستقبل لأن هذا سيفقا الأفراد شعورهم الفطلى بالرضاء.
■ الليظظة العقلية وعلاقتها بالتنفق النفسي: تعد الليقظة العقلية والتذفق اللفسى من مجالات علم النفس الايجابى وينشابه كل منهما فى وعى الطفل و وإدر اكه لقـر اته وتحدياته التى تتطلب منه تحديد أهداف واضحة مع الوعى بأى تغير يطر أ على النثاط المطلوب إنجازه فى نفس الوفت لحظة بلحظة وباسترجاع التنغية الرجعية الفورية التى تتطلب من الطفل تغيير أهدافه لانجاز العمل أو النشاط فى لحظتها بما يتتاسب مع هذا النشاط من أداء، وبذلك فاليقظة العقلية هى الوعى والالانتباه بالأحاسيس و المشاعر و الأفكار التى تنطلب الإحساس و التعامل معها لحظة بلحظة وفى نفس الوفت بسلوكيات نتتاسب مع الليئة المحيطة، وعدم الخلط بين هذه المشاعر الخاصة بالموقف وبين أى خبرات سابقة قد تودى لضعف التركيز ، ولابد من الانتباه والوعى به عند أداء السلوك أو انجاز عمل ما و هذا ما أكده مفهوم التذفق النفسى بعد الحكم على الخبر ات السابقة أو التفاعل معها حتى لا

توثر على تركيز الطفل عند أداء النشاط المكلف به أو تودى لصعوبة النجازه هـ الـي وبذلك نشير هبه سامى (Y.1人). إلى وجود شرطين للاخول فیى حالة التنفق هما إيجاد تحديات مدركة، أو فرص لأداء نشاط يتتاسب مع المهارات والقر القر ات الت التى يمتلكها الفرد بحيث يكون التحدى متتاسبا مع قـرات الفرد، فلا يتجاوز هذا التحدى الددرك قـرات الفرد، بينما الشرط الثانى هوتحديد هدف واضح قابل للالحققق فى ضوء قار ات ومهارات الفرد مع وجود تغذية رجية فورية عما يحققه الفرد من نققم يقربه من الهاف، فيتضح دور التنذية الراجعة فى تنبيه الفرد بما قد ينتابه من قلق أو ملل من أجل تعديل مستوى المهارة أو مستوى التحدى أو كليهما حتى يتمكن الفرد من الخروج من حالة اللنور والعودة مرة أخرى لحالة التثفق، ومن هنا يتضح أهمية وجود المهار ات و القنرات لاى الطفل التى تنكنه من إستغلالها فى تحقيق أهدافه، ويلاحظ أن مفهوم التدفق النفسى يرتبط بأنشطة الحياة اليومية التى يمارسها الطفل سواء كانت فى أوقات فر اغه أو أثثاء يومه الار اسى و إندماجه فى الاششطة المدرسبة و المجتمعية واللينية، بحيث يستغرق الطفل فى المهمة أو العمل المكلف به أستغرقا كاملا، وينسى نفسه والوسط المحيط به والزمن وكأنه فى حالة غياب عن الوعى ماعدا المهمة
 يككنه والتركيز فيها و هنا يظهر أرتباط اليقظة العقلية بالتنفق النفسى عندما يحاول
 دون حساب للامن أو لاى شى أخر قد يوثر على أدائه.


 و الإشر اف، وأعمال العقل، وشد الههم)، كما يصاحبها مجموعة من المشاعر الانفعالية الايجابية وير افقها عدد من المشاعر منها الشعور بالسعادة والسرور والمتعة غير المسبقة والرضا والصفاء والطمائينينة الروحية
 وبذلك ترتبط اليقظة العقلية بالتنفق النفسى فى الجوانب المعرفية ومنها: التأمل و الانتباه والحضور والتزكيز و الاستيعاب و التفكير العميق) بالإضافة إلى المشاعر

والأحاسيس و الثعور بالسعادة و القررة على إنجاز أى عمل بنشاط ومهارة. كما أكدت دراسات أخرى أنه لا يمكن أن يجبر الطفل نفسه على الاخول فى حالة
-r من الطلاب ذوى الإعاقة السمية . 1 طالبات بمدرسة الأمل للصم وضعاف

 وأستخمت أوات منها: أستمارة بيانات أولية (أعداد الباحثة)، أستيان بيقس بضض مهار ات إدارة الاتات أعداد الباحثة وهى (مهارة إدارة الوقت- مهارة إنخاذ القرار - مهارة الثقة بالنفس)، وتوصلت الدر اسة إلى نتائج من أهمها: أثر فاعلية البرنامج فى تنمية مهارة إدارة الذات على المجموعة النجرييبة.

تعقيب على الدر اسات السابقة:
إن استقراء نتائج الار اسات السابقة يشبير إلى:
 لاى الأطفال ضعاف السمع (فى حدود إطلاع الباحثّة) فى البحوث و الار اسات
العربية والأجنية.

اتنقت معظم الار اسات التى تناولت أبعاد من متنير اليقظة العقلية و أبعاد متغير
 كان السبب فى الثيار عينة الار اسة من الأطفال ضعان السمع، نظر الاحتياج هذه الفئة لار لسة المتنير ين موضوع الار اسة. r.r. لم تتناول الار اسات السابقة اليقظة العقلية بشكل مباشر بل تناولت بعض أبعاد البيظة العقلية لاى بينة من المعاقين سميا وضعاف السمع. \&. سعت الدراسات السابقة النى تناولت بعض أبعاد متنير اليقظة العقلية وبضض أبعاد النتفق النفسى بيحث علاقة التك المتنير ات بمتنير ات أخرى وبالمقارنة بين

الأطفال المعاقين سمعيا وضعاف السمع ونظائر هم من الأطفال العايين. 0. حاولت الار اسات السابقة التحقق من الثاثيرر ات الإيجايية لبعض من أبعاد متغير اليظظة العقلية وبضض من أبعاد متنير النّفق النفسى للأطفال ضعاف السمع مما يدل على حداثة الار اسة.

1. أهتّت معظم الارلسات السابقة بفئة المر اهتين بالنسبة لمتنير اليقظة العقلية والتنفق النفسى ولم تهتم بمرطة الطونلة. v. v. أظهرت نتائج الار اسات السابقة انساق فى وجود ارنباط إيجابى دال بين (بعاد اليظظة العقلية وابعاد النتفق النفسى وبين متنير ات الصدة النفسية والاتزتان الالنفعلى وسمات الثنصية اللوية والسعادة والشئور بالفرح و النشوة والثنكير
الإيجابى و الإنجاز .
A. عدم وجود مقايبس حديثة نتسس اليقظة العقلية والنّفق النفسى لاى الأطفال ضعان السمع فى (فى حدود إطلاع الباحثة) مما دعى إلى الأهتمام بأعاد مقياس

اليظظة العقلية ومقياس يقسس الندفق النفسى لاى فئة الأطفال ضعاف السمع. 9. لآَظ أن معظم الار اسات تهتم باليظظة العقلية والتنفق النفسى عن الأطفال العاديين (فى حاود إطلاع الباحثة) مما دعى إلى الأهتمام بأعداد هذه الار اسة

للأهتما بغئه الفئة من نوى الضعف السمعى. . . . . الدرة الار اسات التى تتاولت متنيرى الار اسة وعلالتقهما بيض كتنيرين إيجابين مما دعا الباحثة إلى در اسسة العلاقة بين اليقظة العقلية والتنفق النفسى لاى فئة الأطفال ذوى الضغف السمعى.

نروض الدر اسة:
في ضوء الار اسة الحالية ونتائج الاراسات السابقة استخلصت الباحثة فروض
الار اسة الحالبة وأككن صياغتها كالثالى: 1. يوجد ارتباط دال إحصائيا يين درجات عينة الار لسة من الأطفال ضعان السمع على مقاسى اليظظة العقلية و التنفق النفسى. r. r. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطت درجات الذكور والأناث من الأطفال ضعان السمع على مقياس اليقظة العقلية. r. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور والأناث من الأطفل ضعاف السمع على مقياس التّنق النفسى.

ضعان السمع (إعداد الباحثة) ومقياس القّق الاجتماعى لاى المر اهقين ضعاف السمع (إعداد الباحثة)، وقد توصلت النتائج إلى وجود عاخقة سلبية بين قارة المراهق على وصف مشاعره والأفصاح عن الاهتمامات والأمور الار اسية واللظهر البنى والارجة الكلية و القلق الاجتماعى، بينما الأعراض الفسيولوجية كانت العالاةة موجبة، بينما أثنارت لوجود علاثة موجبة بين الإنفا الاحباح والتثيير عن الاتجاهات والأمور الثخصية والعلاقات الاجتماعية ويين القّق الاجتماعى، كما ارتبط النقييم السلبى للأت سليبا بالأفصاح والتنبير عن الأمور الثشصية،
 أثنارت النتائج إلى عدم تنبؤ بِض أبعاد الإفصاح عن الاتات بالررجة الكلية للقلق
الاجتماعى لاى المر اهتِّن ضعان السمع.

व
السمع:
 للاللاج بالفن فى تنمية التنفق النفسى ومهارات النز اصل لاى عبنة من من الأطفال الموهوبين ذوى الإعاقة السمعية، وتم تصميم برنامج قائم على العلاج بالفن، وتتكون العينة من با با طلا وطفلة تم تقسيمهر إلى مجمو عتّن:
 وتكونت أدوات الدر اسة من مقياس للمو وهوين فينا من نوى الإعاقة السمعية (إعداد الباحثة)، وبرنامج فائم على العلاج بالفن واستخذام مقيس التّفق النفسى، ومقياس مهارات اللنّ اصل الثشامل، واستمارة در اسة الحالة للأطفال غير العايين (إعاد آمال عبالسميع)، وتوصلت ننائج الار اسة إلى فعالية البرنامج فى العلاج بالفن وساعد البرنامج إلى تتمية التّفق النفسى ومهار ات العات النتّ اصل لدى عينة من الأطفال المو هوبين ذوى الإعاقة السمعية.
 تنتية بغض المهارات الاجتماعية وتكونت عينة الار اسة من الأطفال ضعاف السمع من مرطلة ما قبل المدرسة من فئة ضيف السمع
 الأمل للصم وضعان السمع بإدارة شمال محانظة بورسيد، واستخذي ادو ات منها: مقياس المهارات الاجتماعية الصصور لططل ما فبل المدرسة من ضعان السمع، وبطاقة ملاحظة السلوك العنادى، وبرنامج لللتّريب على المهار ات الاجتماعية للأطفال ضعاف السمع من مر طة ما بل المل الدرسة، وقد توصلت إلى نتائج من أهها: فاعلية البرنامج فى تحسين التّفقق النفسى لاى
عينة الار اسة.
r. قام و اكفبلا وآخرون (Wakefied, et.al, 2016) بلبر اسة هدفت إلى نتيبيم الأثئر النفسى للإعاقة السمعية وانعكاسها على التنفق النفسى لاى الأطفال المعاقين سميا وضعان السمع، واستخدم مقيس الانتزان الانفقالى وبلغت عينة الار اسة نتائج النى أن نسبة كبيرة من الأطفال لايهم شُور بالقالق والأكثئاب، مما أدى الدى إلى أنعكاس سلبى على التّنفق النفسى و الأنجاز الأكاديمي.

وضعاف السمع:

قامت منى الزناتى (ب-19)، بدرسة هدفت إلى تنمية مجموعة من المهارات منها: مهارة إدارة الوقت ومهارة أتخاذ التر ار ومهارة الثقة بالنفس والثنوازن بين التحدى و المهارة من خلال برنامج إرشادى هدفه تنتية مهارة إدارة الذات لاى
 الإعاقة السمعية، . 1 طالبات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنيرة بالسيدة زيبب للبنات و ـ ـ ا طلاب من مدرسة الأمل للصم بالمظلات وتنتل عمر العينة من (£ أ- '1) عام تم اختيارها بطريقة عشو ائية، و عينة تجريبية تو المها

1. قائمة البيانات الأولية (أعداد الباحثة): أعدتها الباحثة بغرض جمع معلومات عن الطلاب ذوى ضعف السمع ملحق (1) و اشتملت على (أسم الطفل- السنالمرحلة الار اسية- تاريخ الميلاد- الحالة الأجنماعية للو الاين- الحالة الاقتصادية للوالاين- ترتيب الطفل- عدد الاخوة- وظيفة الام- وظيفة الاب- مستوى تعليم الأم- مستوى تعليم الأب- درجة الاعاقة- أستخدام معينات سمعية- وتعد هذه v البيانات أسنمارة للتعرف على الأطفال ضعاف السمع، وقد تم عرضها على من المحكين حتى تكون فى صورتها النهائية، وتستوفى الأستمارة من خلا ملفات الطالب ذوى الضعف السمعى، و المدرسة المسئولة عنهم. . مقياس اليقظة العقلية للأطفال: مر احل أعداد المقاس: أعدت الباحثة هذا المقياس بغرض توفير أداه سيكومترية مستمدة من البيئة العربية عامة و البيئة المصرية خاصة، بحيث تتتاسب مع عينة الأطفال ضعاف السمع، كما أعد المقياس بهـف قياس اليقظة العقلية عند الأطفال
 الباحثة بأعداد مقياس اليقظة العقلية للأطفال ضعاف السمع وذلك لندرة المقاييس فى هذا المجال خاصة لفئة الاطفال ضعاف السمع، وفيما يلى تعرض الباحثة

خطو ات بناء المقياس:
ם ق قامت الباحثة بالأطلاع على الاطر النظرية والاراسات السابقة المرتبطة بمتغير الليقظة العقلية (Allen, N. B, Blashki, G. Gull\& One; E., 2006)
 (Brown, KW. Ryan, R. M\&. Creswell, J. D. 2007)
 . ( $Y \cdot \mid \lambda$ )
■ كها قامت الباحثة بالأطلاع على المقاييس المخنلفة والاجنبية منها والعربية ولم تجد مقياس يقيس اليقظة العقلية عند الاطفال ضعاف السمع بشكل مباثر وذلك (فى حدود إطلاع الباحثة) كما نم الإطلاع على المقاييس السابقة التى صممت لقياس اليقظة العقلية وهى: مقياس لآنجر (Y ( 1 ( ) ، ومقياس تورنتو

 إيرسمان ورمير (Y- (Y)، ومقياس على الثلوى (Y-1 (Y)، وقد تم الإستعانة

ببعض بنود هذه المقاييس وذلك بعد صياغتها لتتتاسب مع عينة الدر اسة.口 قامت الباحثة بأعداد مقياس للبقظة العقلية للأطفال ضعاف السمع، وذلك لأنها عينة الار اسة الحالية، فتمثلت عمر عبئة الار اسة من (9-9 ٪ ٪) سنة من اللذكور والإناث ضعاف السمع من الأطفال ذوى الاحتياجات، وكان ذلك على النحو الثنالى: 1. قامت الباحثة بوضع تعريف إجر ائى لكل بعد، ثم قامت الباحثة بصياغة عبارات كل بعد من أبعاد المقياس، بحيث يتضمن البعد الأول ^^ فقرات، والبعد الثانى ^ فقرات والبعد الثالث 1 فقر ات، والبعد الر ابع 1 فقر ات، والبعد الخامس ^، وراعت الباحثة فى صياغة الفقرات الوضوح و الدقة و عدم الإزدو اجية. r. واستخلصت الباحثة من خلال الاطلاع على الاراسات السابقة والاطار النظرى و اللمقاس التى أعدت من فبل لقياس اليقظة العقلية خمسة أبعاد كانت الأكثر انتشار ا بينهم وهي (الملاحظة، و الوصف والتصرف بوعى مع الحاضر، والحكم على الخبرات السابقة، والثفاعل مع الخبرات

السابقة).
r. قامت الباحثة بوضع صورة أولية لمقياس اليقظة العقلية وتتوعت صياغة العبارات بين عبار ات إيجابية وعبار ات سلبية، وقد بلغ عدد العبارات فى الصورة الأولية 0 ؛ عبارة، كما تم تحديد بدائل الإستجابة (أو افق، إلى حد ما، لا أو افق)، كنلك التصحيح حيث تكون درجات البدائل السابقة

اعتمدت هذه الار اسة على المنهج الوصفى الارتباطى المقارن؛ حبث الكثّف عن العلاقة بين اليقظة العقلية والتدفق النفسى لاى عينة الاراسة من الأطفال ضعاف السمع، والمقارنة بين الذكور والإناث من الأطفال ضعاف السمع فى كل من اليقظة

العقلية و التّفق النفسىى.
عينة الدر اسة:
أشنملت عينة الدراسة الإستطلاعية على عدد .






 السمع ما بين (1 §- 00) ديسبل من الأطفال ضعاف السمع، وهو لاء الأطفال بإمكانهم سماع الكلام العادى حتى مسافة خمس أقدام، وقد يحتاجون إلى معينات سمعية، وقد اختيرت هذه العينة بطريقة قصدية فى صورتها النهائية من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع- المرحلة الأبتدائية المشتركة- أدارة المطرية التعليمية- للتربية الخاصة، ومن خلال اللججلات المتاحة بالمدرسة، وسؤال المدرسيين وبمعاونة الاخصائيين النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين، تم اختيار مجموعة الأطفال ضعاف السمع وفقا للآتى: أن لا يكون لليهم أى أعاقة أخرى غير ضعف السمع، ألا نقل نسبة ذكائهم عن المتوسط، ألا يكون الو الاين منفصلين، ألا يقل مستو اهم الاقتصادى الاجتماعى الثقافى عن المنوسط بعد تطبيق مقياس المستوى الاقتصادى الاجتماعى اللقافى (محمد سعفان ودعاء خطاب، 17.17)، وقد تم اختيار الأطفال الذين حصلوا على معامل ذكاء .q فأكثر بعد تطبيق مقياس جامعة أسيوط للأكاء غبر اللفظى
 سمعيا وضعاف السمع الثديد، ونت من خلال الاطلاع على ملفات الطلاب المتاحة لتحديد درجة القصور السمعى، وسؤال الأخصائى ومعاونة المدرسين تم اختيار مجمو عة من الأطفال ضعاف السمع وفقا للآتى: ■ النكافؤ بين عينة الاراسة (ذكور / إناث) للأطفال ضعاف السمع: قامت الباحثة بالتأكد من التكافؤ بين عينة الدر اسة (ذكور / إناث) من الأطفال ضعاف السمع فى العمر والأكاء والمستوى الاقتصادى والاجنماعى و النقافي؛ باستخذام اختبار (ت) البار امترى لحساب دلاله الفروق بين المجموعات المستقلة كما نبين من جدول
(1) الثنالي:

جول ( ( ) المتوسطان والانحر افان المياريان وقيمة (ت) ودلالتها بين عينتى الدراسة من الأطفال ضعاف السمع في متّبر ات التكافؤ

| الدلالة | (ت) | الإناث (ن) |  | اللكور (ن) |  | المجمو عة <br> المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | انحر اف معياري | متوسط | \|انحر اف معياري | متوسط |  |
| غبر دالة | תז, - | 0, YV7 | 1. 1 , ¢.. | 0,709 | 1. . , 入, or | الذكاء |
| غير دالة | $\cdot, \mathrm{VOR}$ | 1,r.r | r.,rr. | 1, rav | r., o.. | المسنوى الاقتصنادي |
| غير دالة | $\cdot, \mathrm{r} \cdot 1$ | -,914 | M, \%. | -,97\% | Ir,is. | المستوى الاجنماعي |
| غير دالة | $\cdot, \cdot 7 \leq$ | -, ๕.§ | $\Lambda, \lambda \ldots$ | -, \&or | A,Vr. | المستّوى النقافي |

أنشارت نتائج جدول (1) إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينتى الدر اسة الذكور والإناث من الأطفال ضعاف السمع فى العمر و الذكاء والمستوى الاقتصادى والاجنماعى والثقالفي؛ مما يؤكد على تكافئ

المجمو عتين فى هذه المتغيرات.
أدوات الدراسة:
أستخدمت الباحثة الأدوات الأتية:

مدى قـرة المقياس على التمييز بين المجموعات المتباينة．
r．re مقياس التدفق النفسى للأطفال： مر احل أعداد المقياس：أعدت الباحثة هذا المقياس بغرض نوفير أداه سيكومترية مستمدة من البيئة العربية عامة والبيئة المصرية خاصة، بحيث نتتاسب مع عينة الأطفال ضعاف السمع، كما أعد المقياس بهـف قياس التنفق النفسى عند الأطفال
 الباحثة بأعداد مقياس التثفق النفسى للأطفال ضعاف السمع وذلك لندرة المقاييس فى هذا المجال خاصة لفئة الاطفال ضعاف السمع، وفيما يلى تعرض الباحثة خطوات بناء المقياس： ם ق قامت الباحثة بالأطلاع على الاطر النظرية والاراسات السابقة المرتبطة （Csikszentmihalyi\＆Mihaly1，2009）；بمتغير التنفق النفسى مثل （Baumann，N．\＆Schaffer，D．2010）ودر اسة هبه سامى（Y（Y）الـ）، محمد


■ كما قامت الباحثة بالأطلاع على المقاييس المختلفة العربية منها والاجنبية ولم تجد مقياس يقيس التدفق النفسى عند الاطفال ضعاف السمع بشكل مباشر （وذلك فى حدود أطلاع الباحثة）كما تم الإطلاع على المقايس السابقة التى
 الرويلى（Y－19）، وعبدالعزيز الموسوى وأنس شطب（Y－17）، أمال
 （2003 وقد تم الإستعانة ببعض بنود هذه المقاييس وذللك بعد صياغتها لنتّاسب مع عينة الار اسة．
ם قامت الباحثة بأعداد مقياس لللتذفق النفسى للأطفال ضعاف السمع، وذلك لأنها
 الأكور والإناث ضعاف السمع من الأطفال ذوى الاحتياجات، وكان ذلك على الالنحو التالى：
1．قامت الباحثة بوضع تعريف إجر ائى لكل بعد، ثم قامت الباحثة بصياغة فقرات كل بعد من أبعاد المقياس، بحيث يتضمن البعد الأول • ا فقر ات،
 فقرات، وراعت الباحثة فى صياغة الفقرات الوضوح والدقة وعدم الإزدو اجية． واستخلصت الباحثة من خلال الاطلاع على الار لسات السابقة والاطار النظرى والمقياس التى أعدت من قبل لقياس التتفق النفسى أربع أبعاد كانت الأكثر اننتشارا بينهم وهى（التوازن بين التحدى والمهارة والاستمنتاع بها－تحديد الأهداف والاندماج فيه－غياب الوعى بالذات و الوقت－التّغذية الراجعة الو اضحة و اللفورية） r．قامت الباحثة بوضع صورة أولية لمقياس التدفق النفسى وتتوعت صياغة العبار ات بين عبارات إيجابية وعبار ات سلبية، وقد بلغ عدد العبار ات فى الصورة الأولية 7 ؛ عبارة، كما تم تحديد بدائل الإستجابة（أوافق، إلىى حد ما، لا أوافق）، كنلك التصحيح حيث نكون درجات البائل السابقة
 وذلك حسب صياغة البند سواء إيجابى أو سلبى و انعكاس البنود فى مقياس التدفق النفسى．
r．كما تم عرض بنود المقياس على عدد V من المحكمين المتخصصبن فی مجال النفس للحكم على مدى صلاحيته ومناسبتّه، وصدق عبار اته لقياس التنفق النفسى عند الأطفال ضعاف السمع، وقد أدى هذا الإجراء إلى تعديل صياغة بعض البنود فى اتجاه مزيد من التنسيط وأسفر التحكيم
 وذلك حسب صياغة البند سواء إيجابى أو سلبى وانعكاس البنود فى مقياس اليقظة العقلية． ؛．كما تم عرض بنود المقياس على عدد V من المحكمين المتخصصبين فى مجال النفس للحكم على مدى صلاحيته ومناسبتّه، وصدق عبار اته لقياس اليقظة العقلية عند الأطفال ضعاف السمع، وقد أدى هذا الإجراء إلى تعديل صياغة بعض البنود فى اتجاه مزيد من التنبيط وأسفر التحكيم عما يلى：
 اتفاق المحكين جميعهم．
ب．تم حذف العبار ات التى لم تحصل على نسبة اتفاق وهى العبار ات غير مناسبة أو لها نفس المعنى．

ج．تم تُديل بعض العبارات． د．تم التوصل للصورة النهائية للمقياس والذى تكون من •ع عبارة بعد
 ونتثير الارجة المرنفعة إلى ارنفاع اليقظة العقلية．
0．تم حساب الكفاءة السيكومترية لمقياس اليقظة العقلية حيث تم تطبيق المقياس على عينة من •7 طفلا من الأطفال ذوى الضحف السمعى، بهـف التاكد من ثبات وصدق المقياس، وتم حساب الثبات بعدة طرق منها：معامل الفا كرونباخ و التجزئة النصفية، والاتساق الداخلى، كما تم حساب الصدق بطريقة الصدق التميز بين المجمو عات المتباينة． أ．ثبات المقياس：نم حساب ثبات المقياس لعينة من الأطفال ضعاف السمع（ن＝• $\Gamma$ ）، بطريقة التجزئة النصفية، وطريقة معامل ألفا،

جدول（Y）طريقتى حساب ثبات مقياس اليقظة العقلية للأطفال

| معامل الثبات | طرق حساب الثبات |
| :---: | :---: |
| －，＾179 | التجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقاس بمعالة سبيرمان－براون |
| －，＾97 | معامل ألفا |

أظهر جدول（Y）أن معاملى الثبات وبرغم اختلاف طريقتى حسابهها إلا أنهما أنثار ا إلى تمتع المقياس بثبات مقبول وبلغ معامل

الإرتباط لإجمالى المقياس 199，هـ ．．
ب．حساب الصدق باستخدام صدق التمييز بين المجموعات المتباينة： قامت الباحثة بحساب صدق التمييز بين المجموعات المتباينة بين عينتى الأطفال ضعاف السمع والأطفال العاديين على مقياس اليقظة العقلية للأطفال، ويوضح الجبول（ץ）النتائج التى تم التوصل إليها． جدول（؟）المتوسطات والانحر افات المعيارية وقيم（ت）ودلالتها بين الأطفال ضعاف السمع والألطفال العاديين على مقياس اليقظة العقلية

| الـستوى | (ت) | الأطفال عاديين( |  | الأطفال ضعان（ السمع（ |  | الهجموعة و القيح الككون |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ｜نحران معياري | متوسط | ｜نحر انـ | متوسط |  |
| ． 1 | 11，0r£ | r，\¢ | Iv，vry | r，9＾1 | $10,5 \mathrm{M})$ | اللهاحظة |
| $\cdot, \cdot 1$ | 11，ros | r，100 | V，74\％ | ，¢ ¢ | 10，． | الوصف |
| $\cdot$ ， | $11,9 \leq r$ | r，ivr | Vr，9ry | Y，$¢ 0$ ¢ | 10，174 | اللتصرف بوعى مع الحاضر |
| $\cdot, \cdot 1$ | 11,9 | r，it． | Vr，ver | Y，¢\％ | 10，1 | الحكم على الخبر ات السابقة |
| $\bullet \cdot .1$ | リ，v¢ | r，rve | V，$\frac{\square}{}$ | r，rav | 1 1 ，VYY | عل مع الخبرات السابقة |
| $\bullet, \cdot 1$ | 1 ，rra | 9，ह1\％ | 入入， 577 | A，rro | vo， 5 | الدرجة الكلية |

أثنارت نتائج جدول（r）إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عبنتى الأطفال ضعاف السمع والأطفال العاديين على مقياس اليقظة العقلية（الملاحظة، والوصف، والتصرف بوعى مع الحاضر، والحكم على الخبرات السابقة، والثفاعل مع الخبرات السابقة، و الارجة الكلية）وذللك فى اتجاه الأطفال العاديين؛ مما يؤكد

الاختبار بطرق؛ الارتباط بالمحك（بعض الاختبارات الفرعية والارجة الكلية لاختبار وكسلر－بلفيو لذكاء الر اندين و المر اهتين）وتزاوحت معاملات الارزتباط




التطبيق وبر，•
0．مقياس المستوى الاقتصادى الاجتماعى التقافى：اعده كل من محمد ابر اهبم سعفان ودعاء محمد حسن خطاب（Y（ 17 ）، وينكون المقياس من ثلاثة مقاييس فرعية الأقتصادى و الاجتماعى و اللققفى، وكل مقياس فرعى له عدة عبار ات وكل عبار ون لها بدائل（استجابات）تمثل وجود الظاهرة بمقار معين وتبدأ بوجودها كاملا وتتتهى بوجودها بدرجة ضعيفة أو عدم وجودها و هذا يتوقف بالطبع على طبيعة الظاهرة الكقاسة، وقد تم حساب الصدق والثبات على عينة بلغ حجمها ．0 من

 وكانت جميع القيم دالة عند مستوى（•，•، وقد تم حساب الثبات بطريقة التجزئة الالصفية وكانت الارجة الكلية 0，，• ومعامل ألفا وكانت الارجة الكلية ٪＾，••

## إجراءات تطبيق أدوات الدراسة：

أجريت الدراسة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر（Y．Y．）، بالبدء باختيار العينة ثم حساب النكافؤ بين عينة الأطفال ضعاف السمع الذكور و الإناث على متغير ات الأكاء
و العمر والمستوى الاقتصادى الاجتماعى النقافي.

وتم تطبيق أدو ات الار اسة وتتمتّل فى قائمة البيانات الأولية ومقياس اليقظة العقلية ومقياس التدفق النفسى على عينة الأطفال ضعاف السمع من（الذكور／الأناث） بصورة جماعية، بمعاونة المعلمة والاخصائية النفسية والاخصائية الاجتماعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع المشتركة بإدارة النز هة التعليمية بمحافظة القاهرة．

## الأساليب الإحمصائية：

1．معامل ألفا لحساب ثبات مقياسى اليقظة العقلية لضعاف السمع والتـفق النفسى لضعاف السمع． r．معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات التجزئة النصفية لمقياسى اليقظة العقلية والتنفق النفسى لضعاف السمع، والتحقق من صدق الفرض الأول لتحديد طبيعة العلاقة بين اليقظة العقلية و التنفق النفسى لاى عينة الار اسة． r．معادلة سبيرمان－بر اون لتصحيح طول المقياس فى حساب معامل ثبات التجزئة النصفية لمقياسى اليقظة العقلية والتنفق النفسي． ؛．اختبار（ت）البار امترى لالالة الفروق بين المجموعات المستقلة لحساب صدق التمييز بين المجموعات المستقلة لمقياسى اليقظة العقلية و التنفق النفسي، و التحقق من صدق الفرضين الثانى والثالث فى المقارنة بين الذكور والإناث ضعاف السمع فى اليقظة العقلية و التنفق النفسي．

مناقشة وتفسير نتائجالدر اسة：
■ نتائج التحقق من صحة الفروض الأول：يوجد ارنباط دال إحصائيا بين درجات عينة الدر اسة من الأطفال ضعاف السمع على مقياسى اليقظة العقلية والتثفق

جدول（1）العلاقة الارتباطية بين اليقظة العقلية و التدفق النفسى لاى عينة الأطفال ضعاف السمع

| الارجة لكلية لمقياس التّفق النفسي |  |  | المتغير ات |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| إجمالى العينة（ن＝• | إناث（ن） | ذكور（ن＝ |  |  |
| ＊＊，V7） | ＊＊•，7VA | ＊＊．，Vrร | معامـــلـ الارزتباط | الارجة لكلية لمقياس اللقظة العقلمة |

^^دال عند مسنوى معنوية ! •, •

اتضح من جدول（7）وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين درجات عينة الار اسة من الأطفال ضعاف السمع على مقياسى اليقظة العقلية للأطفال و التتفق النفسى للأطفال عند مسنوى دلالة 1．，，مما يعنى أنه كلما كان يقظة الطفل

أ．الإبقاء على العبارات التى حصلت على نسبة •＾\％فأكثر من اتفاق
المحكمين جميعهم．
ب．تم حذف العبارات النى لم تحصل على نسبة اتفاق وهى العبارات غير مناسبة أو لها نفس المعنى． ج．تم تعديل بعض العبار ت．
د．تم التوصل للصورة النهائية للمقياس والذى تكون من •؟ عبارة بعد
 ونشير الارجة المرتفعة إلى ارنفاع التدفق النفسى．
؛．تم حساب الكفاءة السيكومترية لمقياس التنفق النفسى حيث تم تطبيق المقياس على عينة من • 7 طفلا من الأطفال ذوى الضهف السمعى، بهـف الثناكد من ثبات وصدق المقياس، وتم حساب الثباتب عدة طرق منها：معامل الفا كرونباخ و التجزئة النصفية، والاتساق الاخلىى، كما تم حساب الصدق بطريقة الصدق التميز بين المجمو عات المتباينة． أ．ثبات المقياس：نم حساب ثبات المقياس لعينة من الأطفال ضعاف


و الجدول النالى（؟）يوضح ذلكـ
جدول（£）طريقتى حساب ثبات مقياس النتذق النفسى للأطفال

| معامل الثبات | طرق حساب الثّات |
| :---: | :---: |
| －，AET |  |
| ．，Vr） | معامل ألفا |

أظهر جدول（£）أن معاملى الثبات وبر غم اختالف طريقتى حسابهما إلا أنهما أثنار ا إلى تمتع المقياس بثبات مقبول وبلغ معامل الإرتباط لإجمالى المقياس
ب．حساب الصدق باستخدام صدق التمييز بين المجموعات المتباينة： قامت الباحثة بحساب صدق الثنييز بين المجموعات المتباينة بين عينتى الأطفال ضعاف السمع والأطفال العاديين على مقياس اليقظة العقلية للأطفال، ويوضح الجدول（0）الننائج التى تم التوصل إليها． جدول（0）المتوسطات والانحر افات المعيارية وقيم（ت）ودلالتها بين الأطفال ضعف السمع

والأطفال العاديين علي مقياس التنفق النفسي

| الـستوى | قيمة ت | الأطفال العاييين(ن = . |  |  |  | الالهموعة و القيم الككون |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ｜نحر ان ميلاري | متوسط | ｜انحران مبياري | متوسط |  |
| $\bullet, \cdot 1$ | 7，r． 1 | r，Avr | IV， $\mathrm{ET7}$ | 1，T1 \％ | 1r，vrr |  <br> والمهارة والاستمتاع بها |
| $\bullet, \cdot 1$ | r，v7¢ | 1，901 | 1＾，$\downarrow$ ． | r．， 97 | 1\＆，0ヶ4 |  |
| $\checkmark, 1$ | $\lambda, 1 \mathrm{Vr}$ | $r, r \cdot$. | 10，A7Y | 1，V47 | 11，07\％ | غباب الوعى بالذات والوقت |
| $\cdots, \cdot 1$ | \＆，ヶ．r | r，rı9 | 10，74\％ | Y，01¢ | Mr，YM | للتذغية الرجية الواضـــــة والفوربة |
| ．，．$)$ | $1 \cdot, 7.9$ | 7，rvv | TV， 7. | \＆，入イヶ | or，．17 | الدرجة الكلية |

أثنارت ننائج جدول（0）إلى وجود فروق دالة إلصائيا بين متوسطات درجات عينتى الأطفال ضعاف السمع والأطفال العاديين على مقياس التدفق النفسى（النتوازن بين التحدى و المهارة والاستمتاع به، تحديد الأهداف والأندماج فيها، غياب الوعى بالذات والوقت، التغذية الرجعية الو اضحة و الفورية والارجة الكلية）وذلك فى اتجاه الأطفال العاديين؛ مما يؤكد مدى قـرة المقياس على النمييز بين اللجموعات اللتباينة．
؛．اختبار جامعة اسيوط للاكاء غير اللفظى：اعد الاختبار طه المستكاوى（…） وهو اختبار ذكاء جماعى يتكون من • 7 مفردة، يستخدم لتقفير القدرة العقلية
 الار اسة لاستبعاد الذى يقل معامل ذكائه عن اللتوسط، ولحساب التجانس بين اللككرر والإناث من الأطفال ذوى الضعف السمعى．وحسب طه اللسنكاوى صدق

لحالة التنفق، أولا: اندماج الفرد فى النشاط ذات أهداف واضحة، مما يجعل له مسار محدد لأداء المهمة ذات التزكيب الجديد، ثانيا: أن ينوفر لاى الفرد القررة على التو ازن بين المهار ات التى يمتلكها مما يعطيه اللنقة فى ققار اته على انجاز هذا النشاط، ثالثا: يتضمن النشاط أو المهمة التى يقوم به الفرد تغنية راجيها واضحة وفورية فى نفس الوقت مما يساعده على التعامل الفعال مع أى تغير يطر أ على المهمة أو النشاط، ويسمح له بتعديل أدائه للاستمر ار فى انجاز العمل أو الاستمر ار فى حالة التدفق، وهى نفس منطلبات حالة اليقظة العقلية فى الوعى لحظة بلحظة لأداء الطفل و التصرف فى أى موقف أو مهمة ما بوعى تام فى نفس اللحظة بطريقة إيجابية ومناسبة دون نشتت فى انتباه الطفل لأى مثيرات أو الخلط بينهم وبين أى أفكار خاطئة أو مشاعر سلبية غير مناسبة للموقف أو لللنشاط المكف به

وتنفق الدراسات السابقة مع هذه الار اسة حيث يتضح وجود علاقة ارتباطية بين كل من اليقظة العقلية والتنفق اللفسي، فان ممارسة اليقظة العقلية و النتريب القائم عليها يرنبط بالعديد من المخرجات الإيجابية ويعد النتفق اللنفسى من أهم هذه اللخرجات، و هذا ما سعت الار اسة فى أنباته فى وجود علاقة قوية بين الليقظة العقلية و التنفق اللنفسي، وبذلك فاليقظة العقلية نساهم فى التتبؤ بالتنفق النفسي، مما يوكد صحة الفرد الأول عن وجود ارنباط دال إحصائيا بين درجات عينة الار اسة من الأطفال ضعاف السمع على مقياسى اليقظة العقلية والتنفق اللفسىى. ■

درجات الذكور والإناث من الأطفال ضعاف السمع على مقياس اليقظة العقلية. جدول (Y) اخنبار (ت) ليان الفروق بين متوسطى عينة الدر اسة (ذكور /إناث) من الأطفال ضعاف السمع على مقياس البقظة العقلية

| الدلالة | قيمة) | إناث (ن) |  | ذكور (ن) |  | النوع <br> \|المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | \|إنحر اف معياري | اللمتوسط | \|إنحر اف معياري | المتّو |  |
| $\cdot, \cdots 7$ | r,ANY | 1, ¢ | $1 \_, r v$ | 1, Ir | 10,r. | الملاحظة |
| $\cdots, \cdot r$ | r,v^t | 1,1を | $1 \&, V$ | -,99 | 1\&, Ar | الوصف |
| $\cdot, \cdot r$ | r,rıq | 1,ry | 1 1.0 . | -,9ร | 10,14 | التصرف بوعى مع الحاضر |
| $\cdot, \cdots 1$ | $r, r \cdot 1$ | $1, \mu \varepsilon$ | 1r,9r | -,9 | $10, \mathrm{r}$ | الحكم على الخبر ات السابقة |
| $\cdot, \cdots 7$ | r,A^o | 1,19 | 1r,9v | - 9 9 | I 1 , VV | التفاعل مع الخبر ات السابقة |
| $\cdots, \cdots)$ | r, ¢1/v | \&,V) | $V_{\cdot}, q$. | \&,19 | $\mathrm{V}, \mathrm{V} \mathrm{V}$ | \|الدرجة لكلية لمقياس اليقظة العقلية |

أشثارت نتائج جدول (Y) إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين منو سطات درجات الأطفال ضعاف السمع الذكور والإناث على مقباس اليقظة العقلبة (الملاحظة، و الوصف، والتصرف بوعى مع الحاضر، والحكم على الخبرات، و التناعل مع الخبر ات السابقة) وذلك فى اتجاه الذكور .
كما أثنارت دراسة (Branstrom et.al, 2011) إلى وجود فروق فى متوسط درجات الأناث والذكور لصالح الذكور فى أبعاد مقياس اليقظة العقلية، كما أنتق مع هذه النتيجة أكثر من در اسة وذكرت الار اسة أن السبب يرجع إلى أن الذكور
 و الخارجية عن الأناث فهم يتتمون بأثنياء بسيطة قـ تكون معبرة أكثر من الأناث، فهم يسالون أكثر من الأناث نظر الأن الأناث قـ يكن أكثر خجلا من الذكور، وقد يسألن عن أثنياء قد تكون فى الظاهر بسيطة مثل الألوان والروائح ويلاحظن العناصر البصرية منل الظل بنسبة أكبر من الأناث وأتنق مع هذه الاراسة عدن (Kittler, K. (2013), Bao et.al (2015)\& Beasley من الاراسات مثل كما أنقق مع الار اسة دراسة (فيصل الربيع،

 توجد فروق ذات دلالة احصائية تبعا لمتغير الجنس (ذكور/ أناث) لصالح . الذكور
وأنتفت دراسة (يسر ا إبر اهيم، 19.19) مع الدراسات السابقة فى أن الطلاب

ضعيف السمع متوسطة كان تدفقه النفسى متوسط وكلما كان بقظة الطفل ضعيف السمع مرتفعة كان تدفقه النفسى مرتفع والعكس صحيح وهذا ما أوضحه (Kuhikamp, 2015), (Aheme, C., 2013) وتزيد من قاره الفرد على الانتباه، وبالثنالى تبسر وتزيد من حالة اللتذفق، و أتثق أيضا دراسة (محمد حميده، 19 19)، وإلى أن البقظة العقلية ترنبط بالتدفق النفسي، فهناك علاقة بين اليقظة العقلية والتنفق النفسي، فكلما أرتفعت اليقظة العقلية للفرد أرتفع التذفق النفسى وأستطاع الفرد أنجاز مهامه ومطلبات عمله بنجاح، والعكس كلما أنخفضت اليقظة العقلية للفرد أنخفض النتفق النفسى وبذلك

 الطلاب على مقياسى اليقظة العقلية و التتفق النفسى حيث أكدت الار اسة النـة أن هناك

أرتباط دال أحصائيا بين اليقظة العقلية و التنفق النفسي. وقد أوضحت در اسة (Kee\& Wang, 2008) أن الندفق النفسى يرتبط بشكل دال بخصائص اليقظة العقلية، كما وجدا أنه عندما يرتفع مستوى اليقظة العقلية لاى الفرد، يصبح أكثر قارة على تبنى المهارات العقلية مثل الضبط أو التحكم الانتباهى، والضبط أو التحكم الانفعالى، ووضع الاهداف و التى نرتبط إيجابيا

بالتنفق وأنفقت معه كل
حيث أكد كل منهما على (Pineau, T., et.al., 2012, 2019)، دراسة (محمد حميده، أن ممارسات اليقظة العقلية تعد من العو امل التى تزيد من التذفق النفسى فالأفراد ذوى اليقظة العقلية يمتلكون بعض الخصائص والصفات التى تسهم فى النتفق النفسى متل: القترة على الانتباه والتزكيز، والإدر اك المرنفع، وارنفاع مستوى الوعى، و التمتع بالشعور بالرضا الداخلى تعد مكونات مهمة للتدفق النفسي، كما أن الفرد فى حالة النتفق يندمج فى المهمة التى يؤديها ويجد النثاط أكثر متعة وجاذبية من أى شى أخر، وهذه الحالة نوصف على أنها حالة نفسية مثالية، حيث يصبح العقل والجسد فى نتاسق، مع غياب اللتفكير السلبى وتحسن الأداء، فاليقظة العقلية والتنفق النفسى يشتركا فى التركيز على اللحظة الحالية أو الر اهنة، مع غياب التركيز على الوعى الذاتى أثثاء القيام بالمهمة أو النشاط، أن هناك اتفاق عام على أن الأنشطة التى (Taylor, 2016) أوضح وفى هذا السياق تؤدى إلى التدفق النفسى تتضمن جو انب ومكونات اليقظة العقلية خاصة الانتباه و التزكيز، ودمج الفعل بالوعى، و على هذا يحدث التنفق فقط عندما نوجد اليقظة

[^0] العقلية يساعد الفرد فى حل كثير من المشكلات النفسية والانفعالية وسوء الثنو افق
 (Chen, 2015) ومدى تدفقه النفسى، و هذا ما أوضحه وتزود من قـر الانتباه، وبالتنالى تبسر من حالة التذفق، فالأفر اد ذوى الأداء الافضل و والمرتفع فى اليقظة هم الآين يظهرون تـفق أعلى فى الأداء، وبالنالى، إلى وجود ارتباط قوى بين أن الليقظة العقلية و التنفق النفسي يزيد من حالة التنفق لديهم، كما أكد (Langer, 2000) فاليقظة العقلية لها دور كبير وأساسى فى زيادة قـر رة الفرد على

الوصول إلى حالة النتفق النفسي.
وأتنفت دراسة (عاطف الشربينى وأخرون، 19.19) مع سابقيه فى أنه لا يمكن أن يجبر الطفل نفسه على الاخول فى حالة النتفق، فحالة التنفق يتم الاخول فيها أنثاء اللتعامل مع نشاط ما أو أداء مهمة معينة، وهى حالة نتحق التحق أكثر عندما يندمج الفرد بكامل منظومات شخصيتّه فى أداء مهمة أو نشاط بدافعية داظلية تامة، وعرف كل منهما التنفق النفسى بأنه حالة انفعالية آنية عندما يكون فيها الفرد مندمجا تماما فى أداء عمل ما تكون فيه مهار اته وقدراته متو ازنة مع منطلبات التحدى الذى يعيش فيه فى حالة تغير للوعى فى الأداء و الانغماس فى هذا النشاط دون الشعور بالزمن، وبذلك لا بد من توافر ثلاث شروط للوصول
 عبدالفتاح（Y．1V）، حيث أوضحت أنه يوجد فروق دالة إحصائيا فى التذفق النفسى تبعا لمتغير الجنس لصالح الأكور، كما أختلفت أيضا در اسة بثينة الو لانى （Ү－10）، بأنها كشفت أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الذكور والإناث فى التتفق النفسى عدا تفوقت الإناث عن الأكور فى التّفق فى الأنشطة المدرسية، وتفوق الذكور عن الأناث فى النتفق فى الأنشطة الرياضية． كما أنفتت معها در اسة（Fink\＆Drake，2016）أن التنفق لا يرتبط فقط بمستوى المهارة وأنما أيضا بالأنشطة التى يقوم بها الطفل فالأنشطة السهلة جدا نودى إلى الشعور بالملل، أما الأنشطة الصعبة تودى للققق و التحدى ليكون هـاكّك تو ازن بين التحدى والمهارة وتزداد هذه الحالة لاى الاذكور فهم يميلون إلى الأنشطة الصعبة و الأكثر مخاطرة عن الأناث فيكون لايهم حالة من اللتو ازن بين التحدى و المهارة ومحاولة أنجاز النشاط مما يؤدى بدوره إلى زيادة الانفعالات الايجابية لاى

الطفل． وأثنارت در اسة（Vorkapic，2016）إلى أنه كلما زاد التنفق عند الفرد كلما زادت جودة خبراته والثعور والأحساس المرتفع بالتزكيز والإبداع، وإظهار الخبرات الانفعالية الإيجابية． كما أنفق كل من Tavares\＆freire（2016）فى أن الأناث لايهم مستوى مرتفع من التنفق، ورضا مرتفع عن الحياة، ونقتير ذاتى مرتفع، وهناء نفسى عال، ومتعة اجتماعية عالية، وإرتفاع فى السعادة، والاندماج المرنفع فى التحصيل الار السى والتعليمى عن الذكور مما يوضح أن لديهم القدرة على تحديد الأهداف والاندماج فيها عن الذكور، ويتفوق الذكور فى الأنشطة الرياضية التى تحتّاج إلى صبر ومجهود عضلى كما يزيد من التحدى عند الذكور عن الأناث فى التو ازن بين التحدى والمهارة، وتزيد لايهم الققرة على عدم الثعور بالوعى والوفت عند الققام بالألعاب والأنشطة الرياضية على عكس الأناث． ويتضح من مناقشّة وتفسير نتائج الفرض الثالث والذى توصل إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور والإناث من الأطفال ضعاف السمع على مقياس التنفق النفسى لصالح الذكور، مما يعنى أن الأطفال الذكور ذوى الضعف السمعى لليهم قدرة أكبر من الأناث على النوازن بين التحدى والمهارة وأنفتت معظم الار اسات فى ذلك؛، وكذلك فى غياب الوعى بالذات و الوفت، التغذية الرجية الفورية حيث أظهر الذكور أرنفاع فى متوسط الدرجات عن متوسط درجات الأناث، و هـاكّ من أختلف مع نتائج الفرض بأن حيث ثبت الفرض أنه لانوجد فروق فى تحديد الأهداف والأندماج فيها على عكس بر بـلى الار السات التى توصلت إلى أن الأناث تفوق الذكور فى تحديد الأهداف و الأندماج

فيها ويظهر فى التُعليم و التحصيل الدر السى كما واضحته الدر اسة السابقة．
توصيات الدر اسة：
توصى هذة الار اسة فى ضوء نتائجها بضرورة ما يلى： 1．احتو اء الأنشطة الصيفية واللاصفية على ما يحفز على اليقظة العقلية والتنفق النفسي． r．قيام وسائل الأعلام بالأهتمام بفئة المعاقين سمعيا وضعاف السمع وأبر از أهية اليقظة العقلية والتنفق النفسى كمنغير مهم فى إنجاز العمل． r．عقد برامج تدرييية عن كيفية قيام الأخصائين الأجتماعين والنفسين فى مدارس التزبية الخاصة عن تحفيز الطلاب المعاقين سمعيا وضعاف السمع على اليقظة

العقلية و التذفق النفسي．
بجو ث مقتر حة：
فى ضوء ما نوصل إليه من ننائج اقترحت هذه الار اسة البحوث التالية： 1．در اسة مقارنة بين التنفق النفسى لاى عينة من المراهقين ضعاف السمع

و العاديين．
r．فاعلية برنامج فى تحسين التذفق النفسى لاى عينة من الأطفال ضعاف السمع．

اللكور لليهم قدرة أعلى من الأناث على وصف الخبرات الاخلية ووصف مشاعرهم و التعبير عنها من خلال إيجاد كلمات وجمل مناسبة، وكذلك لايهم المقدرة على الانتباه والوعى عند القيام بالمهام المختلفة ولا يشرد ذهنهم ولا ينتشتّون بسهولة، فيجيدوا التزكيز على الخبرات الحالية وما يحدث فى الوقت الحاضر، وأيضا لايصدروا أى أحكام على مشاعرهم الاخلية أو أفكار هم ولا تؤثر مشاعر هم الداخلية على أدائمم فى المو اقف المختلفة ولا ينتقلوا أنفسهم أو يلوموا أنفسهم على الأداء غير المناسب أو صدور انفعالات عنهم، كما توصلت الار اسة إلى أنه نوجد فروق بين الالكور و الأناث فى عدم النفاعل مع الخبرات اللاخلية لصالح الذكور، كما فسرت ذلك أنه يرجع إلى أن الطلاب الذكور عندما يمرون بخبر ات غبر سارة أو يتذكرون ذكريات أو خبر ات صعبة ومؤلمة بالنسبة لهم لا يهتمون بها ولا تشغل تنكير هم ولا يتفاعلون معها، فهزه الذكريات لا تفقدهم تركيز هم فى الموضوع الحالى، فهم يسترجعو ا الخبرات دون إصدار رد فعل تجاهها دون التعمق فيها ولا يسمحو الهذه الخبرات بالتغلب أو السيطرة عليهم ويصرفوا نفكير هم عنها بسهولة عكس الأناث فهم أكثر عاطفية عن الذكور ويناثرو ا ويتفاعلو ا مع الخبرات و المو اقق الأجتماعية، ونوصلت الار اسة إلى أنه

لا توجد فروق بين اللكور والأناث فى الملاحظة．
و هناك در اسات تباينت نتائج در استها فبعضها توصل إلى أنه لا نوجد فروق بين الذكور والأناث فى اليقظة العقلية كما هو فى دراسة كل من Zubair et al\＆）لارئ

Sabir et．al，2018），（Weinstein et al，2009） ويتضح من مناقشة النتائج الفرض الثانى إلى أن هناك دراسات أتفقت مع هذه الار اسة وهناك من أختلف معها ولكن يتضح من الفرض الثانى أنه نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور والإناث من الأطفال ضعاف السمع على مقياس اليقظة العقلية لصالح الذكور، وهذا يعنى أن الأطفال الذكور ضعاف السمع هم أقل تأثر وتفاعل مع الخبر ات السابقة، كما أنهم متوسط درجتهم أعلى الاعى من متوسط درجات الأطفال الأناث ضعاف السمع على القـرة على التصرف بوعى مع الحاضر وو الوصف والملاحظة للأشياء والأشخاص فالأطفال الذكور لليهم قّرة أكبر على الأندماج والتفاعل من الأناث ويرجع إلى أن الأناث لديهم يتسمون بالخجول والمشاعر الحساسه التى قد تعوقهم عن اكتساب هذة المهارة

بسهولة． ■ درجات الذكور والإناث من الأطفال ضعاف السمع على مقياس التثفق النفسي جدول（＾）اختبار ت لبيان الفروق بين منوسطى عينة الار اسة（نكور／إناث）من الأطفال ضعاف

| الـلالة | $\begin{aligned} & \text { قيم) } \\ & \hline \text { قية } \end{aligned}$ | إناث（ن） |  | ذكور（ن） |  | النوع <br> الدتنير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | إنحر اف معياري | المنوس | إنحراف معياري | المنوس |  |
| $\cdots, \cdot 1$ | ¢，007 | l，rr | 17， $\mathrm{T}^{\text {r }}$ | r，ro | ｜A，0V |  <br> و المهارة والاستنتاع بها |
| غير دالة． | －，TY | 1，ソ¢ | rrer | r，19 | rı，$¢ \mathrm{~V}$ |  |
| $\cdots, \cdot+1$ | \＆，－¢ | －，97 | 17，4 | r，ry | $1 \lambda, \varepsilon\rangle$ | غياب الوعى بالذات والوقت |
| $\cdots, \cdot 1$ | \＆，．ヤY | 1，11 | 17，V\％ | 1，1v | 1V，9\％ |  |
| $\cdots, \cdot \cdot 1$ | r，q．0 | £，๕ ¢ | V，！ | \＆，\＆ヶ | vo，ov | ｜الدرجة لكلية لمقياس التّفق |

أشنارت نتائج جدول（＾）إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الأطفال ضعاف السمع الأكور والإناث على مقياس النذفق النفسى（النوازن بين التحدى والمهارة والاستمتاع بها، وغياب الوعى بالذات و الوقت، والتغذية
 على بعد（تحديد الأهداف والاندماج فيها）، وأختلفت مع الار اسة، دراسة كل من
 هناك وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى التنفق النفسى تبعا لمتغير الجنس فى

اللـلك خالد. مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، (Y (Y) (Y).
 والتتفق النفسى لاى عينة من طلبة الصف الثامن الأساسى من مستخذمى الجهزة اللكية، الموتمر اللطمى: "تأتير الأجهزة الذكية على نثاة الطفل" جامعة القتس

مr.عواطف حسانين (Y-lV). علاقة فقـ السمع بمتغيرى مهارة القراءة الجهرية والصامتة و العنف المدرسى لاى عينة من النلميذات المعاقين سمعيا (دراسة مقارنة). بحث منشور، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سو هاج. (0) (0) .0. -ro

צ. على الثلوى (Ү.1人). اليقظة العقلية وعلاقتها بالكفاءة الآتية لاى عينة من
 العدد التاسع عشر . كلية الاو ادمى. جامعة شقر اء اء اء .rv مكتبة الإيمان للنشر
 الليرموك. بحث منشور، المجلة الأردنية فى اللعوم التربوية. مجلد 10، العدد ا لـ جامعة اليرموك. الاردن.
 والنوزيع، عمان. r.r. ماجدة عبيد (• (Y). المشكلات التى تهدد أمن وسلامة الطلاب المعاقين سمعيا
 الاسلامية (سلسلة الار اسات الانسانية)، المجلد الثامن عشر، العدد الثانى، جامعة

إربد الأهلية، الاردن.

شبكة العلوم النفسية العربية، (rq) •r - r -

Y Y. محمد حميدة (19 19). فعالية برنامج قائم على اليقظة العقلية فى تنتمية التنفق اللنسى و أثره على السعادة النفسية لاى طلاب المرحلة الثانوية (دراسة تنتيؤيةتجرييية)، مجلة الإرشاد النفسي، كلية التنربية، جامعة عين شمس، العدد (• (7)،
ح( )، ديسمبر .
 الاجتماعي، الثقافي. القاهرة: دار الكتاب الحديث.


 الاجنماعى لذوى الإعاقة السمعية. رسالة دكتورة منشورة، المجلة المصرية للاراسات التخصصية، العدد (Y) يناير . كلبة التنربية النوعية. جامعة عين

شسس.

 (Y r اللنو اصل لاى عينة من الأطفال المو هوبين ذوى الإعاقة السمعية. رسالة دكتور اه، قسم الصحة النفسبة، كلية التربية، جامعة كفر الثيخ. محافظة البحيرة،
جمهورية مصر العربية.
 طلاب كلية التربية، مجلة كلية التربية فى العلوم النفسية، جامعة عين شمس،
العددا (گڭ)، ص\& •1.
 ذوى المشكلات الانفعالية. بحث منشور، مجلة الار اسات العلية للطفولة، جامعة
r.

المراجع:
0. إبر اهيم المغازى (Y-10). التنفق النفسى حالة إيجابية خاصة للمبدعين، مجلة

 خفض صعوبات التنظيم الانفعالى لاى الطالبات ذوات اضطر اب الشخصية الحدية وأثنره على أعراض هذا الاضطراب. مجلة الإرشاد النفسي، اه ( (1)، . $1 \lambda-1$ V. أحلام مهى (Y. (Y). اليقظة الذهنية لاى طلبة الجامعة. (رسالةة دكتوراه)-

 ميدانية منشورة، مجلة العلوم جامعة بغداد. 9. أمال عبدالسميع (Y-11). اختبار التثفق (النفسي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة. -ו. أمانى عبدالسلام (Y (Y)، فعالبة برنامج اللتطيق المتترح فى تحقيق عملية التنو اصل اللفظى لذوى الإعاقة السمعية بالمرحلة العمرية (६- ${ }^{\text {( }) ~ ا ٔ ع و ا م . ~ ر س ا ل ة ~}$

مـجستير، كلية التربية، قسم العلوم الأسرية، جامعة الخرطوم.
 رسالةة ماجستتير، كلية التزبية، جامعة الز الز الزازيق.


طالبات جامعة القصيم. بحث منشور، جامعة الأزه هر . كلية القصيم السعودية. r| الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (19 19). نسبة الاعاقة السمعية فى
مصر. الصفحة الرسمية للموقع الالكترونى.
 الطلابيين فى محافظة ظريف بالمملكة العربية السعودية. دراسة مقارنة بين المرشديين الجدد و القدامى. بحث منشور، مجلة اللعوم التربوية والنفسية، العدد السابع- المجلد الثالث.
10. ألق زكى وناجى النواب (19 19). التّفق النفسى لاى طلبة الجامعة. بحث


 لمجلات الجامعة، صص



 9 1. سعد رجب (Y- IV). برنامج تكاملى لخفض بعض الاضطر ابات النفسية كمدخل
 مجلة البحث العلمى.
 الصم وضعاف السمع فى برنامج التزبية الخاصة بددينة للرياض، مجلة كلية

 رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الخاصة، جامعة الملك سعود. Y Y. عاطف الشربينى وآخرون. (19-19). القيمة التتبوئية فى التدفق لاى اعضاء هيئة

للعلوم التربوية، مجلد (10)، عدد(٪).

54. Chen, L. (2015). An exploration of mindfulness and its experiential benefits: Taiwanese Backpackers in Australia. A thesis submitted for the degree of Doctor of philosophy at the University of Queensland.
55. Csikszentmihaly1 Mihaly1, (2009). Flow the Psychology of happiness: The classic work on how to achieve happiness, Paperback- July 1, 2009.
56. Fink, L.\& Drake, J. (2016). Mood and flow: Companing the benefits of narrative versus poetry writing Empirical. Journal of Behavioural sciencers, 34 (2)177-192.
57. Golos, B (2006). Using instructional videos in American Sign as a language tool to facilitate the development of emergent literacy skills in deaf and hard of hearing preschool children. Ph.D, of Colorado at Boulder.
58. Jackson, S. A.\& Marsh, H. W. (1996). Development and validation of ascale to measure optimal experience: The FlowState Sale. Journal of sport and exercise psychology, 18 (5), 112-191.
59. Kee, Y.\& Wang, J. (2008). R elationships between mindfulness, flow dispositions and mental skills adoption: acluster analytic efficacy. Open Journal of Social Sciences, 1(6), 1-4.
60. Kittler, K. (2013). Mindfulness and cardiovascular risk in college student. The Eagle Feather, 10(5), 30-66.
61. Kuhlkamp, N. (2015). How to promte fiow experiences at Work: The impact of amindfulness- based interiences at work. The trait mindfulness. Master thesis, faculty of psycology and neuroscience, Maastricht University.
62. Langer, E (2000). Minffulnees. New York: Addison Wesley publishing.
63. Langer, E. J. (2002): Mindful learning. Current directions in Psychological science, Journal of sport and exercise psychology, 9 (6), 19- 85 .
64. Moore's, D. (2006). Educating thedeaf: Psychology Principles, and practices. 4thed. Boston: Houghton Mifflin Company.
65. Mihaly, C.\& Hunter, J. (1990). Happiness in everyday life: The uses of experience samp1ing, Journal of Happiness Studies. 4, 185-199.
66. Neale, A.\& Griffin, A. (2006). A study of the lagged relationships among climate, safety motivation, safety behavior\& accidents at the individual\& group levels. Journal of Applied Psychology, 91(4), 946953.
67. Pirneau, T., Glass, C.\& Kaufman, K. (2012). Mindfulness in sport Performance in A. Ie, C. Ngnoumen\& E. Langer (Eds.), Handbook of mindfulness, Oxford, UK: Wiley- Blackwell.
68. Ritchie, T. D\& Bryant, F. B. (2012). Positive state mindfulness: a multidimensional model of mindfulness in relation to positive experience. International journal of wellbeing, 2(3), 150-181.
69. Tavares, D.\& Freire, T. (2016). Flow experience, attentional control, and emotion regulation: Contributions for appositive development in an adolescents. Revista Psicologia, 30 (2), 77-94.
70. Taylor, E. (2016). Mindfulness and flow in transpersonal art therapy
-؛. هدى قناوى وأمل حسونة ورشا إبر اهيم (17. 17). فاعلية برنامج تدريبى قائم على المهارات الاجتماعية للحد من مظاهر العنادى لاى أطفال ماقبل المدرسة ضعاف السمع. بحث منشور، المجلة العلمية لكلية رياض الأطفال- العدد (التاسع) - يوليو - ديسمبر، جامعة بورسعيد.
 ضعاف السمع. بحث منشور، كلية التزبية النو عية بينها، جامعة الزقازيق.

 للالتعامل مع المعاقين سمعيا وضعاف السمع برنوكول مع وزارة الاتصالات. r. من المراهقين ضعاف السمع، بحث منشور المجلة العربية لعلوم الإعاقة و الموهبة. مجلة (؟)، • ا يناير . كلية التزبية. جامعة الزقازيق.
 الحياة المدركة لاى طلبة كلية التزبية جامعة الزقازيق. بحث منشور، المجلة

```
التربوية، كلية التزبية، العدد الثامن و الستون- ديسمبر . 
```

45. Adins, B. (2013). Relationships between mindfulness, flow and enjoyment. Thesis submitted as partial fuifllment of the requiremants for degree of European Master of sport and exercise psychology at the University of Thessaly.
46. Aheme, C., Moran, A.\& Lonsdale, C. (2011). The effect of mindfulness training on athletes, flow: An initial investigation Sport. British Journal of Health Psychology, 25, 77-189.
47. Andrson, G., Olsson, E., Rydell, A. and Larsen, H. (2000): Social competence and Beharioral Prblemsin Children with Hearing impai ment Audiology. British Journal of Health Psychology 39, 88-92.
48. Allen, N. B., Blashki, G.\& Gull one, E. (2006). Mindfulness based Psychotherapies: a review of conceptual foundation. Empirical evidence and practical considerations. The Australian and Zealand Journal of psychiatry, 40(4), 285-294.
49. Bao, X., Xue, S.\& Kong, F (2015). Dispositional mindfulness and perceived stress: The role of emotional intelligence. Journal of Research in Personality, (40), 210-275.
50. Baumann, N.\& Schaffer, D. (2010). Seeking Flow in the achievement domain: The achievement Flow motive behind Flow experience motivation and Emotion. British Journal of Health Psychology 34, 219.
51. Beasley, M, Thompson, T.\& Davidson, J. (2003). Resilience in response to life stress: The effects of coping style and cognitive hardiness, Personality and individual differences. Journal of the experimental analysis of behavior, 34, 77-95.
52. Branstrom, R., Duncan, L, G\& Moskowitz, J. T. (2011). The association between dispositional mindfuiness, psychoiogical wellbeing and perceived health in aswedish population- based sample, British Journal of Health Psychology, 16, 300-316.
53. Brown, KW. Ryan, R. M\&. Creswell, J. D. (2007). Mindfulness the oretical foundations and evidence for its salutary effects. Journal of health. 237-211, (4)18.
"An excavation of creativity". M., Powietr, Zynska\& K. Tobin (Eds.), Mindfuilness and Educating Citizens for Everyday life, 27-46.
54. Vorkapic, S. (2016). Relationship between flow and personality traits among preschool teachers. Metodicki Obzori, 11(1), 24- 40.
55. Wakefield, C. E., Hanlon, L. V., Tucker, K. M., Patenaude, A. F., Signorelli, C., Mcloone, J. K.\& Coha, R. J. (2016). The Psychological impact of genetic information on Hearing impaired Children: systematic review. Genetics in Medicine, 18 (8), 766.
56. Walsh, C. (2005). The practical application of mindfulness in individual cognitive therapy. Paper presented to the $28^{\text {th }}$ national conference for the Australian association for cognitive and behavior therapy (AACBT).
57. Weinstein, N., Brown, K, W.\& Ryan, R. M. (2009). A multi- method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping and emotional well being. Journal of Research in personality, (43), 374-385.
58. Zubair, A., Kamal, A.\& Artemeva, V. (2018). Mindfulness and resilience as predictors of subjective well- being among university students: A Cross cultural perspective. Journal of Behavioural sciencers, 28 (2), 1-19.

> صابرصالح سلمان
> أ . . .ليلى أحمد كم الدين
> أسنّاذ علم النفس كلمة الدراسات العليا للطفولة
> د .سعدرة السيد بدوى
> أسمّاذ علم النفس المساعد كلية الدراسات العليا للطفولة

$$
\begin{aligned}
& \text { هدفت هذه الار اسة إلى التحقق من وجود فروق فى أنماط السبطرْ المخية والصفحة المعرفية على مقياس بينبه للاكاء بين ذو صى صعوبات نعلم القر اعة، وذوى صعوبات }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { صعوبات نعلم الكتابة، و. ب طفلا وطفلة من العاديين نر وحت أعمار هم ما بين (9: Y I ) عاما، واعتمت الار اسة على أدوات هى اختبار تشخيص العسر القر ائى إعداد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وتوصلت النتائج إلى سيطرة النمط الأيمن لاى ذوى صعوبات نعلم القر اءة وذوى صعوبات نعلم الكتابة وسيطرة النمط الأيسر لاى العاديين، بالإضافة إلى وجود فروف } \\
& \text { فى الصفحة المعرفية على مقباس بيبيه بين الفئات الثلاثة. } \\
& \text { العهات المنتاحية: السيطر : المخية، صعوبات القر اءة، صعوبات الكتابة، الصفحة المعرفية. }
\end{aligned}
$$

## The differences between children with dyslexia, dysgraphia and normal children in cellebral dominance and the cognitive profile in Stanford Binet Scale for Intelligence fifth edition

Problem: The present study problem is determined in the following inquires What are the prevailing style of cellebral dominance in children with dyslexia, children dysgraphia and normal children?, Are there asignificant statistically differences in of cellebral dominance between children with dyslexia, children dysgraphia and normal children?, Are there asignificant statistically differences the cognitive profile in Stanford binet scale for intelligence fifth edition between children with dyslexia, children dysgraphia and normal children?, and Are there asignificant statistically differences the cognitive profile in Stanford binet scale for intelligence fifth edition between males and females?
Aim: Current study seeks to achieve the following Disclose differences between children with dyslexia, children dysgraphia and normal children in cellebral dominance, Disclose differences between children with dyslexia, children dysgraphia and normal children in the cognitive profile in Stanford binet scale for intelligence fifth edition.
Methodology: The present study follows the Comparative descriptive correlative methodology.
Sample: The study sample consists of 90 of children between ( 9 to 12) years old. That 30 children with with dyslexia, (30)children with with dysgraphia and 30 normal children.
Instruments: Dyslexia diagnosis scale prepared by (nasra gelgel, 2010), Rappid evaluation scale of children with dysgraphia (mawlod hodby, 2015), Colorful Sequential Arrays Test by (John Raven, 2016), Torans scale for brain dominance, and Stanford- Binet Intelligence Scale Fifth edition.
Statistical Methods: T.Test, Anova Test, Coefficient alpha kronbach to calculate stability.
Results: The prevalent style of cellebral dominance in children with dyslexia and children with dysgraphia is the right style and that the dominant style in normal children is the left style, There are differences on differences the cognitive profile in Stanford binet scale for intelligence fifth edition between children with dyslexia, children with dysgraphia and normal children for normal children, There are no differences between males and females of the three study categories (dyslexia, dysgraphia and normal) on the cognitive profile in Stanford binet scale for intelligence fifth edition.

Keywords: Brain Dominance, Dyslexia, Dysgraphia, The Cognitive Profile.

والأطفال ذوى صعوبات الكتابة و الأطفال العاديين؟ r. هل توجد فى الصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه للانكاء: الصورة الخامسة بين الأطفال ذوى صعوبات القراءة والأطفال ذوى صعوبات الكتابة والأطفال العاديين؟

هد فـ الدراسة:
هدفت الار اسة إلى محاولة الكثف عن الفروق بين ذوى صعوبات تعلم القراءة وذوى صعوبات تعلم الكتابة والعاديين فى أنماط السيطرة اللخية والصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه للاككاء: الصورة الخامسة.

أهمية الدر اسة:
يعتبر موضوع هذه الار اسة موضوعا متعدد الجوانب والأبعاد، فهى ذات بعد معرفى كونها تتتاول متغير معرفى وهو الصفحة المعرفية على مقياس بينيه الصورة الخامسة، ومن جهة أخرى فهى ذات بعد تربوى إذ تهتم بواحدة من الفئات الخاصة و التى تحتاج إلى خدمة متخصصة، وهى فئة التلاميذ ذوى صعوبات التُعلم، كما أنها تأخذ بعدا نفسيا عصبيا من خلال التطرق إلى متغير على درجة كبيرة من الأهمية فى النشاط المعرفى العام للإنسان ألا وهو السيطرة المخية. 1. فالأهمية النظرية لهذا الموضوع تكمن في: أ. أن هذه الدراسة تسس أهم شرائح المجتمع، والمتنتلة فى أطفال المرطلة الإبتدائية و التى تشكل خطورة لهم. ب. باعتبار الاضطر اب موضوع الاراسة من أكثر أنواع اضطر ابات التعلم انتشار ا، فى عصرنا الحالى وهى صعوبة القر اءة و الكتّابة. ج. نظر الأن موضو عصوبات القراءة و الكتابة يشكلا مجالا خصبا للار اسات الحديثة والجادة كونه يمكن الإستفادة منه فى ميادين وتخصصات نظرية وتطبيقية مختلفة منها التربية الخاصة، علم النفس المعرفى، علم النفس
العصبي، علم النفس التعليمي... الخ.

د. تتبع أهية الار اسة من أههية المتغير ات محل الار اسة، إذ تحاول: ■ الكشف من خال المقارنة على الفروق بين الثلاميذ العاديين وذوى صعوبات التقلم فى السيطرة المخية والصفحة المعرفية على مقياس بينيه

الصورة الخامسة.
■ إستتتاج مدى تأثثر السيطرة المخية فى ظهور بعض صعوبات النتلم. ■ السيطرة المخية و الصفحة المعرفية لاى ذو صى صعوبات التعلم (فى حدود علم الباحث).
r. الأهمية التطبيقية: أ. لفت الإنتباه إلى أهمية الإهتمام بالصعوبات التعليمية التى قـ بظهر ها التلميذ خاصة فى المرحلة الإبتدائئة.
ب. قد تساهم فى توجيه إهتمام الباحثين نحو بعض المواضيع ذات الطابع المعرفى و العصبى والتى لها كبير الأثر على العطلية التُليمية. ج. قد تساعد فى لفت إنتباه الهيئات التُليمية إلى صعوبات (القراءة، الكتابة) وخاصة فى مر احل متققمة من التعليم الإبتدائي. د. تحديد خريطة الفرد المعرفية الدالة على مواطن القوة والضعف لايه بشكل يعكس كيفية استخدام الإستر اتيجيات اللازمة فى المو اقف المختلفة وبناء البر امج العلاجية و التأهيلية المناسبة لكل حالة على حدة.

## هفاهيم الدر اسة:

ه الليطرة المخية Cerebral Dominance Hemisphericity Styles يرى (سليمان
 الكرويين للمخ (الأيمن أو الأيسر) أو كليهما معا (المتكامل) فى العمليات العقلية
 ם صعوبات التُلم Learning Disabilities: التعريف الاجرائى لدكتب التربية
 بهذه الدقة خاطب اله الإنسان... فقـ خلقه الهَ ومكنه فى الأرض بعد أن زوده بكل مايجعله قادر اعلى إدامة حياته وتطوير ها نحو الأفضل... آيات ظاهرة وباطنة، ونعم نتزى متتالية، ومن تلالك النعم والآيات هبة العقل المنطورة والتى بفضلها تـكن الإنسان من السيادة على سائر المخلوقات، ولئن كان الإنسان ذروة مظاهر الحياة فالّن دماغه المتأمل معجزة تتجاوز الزمان والدكان، ويعتبر المخ من حيث تصميمه أعظم من أى أية أخرى عرفها الإنسان على وجه الأرض وهو أرقى بكثير من سائر أدمغة المخلوقات الأخرى، إديت متع الإنسان بالمقررة على جمع وتخزين كية لا حصر لها من المعلومات التى ترده من داخل الجسم وخارجه ومن ثم معالجة المعلومات و التعامل معها بصورة فورية وبطرق جليدة وسبل وسبل مبنكرة لم يسبق له أن سلكها من

قبل. (أمل الهملان، با با ب) وقد أطلق البعض على العقد الأخير من القرن العشرين عقد المخ Decade of the Brain

حسين،
فالمخ البشرى ينكون من جانيين أحدهما أيمن والآخر أيسر وقد أثنارت العديد من Two Hemispheres of الار اسات التى استتدت إلى نظرية النصفيين الكرويين للاماغ
 ولقد أصبح الاتجاه العصبى فى تفسير السلوك المعرفى مدخلا أساسيا يعتد عليه الكثير من علماء التنربية وعلم اللنس والمناهج وطرق التنريس فى تنسير العديد من القضايا الشائكة التى تعترضهم فى العطلية التُليمية ومن هذه القضايا صعوبتى القر اءة


وعليه جاءت فكرة نتاول وتفسير اضطراب عسر القز اءة والكتنابة من وجهة نظر نفس- عصبية، منطلقين فى ذلك مما بينته الدر اسات السابقة من وجود علاقة بين الوظيفة اللنوية والهيمنة اللمخية، ونتيجة لوجهة النظر هذه وحسب نتائج العديد من الارراسات التى بحثت فى أسباب عسر القراءة والكتابة فى ضوء ما يجرى داخل المخ، فقد جاءت هذه الار اسة كمحاولة لتبيين طبيعة ونمط الهيمنة المخية عند هذه

الفئة من التلاميذ.
وتهذف هذه الار اسة إلى التطرق إلى أهم الفروق الموجودة بين تلاميذ المرحة الأساسية من النتعليم العاديين ونظر ائمه من ذوى صعوبات النتطلم خاصة نعلم القر اءة و الكتابة فيما يتعلق بأنماط السيطرة المخية و الصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه للاكاء: الصورة الخامسة تقنين الاكتور صفوت فرج (1 (1-

## هشكلةالدر اسه:

على الرغم من الجهود التى تبذل إلا أن هناك فئة من الأطفال يعانون من الصعوبات متل مشكلات القراءة أو الكتابة أو غير ها، وقد أرجع المتخصصين حدوث نللك الصعوبات والنى أطلق عليها مصطلح صعوبات التعلم إلى أسباب كثيرة من أههها الظلل الوظيفى فى نمو المخ، أو الاضطر ابات العصبية و النفسية، أو العو امل البيئية الخارجية، وغير ها من الأسباب. تنثير الإحصائيات العالمية إلى أن ما بين (\% - - ا\%) من التلاميذ يعانون من صعوبة القراءة والكتابة معا، وأن •\&\% منهم يتسربون من الددارس تحت وطأة الرسوب المنكرر (نهاد صالح، سامية ابوالنصر، Y . . . 0 ). وكما نتشير بعض الار اسات والبحوث إلى أن العديد من الطلاب ذوى صعوبات النتلم لايهم مشكلات وصعوبات فى التقلم، وغالبا تبدأ صعوبات التُعلم منذ المرحلة الابتتائئة، وتستمر حتى
 الار اسة فى الاجابة على النساؤلات النالية: 1. ما هى أنماط السيطرة المخية السائدة لاى الأطفال ذوى صعوبات القر اءة والأطفال ذوى صعوبات الكتابة والأطفال العاديين؟

「. هل توجد فروق فى أنماط السيطرة المخية بين الأطفال ذوى صعوبات القر اءة

و اللتفكير) وأظهرت نتائج البحث أن الغلبية العظمى من الطلاب هم من ذوى النمط الأيمن. كما نم العثور على اختلاف جوهرى كبير الطلاب ذوى النمط الأيمن من المخ من طلاب الحضر والريف، كما تم العثور على الختلاف كبير فى نمط التفكير والتُلم فى النصف الكروى الأيسر لاى الطلاب فى المناطق الحضرية والريفية كما يخنلف الأو لاد والبنات بشكل كبير فى (أسلوب النتطم والتفكير السائد فى النصف الأيسر والأيمن من المخ. Syeda) .Humera, 2013)
■ المحور الثناني دراسات تتاولت السيطرة المخية وصعوبات التُعلم: 1. قـدت در اسة (أميرة عبدالمنعم محمود، Y.IV) برنامجا للانصف الأيمن من المخ لعلاج صعوبات التعلم غير اللفظية لأطفال المدرسة الإبتدائية مستهوفة اختبار مدى فاعليته، وقد تكونت عينة البحث من ستة أطفال ذوى صعوبات التعلم غير اللفظية بالمدرسة الابتائية، وتم تطبيق البرنامج للنصف الايمن من المخ لعلاج صعوبات التعلم غير اللفظية على جلسات متتابعة بمعدل 10 جلسة ندريبية، وكثفت النتائج عن حدوث تحسن المجال اللفظى للاكاء لاى المجموعة التجريبية من أطفلل المدرسة الابتتائية ذوى صعوبات التُعلم غير اللفظية بعد البرنامج، تحسن المجال الأدائى أو العملى للاكاء لاى المجموعة التجرييبة، تحسن العطليات المعرفية الأربعة فى منظومة النقييم المعرفى (عملية التخطيط، عطلية الإنتباه، عملية التأنى، علية النتّابع) لاى المجموعة التجرييية، تحسن الأداء على اختبار الشكل المعقد لراى اوستريث Rey) (Osterrieth, 1944), (Tayler, 1969: 1979)، وأيضا تحسن الأداء على

اختبار بندر جشطالت البصرى الحركى لاى المجموعة التجرييبة. r.r. أما دراسة كاروليندينتون، جاكفليشتر، بولسبيرينو، ديفيد فر انسيس، وشارون
 لعسر القراءة التى تنترض أن العجز المخيخى يرتبط بإعاقات القراءة، لقد اختبرت هذه الفرضيات فى عينة من الأطفال عددهم VE V و وجموعة من الأطفال العاديين عددهم Tr تم استخدام اختبارات استقر ار الوضعية ونشخيص عسر القراءة لجونيور، وجدت أدلة فليلة على أن نتقيمات وظائف المخيخ ارتبطت مع الأداء الأكاديمي. وبالإضافة إلى ذلك، لم نجد أدلة تدعم الفرضية القائلة بأن العجز المخيخى أكثر بروزا بالنسبة لذوى صعوبات العسر القر ائى هذه النتنائج إضافة إلى الأدلة المتر اكمة من نتائج الادر اسات (Carolyn السابقة تؤكد الفشل فى ربط وظائف المخيخ مع صعوبات القر اءة .A. Denton et.al, 2014)
■ المحور الثالث دراسات تتاولت الصفحة المعرفية على فئأت أخرى:
 معرفية لاى الأطفال ذوى زملة داون من خالا مقارنة أداؤهم على مقياس ستانفورد- بينيه للاكاء: الصورة الخامسة بأداء مجموعة من الأطفال العاديين المكافئين لهم فى العمر العقلي، وقد اعتمدت الاراسة على المنهج الوصفى
 داون (
 إلى
 سنوات و ؟ شهور إلى V سنوات و وجود فروق بين الأطفال ذوى زملة داون والأطفال العاديين الدكافئين لهم فى العمر العقلى على جميع الاخنبارات وذلك فى اتجاه تفوق أداء الأطفال
العاديين.
r. بيد أن در اسة (فاطمة عادل مختار، Y. Y Y) هدفت إلى الكشف عن الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد بينيه للاكاء: الصورة الخامسة لعينة من الأطفال

الأمريكى: يشبر مفهوم صعوبات النتعلم الى تباعد دال احصائيا بين تحصيل الطفل وقدرته العقلية العامة فى واحدة أو أكثر من مجالات التُبير الثفهىى أو الكثابى أو الفهم الاستماعى أو الفهم القرائى أو المهارات الأساسية للقراءة أو اجراء العمليات الحسابية الأساسية أو الاستغلال الحسابى أو التهجى. ويتحقق شرط التباعد الاال عندما يكون مستوى تحصيل الطفل فى واحدة أو أكثر من هذه الكجالات .0\% أو أقل من تحصيله المتوقع وذلك اذا ما أخذ فى اعتبار العمر
 Z فى تعلم اللغة تظهر فى عدم الققرة على فكك رموز اللغة، ومعالجة المعلومات، وفهم الأصوات، وهذه الصعوبات ليست متعلقة بالعمر، أو القررات العقلية، و القترة على التحصيل، وهى ليست إعاقة حسية. (الجمعية العالمية للايسلكسيا،
 Z $\square$ الكتابة هى صعوبات فى آلية تذكر تعاقب الحروف وتتابععا، ونتاسق العضلات لإنتاج الحركات الاقققة لكتابة الحروف والأرقام وتكوين الكلمات والجمل، أو الصياغة المعبرة عن الأفكار والمعانى من خلا التتبير الكتابى. Stanford- Binet Intelligence مَ مقـاس ستانفورد- بينيه للأكاء: الصورة الخامسة (B) (Bain\& Allin, 2005) بأنه "اختبار :Scale (Fifth Edition)
 فأكثر . والاستخدام المعروف له يتضمن نشخيص حالات مختلفة نشمل التأخر المعرفى والارنقائى Developmental and Cognitive Delay عند الأطفال
 بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى للصور السابقة منل النقييم الإكلينيكي،
 7 الصفحة المعرفية The Cognitive Profile: يذهب البعض إلى أن الصفحة المعرفية للققرات و التأثٔثرات وسبلة مناسبة لتوضيح جوانب القوة والضعف النسبية للمفحوص عبر الاختبار ات وتتعرف على القدرات و التأثنيرات المعنية التى ربما تؤثر فى الأداء على المقياس. (لوبس مليكه، 1991: 19٪).

## الدر اسات السابقة:

تم تقسيم الار اسات السابقة إلى أربعة محاور رئيسية وهي:
■ المحور الأول دراسات تناولت السيطرة المخية وعلاقتها بمتغير ات أخرى: 1. جاءت دراسة عون عوض محيسن (10) للتعرف على أنماط النتعلم والتفكير المفضلة والذكاءات المتحددة السائدة، والفروق بين ذوى أنماط النتطم والتفكير المتتمد على نصفى المخ فى الذكاءات المتعددة، حيث شارك فى ور الار اسة ؟0ب طالبا وطالبة، بالصفين الثامن والثاسع الأساسيين بدحافظة غزة، واستخدم فى جمع البيانات مقياس أنماط التقلم والتنفكير، وأشنارت النتائج إلى سيادة النهط الأبسر بنسبة . .
 الأيمن هو الذكاء الشخصى فالمكانى و أخيرا اللغوي، أما ذو النى النمط الأيسر فقد كان الذكاء السائد هو الثخصى فالمنطقى وأخيرا الموسيقي، كذلك كثفت الننائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى الأكاء اللغوى والمنطقى و الجسمى لصالح النمط الأيسر و المكانى والموسيقى لصالح النمط الأيمن. (عون عوض محيسن، 10.10).
r. هدفت دراسة سيدة حمير ا Syeda Humera إلى المقارنة بين أنماط التُلم والتفكير لاى الطلاب من المناطق الحضرية والريفية فى منطقة أورنك آباد.
 طلب بالصف العانشر الأساسى من مناطق حضرية وريفية. تم استخدام مقياس Style of Learning and Thinking (SOLAT) (أساليب التعلم
r. توجد فروق فى الصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه للاكاء: الصورة الخامسة بين الأطفال العاديين والأطفل ذوى صعوبات القراءة والأطفال ذوى صعوبات الكتابة.

منهج الدر اسة:
اعتمدت الار اسة الحالية على المنهج الوصفى المقارن، وهو منهج ملائم لطبيعة الار اسة وفروضها، حيث يهذف للكثف عن الفروق بين مجموعات الدراسة (نوى صعوبات القراءة وذوى صعوبات الكتابة و العاديين) فى متنيرى السيطرة المخية والصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه للاكاء: الصورة الخامسة، وكنلك الكثّف عن مدى ارتباط المتغيرين لاى المجموعات الثلاثة كل على حدة.

عينة الدراسة:
تكونت عبنة الار اسة الحالية من •q تلميذا وتلميذة من تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والساسس الإبنتائى بمدرسة عرب صبيح الإبتدائية، إدارة شبين القناطر
 تلميذا وتلميذة من ذوى صعوبات الكتابة، .ب تلميذا ونلميذة من العاديين تتزاوح أعمار هم بين 9 سنو ات و و 1 ا سنة. ■ إجر اءات تكافؤ مجموعات الار اسة: تم حساب النكافؤ بين مجموعات الار اسة الثثلاثة فى متغير ات العمر والذكاء وتعليم الو الاين ومهنتهما على النحو النتالي: 1. متغير العمر: للتحقق من نكافؤ مجموعات الار اسة الثلاث فى العمر تم Analysis of حساب دلالة الفروق بينها باستخدام اختبار تحليل التجاين Variance جاول (1) دلالة الفروق بين مجموعات الار اسة في العمر باستخذام اختبار تحليّل التباين.

| اللالة | (F) فيمة) الدسسوبة | فالمربعات | درجة الحرية | مجموع | مصدر الثباين | الهتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -,977 | $\bullet, \cdot \mu \varepsilon$ | $\bullet$, , ¢ | r | $\cdots$-, A9 | بين المجوع | العمر |
|  |  | 1,r99 | NV | 11r,rev | داخل المجهوعات |  |
|  |  | - | 19 | 11r,E07 | المجموع الكلى |  |

تنثير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أعمار مجموعات الار اسة (ذوى صعوبات القزاءة وذوى صعوبات الكتابة

و العاديين) فى العمر مما يدل على تكافؤ المجموعات الثلاث فى العمر . r. متنير الذكاء: ثم حساب دلالة الفروق بين المجموعات الثلاثة فى متنير
 - (1) • وذلك باستخدام اختبار تحليل التباين للتحقق من عدم وجود فروق دالة

إحصائيا بين مجموعات الار اسة.

| اللالة | (-) | فرق المربعات | درجة <br> الحرية | مجموع المربعات | مصدر الثباين | الهتغير ات |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -,ors | -,7EV | -,9ะ | r | 1,11^ | بين المجموعات | اللذكاء |
|  |  | 1,509 | ros | rv., th. | دالد المجموعات |  |
|  |  | - | ror | rVr,071 | \|المجهوع الكىى |  |

تنثير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات مجموعات الدراسة الثغلا فیى متغير الذكاء بما يعنى تكافؤها فى هذا

- المتخير
r. متغيرات تعليم ومهنة الأب والأم: متغير مسنوى التعليم: تم تصنيف متغير مستوى التُليم للأب والأم فى ثمانى فئات تبدأ من أمي وحتى مستوى الاكتور اة، وقد تم التحقق من نكافؤ مجموعات الاراسة الثلاث فى هذا الهتغير باستخدام كاَ على النحو الذى يوضحه الجدولين الآثيين:

ذوى نقص الانتباه وفرط النشاط المتأخرين لغويا، وتكونت عينة الدراسة
 لثلاث مجموعات، مجموعة الأطفال ذوى نقص الانتباه وفرط النشاط المتأخرين لغويا تكونت من • ب طفال، وتكونت مجموعة الأطفال ذوى نقص الانتباه وفرط النشاط فقط من •ب ط طفلا، كما تكونت مجموعة المتأخرين لغويا من •ب طفلا، وطبق عليهم مقياس ستانفورد- بينيه للاكاء: الصورة الخامسة، ومقياس اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إعداد (عبدالرقيب البحيري، (1.1) ومقياس المستوى الاقتصادى الاجتماعى التقافى إعداد
 ابوحسيبة، للأطفال ذوى نقص الانتباه وفرط النشاط المتأخرين لغويا. ■ المحور الر ابع در اسات تتاولت الصفحة المعرفية وصعوبات التقلم: I. هدفت دراسة عاطف مهى وكامبى زاكامكارى Kambi Zkamkari\& Atefeh Mahdavi الإير انية من مقيس ستانفورد بينيه للاكاء: الصورة الخامسة SB5 المستخدمة مع الطلاب ذوى صعوبات التُعل، نم اختيار •10 من هؤ لاء الطلاب بطريقة العينة القصدية المشتبه فى أنهم يعانون من صعوبات فى التُلم والذين تم إعادة تأهيلهم لتعلم مر اكز صعوبات التعلم فى مقاطعات طهر ان، تم استخدام مقياس ستانفورد- بينيه للأكاء النسخة الإير انية، وبعد تحليل البيانات عبر Spearman, Brown برنامج Cronbach Alpha بمعامل SPSS باستخدام أصبح من الواضح أن منوسط الذاكرة العاملة و المعلومات والإستنغ لال الكمى أقل من المتوسط لاى الطلاب ذوى صعوبات التعلم وهذا يشير إلى أن هذا النطاق من الإختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق تمكنه من التمييز بين الأطفال ذوى صعوبات النتلم والعاديين.Atefeh Mahdavi, Kambi)
.Zkamkari, 2016)
r.r. وأنت دراسة عباس مهفاشى وآخرون للتحقت من مدى صلاحية النسخة الإير انية من مقياس ستانفورد- بينيه للاكاء: الصورة الخامسة فى تحديد الصفحة النفسية لاى الأطفال المعسرين قرائيا Dyslectic، نألفت العينة من بعض الطلاب اللين يعانون من عسر القراءة فى المدارس الابتتائية فى محافظات طهر ان في، كان حجم العينة يساوى . اY طالبا يعانون من عسر القر اءة الذين تم اختيار هم بطريقة قصدية وتم الستخدام النسخة الجديدة من مقياس ستانفورد- بينيه النسخة الإير انية والتى نشّل •1 الختبارات فرعية فى المجالات اللفظية وغير اللفظية (الاستدلال التحليلى، المعلومات، الاستثلال الكمي، والمعالجة المكانية البصرية، والذاكرة العاملة) بشقيهما اللفظى وغير اللفظي، تم استخذام منحنى Kronbach ROC ألفا كرونباخ، معامل ارتباط بيرسون لتحليل البيانات. أظهرت النتائج أن اختبار SB5 لايه موثوفية جيدة وصلاحية التشخيص تصل إلى 9^\% و و إمكانية محتملة لتحديد (الطالب الأى يعانى من عسر القراءة بنسبة Abas Mahvashe et.al, .\%Vr)

فروض الدر اسة:
فى ضوء موضوع الاراسة وأهدافها ونتائج الاراسات السابقة أمكن صياغة
فروض الار اسة فى التاللي: 1. نـط السيطرة المخية السائد لاى الأطفال ذوى صعوبات القر اءة والأطفال ذوى صعوبات الكتابة هو النمط الأيمن ونمط السيطرة المخية السائد لاى الأطفال العاديين هو النمط الأيسر .


| اختبار كا |  | المجهوعات |  |  |  |  |  |  |  | مسنويات تعليم الأب |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| اللاللة | ك | المجموع |  | اطفال صعوبات الكتابة |  | اطفال صعوبات القر اءة |  | الاطفال العاديين |  |  |
|  |  | \% | 5 | \% | $\checkmark$ | \% | $\checkmark$ | \% | 5 |  |
| $\cdot, \lambda \wedge \lambda$ | A, 1 ¢9 | 0,07 | 0 | r,rr | 1 | $r, r r$ | 1 | 1.,.. | 「 | أمي |
|  |  | Y,YY | r | r,rr | 1 | r,rr | 1 | -, $\cdot$ | - | يقر أ ويكتب |
|  |  | Y,YY | r | r,rr | 1 | r,rr | 1 | -, •• | - | ابتدائية |
|  |  | r1, 11 | rs | r.,. | 9 | rr,rr | 1. | r.,.. | 9 | ثانوية وما يعادلها |
|  |  | r $¢, \Sigma \Sigma$ | $r 1$ | M\%,7V | 11 |  | 11 | r.,. | 9 | فوق المتوسط |
|  |  | Mr, Mr | r. | rr,rr | V | $r \cdot, \cdot$ | 7 | rr,rr | $v$ | جامعة |
|  |  | 1,11 | 1 | -, • | - | $\cdot, \cdot \cdot$ | - | r,rr | 1 | ماجسنير |
|  |  | 1,11 | 1 | -, $\cdot$ | - | -, $\cdot$ | - | r, r | 1 | دكتور |

و • 9, • و وهى قبم دالة عند 1 •, •• وتدل على صدق الاختبار . \&. اختبار السيطرة المخية (تعريب وتقنين آلاء حمودة، 10 1 ب): وضع المقياس تور انس ومكارثى وكولينسكي (Torrance, Mccarty, Kolesinski, 1988) على أساس نتائج البحوث المتعلقة بوظائف النصفين الكرويين، وبخصوص الخصائص السيكومترية للمقياس والتى حسبت خلال اجراءات نقنينه نجد أنه تم حساب معامل الثبات بطريقتى إعادة الإختبار وألفا كرونباخ، وتر اوحت معاملات الثبات
 الأيمن و V0, • و وזر, • لللنمط المنكامل.
 דT, • للأيسر و TO,• إلى \T, • للأيمن وVO, • إلى AV, • للمتكامل، وأما عن الصدق فقد قامت مقنتة الاختبار باستخراج معاملات ارتباط بيرسون لتحدبد ارتباط الأسئلة مع الارجة الكلية، وتراوحت معاملات الارتنباط بين 1^, و •9, ،، وعن الخصائص السيكومترية للاختبار فى الار اسة الر اهنة تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ معامل الارتباط بين الجزأين بعد

 0. مقياس ستانفورد- بينيه للاكاء: الصورة الخامسة: أعد هذا المقياس جال رويد
 فرديا لقياس الذكاء و الققرات العقلية فى المرحلة العمرية من (Y- ب- ب) سنة فأكثر، وعن الخصائص السيكومترية للمقياس، نجد أن الصدق قد تم حسابه بطرق عدة منها صدق الهضمون حيث استثال عليه من خلا فحص مكونات اللمقاس والتثبت من كون هذه المكونات نثقس ما يفترض أنها نقيسه، كما تم حساب صدق المحك الخارجى، من خلال ارتباطه بمقياس ستانفورد- بينيه

 وتم حساب الصدق التنلزمى من خلال ارتباط الذكاء بالعمر فى الفترة العمرية
 بعدد سنوات الار اسة المنتهية. وأنثار الارتباط بكلا المتغيرين إلى صدق الاختبار



الأساليب الإحصائية:
لتحقيق أهداف الار اسة، و التحقق من صدق فروض الار اسة تم استخدام: ت تحليل التباين فى اتجاه واحد لمعرفة النمط السائد لاى عينات الار اسة، وكنللك لمعرفة الفروق بين العينات فى الصفحة المعرفية. T اختبار T- Test للعينات المسنقلة لالالة الفروق بين المتوسطات للتحقق من عدم وجود فروق بين المجموعات فى أنماط السيطرة المخية والصفحة المعرفية.

نتائج الدراسة:
■ الفرض الأول: ينص الفرض الأول على أن "نهط السيطرة المخية السائد لاى

تشبير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الار اسة فى متغير مستوى تعليم الأب مما يؤكد نكافؤ المجموعات الثلاث فى هذا المتغير

أدوات الدر اسة:

1. مقياس تشخيص العسر القرائى: أعدت هذا المقياس نصرة جلجل عام r.11، وعن الثبات فقد حسب بطريقة إعادة التطبيق، فبلغت قيمة معامل الارتباط بين
 وأما عن الصدق استخدمت معدة الاختبار صدق الانتاق الاخلى من خلال حساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد والارجة الكلية للاختبار، وكانت
 - ع نلميذا، وفى الدر اسة الحالية تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل الثبات قبل تصحيح الطول £^,،، وبعد تصحيح الطول بطريقة سبيرمان- بروان (9, 9 •• وأما عن الصدق تم التحقق منه من خال أسلوب التعلق بمحك حيث حسب معامل ارتباط المقياس الحالى بمقياس نتخخي العسر القرائى للأطفال
 قيمة مرتفعة مما يدل على صدق الاختبار .
 طرف سوبيلسا Soppelsa وألبرت Albert، وتشارلز Charles سنة ¿ ٪ . . . و، وهو أحد المقاييس الأكثر استعمالا فى أوروبا لنقييم نوعية وسرعة الكتابة عند الأطفال، وأما عن الخصائص السيكومترية للمقياس نجد أن الثبات قد حسب بطريقة معامل ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات 9،,،،، وبخصوص الصدق فقد قام مقنن الاختبار بحسابه باستخدام صدق الاتساق الاخلى لكل بعد من الاخت وقد تراوحت معاملات الارتباط بين VA, • و 9V, ، ، ، وفى الار اسة الحالية تم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق ووصل معامل ثبات إعادة التطبيق إلى v9, v9 ،، وتم حساب الصدق بطريقة صدق التعلق بالمحك، حيث تم التحقق من صدق المقاس من خلا الارتباط بمقياس عسر القراءة الذى تم استلاله من بطارية الزيات، وتم حساب معامل الارتباط بين درجات العينة على المقياسين، ووصل معامل الارتباط إلى AV,••
 رافن Raven هذا الإختبار، وقد استخدم فى العديد من الار اسات والأبحاث فى البيئة العربية، وعن الخصائص السيكومترية للمقياس التى حسبت أثناء تقتينه، نجد أن الثبات قد حسب بطريقة إعادة الإختبار وتوصل مقنن الإختبار إلى معامل

 وفى الار اسة الحالية تم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية، وبلغت قيمة معامل الثبات V\& V V, ،، وبخصوص الصدق فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد صدق الإنساق الداظلى، وتراوحت قيم معاملات الارتنباط بين .V,•

■ الفرض الثاني：ينص الفرض الثانى على أنه＂توجد فروق فى الصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه للاكاء：الصورة الخامسة بين الأطفال العاديين والأطفال ذوى صعوبات القر اءة و الأطفال ذو ص صعوبات الكتابة＂، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين والمبين نتائجه بالجدول التالي：
 بينيه كل على حدة متغبر ات تابعة

| اللاللة | قيمة） <br> المحسوبة | فرق المربعات | درجة <br> الحرية | مجموع المربعات | مصدر التناين | المتغير ات |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot, \vee \leqslant 9$ | －，rq． | ，，V¢ | r | $1, \sum \wedge 9$ | بين المجمو عات | الاستغلى <br> التحطلى <br> غير لفظي |
|  |  | r，07r | NV | KYY，Q7V | داخل المجمو عات |  |
|  |  |  | $\wedge 9$ | YYE，EOT | المجموع الكلى |  |
| －．，ro | r，Arı | 1．，9．． | r | Y，A．． | بين المجموعات | الاستخلى <br> التطليلى <br> لفظي |
|  |  | r，A | NV | Y¢V，$\ldots$ | داخل المجموعات |  |
|  |  |  | $\wedge 9$ | Yヌ入，q．． | المجموع الكلى |  |
|  | $r, r .9$ | 0,111 | r | 11，7ry | بين المجموعات | المعلومات <br> غير لفظي |
|  |  | 1，N11 | NV | 10V，orr | داخل المجموعات |  |
|  |  |  | $\wedge 9$ | 179，107 | المجموع الكلى |  |
| －，$\cdot$ ． | $9,11 \%$ | Y， 1.11 | r | ET，¢Y | بين المجموعات | المعلومات لفظي |
|  |  | r，r． 7 | NV | Y．．，$\quad$ ．． | داخل المجموع |  |
|  |  |  | 19 | YET，TYY | المجموع الكلى |  |
| －risv | －，97． | r，, 11 | r | \＆，AYY | بين المجموعات | الكمى غير لاستذ لال |
|  |  | r，011 | NV | Y1A，$\frac{57}{}$ | داخل المجمو عات |  |
|  |  |  | $\wedge 9$ | Cru，YAq | المجموع الكلى |  |
| $\cdots$ | $9 . .0 \mathrm{~V}$ | 19，．rr | r | rA， 7 T | بين المجوع | الاستغلى <br> الكمى لفظي |
|  |  | r，I，r | NV | 1AY，Arr | داخل المجمو عات |  |
|  |  |  | 19 | Yr．，q．． | المجموع الكلى |  |
| $\bullet, \cdots$ | 9，71v | rr，rr | r | 77， 7 Y | بين المجموعات | المعالجة <br> البصرية <br> غير لفظي |
|  |  | r，¢ro | NV | rqı， 1 rr | داخل المجمو عات |  |
|  |  |  | 19 | rı\＆，q．． | المجموع الكلى |  |
| $\bullet, \cdots$ | mr，her | VY，TVA | r | 1¢0，rot | بين المجمو عات | المعالجة <br> البصرية <br> لفظي |
|  |  | r，YıY | NV | YAr，V7V | داخل المجمو عات |  |
|  |  |  | 19 | Erq，rr | المجموع الكلى |  |
| $\bullet, \cdots$ | rr，tir | or，¿rr | r | 1．7，ATV | بين المجموعات | الذاكرة <br> العاملة غير لفظي |
|  |  | r，ron | NV | Y．0，1r\％ | داذل المجمو عات |  |
|  |  |  | $\wedge 9$ | rır，．．． | المجموع الكلى |  |
| $\cdots, \cdots$ | 77，¢งฯ |  | r | HYY，ATV | بين المجهوعات | الذاكرة <br> العاملة لفظي |
|  |  | r，orv | NV | rr．，Vrr | داخل المجموعات |  |
|  |  |  | $\wedge 9$ | OOV，$\quad$ ．． | المجموع الكلى |  |

يتبين من الجدول اللابق وجود فروق دالة بين مجموعات الار اسة الثلاث فى كل


 الاستتلال الكمى اللفظى 9，ov، أما عن مجال المعالجة البصرية المكانية اللفظى

 و 7 ， 7 على التزتيب، مما يدل على تحقق الفرض الثانى وذلك بوجود صفحة معرفية مختلفة لكل من مجموعة الأطفال العاديين ومجموعة الأطفال ذوى صعوبات القراءة ومجموعة الأطفال ذوى صعوبات الكتابة على مقياس ستانفورد－بينيه للأكاء：الصورة الخامسة． ومن هنا تظهر نتائج الفرض اللى تم صياغته للاراسة فتظهر نتائج الفرض الخاص بوجود صفحه معرفية مختلفة لمجموعة الأطفال ذوى صعوبات القراءة والأطفال ذوى صعوبات الكتابة عن الأطفال العاديين على مقياس ستانفورد－ بينيه للاكاء：الصورة الخامسة و هذا ما اتفقت عليه الار اسات السابقة．

توصيات الدر اسه： من خلال النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة يمكن وضع النوصيات

الأطفال ذوى صعوبات القز اءة والأطفال ذوى صعوبات الكتابة هو النمط الأيمن وأن نمط السيطرة المخية السائد لاى الأطفال العاديين هو النمط الأيسر＂، و لإثبات صحة هذا الفرض تم استخذام اختبار تحليل التباين فى اتجاه واحد، حيث متنغي مجمو عات الأطفال متغير ا مستقلا ومتغير ات أنماط السيطرة المخية كل على حدة متنير ات تابعة．ويوضح ذللك الجدول الناللي：
جبول（0）ننائج تُحليل التباين فى اتجاه واحد باعتبار مجموعة الار اسة متغير ا مستقلا وأنماط السبطرة المخية كل على حدة متنير ات تابعة

| اللالة | فيمة（－） | المربعات | درجة الحرية | مجموع المربعات | مصدر الثباين | الهتّغير ات الثنابعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －，．．1 | r，rar | Tr，A ¢ | r | 110，719 | بين الكجموعات | النط الأيسر |
|  |  | 1r，001 | AV | 1．91，97\％ | داذل الهجموعات |  |
|  |  | － | 19 | 1rVV， 707 | الهجوع الكلى |  |
| －，r．r | －，ror | r，Av＾ | r | $\mathrm{r}, \mathrm{V} 07$ | بين المجوعوعات | النم الأيمن |
|  |  | 1．，9V1 | AV | 90¢，$\frac{17}{}$ | داذل الهجموعات |  |
|  |  | － | 19 | GTr，YY | الهجموع الكىى |  |
| －，．．0 | 0,791 | r．，rm | r | Mr．，str | بين المجوعوات | المنكامل |
|  |  | 1，0V． | AV | 919，4\％ | داذل المجهوعات |  |
|  |  | － | $\wedge 9$ | 1．\＆．，．．． | الكجموع الكىى |  |

يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة بين مجموعات الاراسة الثلاث فى كل من النمط الأيسر والنمط المتكامل، وعدم وجود فروق بينهم فى النمط الأيمن، وبناء على هذه النتائج تم حساب دلالة الفروق بين متوسطات المجموعات الثلاث فى حالة النمط الأيسر والنمط المتكامل باستخدام اختبار（ت）على النحو الذى يوضحه الجدول الآتى：
جـول（†）دلالة الفروق بين متوسطات مجموعات الار اسة الثلاث فى متنيرى النمط الأيسر والنمط

| المتكامل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| مقياس السيطرة المخية متكامل |  |  | المتغير ات <br> لالمجمو عات | مقياس السيطرة المخبة أبسر |  |  | \|المجمو عاتنغيرات |  |  |
| الدلا | $\because$ | － |  | الدلا | $\because$ | P |  |  |  |
| $\cdots$ ，$\cdot$ r | r，．79－ | －，rıv | الاطفال العاديين | $\cdots, \cdot .1$ | ケ，7． | 11，V．． | الاطفال العاديين |  |  |
|  |  | V，$\$ ．． & اطفال صعوبات القر اءة & & & ＾，O． & الاط القراءة صعوبات  \hline \multirow[b]{2}{*}{$\cdots, \ldots 0$} | r，qır－ |  |  | $\cdot, \cdot . r$ | r，•VA | 11，v．． | الاطفال العاديين |
|  |  | v， |  |  |  |  |  |  |  |
| $\cdot$－，＾． | $\cdot, 19$. | V，＾． | اطفال صعوبات القر اءة | $\cdot, \mathrm{VY}$. | －，Mr）－ | 人，O．． | اطفال صعوبات القراءة |  |  |
|  |  | v，7r | ｜طفال صعوبات الكتابة |  |  | 人，Arr | اطفال صعوبات الكتابة |  |  |

يتضح من خال نتائج الجدول السابق تحقق الفرض الأول بصورة جزئية حيث أظهرت النتائج تحق الشق الأول من الفرض بأن النمط المسيطر لاى النناميذ العاديين هو النمط الأيسر فى حين جاءت الننائج لنثبت عدم تحقق الثق الثنانى من الفرض حيث أظهرت الننائج أن النمط المنكامل هو النمط المسيطر لاى النثلاميذ ذوى صعوبات تعلم القراءة والكتابة، هذه النتائج جاءت متسقة مع نتائج در اسات أخرى متل در اسة（نجلاء عبداله إبراهيم، 10 （Y． 10 ）، و（أحمد عبدالحميد عوفان، ．（Jaqueline Rodrigues et．al，2014），（Karen Waldie et．al，2013）و（ H •1＾
 النمط المسيطر لاى العاديين هو النمط الأيسر، واتفقت أيضا دراسة（أحمد عبدالحميد عوفان، Y．1＾）مع نتائج الار اسة الحالية حيث أوضحت أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة ذوى صعوبات تعلم الرياضيات

على الجانب الأيسر من الاماغ．
 et．al，2013（21 للمخ بين الأفراد الذين يعانون من عسر القراءة عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسى وكثفت النتنائج عن نقص النثاط المنوقع فى المناطق الخلفية اليسرى

فى الذين يعانون من عسر القراءة．
 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
 لممارسى بعض الأنشطة الرياضية من منظور نظرية هيرمان للسيادة المخية (HBDI)
 التعلم على مقياس ستانفورد بينيه الإصدارين الر ابع والخامس. رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب جامعة الزقازيق. دصر . ץ

> المصرية.
\& ا. عون عوض محيسن. ( ( 0 ). أنماط التعلم والثفكير المعتمد على نصفى المخ
 ص
 و المداخل العلاجية. مصر : دار النشر للجامعات. 1. لمى بنداق بلطجى (٪. (Y). صعوبة القراءة (الايسلكسيا). بيروت: دار العلم للملايين.
V. لويس مليكة. (1991) دليل مقياس، ستانفورد بينيه الصورة الرابعة، كلية الآداب، مصر
^1..ماهر محمد زنقور . (Y.1V). بيئة الصف المقلوب لنتمية مهارات الثفكير الحدسى ومسنويات الاسنتلا التتاسبى فى الرياضيات لاى طلاب المرحلة المتوسطة مختلفى اللسبطرة المخية. دراسات فى (المناهج وطرق التنريس، - مصر
 للعمليات المعرفية و انعكاساتها على صعوبات النعلم (القر اءة و الكتابة) رسالة مـاجستير غبر منشورة كلية العلوم الإنسانية و الإجنماعية جامعة الجز ائر .

التعليمات". طץ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
21. Abas Mahvashe- Wernosfaderani, A., Javidnia, S.\& Sadeghi, H. (2014). Assessment of the Psychometric Properties of the New Version of Tehran- Stanford- Binet Intelligence Scale in Children with Dyslexia. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 16, 2629.
22. Atefeh Mahdavi, and Zkamkari Kambi. "The Diagnostic Validity of New Version of Tehran- Stanford- Binet Intelligence Scale in Students with Learning Disabilities". International journal of humanities and social sciences 1 (2016): 2104-2112.
23. Carolyn A. Denton, Amy E. Barth, Karla K. Stuebing, Jack M. Fletcher, Paul T. Cirino, David J. Francis, and Sharon Vaughn. (2014). A test of the cerebellar hypothesis of dyslexia in adequate and inadequate responders to reading intervention J Int Neuropsychol Soc. 2014 May; 16(3): 526-536.
24. Syeda Humera Anjum. (2015). A Study of Style of Learning And Thinking Of Urban And Rural Students Of Aurangabad District. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies.Volume2, Issue XV, Pages 2350-2356.

ا. ضرورة نوظيف نتائج هذه الار اسة و غيرها من الار اسات الممانلة فى وضع خطط العلاج المعرفى للأطفال ذوى صعوبات النتلم، نقوم على مر اعاة الفروق

العصبية وبنية المخ المخنلفة لهؤلاء الأطفال. r. تصميم بر امج إرشادية وقائية وعلاجية من شأنها الثقليل من حدة الصعوبات للى هؤ لاء الأطفال . r. إمكانية التنبؤ بالأطفال دمن لايهم استعداد لإصابة بمتل هذه الصعوبات من خال ما يظهرون من فروق معرفية وعصبية فى سن مبكرة، الأمر الذى يسمح بسر عة التنخل الوقائى منعا لتفاقم ظاهرة صعوبات القر اءة و الكتابة. \&. توجيه مؤسسات الدولة وخصوصا وسائل الإعلام للإهتمام بإنتاج وعرض الأفلام و المسلسلات الارامية التى نتتاول هذه الفئة من أجل زيادة نوعية الأسرة و المجنمع بكيفية النعامل مع هذه الفئة.

البحوث المقترحة:
تثير هذه الار اسة عددا من البحوث و الار اسات المقترحة، التى تصلح لأن نكون
نو اة بحثية لمشروعات بحثية مسنقلبية ومنها: ا. ضرورة فيام الباحثين و المتخصصين فى مجال علم النفس بإجر اء المزيد من الار اسات و البحوث حول الأسباب التى يمكن أن تنؤدى إلى صعوبات النعلم. r. در اسة السيطرة المخية وعلاقتها بمتغير ات أخرى فى مر احل وسنوات متتوعة. r. إجر اء الار اسة الحالية على صفوف در اسية غبر نلا التى شملتها عبنة الار اسة. ६. إجر اء در اسة مقارنة للسيطرة المخية بين الطلبة المتفو قين و الطلبة ذوى صعوبات التعلم.

المراجع:

1. أحمد عبدالحميد عوفان المكاحلة (Y.1V). دراسة مقارنة بين الطلبة العاديين والطلبة ذوى صعوبات تعلم الرياضيات فى نمط سيطرة وظائف نصفى المخ، مجلة الجامعة الإسلامية للار اسات الثربوية و النفسية، عدد ا مجلد YV، (Y (Y)

r. آلاء زياد محمد حمودة (10). بالتفكيرماور اءالمعرفى لدى طلبة جامعة الأزهر، رسالة مـجستير غير منشورة كلية التنربية علم النفس، جامعة الأزهر (غزة).
 شر ائح مختلفة من الطلاب فى المجتمع الكويتي. رسالة دكتوراة غير منشورة،

معهد الار اسات التزبوية، جامعة القاهرة، مصر .
 صعوبات التعلم غير اللفظية لاى أطفال المرحلة الابتائية، مجلة البحث العلمى
 O. حسين سالم ضيف الله الشر عة؛ نسيبة بنى طه. (Y. IV). مساهمة أنماط الهيمنة المخيه وأسـاليب الحياه فى تفسبر السلوك المضاد للمجتمع لاى الأحداث الجانحين. مجلة الجامعة الإسلامية للار اسات التربوية والنفسية. مجلد YO، عدد ع
.( $\mathrm{Y} \cdot \mathrm{IV}$ )
 بعسر القراءة (الاسلكسيا) بمنطقة تمنر است "تتاول نفس- عصبي". مجلة العلوم
 وعلاج. القاهرة: دار الفكر العربي.
 الأنجلم المصرية.
9. سناء عبدالكريم الكو از (10 10). التغيرات التطورية فى الذكاء السائل والمتبلور لاى الر الثدين وكبار السن. رسالة دكتور اة غير منشورة. كلية التزبية، إبن رشد.

## هحلةدر ابسات الطشو الة

ipcs.shams.edu.eg childhood_journal@chi.asu.edu.eg

د. د. إسراء حسن همد حسانين



#### Abstract

هدف البحث الحالى إلى النحقق من فعالية برنامج قائم على الأنشطة الفنية فى تنمية مهار ات القبادة لدى طفل ما فبل المدرسة، إعداد قائمة ملاحظة لكل من المعمات  المكتبة العربية بأوات لتطوير مهارات القبادة عند الأطفال، واقتز اح بحوث أخرى، يكن إجر أوها مستقلا بالسياق، تتجلى الأهية التطبيقة فى نصميم برنامج أنطة فنية لتحسين مهار ات القبادة عند الأطفال، وتكونت عنة البحث من or طفل وطفلة من الأطفال المقبين بالروضة الثانية والخامة بديبة شروره بالممككة العربية السعودية، واشنمث أووات البحث على قائمة ملاحظة مهارات القبادة لاى طفل ما فبل المرسة (إعداد الباحثة)، والبرنامج المتنرح (إعداد الباحثة)، والصورز الر ابعة من مقياس سنانفورد بينيه (إعداد روبرث وآخرون، نرجمة مليكة، 1991)، وقد أثنارت النتائج إلى وجود فروف دالة إمصائيا بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرشة فى المجوعة النجريبة فى القياسين القبلى والبعى بالارجة الكلية على قائمة ملاحظة مهار ات القبادة والارجات الكلية للمهارات الفرعبة وهى (مهارات التو اصل مع الآخرين- إدارة الوفت- حل المشكات- انخاذ القرارات- التعلم التعاوني) لصالح القياس البعدي، عدم وجود فروق دالة إحصائبا بين كنوسط درجات   ولى الأمر حول أساليب نطوير مهارات القبادة عند أبنائه، ينبغى الاهنمام بالأنشطة الفنية، واسشثمار ها فى تتمية جميع مهارات الطفل بهرطلة رياض الأطفال بصفة عامة، ومهارات الفبادة بصفة خاصة، نوفير ألدة لملمات مرحلة الطفولة المبكرة عن طرن الاسنفادة من الأشطة الفنبة فى نمو مهارات الفبادة عند الأطفال، تقلدم بر امج تكريبية لأولياء الأمور ومعلمات مر حلة الطفولة المبكرة للتو عبة بأهية ممارسة الأطفال للانشنطة الفنبة.


The effectiveness of a program based on artistic activities in developing some leadership skills among a sample of pre-school children
The current research aimed to verify the effectiveness of a program based on technical activities in developing leadership skills of pre-school children, Prepare a note list for both teachers and parents, to diagnose the preschool child's leadership skills. The theoretical importance reflected in enriching the Arab library with tools to develop leadership skills in children. The practical importance reflected in the design of a program of artistic activities to improve leadership skills in children. The research sample consisted of 52 children in kindergartens Sharurah city at Saudi Arabia. The research tools included the leadership skills observation list of a pre- school child. (The researcher's preparation), the proposed program. (The researcher's preparation), and the Stanford- Binet scale, fourth image. (Prepared by Robert L\& et.al., translation of Malika, 1998). The results indicated that: There were statistically significant differences, in the leadership skills level of the experimental group between the premeasurement, and the post-measurement in favor of the post-measurement. There were no statistically significant differences, in the leadership skills level of the experimental group between the post-measurement, and tracer-measurement. Based on the results of the current search, recommendations can be made, It is summed up in the need to pay attention to the implementation of specialized programs, With the aim of improving children's leadership skills, Work should be done to educate the guardian about methods of developing leadership skills for preschool children. Attention should be paid to artistic activities, And investing technical activities in developing all the child's skills in kindergarten in general, and leadership skills in particular. Providing evidence for early childhood teachers on ways to benefit from artistic activities in developing the leadership skills of preschool children. Provide training programs for parents and early childhood teachers to raise awareness of the importance of children practicing artistic activities.

الوجدانى لاى الأطفال المضطربين سلوكيا، وكان الهوف من الار اسة تحسين مهارات الذكاء الوجداني، على عينة مكونة من •0 طفلا وطفلة من العدو انيين ناقصى الانتباه وذوى النشاط الز ائدة، وتر اوحت أعمار هم بين (9-9 1 1 ( 1 عام بالمرحلة الابتتائبة بدولة الكويت. ويتبين مما سبق أهمية اسنتمار الأنشطة الفنية من أجل تتمية مهارات القبادة للى طفل ما قبل المدرسة، إذ أنها تعد من أفضل الأساليب التى يمكن أن يستثمر ها الطفل فى التو اصل مع الآخرين، وللتببير عن انفعالاته على مستوى الثعور واللاشعور، وتسهم كذلك الأنشطة الفنية فى نتمية قـراته ومهار اته، وقد أثنارت فى هذا الشأن العديد الار اسات أن تلقى الأطفال تنريبات تنو افق مع إككاناتهم وققر اتهم سيكون له عظيم الأثر فى اكتساب المزيد من الخبرات التى نؤ هلهم لللتو افق مع المجتمع بطريقة

آمنة وطبيعية.
هشعكلة الدر اسه:
تم الوصول إلى فكرة هذا الاراسة من خلا نتقيم برنامج تـريبى فى مركز النتريب التزبوى بككتب التعليم بدينة شروره، بعنوان طرق الكشف عن الأطفال المو هوبين ورعايتهم، كسساههة مجتمعية من وحدة خدمة المجتمع الخارجى بكلية العلوم والآداب بشروره بالمملكة العربية السعودية، وكانت الفئات المستهوفة بهذا النتريب هن معلمات الصفوف الأولية وكنلك معلمات رياض الأطفال، وما يسترعى الانتباه اتفاق جميع الحاضر ات على أن هذا البرنامج التنريبى قد أضاء لهم طريق من الأمل عن أساليب تتمية مو اهب وطاقات أبنائهم، ومن أكثر التشاؤلات إلحاحا منهن كيف نوجه طاقات أبنائنا ليكونوا شخصيات قيادية بارزة بالمجتمع فى ظل المثيرات والتحديات الخارجية التى يصعب التحكم فيها، وتؤثر بطريقة أو بأخرى على شخصياتهم، وقد جاءت فكرة الار اسة الحالى من هذا المنطلق. وتم استيحاء فكرة استخدام الأنشطة الفنية بهـف تتمية مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة من خلال الإشر اف على الطالبات الخريجات أثناء فترة التطبيق بالروضات، وقد تم ملاحظة ميل وتسابق جميع الأطفال من أجل المشاركة بركن النشاط الفنى على الرغم من أن المثيرات والأدوات المتاحة بمر اكز التُلم الأخرى أكثر جاذبية و إثارة، وقد ساهم ذللك فى إعادة النظر إلى استخدام الأنشطة الفنية كدخل من مداخل التُقل ونتمية المهار ات؛ من أجل تنمية مهارات القيادة عند طفل ما

قبل المدرسة.
والجدير بالذكر أن المادة Y9 من اتفاقية حقوق الطفل قد أثنارت إلى أهمية تشجيع الأطفال وتنتمية شخصياتهم وقدر اتهم ومو اهبهم العقلية والجسدية وتوظيفها إلى

وفى ذات السياق فإن الاستعدادات والققرات القيادية يتم اكتسابها من خلال التجارب والخبرات التى يمر بها الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة، فكلما تتوعت الخبرات، وازدادت ثراء كلما ساهمت فى نمو مهار ات القيادة، إذ تتمو القيادة وتتطور
 يتبين مما سبق أهمية إعداد برامج إرشادية تهـف إلى تتمية مهارات القيادة، وتوفير البيئة المناسبة لرعاية نمو ها وتعهذ بروزها، لما لها من دور فعال فى بناء شخصية الطفل، فضلا عن دور ها البارز فى خلق طفل فيادى وناجح، لديه الققرة على اتخاذ القر ارات، يحقق النفع لنفسه ووطنه، قادر على مو اجهة العقبات والتحديات التى تعترض طريقه؛ من أجل ذلك بسعى هذا الدر اسة إلى التحقق من فعالية برنامج مكون من أنشطة فنية فى تتمية بعض مهارات القيادة لاى الأطفال من خلال الإجابة عن التناؤل التالي ما فعالية برنامج قائم على الأنشطة الفنية فى نتمية بعض مهار ات

القيادة لاى عينة من أطفال مرحلة ما قبل الددرسة؟
أهدان الدر اسة:

1. إعداد برنامج قائم على الأنشطة الفنية بهد نتمية بعض مهارات القيادة لاى طفل ما فبل المدرسة.
r. التأكد من فعالية البرنامج المتترح فى تتمية بعض مهار ات القيادة لاى طفل ما

انطلاقا من أهمية مهارات القيادة كمو هبة خاصة يتميز بها عدد فليل من أطفال الروضة، فضلا عن كونها أحد الملكات التى نقـر ها الجماعات، بالإضافة إلى أنها سبيل طفل ما قبل المدرسة للتفاعل مع مجالات الحياة والتعرف عليها، إذ يتم من خلالها تتكيل شخصيتّه وجميع قار اته وإمكانياته، ونظر ا لدور القادة الفعال فى توجيه أفراد المجتمع نحو النتمية المجتمعية ودفع عجلة النقتدم فى كافة المجالات، فضـلا عن خصوصية مرحلة الطفولة اللبكرة فى نتكيل شخصية الطفل طبقا لنوع الرعاية التى ينلقاها عبر مر احل نموه المختلفة، وبناء على ذلك جاءت أهمية تتمية مهارات القيادة لاى الأطفال، ومن ثم تغيير أنماط تفكير القائمين على رعايته. وهنا لا بد من بيان أن أساليب التعليم أصبحت دتمركزة حول الدتعلم، ليكون له دور فعال فى عملية التعلم، حيث يتفاعل مع كل ما يسمع ويشاهد ليقارن ويلاحظ ويفسر؛ ليتمكن من تحقيق الهـف، وينمى مهاراته وققراته المختلفة كالاستقالالية، العمل التعاوني، فيصبح التعلم هدف يسعى المتعلم لتحقيقه. (المجادي، r..1:

وبناء على تلك المعطيات ينبغى أن يتم تصميم مواقف التعلم لتنتشير مهارات القيادة عند الطفل، فمن حقه أن يكون قائد، ويتمتع بالقترة على تحمل السسئولية، إذ تتمو القيادة ونترعرع بقاعات النشاط، ورياض الأطفال الايمقر اطية نتيح للطفل الفرصة للتعبير عن أفكاره والإنصات إليها، فهناك ارتباط وثيق بين التعلم والقيادة،
 وبناء على ما سبق يتبين ضرورة الاهتمام من قبل الباحثين والباحثّات، وكذلك الهتخصصين القائمين على التقلم بمجال التزبية وعلم النفس، من أجل تصميم و إعداد بر امج تربوية وإرشادية لأطفال ما فبل المدرسة تتميز بالاستثارة و التتوع، بهرف بناء

شخصية الطفل وتتمية قدر اته ومهار اته فى مرحلة الطفولة المبكرة. ومن هذا المنظور نلعب الأنشطة الفنية دور كبير فى بناء وتتمية شخصية الطفل، حيث تساعده على الثفاعل مع الأخرين، وتزيد من ثقتّه فى نفسه، وشعوره بالرضا عنها، نتيجة التوفيق بين الاتجاهات الاجتماعية والفردية، فيشعر باللذة أثناء ممارسته لللشاط، وكذلك أثثاء رضا المجتمع عن أعماله الفنية، حيث يوفر الفن التوازن بين

ميول الطفل العقلية و الحسية والانفعالية وبين الشعور و اللاشعور . ومن هذا المنطلق يككن استثمار الأدوات الفنية لاستثّارة دافية طفل ما قبل
 كان اللعب أو التجريب أو الاستكشاف هو الههف وراء تناول الطفل لتلالك الأدوات، إذ أن تناول الطفل وتعامله المباشُر مع الخامات و الأدو ات سيؤدى إلى اكتنسابه المزيد من الخبر ات، ويساعد على إثراء بنيته المعرفية، واكتساب خبر ات جديدة بهدف تتمية مهاراته فى جميع المجالات، فضلا عن تتمية قـرته على الاكتشاف والملاحظة ليستطيع التمييز بين الأدوات المختلفة وتطويعها لقيادة مجموعته من أجل تتفيذ أعمال

فنبة مبدعة.
و هذا ما أظهرته نتائج دراسة (Raymon, 2007) التى بينت أهية الامج بين الفن و المناهج الار اسية، وقد تمت الار اسة فى مدرسة تقع بستاركسبورو فيرمونت، بهذف تققيم برنامج مدعم من إدارة فيرمونت التُليمية، على عينة مكونة من بالمرحلة الابتائية، من الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم أو مشكلات

اجتماعية، وتضمن البرنامج الكتابة و الفن و الموسيقى و الار اما.
 لعدد YA طفل وطفلة من مؤسسة دور التزبية بمحافظة الجيزة، وكان الهدف من الار اسة الحد من الأفعال السيئة والعدوانية لاى أطفال مؤسسات الإيواء من خلال ممارستهم لأنشطة البرنامج الفنية، باستخدام البرنامج المقتر ح (إعداد الباحث)، مقياس



1. مفهوم الأنشطة الفنية: تعرف بأنها عامل فعال أو عملية ديناميكية تساعد على الأى انطاق مشاعر الطفل للخارج، من خال نقليل الفجوة بينه وبين الأشباء المحيطة به، منذ مرحلة الشعور بها وصولا إلى معناها. -Barnes, 2002: 4)

تعرف فى البحث الحالى بأنها نوع من التعبير يتتاول فيه الطفل الخامات و الأدو ات الفنية لإنجاز عمل فنى يسهم فى بناء شخصيتّه وتكوينه، بغرض نمو بعض مهارات القيادة لليه، ونتضمن أنشطة الرسم والتلاوين والتنتكيل بالعجائن أو الورق و الطباعة، و غير ها من الأنشطة التى قد تكون فردية أو جماعية حرة أو موجهه. r. أهداف الأنشطة الفنية بمرطلة رياض الأطفال: تههف الأنشطة الفنية إلى تحسين سلوك الطفل، وتعد مدخل من مداخل نتمية قـر اتهه ومهار اته من خلال استشعاره مظاهر الجمال المختلفة بالحو اس فى البيئة المحيطة به، إذ يكتشف العلاقات التشكيلية الخلابة بالكون، وينعرف على الخامات البيئية المخلفة، يقار أعماله وأعمال أصدقائه، ويكتسب الثقة بالذات، تنتو قارته على التو اصل مع الآخرين من خلال عرض ما قـلمه من أعمال، كما تتضح للايه مهارات اتخاذ القرار من خلال الاختيار بين البدائل المتاحة أثثاء ممارسته للأنشطة الفنية، ومن أجل ذلك تم استخدام الأنشطة الفنية البحث الحالى بهـف تتمية مهار ات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة. وتتجلى أهداف ممارسة طفل ما فبل المدرسة للأنشطة الفنية فيما يلي: أ. أن يكتسب الطفل بعض المهارات اليدوية التى يحتاج إليها بالحياة اليومية.
.ب. أن يمارس الطفل مهار ات جمع وقص ولصق ودمج الصور ج. أن يستخدم الطفل بعض الأدوات كالورق و الفرشاة والألوان و غير ها. د. أن يمارس الطفل الرسم الحر، يعبر عما يحيط به من ظو اهر وما يشعر

به
o. أن يطبع الطفل نماذج من الحيو انات و النباتات وغير ها.
و. أن يستشعر الطفل الجمال بالطبيعة و المتاحف و المعارض الفنية.
ز. أن يعرض الطفل أعماله بمعرض الإنتاج الفنى للطفل.
 r. دو افع الطفل إلى ممارسة الانشطة الفنية: عندما يمارس الطفل الأنشطة الفنية فإنه بنلالك الممارسات يخاطب المعلمات، وكذللك القائمين على رعايته، إذ ييعث لهم بعض الرسائل من خلال الخطوط المختلفة التى بشكلها، يحاول باستخدام تلك اللغة البسيطة أن يبث الكثير من المعانى التى يخطها فى رسومه وأور اقه، فيعبر عن انفعالاته ومشاعره، ومما لا شك فيه أن هناك بعض الأمور التى تدفع الطفل إلى ممارسة الأنشطة الفنية كاستثمار وقت


سيتم تتاول دو افع الطفل للتعبير الفنى بشكل موجز : أ. التعيبر عن الذات: يعد التعبير الفنى لغة ينقل من خلالها الطفل أفكاره، يستخدم فيها الأشكال والخطوط والرموز، فيجد طريقه للتعبير عن نفسه
 ب. الإشباع الحس حركي: أثنار جان بياجيه أن الطفل بنشغل باكتشاف العلاقة القائمة بين مشاعر ه وسلوكه الحركي.
ج. الحاجة لللققير وتحقيق الذات: إذ يحنّاج الطفل إلى الشعور بقيته وأهيته وفرديته.
. التنفس عن الانفعالات والمشاعر: يبدأ الطفل حياته حرا، ثم ينعرض



فبل المدرسة.
r. إعداد قائمة ملاحظة لكل من المعلمات وأولياء الأمور لتتخخيص مهارات القيادة

لاى طفل ما فبل الددرسة.
أههية الدر اسة:
ا. يوجه نظر علماء النفس ومصممى البرامج ومعلمات الروضة إلى أهمية استشمار
الأنشطة الفنية فى نتمية مهار ات القيادة. r. نتضح الأهمية النظرية للبحث الحالى فى إثراء المكتبة العربية بإضافة أدوات تستخدم فى تتمية مهارات القيادة عند طفل ما قبل المدرسة، كما يمكن الاستفادة من ننائج الار اسة فى اقتراح بحوث أخرى، يككن إجراؤها مستقبلا في هذا السياق r. ندرة الدر اسات والبحوث (فى حدود علم الباحثة) التى استثمرت الأنشطة الفنية من أجل تتمية مهارات القيادة عند طفل ما قبل المدرسة. \&. تنبو الأههية التطبيقية للبحث فى تصميم ونقّليم برنامج قائم على الأنشطة الفنية من أجل نتمية بعض مهارات القيادة عند طفل ما قبل المدرسة، يستخدمه بسهولة جميع المهتمين وأولياء الأمور و المعلمات، ويمكن الاستفادة من ننائجه فى إعداد دور ات تدريبية لتتمية مهارات القيادة، فضلا عن إعداد برامج إرشادية في هذا المجال.

## مغاهيم الدراسة:

■ الفعالية: تعرف بأنها قـرة البرنامج على تحقيق أهدافه بطريقة مرضية عندما
 ■ البرنامج: عبارة عن مجمو عة جلسات ذات محتوى مختلف، تهذف كل جلسة إلى تتمية مهارة أو أكثر لاى الأطفال، ضمن خطط واستراتيجيات يتم اختيار ها بما

يتتاسب مع أهداف البرنامج. (النيمي، • • Y. Q البرنامج على تحقيق الأهداف التى يقيسها الاختبار البعدى وتتضح فى الفروق الالة إحصائيا بين متوسط قيم أو درجات أطفال المجمو عة التجريبية فى القياس القبلى ومتوسط درجاتّهم فى القياس البعدي. ■ البرنامج القائم على الأنشطة الفنية: يعرف البرنامج القائم على الأنشطة الفنية فى البحث الحالى إجر ائيا بأنه مجموعة جلسات إرشادية تتألف من أنشطة تعليمية وخبرات مقترحة تعتمد على استخدام الأشطة الفنية، بهذف تدريب الأطفال بمرحلة ما فبل المدرسة، من أجل تتمية مهارات القيادة فى الارجة الكلية ودرجات المجالات الفرعية فى مهارات حل المشكلات والعمل الجماعى

و التو اصل مع الآخرين واتخاذ القرارات وإدارة الوقت.
 النواصل مع أفر اد مجموعنه بشكل يسمح له باستشمار الوقت بالعمل الجماعى لاتخاذ القر ارات وحل المشكلات. تحدد إجرائيا بالارجة التي يحصل عليها طفل ما قبل المدرسة على قائمة ملاحظة مهار ات القيادة.

الإطار النظرى:
■ الأنشطة الفنية: الأنشطة الفنية وسبلة من وسائل تعديل سلوك الطفل وتوجيهه تربويا، عن طريق تنككل الخامات المتتوعة، وتعد نشاط ذهنى يشدذ القنرة


ويبدع فى طرق تتاول الخامات، من أجل الحصول على أعمال منقتة. يميل الأطفال لاستخدام الفنون كأدوات للتنبير عن أفكار هم ومشاعر هم بصورة

 فى هذا الصدد برى أصحاب النظرية التطورية أن رسوم الطفل تزداد غنى وتظور كلما نققم بالعمر، وقد وصفوا مر احل نمو رسوم الأطفال بداية من عمر

r. مفهوم مهارات القبادة: ققرة القائد على خلق الموائمة بين أفراد الفريق، و البيئة المحيطة به لنكون قوة دافعة لتحقيق الأهداف. (دباش، ويتيين من المفهوم السابق أن مهارات القيادة تُع مجموعة المهار ات التى ينتكن القائد بمو جبها تحفيز المجموعات والتعاون معهم من أجل تحقيق هدف مشترك خلا فترة زمنية محددة، وتنكون مهارات القيادة فى البحث الحالى من (مهارات التو اصل مع الآخرين- التُلم التعاونى- إدارة الوقت- اتخاذ القر ار ات- حل المشكلات).
r. خصائص وسمات القائد: تبين نظرية الرجل العظيم للفيلسوف توماس كارليل، أن للطفل القائد سمات تميزه عن غبره من الأطفال، كما نوضح أن القادة لا يصنعون، بل يولاون ولايهم عدد من من السمات الثشائصية، أو الخصائص الموروثة التى تجعل منهم قادة ناجحين، وقد أنثار أنصار هذه النظرية من خال بحوثهم إلى عدد من السمات المميزة للقادة، كالأمانة والنقة بالنفس و الذكاء، القررة على تحمل المسئولية، واتخاذ القر البرار الأمانة الطموح.

؛. على الجانب الآخر تنفرض النظرية السلوكية أن معيار تحديد القائد هو التركيز على المهارات، التى بقوم بها الطنل أكثر من السمات الثخصية، وتتقسم مهارات القائد إلى المهار ات البنائية و النققيرية، حيث تركا اللتقيرية على المشاركة والاهتمام بالمرؤوسين، والثقة المتبادلة، بينما تركز المهارات البنائية على إقناع المرؤوسين بأداء العمل حتى إذا تطلب الأمر
 0. وظهرت نظرية السمات التى اعتمدت السمات كمعيار أساسى لتميز القائد الناجح؛ نظر اللجدل المثار بشأن نظرية الرجل العظيم، وقد تأثرت هـر هـر النظرية بالنظرية السلوكية، ونتبر إلى أهمية التجربة والتُلم، لافتر اضها

4. الخصائص السلوكية للطفل القائد، قد تظهر لايه بعض أو كل السمات التالية:

أ. يلقى الحب والاحتر ام من معظم أقرانه.
ب. يستطيع التأثير على أقرانه للسعى نحو تحقيق الهـف.

> ج. يتحمل المسئولية.

د. يحدد الأخطاء أثنثاء العمل ويظهر لأقر انه كيفبة تجنبها.
هـ ــ يأل عن المقترحات والأفكار .
و. يسنشيره أٔزر انه عند انخاذ القرارات
ز. يساعد أقر انه فى تحقيق أهد افهم.
ح. يشارك بحماس فى الأنشطة (Northouse, 2009:3). يتبين من العرض السابق أن التعرف على خصائص وسمات القائد أحد المدخلات الهامة، التى تلعب دور بارز فیى تتمية مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة، فكلما تم السعى إلى نتمية تلك الخصائص مبكر ا من خلا إعداد بر امج متخصصة، كلما تم استثمار ها على الوجه الأمتل فى نمو مهارات الأطفال، كأحد الأقطاب النتى يتم بموجبها تحقيق أهداف المجنمع وتطويره، لذا يهتم البحث الحالى بتتمية مهارات القيادة لاى طفل ما قبل

## المدرسة.

V. و. وظائف القيادة: تنفترض نظرية القوى القيادية تفاوت درجة تأثبر القائد فى سلوك ومشاعر المجموعة؛ بما يمتلكه من قوى قيادية متل القبول الاجتماعى و الثقة و المكافأة و السرية و العقاب و القوى العضلية و الملكية و الفكرية والخبرة،

أو بناء على تصور المرؤوسين لامتلاكه لها. (سيف، Y. IV: YV). يرى أصحاب النظرية الوظيفية أن للقيادة وظيفة تنظيمية تهتم بالوظائف الجماعية وطرق نوزيع الوظائف داخل المجموعة من أجل تحقيق الأهداف، وتتحدد وظائف القائد بما يلي:

وفى هذا الصدد قد أظهرت نتائج در اسة (البنا، بَ بَ) إلى فعالية الأنشطة الفنية فى خفض الاكتئاب عند الأطفال، وكان الهـف منها تعرف الفروق بين
 يتراوح أعمارهم ما بين (१-9 والمتوسط.
كما نوصلت درلسة (ربيع، Y Y ب) إلى فعالية برنامج الأنشطة الفنية فى خفض فلق الانفصال، وكان الهـف من الار لسة إعداد برنامج مكون من أنشطة فنية لخفض مظاهر فلق الانفصال عن الأسرة، على •؟ ع طفل وطفلة
 رسم الرجل لجودانف هاريس، وفلق الانفصـل لطفل الروضة، والبرنامج

المتتر ح.
؟. أنشكال الأنشطة الفنية عند طفل الروضة: تُد الأنشطة الفنية وسيلة تعبير عما يدور داخل كينونة الطفل، يعبر من خلالها عن آماله وطموحاته وانفعالاته ومشاعره، ونمتل انعكاس لوجهة نظره الثخصية عن العالم المحيط به، فيرسل رسائله من خلال أعماله الفنية، وتعتمد الأنشطة الفنية على تجهيز ركن الفن بالعديد من الخامات، وتخضمن الأنشطة الفنية ما يلي:


مساحة كبيرة؛ لتمنحه حرية الحركة.
ب. الرسم: يكون حر يختاره الطفل أو مقيد تطلب المعلمة رسم موضوع ج. القص و اللصق: يستخدم الطفل الورق المقوي، الإسفنج، أو أوراق القص و اللصق.
د. التشكيل: باستخدام عجينة الورق أو العجين الأبيض أو اللون أو الصلصال. o. الأشغال الفنية: كتشكيل أرنب بالكانسون، والأسماك بورق الكوريشة، والرسم بالنشارة و غير ها. و. الطباعة على القماش أو الورق: باستخدام ريش الطيور، أو ورق

الشجر • (بونس، r.
■ القيادة: تعد القيادة أحد النزعات الفطرية التى تحتل جزء من تفكير الإنسان منذ نشأة أطافره، يتدكن الطفل بموجبها إحداث تأثثير بأفر اد فريق العمل الذى بقوده واسنتمار مهاراتهم والفروق الفردية الكائنة بينهم، والسعى نحو نتُجيعهم على الإنجاز من أجل التمبز فى تحويل الأهداف المنشودة إلى نتائج، وتعنبر القيادة إحدى السمات المقبولة بـختلف المجتمعات؛ لأنها تسعى نحو العناية بشئون المجتمع وتحقيق كافة الطموحات، وطفل ما قبل المدرسة بطبيعة نكوينه كإنسان
 لتتود بالفائدة و النفع على شخصية الطفل والمجتمع؛ باعتبار أن القيادة أحد أنشكال

التتظيم الاجتماعى بين فئات الأطفال. 1. دفهوم القيادة:

أ. عطلبة نأثنير موجهة لتتسيق الجهود والسلوك؛ ليتقبل المرؤوسين النوجيهات من أجل تحقيق الأهداف. (قنديل، • ب. 10: 10). ب. قدرة الطفل فى إحداث الثأثنير على طفل، أو مجموعة وتحفيز هم على

.(ミT
ج. عملية التأثثر على الآخرين؛ للانفاق على ما يجب القيام به وكيفية القيام به، وعملية تسهيل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق الأهداف

المشترك.(Xu, 2017, 155)
د. تعرف القيادة فى البحث الحالى بأنها قدرة الطفل القائد على إقناع أفراد مجمو عته فى العمل الجاد، و السعى الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف.
o．التُعلم النعاونى يعرف بالبحث الحالى بأنه قـرة طفل ما قبل المدرسة
على التعاون مع فريق العمل من أجل انجاز وتحقيق هاف محدد．

شكل（（）مجالات المهارات القيادية
فروض الدر اسه：
1．توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى اللجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى بالارجة الكلية ودرجات المجالات الفرعية（مهارات اللتواصل مع الآخرين－إدارة الوفت－حل المشكلات－اتخاذ القرارات－التُعلم التعاوني）على قائمة ملاحظة مهار ات القيادة لصالح القياس البعدي．
r．r．لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين منوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى المجموعة التجرييبة فى القياسين البعدى والتتبعى بالارجة الكلبة ودية المجالات الفرعية（مهارات النواصل مع الآخرين－إدارة الوقت－حل المشكلات－اتخاذ القر ار ات－التُعلم التعاوني）على قائمة ملاحظة مهارات القبادة．

منهجا الدراسة：
تم استخدام المنهج التجريبى ذو المجموعة الواحدة．
عينة الدراسة：
■ يبلغ عددها ．؟ طفلا وطفلة مقيدين بمرحلة رياض الأطفال بمدينة شروره بالمملكة العربية السعودية، ييلغ متوسط أعمار هم（0 سنوات وشهر وأربع أيام）، وذللك بغرض تحديد الكفاءة السيكومترية لتللك الأدوات، وقد كثفت الننائج قـرة الأدوات على جمع البيانات، وسيتم التعرض للكفاءة السيكومترية لها بشيء من
التفصيل فيما بعد.

ロ
1．تكون مجتمع البحث من ．．0 طفل وطفلة، ثم استخدام محك ترشيحات الطالبات المعلمات بالبداية؛ للكثف عن الأطفال الذين ليس لليهم ميول قيادية بعد ندرييهم على ذلك، تم بالمرحلة التالية تطبيق قائمة ملاحظة مهارات القيادة على الأطفلل الذين تم اختيار هم، وكان عددهم • Y طفل وطفلة، تم رصد درجات الأطفال على القائمة، وتحديد عينة البحث الأساسية في r－صورنها النهاية المكونة من or طفل وطفلة من الأطفال الحاصلين على انحر اف معياري على قائمة ملاحظة مهارات القيادة، أو ما يسمى بالارجة



جدول（1）تنسبه العبينة من حيث النو ع و الروضة．

| نسبة الأطفال |  | عدد الأطفال |  | اسم الروضة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| أنثى | ذكر | أنثى | ذكر |  |
| \％「9 | \％ro | 9 | $V$ | الروضة الثانية |
| \％V1 | \％ヶ0 | Yr | Ir | الروضة الخامسة |
| \％）．． | \％1．． | r | $r$. | المجموع الكلي |

أ．تحدبد الأهداف النى ينبغى أن تحققها المجموعة． ب．التحرك وفق قو اعد وقو انين واضحة． ج．الالتز ام بالمعايير و القيم السائدة． د．الستمار الثواب والعقاب لتحقيق النظام．

 ويمكن إيجاز وظائف القائد بناء على البحث الحالى فى القدرة على التّو اصل مع أفراد المجموعة من أجل تحديد الأهداف، فضلا عن المشاركة فى اتخاذ القرارات الصائبة بشأن حل الششكلات التى نواجه سبر العمل، هذا بالإضافة إلى تحفيز المجموعات على العمل النعاوني، كأحد السبل المتلى من أجل

تطوير وإنجاز الننائج فى الوقت المناسب． A．مر احل اكتنساب مهارات القيادة：يشير زهران أن القيادة كسمة مكتسبة متل الكثير من سمات الشخصية، والقيادة كلور اجتماعى نكتسب وتتمو فى إطار المجموعة، وتؤكد النظرة الحدبثة أن القيادة يمكن تعليمها وتعلمها، وبالثالىى ينبغى الاهتمام بتدريب الأطفال على القيادة علميا وعطيا، كما نشبر＂هرلوك＂ إلى أن القيادة بين الأطفال تتمو من تأثير الخبرات المبكرة، والتدريب
 يعد الاهتمام باكتساب طفل ما قبل المدرسة لمهارات القيادة بمثابة تأهيل، وتحسين للمهارات الإنسانية المرغوب فيها بمرحلة مبكرة، بناء على ألسس علمية سليمة، و هناك العديد من المر احل المتداخلة غبر المستقلة التى يمر بها

الطفل، حتى يصل إلى مرحلة إتقان وتعلم المهارة، وتتقس إلي： أ．مرحلة الإدراك：يحلل الطفل المهارة ويعبر عما يتعلمه لفظيا، وينبغى

على المدرب أن يصف للطفل ما يجب عمله، و المتوقع منه． ب．مرحلة النثيت：يمارس الطفل السلوك الصحيح، ونقل هنا الاستجابات الخاطئة ويصبر السلوك ثابتا． ج．مرحلة الاستقال：تزدداد عند الطفل سرعة الأداء، مع الاقة．（عزازي، ．（va－v＾：：r．）．
 الأنشطة المتكاملة فى تطوير مهار ات القيادة، على عينة من • ب طفل وطفلة برياض الأطفال تتر اوح أعمار هم（६－0）سنوات، وقد استخدمت الباحثة البرنامج المتترح، ودليل المعلمة، ومقياس مهارات القيادة المصور（إعداد الباحثة）، وأثنارت الننائج إلى تحسن مهارات القيادة لاى أطفال الروضة بالمجموعة التجريبية بعد تطبيق برنامج الأنشطة التزبوية المنكاملة． 9．المهار ات القبادية فى البحث الحالي：ونظر الاستخدام قائمة ملاحظة مهار ات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة بالبحث الحالي، الذى يتضمن خمسة مجالات فر عية انظر شكل（（1）سيتم تعريف مكوناته فيما يلي： أ．مهارات التواصل مع الآخرين نعرف بالبحث الحالى بأنها قـرة طفل ما ما قبل المدرسة على نقل مشاعره وأفكاره للآخرين بأسلوب مناسب
باستخدام التو اصل اللفظى و غير اللفظي.

ب．إدارة الوقت تعرف بالبحث الحالى بأنها قدرة طفل ما قبل المدرسة على استثمار الوقت بمستوى مناسب فى التتظيم والتخطيط وإدارة المهام وفقا للأولويات؛ لكى ينجز الأعمال فى أقل وفت ممكن． ج．مهارات حل المشكلات تعرف بالبحث الحالى بأنها نشاط ذهنى منظم ينطوى على التحليل، ووضع البدائل والتحقق من صحتها اعتمادا على الخبرات السابقة والمعارف؛ من أجل كثف غموض المو اقف غبر المألوفة．
د．اتخاذ القرارات تعرف بالبحث الحالى بأنها قـرة طفل ما قبل المدرسة

أو أحد القائمين على رعاية الطفل، أو المعلمة بالتزكيز فى جميع
العبار ات．
ب．ثم يتم اختيار الإجابة المناسبة من خلال وضع علامة（لا ）أمام أبدا أو نادرا أو أحيانا أو كثيرا أو دائما، طبقا لملاحظة المستجيب نكرار الطفل
القيام بالسلوك.
r．تصحيح فائمة ملاحظة مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة：لقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي؛ من أجل نققير الاستجابات، ومن ثم تم تقسيم الارجات على النحو النتالي، حيث يعطى للطفل خمس درجات إذا كانت الإجابة（دائما）، وأربع درجات إذا كانت الاستجابة（كثير ا）، وثلاث درجات إذا كانت الاستجابة（أحيانا）، ودرجتان إذا كانت الاستجابة（نادر ا）، ودرجة

و احدة إذا كانت الاستجابة（أبدا）．
؛．الكفاءة السيكومترية للقائمة： أ．حساب الصدق：
ם صد الاتساق اللاخلي لأبعاد القائمة：تم التحقق من هذا الصدق من خلال قياس معامل الارتباط بين درجة كل مجال فرعي، و الارجة （الكلية للقائمة على العينة الاستطلاعية البالغ عددها ．r من أطفال الروضة بددبنة شروره، باستخدام برنامج SPSS إصدار 10، ويتضح من جدول（）التالى أن معاملات الصدق لمجالات قائمة ملاحظة مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة مرنفقة، حيث ما نتراوحت بين
 أن جميع المجالات تتتتع بصدق الاتساق الداظلي． جاول（ ${ }^{\text {（ }}$ معامل الارتباط بين درجة كل بعد والارجة الكلية للمقياس．

| معامل الارتباط | عدد العبار | الكجال |
| :---: | :---: | :---: |
| ＊＊．，9〉А | 11 | مهارة التو اصل مع الآخرين |
| ＊＊．，9ヤ9 | 11 | مهارة إدارة الوفت |
| ＊＊．，9ソ9 | 11 | مهارة حل المشكلا |
| ＊＊．，9入7 | 11 | المهارات اتخاذ |
| ＊＊．，99\％ | 11 | مهارة التعلم التعاونى |

■ صدق الاتساق الاخلي لعبار ات للقائمة：تم قياس هذا الصدق من خلال حساب معامل الارتباط بين عبارات قائمة ملاحظة مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة، و المجال الذى تتنمى إليه، بعد التطبيق على العينة الاستطلاعية، البالغ عددها ．ب ط بمدينة شرور ه، وجدول（£）التالى يشير أن قيم معاملات الارتباط تراوحت ما بين V79，

القائمة بصدق الاتساق.

جدول（£）معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبار ات القائمة و اللرجة الكلية للبعد．

| التعلم التعاوني | اتخاذ القر ارات | حل المشكلات | إدارة الوفت | النتو اصل مع الآخرين |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ＊＊．，q0V | ＊＊．，90\％ | ＊＊．，97． | ＊＊．，9ヶ＾ | ＊＊．，Аv |
| ＊＊．，$¢$ ¢ 9 | ＊＊．，qヶ0 | ＊＊．，9r． | ＊＊．，91． | ＊＊．， 9.9 |
| ＊＊．，9r． | ＊＊．，9ヶ9 | ＊＊．，VV9 | ＊＊．，9६0 | ＊＊•，入ะ入 |
| ＊＊．，9．0 | ＊＊．，9¢\％ | ＊＊．，9¢0 | ＊＊．，9ry | ＊＊•，9ヶ． |
| ＊＊．，971 | ＊＊．，qミケ | ＊＊．，917 | ＊＊．，900 | ＊＊．，919 |
| ＊＊．，9Y0 | ＊＊．，97\％ | ＊＊．，9ะ． | ＊＊．，V99 | ＊＊．，110 |
| ＊＊．，9ヶ0 | ＊＊．，9r． | ＊＊．，V79 | ＊＊．，q．V | ＊＊．，$\uparrow$ ，入 |
| ＊＊．，9Vミ | ＊＊．，9ヶ9 | ＊＊．，9ヶへ | ＊＊．，9ヶ＾ | ＊＊．，91＾ |
| ＊＊．，97ร | ＊＊．，q¢ร | ＊＊．，90\％ | ＊＊．，9ヶ\％ | ＊＊．，9ヶヶ |
| ＊＊．，970 | ＊＊．，qrr | ＊＊．，qヶ＾ | ＊＊．，Al V | ＊＊•，ฯヶ． |
| ＊＊．，9ヶ7 | ＊＊．，१ヶを | ＊＊．，9ヶ9 | ＊＊，，VV） | ＊＊．，ヘヘ7 |

$\bullet$, •• • •＊＊
r．وصف عينة البحث الأساسية：إذ تم مر اعاة ما يأتى عند اختيار عينة البحث
النهائئة：
أ．ألا يعانى أى طفل من أطفال العينة من إعاقات سمعية أو بصرية أو
جسية．．．الخ．
ب．يتر اوح العمر الزمنى لأطفال العينة ما بين（0－7）سنو ات． ج．أن يكون من المقيدين بالروضات الحكومية للعام الاراسى
 د．الحصول على بالارجة الفارقة، أو ما يعادل أو نساوى－Y انحراف معياري، على قائمة ملاحظة مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة． r．تجانس أطفال المجموعة التجريبية：للتنأكد من تحقيق عينة البحث الاعتدالية فى اللتوزيع بالعمر الزمني، ومهارات القبادة، ودرجة الأكاء تم تطبيق اختبار كلمجروف سميرنوف، ويتبين من الجدول r التالى أن نتائج مستوى الدالاة
 ه，ه．وبالثالى يمكن قبول الفرضية الصفرية، حيث تم التحقق من أن البيانات تخضع لللتوزيع الطبيعي．
جبول（Y）تجانس العينة فى العـر الزمنى ومهار ات القيادة ودرجة النكاء باستخذام اختبار

| مستوى الدلالة | العدد | العملية الإحصائية | ال المتغيرات |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| －，\！ | or | 1，191 | العمر الزمني |
| －，\＆or | or | －，101 | مهار ات القيادة |
| －，rir | or | 1，．09 | درجة الذكاء |

أدوات الدراسة：
قائمة ملاحظة مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة（إعداد الباحثة）، و الصورة الر ابعة من مقياس ستانفورد بينيه（إعداد روبرت وآخرون، ترجمة مليكة، 1991）،، والبرنامج المتترح القائم على الأنشطة الفنية．（إعداد الباحثة）． ■ قائمة ملاحظة مهار ات القيادة، بغرض الحصول على قائمة سيكومترية لقياس مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة، ويعد ذلك أحد أهداف البحث، تتكون الأداة من 00 عبارة مقسمة بالنساوى على خمسة مجالات فر عية، وهى مهار ات اتخاذ القر ارات، والثو اصل مع الآخرين، وحل المشكلات، و إدارة الوقت، و التقلم

التعاوني．
1．خطو ات إعداد قائمة ملاحظة مهار ات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة： أ．الاطلاع على البحوث والأدبيات والمقاييس العربية والعالمية المتصلة بمهارة القيادة． ب．استتباط بعض العبارات بحيث تتضمن مو اقف مرنبطة بمهارات القيادة، مع مر اعاة أن تحتوى قائمة ملاحظة مهارات القيادة على مو اقق يقوم بها الطفل فى الو اقع． ج．كتابة قائمة ملاحظة مهار ات القيادة إلكترونيا، ثم إرسالها لعدد من السادة المحكمين المتخصصين من أساتنذة علم النفس．
د．تم وضع قائمة ملاحظة مهار ات القيادة فى صورتها الأولية． ه．تم تطبيق قائمة ملاحظة مهارات القبادة بصورتها الأولية على عينة البحث الاستطلاعية．
و．تم التحقق من الكفاءة السيكومترية للقائمة، والحكم على مستوى ملائمة العبار ات، وصلاحيتها للتطبيق على العينة النتجريبية．
ز．تم وضع قائمة ملاحظة مهار ات القيادة فى صورتها النهائية． ح．تم تطبيق قائمة ملاحظة مهارات القـادة فى صورتها النهائية، على عينة البحث فى القياسين القبلى و البعدى و التتبعي．
r．تعليمات قائمة ملاحظة مهارات القيادة لدى طفل ما فبل المدرسة： أ．تنرشد الباحثة الثخص المستجيب على القائمة، سواء كان أحد الوالدين،



 مدته 10 يوم، على عينة البحث الاستطلاعية البالغ تو امها ．ب طثل وطظلة، بمرطلة رياض الأطفل بمحافظة شروره بالملكة العربية السعودية، وكانت قيمة معامل الارنباط الخطى بين التطبيقين ا，،，، وهى قيمة دالة عند مستوى منوية ا，，، ، مما يشبير إلى ثبات الأداة．口ם البرنامج القائم على الأنشطة الفنية：
1．الهاف العام بالبرنامج：تنمية مهار ات القيادة عند طفل ما قبل المدرسة．
r．الأهداف الإجر ائية بالبرنمامج：انظر الجدول（1）التالي： r．r．أهية البرنمانم：
ם ت تنمية مهار ات القيادة عند طنل ما فبل المدرسة．
ם تصميم مجمو عة من الأنشطة الفنية الثشقة و والمتينة بهـف تنمية مهار ات
القيادة عند الطفل.

口 ם ه ملائمة الأنثطة لا وتياجات، وقار ات طنل ما مبل المدرسة． ם الستخام أو ات ووسائل متتو عة من بيئة الططل الو اقفية． ם ت تأمين العدد الكافى من المو اد والأدوات فى الركن الفني؛ لنكون بمتناول يد الأطفال．

 ם اللتويع فى الأنشطة الفنية المقامة لمر اعاة الفروق الفردية． ar مر اعاة النشلسل الهنطقى أثثاء تنّيم النشاط الفنى للطفل． ם إعطاء الفرصة الهناسبة للأطفل للأبيبر، وتوضيح أعمالهم بالنشاط

ם ه تحديد الأدو ار المناسبة للباحثة، و المعلمة، وكذلك طفل ما قبل المدرسة． هـ تح تحدي مدة النشاط، والوقت الأى ينطلب بعده تنذل الباثة أو المعلمة．

؛．الفنات الستخذمة أثناء تفنفذ البرنامج：
 الموقف، لتثقيي الطنل على أداء المهارة بطريقة صحيحة، وبالنالى تقوية احتمال حـوثها فيما بعد． ب．الحوار والمناقثّة：وذلك بيلف نتّيم بلسات تنريبية لأولياء الأمور والمعلمات تتضمن مجالات القياة وخصائص وسمات الطفل القيادي． ج．النمذجة：من خال تنفيذ خطوات النشاط الفنى ألمام الأطفال قبل البـء بـهـ د．تققيم التغذية الراجعة：لطفل ما قبل المدرسة بأسلوب تربوى مناسب، ليّان مدى النجاح فى تنفيذ الفنيات، وإتقان المهار ات المقامة بالجلساتِ ．التُليمات：من خالال وضع ثو اعد عطل نوضح أساليب الثفاعل و الاتصال مع الفريق، كالابتسام، والتُلجق بأسلوب مناسب، وكذلك التحدث بأنكار

مثيرة للاهتمام．
o．خطة جلسات البرنامج：تم تشسيم جلسات البرنامج كما يلي： أ．بدابة من الجلسة الأؤلى حتى الر ابعة صمـت للمعلمات وأولياء الأمور ． ب．باية من الجلسة الخامسة إلى الجلسة العشرون صمت للأطفال． ع．ج．مدة الجلسة الو احدة ستون دقبةّ．
r．مو اضيع الجلسات：تحنّ أ．ينت مراجعة ما تم بالجلسات السابقة فى بداية كل بلسّة، ما عدا الجا الجلسة
a الصدق الثتييزي：تم قياس الصدق التّييزى من خالل الهقارنة الطرفية بين قيم الربع الأدنى والأعلى من درجات عينة البحث الالستطلاعبة، بعدد 1 من الأطفال منخفضى الارجات، ورين الأطفال مرنفعى الارجات، أنظر جبول（0）التالي، حيث يتيّين من
 المجمو عتين، فى درجات المجالات الفر عية والارجة الكلية، بقيمة
 قائمة ملاحظة مهار ات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة فى التّييز بين درجات أطفال العينة الاستطلاعبة مرتنعى ومنخفضى الارجات،

وبالنالى تتمتع القائمة بمعامل صدق عالي．


| الالدرجات． |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| القيمة الاحنمالية | قيمة（ت） | مرتفیى الارجات |  | منخفىى الارجات |  | البعد |
|  |  | $\varepsilon$ | P | $\varepsilon$ | P |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | ［1，910 | r，o | 71 | $r, \Sigma$ | $1 \wedge, v$ | مهارة التّ اصل مع الآخرين |
| $\cdot, \cdot 1$ | Yร． 9 ． | r，991 | 0.9 | r，$\frac{1}{}$ | 17 | مهارة إدارة الوقت |
| $\cdot, \cdot 1$ | Y7，9\％\％ | \＆，「 | $0 \cdot, r$ | 1，ry | 1\＆，r | مهارة حل المشكلات |
| $\cdot, \cdot 1$ | $r \vee, q$ ¢ | $r, r v$ | $v$ ． | 1，\％9 | 19，9 | المهارات اتخاذ الترار ارات |
| －．， 1 | rı，¢T） | r，var | Vr，$\frac{1}{}$ | $r, v$ | 19，r | ｜لارجارة التعلم التعاونى |
| $\cdot, \cdot 1$ | ¢ $1, .19$ | 1 $\Sigma, r \vee$ | r．1，7 | $v, v \in$ | 19，9 | اللارجة الكلية |

ם صدق المحك：تم التحقق من صدق قائمة ملاحظة مهار ات القيادة من
خال فياس معامل الارتباط الخطى لبيرسون، بين درجات العينة
الاستطلاعبة على قائمة ملاحظة مهار ات القبادة الستنظمة في



مسنوى منوية (.,.,.

ه．ثبات قائمة ملاطظة مهار ات القيادة：لحساب الثبات استخمت الباحثة طريقة ألفكرونباخ و التجزئة النصفية لحساب ثبات قائمة ملاحظة مهارات القيادة،
 بدينة شروره بالملكة العريية السوودية، وقا بلغت نتائج معامل الثّات


 10 الختار فرعي، مقسمة على ؛ مجالات وهى الذاكرة قصبرة اللدىى، والاستغلال الهجرد البصرى و اللفظى والكمي، يحصل المفحوص على درجة كلبة

مركبة تين العامل العام．
1．الكفاءة السيكومترية للمقياس：
أ．الصدق：قام مليكة بالتقنّن على أنراد من اللجتمع المحلى والعربي،

 ماجستير، بإثشر اف مليكة وابو الثنيل من العدد IV أطروحة فی الصورة الرابعة．
تم صساب صدق المحك بالبحث الحالي، من خال حساب معامل الارتباط
 أطفال الروضة الخامسة بدحافظة شُوروه بالملكة العر بية السوودية على مقياس ستانورد بينيه، ونتأئهم على اختبار ذكاء الأطنال لسري،


ودالة عند مستوى ه．，，، مما يشير إلى صدق الأداة． ب．الثّات：كثفت نتائج تطيقق معادلة كودر－ريتشاردسن أن درجات

و. ختام الجلسة بتلخيص ما تم فيها و إعطاء التنييينات المنزلية. v المحكمين المتخصصين بالمجال، للتحقق من مناسبة الجلسات لعينه البحث التجرييية، وكذلك للتنأكد من السلامة اللغوية ومناسبة الفنيات والأدو ات.

ب. اختيار القائد و القائدة بالفرق من خلا التبادل بين الأطفال.
ج. مناقشة الأطفال بالتييينات المنزلية المطلوبة بالجلسة السابقة.
د. مناقشة الأطفال فى هدف وموضوع الجلسة.
o. تطبيق الأساليب والفنيات الإرشادية بالجلسات.

جدول (7) الجلسات التنفيذية لللبرنامج: مدة الجلسة الو احدة ساعة.


| الأكوات | الهاف من الجلسة | موضوع الجلسة | رقم الجلسة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  الأطفال تخيل نفسك قائُ ومطلوب منك الآن التجهيز للقيام بحفل بعد ســـاعة <br>  يعلق الزينات و الشعارات وما هى فقرات البرنامجّ، تحصل المجموعة الفائزة على البالونات. | أن يحدد القائد مع فريقه قائمة أولويات لتجهيزل الحفلِ | تخيل نفكك قائد. | السابعة عشر |
|  | أن ينفذ القائد مع فريقه المهارات التى تلمها بالبها بالبرنامج |  |  |
|  | أن يشارك القائد مع فريقه فى اتخاذ التر ارات |  |  |
|  الأطفال بالركن الفنى صناعة فرشاة لأسنان فوية، وبعد الانتهاء يتم توزيــعـي فرشاة أسنان ومعجون لجميع الأطفال. | لأن يحدد القائد مع فريقه الأولويات | أسنان قوية | الثامنة عشر |
|  | أن |  |  |
|  |  |  |  |
|  على الأطفال عن الأمور التى تم تعمها بجلسات البرنامج، وبعد ذلك ينّ بيجه الأطفال إلى الركن الفنى لنتُكيل شعار للحفل الختامى بالصلصال، يتم توزيع هدايا من الصلصال على الأطفال. |  | شُعارنا بالبرنمج | التاسعة عشر |
|  |  |  |  |
|  | أن يشكل الأطفلا بالمجوع رات شعار للبرنامج ليتّ عرضه بالحفّا |  |  |
| \|التطبيق البعى- هايا وجوائز للأطفل- ضيافة. | أن يلخص الأطفال ما تم بالجلسات أن تطبق الحاضــر ات قائمـــة مهار ات القيادة على الأطفال | جلسات ختامية | العشرون |
|  | لأن يشارك الطفل زملاثهّ فيى الحفل الختامي |  |  |

■ بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى المجموعة التجرييية فى القياسين القبلى و البعدى بالارجة الكلية ودرجات المجالات الفر عية (مهارات التّ اصل مع الآخرين- إدارة الوقت- حل المشكلات- اتخاذ القر ارات- التُلم التعاوني) على قائمة ملاحظة مهارات القيادة لصالح القياس البعدي تم استخدام اختبار (ت)
لعينتين مرتبطتين، انظر الجدول التالي.

جدول (Y) نتائج اختبار (ت) للمقارنة يين متوسط درجات المجموعة التّبرييية على قائمة ملاحظة مهار ات القيادة بالقّاسبين القبلى و البعدي.

| مستوى <br> الدلالة | فيمة (ت) | درجات <br> الحرية | الانحر اف المياري | اللتوسط | ن | المجال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot \cdot .1$ | 1V,199 | 01 | 0,7 | 09, \%o | or | بعد | مـارات الثنو اصل مع الآخرين |
|  |  |  | 11,4 | r9,0 | or | قبل |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | 11,497 | 01 | 7,09 | ¢7, , ¢ | or | بعد | مهار ات إدارة الوقت |
|  |  |  | 1.,91 | ケร, 0 | or | قبل |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | 10,YIY | 01 | $\mathrm{v}, \sum \vee 9$ | ¢ $7, \Sigma$. | or | بع | المشكـلاتـار ات حــــــلـ |
|  |  |  | $\wedge, \cdot \mathrm{r}$ | Y1,0¢ | or | قبل |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | 19,7.v | 01 | 人, Try | TV, $\cdot 1$ | or | بع |  |
|  |  |  | 1-, Ir | YA, M V | or | قبل |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | $r 9,1 \leqslant r$ | 01 | $v, V v$ | 79,AV | or | بع | مهــــــار ات الـــــتـلم التعاوني |
|  |  |  | $\mathrm{V}, \underline{\Sigma r}$ | Yr,z. | or | قبل |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | Y1, $¢ 7 \leqslant$ | 01 | rv, 9 | rar, | or | بع | الارجة الكلية |
|  |  |  | rr, ¿r | ITV,r | or | قبل |  |

يتضح من خال الجدول السابق أن قيمة نتائج اختبار (ت) لعينتين غير مستقلتين بالارجة الكلية ودرجات المجالات الفر عية (مهارات التو اصل- إدارة الوقت- حل المشكلات- اتخاذ القرارات- التُعلم التعاوني) على قائمة مهار ات القيادة لاى طفل
 احنمالية (., ،، ويتبين أنها أقل من مستوى معنوية 0., • مما يؤكد صحة الفرض الأول، ويكن القول بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى المجموعة التجريبية على الارجة الكلية ودرجات المجالات الفر عية لصالح التطبيق البعدي. وتعود هذه النتيجة إلى الأثر الفعال للمتغير المستقل وهو البرنامج القائم على الأنشطة الفنية، كتتيجة لنلقى الأطفال فى المجموعة التجريبية التنريب بجلساته،

حيث هدفت جلسات البرنامج إلى نتمية بعض مهار ات القيادة.
 اختبار فعالية برنامج لتتمية مهارات السلوك القيادي لاى أطفال الروضة، على - 7 طفل وطفلة، من محافظة المنيا، تتزاوح أعمار هم (0- ٪) أعو ام، مقسمة بالتساوى على المجموعتين الضابطة والتجريبية، باستخدام مجموعة من الأدوات وهى البرنامج المقترح، ومقياس مهارات السلوك القيادى اللفظى والمصور
^. تقويم البرنامج: تم تُقيم البرنامج الذى تم إعداده على عدة مر احل كما يلي: أ. نقويم قبلي: قبل نقديم البرنامج بهذف تحديد عينة البحث التجرييبة، من خلال الحصول على أقل الارجات على قائمة ملاحظة مهارات القيادة على الأطفال.
ب. نقويم بنائي: أثثاء تطبيق جلسات البرنامج؛ بهلف توجيه الطفل إلى السلوك المقبول.
ج. تنقويم نهائي: يتم بعد الانتهاء من جلسات البرنامج مباثرة، وذلك بتطبيق قائمة ملاحظة مهارات القيادة لاى طفل ما فبل المدرسة على عينة

البحث التجريبية.
د. نتقيم تنبعي: عن طريق إعادة تطبيق قائمة ملاحظة مهار ات القيادة على عينة البحث التجريبية، بعد مرور فترة منية مدتها شهر، من تطبيق أنشطة برنامج الأنشطة الفنية؛ للتحقق من مدى فعالية البرنامج في تتمية

مهارات القيادة.

## الخطوات الاججر ائية للدراسة:

1. الاطلاع على المصادر والأدبيات والبحوث العربية والأجنية التى نتاولت متتير ات البحث.
r. تحديد أدوات البحث تحديدا دقيقا. r. إعداد قائمة ملاحظة مهار ات القيادة، والتحقق من الكفاءة السيكومترية لها.

؛. تصميم البرنامج بصورته الأولية، وتحكيمه من الأساتذة المتخصصين. ه. إعداد البرنامج الإرشادى القائم على الأنشطة الفنية بهذف تتمية مهارات القيادة لاى العينة التجرييبة فى صورته النهائية. 4. إجراء مقابلة مع عدد من المعلمات والأمهات، بهذ جمع معلومات وتطبيق الأدوات.
V. إجر اء النقييم القبلي للأطفال على قائمة ملاحظة مهار ات القيادة. ^. اختيار عينة البحث التجرييية من الأطفال الحاصلين على -Y انحراف معياري على قائمة ملاحظة مهارات القيادة، أو ما يطلق عليها الارجة الفارقة،

ومجانستها.
9. تطبيق البرنامتج المعد على العينة التجرييية. - • ا. إجر اء التطبيق البعدى لأطفال المجموعة التجريبية على قائمة ملاحظة مهارات القيادة بعد انتهاء أنشطة البرنامج مباثرة. 11. إجر اء القياس التتبعى لأطفال العينة التجريبية على قائمة ملاحظة مهارات القيادة بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج. r r ب. تطبيق الأساليب الإحصائية و الستخلاص النتائج و تفسير ها.

أسلوب معالجة البيانات الإ حصائية:
النكر ارات و النسب المئوية، واختبار (ت) باستخذام برنامج SPSS الإصدار 10.

وقد تعود هذه النتيجة أيضا إلى استخدام استراتيجيات فعالة أثثاء تتفيذ جلسات البرنامج الإرشادي، مما ساهم فى تتمية قـرة أطفال المجموعة التجرييية على وضع الأهداف، وترتيب الأولويات، وإعداد خطط من أجل سرعة الإنجاز، و التوصل إلى النتائج المطلوبة، وقد ساهم ذللك أيضا فى إثارة انتباههم إلى سرعة المشاركة فى الأنشطة المختلفة، وقد ترتب على اسنثّارة عقولكم وحواسهم إلى إيجاد حالة من التتافس بين الفرق المختلفة؛ لإنهاء المهام فى الوقت المتفق عليه أو فبله بفترة فليلة، وقد حفزت الأنشطة المقدمة بالبرنامج على نشر جو من

التوقع والترقب، ساعد بشكل كبير على الإقبال فى عملية التُلم و المساهمة فيه. وفى هذا الصدد نتضح إدارة الوقت فى ققرة الطفل على استثمار الوقت المتاح من خلا التخطيط الجيد وتحديد الأهداف وكنلك ترتيب الأولويات.
(Ghiasvand\& et.al, 2017: 3684)
وقد انفتت بذلك مع نتائج در اسة (حريرة، بال17) التى بينت فاعلية البرنامج المتترح فى نتمية مهارات إدارة الوقت لاى المجموعة التجريبية، على عينة
 فياس فعالية البرنامج فى تتمية مهارات إدارة الوفت، باستخدام اختبار رافن

للمصفوفات المنتابعة، استنيان إدارة الوقت.
 الوقت من خال برنامج قائم على المسرحية الغنائية، على • ع طفل وطفله، تبلغ أعمار هم ما بين (0- ( ) أعو ام بمحافظه بورسعيد، باستخدام مقياس إدارة الوقت لطفل الروضة، وكان الهذف من الاراسة التحقق من فعالية برنامج مسرحى غنائى فى تنتية قدرة الأطفال على إدارة الوقت. وق تعود نتمية قـرة أطفال العينة التجرييبة على مهار ات حل المشكلات إلى ممارسة الأنشطة الفنية المتتوعة المصمة بجلسات البرنامج، و التى ساهیت فى تتمية قـرة الطفل على نقل أفكاره ومشاعره لفريق العمل، كما ساهمت أيضا فى نمو ققرة أطفال المجمو عة التجريبية على تقصص الأدو ار والتخيل، مما يسر لهم نقل أثنر التعلم من خال ممارسة الأنشطة، والاستفادة منها فى التيعيم على أنشطة أخرى من واقع حياتهم، فضلا عن أن تنوع الأنشطة الفنية المقامة بالبرنامج أدى إلى بحث الأطفال عن حلول؛ لإضفاء الجمال على أعمال الفريق، مما ساهم فى نمو قدرتهم على التفكير بطريقة غير المألوفة، وإدر آك العلاقات وابتكار أفكار وحلول.
 فى حب الاستطلاع وحل المشكلات؛ نتيجة تلقيهم التناريب فى البرنامج، وكان اللهف من درلسته قياس فعالية برنامج قائم على ألعاب اللواقع الالقتر اضي، واللعب التخيلى فى تحسين حب الاسنطلاع وحل المشكلات، على . ا أطفال بالطفولة الوسطى بالصف الثالث الابتتائي، باستخدام مقياس حب الاستطلاع،

وحل المشكلات المصور، والبرنامج المتترح (إعداد الباحث).
 المقتر حفى تحسين مهار ات حل المشكلات، على عبنة من الأطفال أعمار هم بين (7-0) سنو ات، وكان الهذف من الار اسة إعداد برنامج تعليمى مقتر ح؛ لتحسين مهارات حل المشكلات، باستخدام اختبار الأكاء المصور لإجلال سرى، ومقياس مهارات حل المشكلات المصور (إعداد الباحثة). وقد يعود السبب وراء تفوق المجموعة التجريبية بعد تقنيم البرنامج فى مهارات اتخاذ القرار، كأحد مهارات القيادة إلى تأثرّرها بالمتغير المستّلّ، وهو جلسات
 القرار، وأهميتها فى اختيار الطفل للأنشطة المختلفة؛ حيث أن اتخاذ القرار يعد من العطليات السلوكية التى يمارسها الطفل بصفة مستمرة، أو شبه دائمة أثناء تتفيذ الأنشطة اليومية بالبرنامج، إذ يستخذمها الطفل عند اختيار الصورة التى يريد تلوينها، أو الأدوات و الخامات الخاصة التى يحتاجها؛ لتتفيذ المهام بالتعاون
(إعداد الباحثة)، وبينت نتائج الار اسة نجاح البرنامج المقترح فى تتمية مهار ات السلوك القيادي.
و اتفتت هذه النتيجة أيضا مع نتائج دراسة (الشرقاوى وآخرون، Y. MV) التى هدفت إلى تتمية بعض مهارات القيادة عند طفل الروضة باستخدام طريقة المشروع، على عينة قو امها • 7 طفل وطفلة بمحافظة بورسعيد، واستخدم بطاقة ملاحظة بعض مهار ات القيادة للمعلمة، ومقياس مصور لمهار ات القيادة، وأثنارت النتائج إلى إككانية تتمية مهارات القيادة، التى تتككون من مهارات التؤ اصل و العرض و النقليم و التفاوض و التخطيط. وقد تعود نتيجة هذا الفرض أيضا إلى فعالية التو اصل والتفاعل بين الباحثة وبين أطفال المجموعة التجرييية أثثاء تتفيذ الأنشطة المختلفة بالبرنامج، كما يعزى كنلك إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتو اصل فيما بينهم، وكذلك نتيجة التو اصل بين الأطفال والمعمات أثناء تتفبذ جلسات البرنامج، وقد يكون بسبب توفير بيئة النتعلم النشط التى تسعى إلى مر اعاة الفروق الفردية بين الأطفال. وتعزى هذه الفروق أيضا إلى استنمار الأنشطة الفنية كلغة من أجل تتمية مهارات التواصل كأحد مهارات القيادة؛ حيث أن ممارسة الطفل للأنشطة الفنية تعنبر عامل فعال تتطلق من خلاله مشاعر الطفل فى مستوى الشعور واللاشعور، وتعد الفنون من الأدوات التى تعمل على نقل أفكار الطفل ومشاعره للآخرين، حيث أنها وسيلة الأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتؤثر بشكل كبير فى نموهم وارنقائهم وكذللك إقبالهم على الحياة.
و انفقت فى هذا مع نتائج در اسة (خليفو ه، 17 با 17 التى أظهرت أن تصميم أنشطة فنية يزيد من شعور الطفل بالتقة فى الذات، ويحسن أسلوب تعامل الطفل مع من حوله، وكان الهِف من الار اسة الوصفية الكثف عن الاستر اتيجيات التى تبنى عليها أننظطة التنوق الفني، على عينة من أطفال المرحلة الابتدائية بدولة الكويت

 الأنشطة الفنية له تأثير إيجابى فى إثارة الحو ار بين الأطفال و المعلمة وبينهم وبين زملأهمه، وكان الهـف من الار اسة تحديد دور الأنشطة الفنية فى تحسين الحس الفنى التشكيلى لطفل الروضة، باستخدام مقياسى العلاقات الشكلية والجمالية (إعداد الباحثة)، وبطاقات ملاحظة السلوك، والبرنامج المقترح (إعداد الباحثة)، على عينة مكونة من • 7 طفل وطفلة مقسمة بالنساوى على المجموعة التجرييية


الغربية.
و النفت كذلك مع دراسة (حسين، بَ 17) الثى هدفت إلى تحديد أثر برنامج
 سنوات، اعتمدت المنهج التجريبي، وأشارت النتائج لوجود فروق دالة الة الحصائيا بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على

النو اصل مع الاخرين لصالح التطبيق البعدي. وقد ترجع هذه النتيجة أيضا إلى فعالية أنشطة البرنامج فى إثارة دافيبة أطفال المجموعة التجرييية نحو المشاركة الفعالة فى الجلسات، كما تعود أيضـا إلى تنظيم مسابقات بين مجموعات الأطفل؛ بهذف تتمية قـرتهم على التعاون من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إنجاز المهمات، هذا بالإضافة إلى احترام الباحثة لأفكارهم واهتماماتهم و إثشاعة جو من الوئام والتّامح بينهم، باعنبار أن احترام الأفكار يعد من أهم الأقطاب التى يقع على عانقها تتمية وتصسين مهارات الأطفال على كافة المستويات والأصعدة، فضلا عن النتويع فى نتقيم المعززات المعنوية

و والمادية.
وفى هذا الصدد نتنير النظرية السلوكية بأهمية تعزيز استجابة الطفل؛ حتى


مهارات القيادة شكل من أٔشكال التنظيم الاجتماعى بين الأطفال، يمكن من خلال نتميتها تحسين مهار اتهم فى كل من اتخاذ القر ارات، وإدارة الوقت، والتو اصل، وكنلك حل المشكلات، و العمل التعاونى، ونتيجة سعى البرنامج إلى تتمية نزعة الطفل نحو القيادة واستثمار ها بشكل من الأشكال؛ لتعود بالنفع على الطفل والمجتمع، إذ تعتبر مهارات القيادة من النزعات التى يتمكن الطفل بموجبها من التأثير فى أعضاء الفريق الذى يقوده، ويستثر كذلك الفروق الفردية الكائنة بينهم، ويهتم كذلك بشئون أعضاء الفريق؛ من أجل الإنجاز و الثتيز فى تحقيق الأهداف．

وقل يكون السبب وراء عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي إلى ربط الأنشطة المقامة ببيئة الطفل، وتعزي أيضا إلى استخدام استراتيجية النخيل في تتمية قارة الطفل على التن اصل مع فريق العمل؛ من أجل تحقيق التعاون للتوصل لأفضل السبل لحل المشكلات، واتخاذ القرارات بالوقت المحدد، ويتضح ذلك عندما تخيل الطفل نفسه قائد يجهز فقر ات حفل سيتم تققيمه بعد ساعة، و عليه أن يحدد مع فريقه، القرارات التي ينبغي اتخاذها، وطرق نتسيم العمل بناء على القدرات على أعضاء المجموعة، من حيث صنع الاعوات، وتطليق الثعارات والزينات．
ولعل من أسباب ذلك أيضا عمل جلسات إرشادية للأمهات ومعلمات الروضة بالبرنامج المتترح، لإدر اك طبيعة البرنامج، وأهمية تحقيق النتعاون بين الأسرة والروضة؛ من أجل تحسين مهارات الأطفال، وكذللك نوضيح أهمية تحقيق التعاون بين الطفل وأسرته، وبين المعلمة والأطفال على حد سواء؛ من أجل نوفر

المناخ الملائم اللى يساعد على نمو المهارات． فضلا عن نقديم الستراتيجيات تسعى نحو نتمية روح التعاون بين الأطفال، بالإضافة إلى إثناعة جو من التنافس بين المجموعات أثناء إنجاز المهمات، فيبّ اصل القائد ومساعده مع أعضاء الفريق؛ من أجل تحديد الأدوات المطلوبة ورسم الخطط، التى من شأنها تسهم فى تحقيق الفريق لعنصرى السرعة والدقة فى إنجاز المههة ومن ثم الفوز بالمسابقات، التي تهدف إلى إنتاج أكبر عدد من الوحدات بالوفت المحدد، وكذللك أثثاء التعاون في تلوين الصور ، و غير ها الكثير من الأنشطة التي تسعى جميعها إلى تتمية روح الفريق؛ من أجل تحقيق الأهداف وإنجاز المهمات، فضلا عن تبادل الأدوار المختلفة بين أفراد المجموعات، إذ يتم تنيير القائد من نشاط إلى نشاط آخر ． فى هذا الصدد تهتم النظريات الموقفية بالمتنير ات الأخرى المنبتقة من الموقف القيادي، منل موقع القائد بالعمل الجماعي، وتبين أن أى عضو يوكن أن يكون قائد للمجموعة بموقف ما، والطفل القائد بموقف معين، لن يكون بالضروررة قائدا

وقد ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى اللتنويع فى المثير ات، فضلا عن اختيار خامات وأدوات فنبة متتوعة ومألوفة ومشنقة من بيئة الطفل، هذا بالإضافة إلى تصميم أنشطة فنية متباينة فى أسلوب العرض ما بين أوراق العمل، والصور الفونو غر افية، والعروض الثنقّيمية، و القصص المصورة مما ساهم فى التخفيف من حدة الشرح اللفظى للمعلومات، وسهولة ربط المعلومات ببية الطفل وخلفيته

المعرفية．
وساعد أيضا فى جذب انتباه الطفل للمو اقف المعروضة فى شكل أحداث و اقعية نثير الشك و الحيرة، وتشعر الطفل بعدم الاتز ان المعرفي، فيظهر بمثابة الباحث الصغير الذى يحاول جاهدا إلى اكتثان مو اطن الضحف، و الثغرات اللتضمنة فى الموقف التطليمي؛ ليتهكن من الحصول على أفضل النتائج؛ حتى يستطيع من خلالها إعادة النو ازن، فيتتبأ بالحلول المكنة، ويضع الفروض التى يستطيع من خلالها التوصل إلى حل للمشكلة، ولم ينو فق الطفل عند التنتبؤ فحسب بل يجرب كافة الفروض؛ حتى يصل إلى الحلول المنلى للمشكلة، ثم يسعى إلى تعميم النتائج من خلال التحدث عن تجربته بعد الانتهاء من النشاط مع أقرانه بالمجموعات

مع فريق العمل، ويستخدمها أيضا أثناء إبداء الر أى فيما قام به من أعمال، أو أثثناء نقييم عمل الفريق، إذ أنها تعد عملية عقلية نفسية وسلوكية معقدة تحتوى على العديد من الاختبار ات، هذا بخلاف السعى نحو جمع أكبر قـر مدكن من

المعلومات المتعقة بنتلك الاخنتيارات．
 المقترح فى تحسين اتخاذ القرار، على •؟ طفل وطفلة من أطفل الروضة بمحافظة الغربية، وكان الهـف من اللاراسة التعرف على فاعلية برنامج قائم على التقييم الذاتى فى تحسين اتخاذ القرار، باستخدام استمارة التقيبيم الذاتي، وكنلك

مقياس اتخاذ القرار（إعداد الباحثة）． وقد تعزى هذه النتيجة إلى نتقيم برنامج ذو طبيعة خاصة إلى المجموعة التجريبية، إذ يسعى نحو الاستفادة من الأنشطة الفنية، كأحد مداخل التعلم من أجل تتمية مهارة الطفل على اتخاذ القرار كأحد مهارات القيادة، إذ تتبنر الأنشطة الفنية من أنسب الأساليب المستخدمة لهذا الغرض، بكل ما يتضمنه البرنامج من أنشطة مدنعة، ونتويع فى المثيرات السمعية والبصرية مع إعطاء الطفل كامل الحرية فى الاختيار بين البائل، ومن المعلوم أن الستمتاع الطفل بممارسة الأنشطة المققمة تساعده على النقلبد والتخيل و والنق، فضلا عن ممارسة واكتساب مهارات جديدة، وبناء على تلك المعطيات ينبغى توجيه عناية فائقة نحو توفير الخامات والأدو ات التى تعمل على إثارة اهتمام الطفل من أجل ممارسة الأنشطة بأساليب مختلفة ومتعددة． ■ دلالة إحصائية بين منوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى المجموعة التجرييية فى القياسين البعدى و التتبتى بالدرجة الكلية ودرجات المجالات الفرعية （مهارات التو اصل مع الآخرين－إدارة الوقت－حل المشكلات－اتخاذ القرارات－ （التعلم التعاوني）على قائمة ملاحظة مهار ات القيادة، تم الستخدام اختبار（ت）

لعينتين مرتبطتين، انظر جدول التالئلي．
جدول（（）نتائج اختبار（ت）للمقارنة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية على قائمة ملاحظة

| مستوى اللالّة | فيمة（ت） | درجات الحرية | الانحر اف المعياري | المتوسط | ن | المجال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ．，1．1 | 1，7Vr | 01 | 0,7 | 09，vo | or | بعدي | مهار ات التو اصل مع الآخرين |
|  |  |  | 0，r• 7 | 09，19 | or | نتبعي |  |
| $\cdot, 7 \wedge \lambda$ | $\bullet, \swarrow$ •乏 | 01 | 7，09 | ¢ $7, \times$ ¢ | or | بعدي | مهار ات إدارة الوقت |
|  |  |  | 0,10 | ¢0，10 | or | نتبعي |  |
| $\cdot, 1 \vee \leq$ | 1，rva | 01 | $\mathrm{v}, \Sigma \mathrm{\Sigma} 9$ | ¢ $7, \Sigma$ ． | or | بعدي | المشكـلاتــــارات حـــــلـ\| |
|  |  |  | 0,10 | ¢ $0, \mathrm{v} \mathrm{V}$ | or | نتبعي |  |
| $\cdot, \cdot \mathrm{VV}$ | 1， 1.0 | 01 | 人，Try | TV，• 1 | or | بعدي |  |
|  |  |  | 7，＾． | 77，•＾ | or | نتبحي |  |
| －．， 90 | 1，\％．1 | 01 | v，vv | 79，AV | or | بعدي | مالتعاونـــــار ات الـــــتـلم |
|  |  |  | 7，．10 | т9，IV | or | نتبعي |  |
| －，，¢ | $1,9 \cdot r$ | 01 | rV，．9 | YqY，Vo | or | بعدي | اللارجة الكلية |
|  |  |  | YY，70 | YAN，097 | or | نتبعي |  |

يتين من الجدول السابق أن درجة（ت）المحسوبة لعينتين غير مستقلتين بهـف اللمقارنة يين متوسط درجات الأطفال فى المجموعة التجرييية على الارجة الكلية ودرجات المجالات الفرعية（مهارات النتو اصل مع الآخرين－مهارات إدارة الوقت－مهارات حل المشكلات－مهارات اتخاذ القرارات－مهارات التعلم التعاوني）على قائمة مهارات القيادة بالتطبيقين البعدى والتنبعى نتر اوح ما بين
 من مستوى معنوية 0．，• مما يوضح صحة الفرض الثاني، حيث لا نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى المجمو عة التجريبية فى التطبيقين البعدى و التتبعى بالدرجة الكلية على قائمة ملاحظة مهار ات القيادة． وق ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى فعالية الأنشطة المقـمة بالبرنامج، حيث تعد
 أطروحة ماجستير، كلية التنربية الفنية، جامعة حلوان.
 سعد الاين ومراجعة إسماعيل حسين حجارة، بغداد: منشورات الهيئة العامة للآثّار .
 القيادى لاى أطفال الروضة. المجلة العربية لإعلام وثقافة (الطفل، المؤسسة

 فى مر احل عمرية متتابعة. أطروحة دكتور (Yاهر، كلية البنات، جامعة عين شمس. ^. حصانين، إسراء. (Y.1V). فاعلية برنامج قائم على اللعب فى تتمية التفكير الابنكارى لاى الأطفال ذوى الاحتياجات العقلية الخاصة القابلين للتعليم. بحوث مؤتمر التربية وبيئات التعلم التفاعلية: تحديات الو اقع ورؤى المستقبل، فى الفتزة من .ros-rr.
 لاى طفل الروضة بالاستفادة من علم البرمجة اللغوية العصبية. أطروحة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

- ا. خليفوه، بدور. (Y ( 17 ). تصميم أنشطة فنية بمجال التنوق الفنى قائمة على استر اتيجيات متعددة فى المرحلة الابتائية بدولة الكويت. أطروحة دكتور اه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

 كلية الآداب، جامعة عين شمس. Yا.دباش، حصين. (Y (Y). درجة توافر المهارات القيادية بإدارات رعاية الموهو بين بالمملكة العربية السعودية. أطروحة ماجستير، جامعة أم القرى.「 זا.ربيع، فاطمة. (Y (Y). فعالية برنامج باستخدام أنشطة فنية لخفض بعض مظاهر قلق الانفصال عن الأسرة لاى عينة من أطفال المستوى الأول بالروضة. أطروحة ماجستير، كلية رياض الأطفال، جامعة بورسعيد.
 العبيكان 0.سيف، عبد الرحمن. (Y.1V). وظائف القائد الناجح. المملكة العربية السعودية: دار المعتز .
 مهار ات القيادة لاى طفل الروضة باستخدام برنامج قائم على طريقة المشروع.

 المسرحية الغنائية لنتميه بعض مهارات إدارة الوفت لاى أطفال الروضة. مجلة
 ^1 1. عبدالتو اب، إسر اء. (Y. (Y). فعالية برنامج قائم على الأنشطة الخارجية لتتمية بعض مهارات القيادة لاى طفل الروضة (0- ؟) سنوات. أطروحة ماجستير، كلية رياض الأطفال، جامعة القاهرة.
 العربي. .r. عبدالرحيم، زينب. (10 10). برنامج تربية حركية قائم على استر اتتجية القبعات الست لنتمية بعض مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة. أطروحة ماجستير، ،
كلية التربية، جامعة أسيوط.
|Y. عبداله، رانيا. (؟ (Y). تتمية الحس الفنى التشكيلى لطفل الروضة باستخذام

وهذا ما آلت إليه دراسة (عبدالنو اب، Y.IV) التى هدفت لمعرفة أنز برنامج أنشطة خارجية فى نتمية القيادة، على • 7 طفل وطفلة من (0- 1 ( ) سنوات، باستخدام البرنامج المقترح (إعداد الباحثة)، باستخدام الستطلاع رأى المعلمة للسلوك القيادى لطفل الروضة (إعداد الباحثة)، مقياس مصور لبعض السلوك القيادى (إعداد الباحثة)، وقد أظهرت الننائج فعالية البرنامج فى تحسين مهارات القيادة بالقياس البعدى واستمر ار الأثر بالتطبيق النتبعي.
 حركية فى تحسين بعض مهارات القيادة، على • 7 طفل وطفلة بالمستوى الثانى برياض الأطفال، من خلال المنهج شبه التجريبى ذو المجمو عتين، باستخدام قائمة مهارات القيادة (إعداد الباحثة)، بطاقة كهارات القيادة (إعداد الباحثة)، وقر أظهرت الننائج قارة البرنامج على تتمية مهارات القيادة لاى الأطفال بالتطبيق البعدي، واستمرار الأثر بالقياس التتبعي.

ملخص النتائج:
ا. نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى بالارجة الكلية على قائية ملاحظة مهارات القيادة ودرجات المجالات الفر عية وهى (مهار ات النت اصل مع الآخرين و إدارة الوقت وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتنطم النعاوني) فى اتجاه القياس البعدي. r. لا نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أطفال ما قبل المدرسة فى اللجموعة التجرييية فى القياسين البعدى والتثبعى بالارجة الكلية على قائمة ملاحظة مهارات القيادة ودرجات المجالات الفر عية وهى (مهار ات النت اصل مع الآخرين و إدارة الوقت وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتُلم التعاوني).

توصيات الدر اسة:
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالى يككن تققيم اللتوصيات التالية: (. ينبغى الاهتمام بتطبيق بر امج إرشادية وتربوية؛ بهـف نتمية مهار ات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة. r. ضرورة السعى نحو تو عية ولى الأمر عن سبل تتمية مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة. r. الاهتمام بالأنشطة الفنية بمرحلة رياض الأطفال، واستثمار ها فى تحسين جميع

مهار ات طفل ما قبل المدرسة بصفة عامة، ومهارات القيادة بصفة خاصة. ؛. نوفير أدلة للمعلمات عن طرق استثمار الأشطة الفنية فى تتمية مهارات القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة. ه. إعداد دورات تدريبية لأولياء الأهور ومعلمات رياض الأطفال للتوعية بأههية ممارسة طفل ما قبل المدرسة للأنشطة الفنية.

1. فعالية برنامج قائم على الأنشطة الفنية فى الحد من الاضطر ابات السلوكية لاى طفل ما فبل المدرسة.
r. r. عو امل الشخصية الخمس وعلاقتها بالذكاء الفني. ؛. فعالية برنامج قائم على نظرية التدافع فى نمو الثفكير الإبداعى للى طفل ما قبل المدرسة.

المراجع:

1. إبر اهيم، أيمن. (Y (Y). فاعلية برنامج مقترح لممارسة أنشطة فنية باستخدام
 الإيواء. أطروحة ملجستير، كلية رياض الأطفال، جامعة القاهرة. r. البارودي، منال. (10 (r). القائد المتميز وأسرار الإبداع القيادي. القاهرة: دار الكتب المصرية.

2. Raymond, Allen. (2007). Teaching and Learning with the Arts. 37(6), 36-39.
3. Xu, Jie Hui. (2017). Leadership theory in clinical practice. Chinese Nursing Research, 4(4), 155-157.

أنشطة متعددة الأغر اض. أطروحة ماجستير، كلية التزبية، جامعة طنطا.
 الحس حركية لاى عينة من الأطفال اللتوحديين ذوي المستوى الوظيفي المرنفـ المع.

 المصرية للكتاب.


 هr. الفرس، فاطمة. (Y-11). نتمية مهارات الذكاء الوجدانى باستخدام أنشطة التربية الفنية لعينة من الأطفال المضطربين سلوكبا. أطروحة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلو ان.
 دار الزهر اء.
Yv..قسيم، مصطفى وخصاونة، فاطمة. (Y (Y). التربية الفنية و الموسيقية في تربية الطفل. عمان: دار الميسرة.

 الرياض: دار الخليج.
 الفلاح.

تنتية حل المشكلات لاى الأطفال. أطروحة دكتور اه، كلية التنربية، جامعة بنها.
 رياض الأطفال لتتمية بعض المهارات الفنية عند طفل الروضة الراج المعايير القومية لرياض الأطفال. رسالة ماجستير، كلية رياض الأطفال، جامعة

القاهرة.
 المدرسة. أطروحة ماجستير، كلية التزبية، جامعة طنطا.
 وقياس مدى فاعليته في نتمية مهارة القيادة لاى طفل ما قبل المدرسة. أطروحة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنيا.
or. النعيمي، شهرزاد. (• (1-1). بناء برنامتج تطويرى فی ضوء تقويم أداء مهارات القيادة الإدارية والتربوية. عمان: دار صفاء.

 طفل الروضة فى ضوء المعايير القومية لرياض الأطفال فى مصر . أطروحة

ماجستير، كلية رياض الأطفال، جامعة بورسعيد.
 (اليونيسيف العربية.
39. Barnes, R. (2002). Teaching Art to Young Children 4-9: $2^{\text {nd }}$ Edition. London: Routledge.
40. Ghiasvand, A; Naderi, M; Zagheri, M; Tafreshi, A.\& Hosseini, M.. (2017). Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electron Physician, 9(1), 3678-3684.
41. Northouse, P. G. (2009). Leadership: Theory and practice. (2 ${ }^{\text {nd }}$ ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

## هحلةدر ابسات الطشو الة

ipcs.shams.edu.eg
childhood_journal@chi.asu.edu.eg

$$
\begin{aligned}
& \text { دعاء قّحى السيد سيد } \\
& \text { أ. د. .سماء عبدالعال الجبرى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { د. هدى جال عمد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { nill }
\end{aligned}
$$

العينة: تكونت بنة الرر اسة من r| طفلا من الأطفال ذوى إضطر اب الذاتوية نر اوحت أعمار هم ما بين (६- Y) سنو ات، مقسون بالنساوى فى مجهو غتين 1 أطفال
اللمجمو عة النجر يبية , 1 أطفال للمجمو عة الضابطة.
الأهمية: الاهمية النظرية ندر الار اسات التى تناولت لغة الجسد وضبط الذات فى حدود ما أطلعت عليه الباحثة فى البيئة الأجنبية وعدم وجودها فى البيئة العربية،
صصبد الأسرة والوسائل المعنية على أهية ضبط الذات للآنويبن ومساعدة الاطفال فى النحكم فى الغضب والسلوكيات الغير سوية التى لا لتاسب مع المحبط بالأطفال.
الاموات: مقياس ضبط الذات (إعداد الباحثة) ، وبرنامج فاعلية برنامج برنامج بإسنخدام لغه الجسد فى نحسيز ضبط الذات لاى عبنة من الاطفال الذاتويين (إعداد
(الباحثة)
النتائح: نوجد فروق داله إحصائبا بين منوسطات رنب درجات الاطفال اللاتويين المجوعة النجريبية فى القباسين القبلى والبعى على مقباس ضبط الذات وذلك فى
إنجاه القياس البعد، ولاتوجد فروق ذات دلاله إحصائيا بيز منوسطات رنب درجات الاطفال الذانوين المجموعة الضابطة فى القباسين القلى والبدلى على مقياس ضبط
اللات، ونوجد فروف ذات دلاله إحصائيا بين متوسطات رنب درجات الاطفال الذانويين الحجوعة الضابطة والجمو عة النجريبية فى القياس البدى على مقباس ضبط
مقياس ضبط الذات.
The Effectivess Of Using Body Langauge For Improving Self-Control in A Sample Of Autistic Childern

Problem: The study problem is crystalluzed in the following question: is there an effectiveness of a program of effectiveness of a program using body language in improving self- control of a sample of autonomic children?
Aims: The study aims to Verify the effectiveness of a training program using body language in improving self-control of a sample of autistic children.

Curriculum: In this study, the researcher adopted the experimental method and experimental design with two groups experimental and control, pre-measurement, post-measurement and tracer measurement.
Sample: The sample of the study consisted of 12 children with autism disorder whose ages ranged between ( $4-6$ ) years, divided equally into two groups ( $\mathrm{N}=6$ ) children for the experimental group and $(\mathrm{N}=6)$ childrenn for the control group.
Tools: Self- Control Scale (Prepared by: The esearcher), Program for the effectiveness of a program by using body language in improving selfcontrol of a sample of autistic children (Prepared by the researcher).
Results: The validity of the first hypothesis was verified that there are statistically significant differences between the mean scores of the subjective children of the experimental group in the pre and post measurements on the self-control scale in the direction of the post-measurement, The validity of the second hypothesis was verified that there were no statistically significant differences between the mean scores of the children of the self- control group in the pre and post measures on the scale of self- control. The validity of the third hypothesis was achieved that there are statistically significant differences between the mean scores of the children's own, the control group, and the experimental group, in the postmeasurement on the self-control scale in the direction of the experimental group, and The validity of the fourth hypothesis was verified that there were no statistically significant differences between the mean scores of the children's own children in the experimental group in the post and tracer measures on the self- control scale.

## أهمية الدراسة:

1. الاهميه النظريه:

أ. الاطفال الذانتون جزء مهم فى المجتمع ويحتاجون معامله خاصه ولايهم قصور لأساليب ضبط الذات ومهارات استخدام لغه الجسد وأن المرحله العمريه من (६- ؟) هامة جدا للطفل الذانوتى فى نكوين لغه الجسد وتعليم

ضبط الذات للأستفاده منها فى التحكم فى أنفعالاته وضبط الذات. ب. تكمن أهميه البرنامج فى التدريب على ضبط الذات وتوجيه الأهل لما يجب فعله من خطوات علاج للطفل ودوره الاساسى فى المنزل. r. الاهميه التطبيقيه:

أ. تحاول الار اسه نققيم برنامج تدريبى قائم على أسس لغه الجسد متل فهم
تعبير ات الوجه/ الانتباه/ النقليد فى تحسين ضبط الذات للأطفال الذانويين. ب. إفاده الأخصائين و المقيمين على رعايه الطفل الذانوى إلى أهميه ضبط الذات من سلوكيات غير سويه وإمكانيه تُعدل هذه السلوكيات وضبط الذات لاى الأطفل الذالتوين بإستخدام إستر اتيجيات تعديل السلوك.

## هغاهيم الدراسة:

п جسد أو تتبير بالوجه أو حركه اليد و هذه الوسائل هـى. 1. الإتصال عن بعد بدون المس وهذه الطريقه تكون بتعبير ات الوجه و إثاره
 r. الإتصـال باللمس وتمتّل هذه الطريق المعانقه ووضع اليد على جزء من جسد الشخص الآخر كالمسح على الرأس أو وضع البد على الكثّ أو المصافحه ويعتبر الإتصال عن طريق اللمس أداه قويه أتصاليه تعبر عن العديد من
 التعريف الإجرائى: هى وسيله من وسائل الإتصال الغير لفظى للتواصل مع الآخرين سواء كان بالعين أو بالإشاره أو باللمس للتعبير عن شىء ما غير منطوق أو توصبل رساله غير شفيهي. П إهتماماته و السلوك لتحققق أهداف أعلى على الرغم من دو افعه ور غباته للقيام بها فی وقت لاحق. Brian M. Gallaa, Jamie Amemiyab, Ming- Te Wanga) 2018)

التعريف الاجر ائى: هو قاره الطفل على التحكم فى سلوكياته وإنفعالاته الغير مر غوب فيها ومحاوله تعديلها بما بناسب مع المحاط به، وفقا لنقيبيم الذات وتعزيز الذات لتحقيق أهدافه. ■ الذانويه: إضطراب طيف النوحد ينقسم الى مجموعة من الحالات التى تتميز بقصور فى المهارات الإجتماعية والسلوكيات المنكررة و التواصل اللفظى حيث
 (Liwo Caner, 2017) •شهر التنريف الإجر ائي: هو إضطر اب نمائى يظهر فى مراحل النمو من بدايه سن الثثلاث سنو ات يتميز بقصور فیى النواصل البصرى والاجتماعى وضعف فى اللغه وتجنب الاخرين ويصاحبه بعض اللازمات الحركيه متل الرفرفه وهز الرأس و الالتفاف حول الذات.

## هحدهات الدراسة:

1. المحددات المكانيه: أجريت هذه الار اسه فى مركز أ.د.كمال شكرى أستاذ العلاج الطبيعى بمحافظه الجيزه الاقى.
r. المحدات البشريه: تكونت عينه الاراسه من ا٪ طفلا من الاطفال ذوى إضطر اب طيف الذاتويه تز اوحت أعمارهم ما بين (؟ - 1 ( ) سنوات مقسمون بالتساوى فى مجمو عتين 7 أطفال للمجموعه التجريييه و 7 أطفال للمجمو عه الضابطه، أختيروا بطريقه قصديه ووزعوا عشو ائيا بين المجمو عتين التجريبيه

يتثبر ذوى الاحتياجات الخاصة فئه من فئات المجتمع تمتل ما لا يقل عن • 1\% منه، وتؤثر إعاقته سو اء كانت مكتسبه أو ولاديه على الشخص المعاق وعلى أسرته، لذا نو اجه الالسره تنيرات إنفعاليه وسلوكيه وضنوطات نفسيه وإجنماعيه و إقتصاديه إن التحدى الذى يقف أمام الإرشاد النفسى هو مواجهه النوتر اللنفسى والنزاعات

 تققيم خدمات الإرشاد للفرد والأسره ككل (سليمان الريحانى، ابر اهيم رزيقات، عادل طنوس، • . وإعاقة الذاتويه تعد من الإضطرابات النمائيه، وهى إعاقه ليست نادره وتمثل نسبه لا يمكن تجاهلها، ولكنها لم تتل حظها من الاهتمام على المستوى البحثى فى الاول الناميه، فى حين أننا نجد إهتماما متز ايدا فى الاول المتقتمه، وقد زاد الإهتمام نسبيا بهذه الفئة فى البلاد العربيه خلال السنوات العشره الأخيره، ويعثبر ليوكانر (Leo- Kanner, 1943) أول من أنثار إلى إعاقة الذالتويه كإضطر اب يحدث فى الطفوله، وقد استخدمت تسميات كثيره ومختلفه لهذه الإعاقه متل الذانويه، والإجنراريه، و التوحديه، والأوينسيه، والإنغلاق الذاتى (الإنشغال بالذات)، والذهان


لذا يتضح ضروره وجود بر امج تنريبيه لتتميه مهاره ضبط الذات لاى الاطفال الذاتويين و هناكُ ندره فى البر امج التى نساعد لى تتميه ضبط الذات للذانوين لذا ستقوم الباحثه بعمل برنامج تدريبى لتتميه ضبط الذات لاى الذاتويين من خلال أساليب

مختلفه (النمذجه- النتوجيه- النتزيز) .
مثكلة الدر اسه:
تعتبر إضطر ابات النت اصل لاى الطفل الذانوى من الإضطر ابات الأساسيه التى تنؤثر سلبا على مظاهر نموه الطبيـى وتؤثر على التفاعل الإجتماعى لايه وقد قام لورد وهوبكنز بتحليل التو اصل للسلوك الغير مقبول لاى أطفال الذانتويه حيث نوصلا الى أن هناك بعض أنماط السلوك التى يمارسونها كإيذاء الذات والبكاء و الصراخ المستمر هى عباره عن سلوكيات ناتجه عن الصعوبات التى يواجهها أطفال التوحد فى عمليه التو اصل مع الآخرين و أطفال الذاتويه غالبا ما يظهرون نمطا مضطربا من تطور الإتصال حيث يظهر عليهم خلل فى إستخدام الأشكال الغير لفظيه وفهمها ويظهر اطفال التوحد قاره أقل على إستخدام النت اصل البصرى وعلى إظهار الأشباء أو الالاله عليها وتوزيع إنتباهم بين الاشخاص و والمثير ات التى يتعالملون معها. وقد نجد العديد من الار اسات تناولت النواصل الغير لفظى للأتوين مثل دراسه
 التو اصل للاطفال الذانوين وأثره على بعض سلوكياتهم الاجتماعيه من (Y- (Y) سنه بما يصدر عنهم من أنماط سلوك تساعدهم على الثفاعل مع الاخرين وتكونت عينه الاراسة من ؟ 1 طفل من الذاتوين وإستخدم اجر اءات تُديل السلوك متل النمذجه
 بعض مهارات أثنكال التو اصل مع الاخرين متل الإشاره والإيماءات. وتثير مشكلة الار اسة السؤ الين التاليين: 1. ما فاعلية برنامج فاعليه برنامج بإستخذام لغه الجسد فى تحسين ضبط الذات لاى عينه من الأطفال الذانوين؟
r. ما مدى استمر ارية فاعلية البرنامج فاعليه برنامج بإبستخدام لغه الجسد فى تحسين ضبط الذات لاى عينه من الأطفال الذاتوينبعد القياس التنبعي؟

## هدف الدر اسة:

1. التحقق من فاعليه برنامج تدريبى بإستخذام لغه الجسد فى تحسين ضبط الذات لاى عينه من الأطفال الذاتوين. r. التحقق من الفاعليه بعد القياس التتبعي.

قاعات الاروس و اللتمتله فى (مسك الآخرين ودفههم)، ونكونت عينه الار اسه من نوحدين 「 ذكور وأنثى نتر اوح اعمار هم من (7-9) سنو ات، وأسفرت الننائج عن إنخفاض السلوك المشكل لهم وكان التأثير أفضل فى حاله القصه المقامه بالحاسوب مقارنه بالور قيه. r. r. وأستهوفت در اسه (2011) Jefferey Chan, Amanda Boutot النعرف على مدى فاعليه لغه الجسد فى تحسين السلوك غير الملائم فى الفصل للاطفال التوحدين مثل (ضرب الآخرين) سو اء كانت النتيجه فوريه أو بعد مرور عدر عـر ساعات، وتكونت عينه الار اسه من (V - ( ) وأسفرت نتائج الاراسه أثنارت الى تحسن سلوك الأطفال داخل بعد فهمهم للغه الجسد.

> تعقيب على الدر اسات السابقة: الار اسات السابقة ما يلي. 1. أكدت الدراسات على أهيه التعزيز بأنواعه المختلفه كإستراتيجيه حديثه فى تطوير وتدعيم وإكساب سلوكيات جديده وتنير أيضا السلوكيات الغير محببه للـ
r. ندره الار اسات التى تتاولت لغه الجسد وضبط الذات معا فى حدود ما أطلعت عليه الباحثه فى البيئه الأجنبيه وعدم تو الفر ها فى البيئه العربيه. r. اكدت الار اسات ان فاعليه البرنامج التندريبى فیى تحسين الثنو اصل الغير لفظى لاى الأطفال الذانوين أحدث تغيير بشكل ملحوظ بعد تطبيق البرنامج. (حسام
 ؛. اكدت الدراسات على إكساب الاطفال ذوى طيف الذانويه لغه الجسد (إستخدام الإشاره لما هو مطلوب وتقبلهم للتنلامس ومهارات التو اصل مع الآخرين).
 الذات وإنخفاض بعض السلوكيات الغير ملائمه فى الفصل منّل (الضرب، دفع (Mancil, R, Haydon, T.\& Whitby, 2009)\& (Jefferey Chan, (الآخرين

Amanda Boutot, 2011)

## فروض الدراسة:

1. نوجد فروق داله إحصائيا بين منوسطات رتب درجات الاطفال الذانوين المجمو عه التجريبيه فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس ضبط الذات وذلك

> فى إتجاه القياس البعدى.
r. لا توجد فروق ذات دلاله إحصائيا بين متوسطات رتب درجات الاطفال الذانوين

المجمو عه الضابطه فى القياسين القبلى و البعدى على مقياس ضبط الذات. r. توجد فروق ذات دلاله إحصائيا بين متوسطات رتب درجات الاطفال الذانوين المجموعه الضابطه والمجموعه التجريبيه فى القياس البعدى على مقياس ضبط

الذات فى إتجاه المجمو عه التجريبيه.
؛. لا نوجد فروق داله إحصائيا بين متوسطات رتب درجات الاطفال الذانوين اللجمو عه التجريبيه فى القياسين البعدى و التنجّى على مقياس ضبط الذات.

## منهج الدر اسة وإجراءاتها

اعتمدت الباحثة فى هذه الار اسة على الهنهج التجريبى والتصميم التجريبى ذى المجموعتين التجريبية والضابطة و القياس القبلى البعدى التتبعي، وفيما يلى شكل توضيحى لهذا النصصيم التجريبى المستخدم فى الار اسة.

## منهج الدر اسة:

و الضابطه.
r. المحددات زمانيه: أستغرق تطبيق البرنامج شهر ا ونصف وتم تطبيق البرنامج فى


أدوات الدر اسه:

1. مقياس ضبط الذات (إعداد الباحثة).
r. برنامج بإستخدام لغه لغه الجسد فى تحسين ضبط الذات (إعداد الباحثه).

دراسات سابقة:
־ أو لا دراسات تتاولت لغه الجسد لاى الأطفال المصابين بالذانويه. ا. وجاءت در اسه Nathaniel Shanok (2017) الوجه الخاصه بالوجوه المألوفه والغير المألوفه ستوضح المزيد من الاختثالفات الجماعيه فيما بين الاطفال اللصابين بالتوحد و الاطفال الذين ينمو بشكل طبيعي، وتكونت عينه الار اسه من مجموعتين تز اوح اعمار هم ما بين (؟- ^) سنوات، وأسفرت النتائئج الار اسه توصلت النتائج ان المجمو عه التى تتمو بشكل طبيعى سجلت درجات اعلى بالنسبه لادر الك الانفعالات الوجه بالنسبه الاطفال الطبيعين وأدركو ا الاطفال المصابين بالثوحد انفعالات الوجه بشكل أفضل للوجوه المألوفه وفشل

الاطفال الاذين بنمو بشكل طبيعى فى هذه السمه.
 النت اصل غير اللفظى فى تحسين التفاعل الاجتماعى لاى الأطفال النتحديين،
 سنوات وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية من المركز المصرى الاوروبى للحالات الخاصة وتم تقسيم الى مجمو عتين (تجريييه- ضابطه)، وتم إستخذام قائمة نقفير مهارات النو اصل غير اللفظى لأطفال التو حد ومقياس التفاعل الإجتماعى لاطفال النوحد وبرنامج دفترح للتتميه مهارات التو اصل الغير لفظى وتحسين التفاعل الاجتماعى للاطفال التوحد، وأسفرت النتائج عن تنفوق المجموعه التجرييبه فى مهارات التو اصل التواصل الغير لفظى بعكس المجموعه الضابطه. ويوجد فروق جوهريه فى النتو اصل اللفظى بعد تطبيق

البرنامج لصالح المجمو عه التجريبيه.
■
ا. دراسه (2018) Doda Megan أستخدام النتريب على ضبط الذات بالنسبه للاطفال المصابين بالنوحد والاضطر اب تشنت الانتباه وفرط الحركه لكى يزداد معدل الالتز ام بمهمه خاصه دون إحداث سلوكيات سيئه، وتكونت عينه الار اسه من 1 اطفال الحركه تتزاوح أعمار هم ما بين (V-0) سنوات، و أسفرت نتائج الار اسه اوضحت الار اسه نتز ايد معدل ضبط الذات بالنسبه للاطفال المصابين بالنوحد

عن الاطفال المصابين بتشتت الانتباه وتز ايد الإلتز ام بالمهام بشكل سريع. r. أما دراسه (2019) Atikah haira Bagawan أستخدمت التطبيق القائم على أساس الخاصه بإدراك الأنفعالات لاى الاطفال المصابين بغرض دعم وتعزيز المهارات Ipad بالتوحد، وتكونت عينه الار اسه من طفلين مصابين بالتوحد تتزاوح اعمار هم (६- 0) سنوات تم تعليمهم كيفيه أستخدام الايياد كهـف لاعم تعزيز الإدر اك الانفعالى فى فتره \& اسابيع، وتم إستخدام تطبيق الايباد- بطاريه كامبريدج بقر اءه تعبير ات الوجه بالنسبه للاطفالـ - مقياس الاختبار القبلى والبعدى، وأسفرت نتائج الار اسه عدم حدوث ایى تحسن بالنسبه لادر اك انفعالات الوجه من جانب المشاركين بعد أستخدام اللتقييم القبلى ووجد تغيير فى إدر اك الانفعالات من جانب المشاركين بعد إستخدام

النقيبيم البدى.
■ ثالثا دراسات تتاولت ضبط الذات ولغه الجسد:
 لغه الجسد للحد من السلوكيات الغير الملائمه لاى الأطفال النوحديين فى

ينضح من جدول（٪）أن جميع قيم معاملات الارتباط بين الارجة الكلية لمقياس ضبط الذات ودرجة كل بد من أبعاده الفر عية（رؤية الذات－ نتقيم الذات－حسم الانفعالات）دالة إحصائيا عند مستوى（•，•، مما نتشبر إلى إرتناع معاملات الارتباط وبالتالى صدق أبعاد المقياس ويفيد بصدق المقياس．
ם الصدق الثلازمى（المحك）：حسبت الباحثه الصدق الثتازمى بالاستعانه بققياس خارجى（مقياس ضبط الذات لاى لاى الروضه（إعداد سمر

سعد، Y Y ا 1V）مع مقياس ضبط الذات（إعداد الباحثة）وكانت النتيجه． جدول（£）يوضح قيم معاملات الارتباط بين أبعاد مقياس ضبط الذات اعداد الباحثة ومقياس ضبط الذات المحكى

| الكلرجة | الانفقالات | الذتيبي | الذاتية | ضبط الذات（اعداد الباحثة） <br> ضبط الذات（المحكى） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ＊＊．，入01 | －，Vo． | ＊＊，，人）． | ＊＊．，va \％ | القررة على تأنير الإثباع ومقاومة الاغر اءرات |
| ＊＊．，人ro | ＊＊．，VYY | ＊＊．，VA1 | ＊＊．，V9入 |  الانندفاعية |
| ＊＊．，入． 1 | ＊＊．，V६T | ＊＊．，V入є | ＊＊．，，入 |  |
| ＊＊．，人1ヶ | ＊＊．，Vrr | ＊＊．，VAr | ＊＊．，v¢ |  |
| ＊＊．，人10 | ＊＊．，ไ入 | ＊＊．，人10 | ＊＊．，Vo． |  |
| ＊＊．，viv | ＊＊，0＾19 | ＊＊．，V09 | ＊＊．，4r） |  |
| ＊＊．，ATr | ＊＊．，V71 | ＊＊．，\¢． | ＊＊．，V9r | الارجة الكلية |

يتضح من جدول（६）أن ارنفاع جميع قيم معاملات الارنباط بين أبعاد مقياس ضبط الذات اعداد الباحثة ومقياس ضبط الذاع الات المحكى حيث ان قيم معاملات الارتباط بين ابعاد المقياسيين جميعها دالة إحصائيا عند مستوى（•，•، كما يشير إلى تمتع اللمقاس بمعاملات صدق مرتفعة

جدول（ॅ）．
r．r．برنامج بإستخدام لغه الجسد لتحسين ضبط الذات：أعدته الباحثة فى إطار هذه الار اسة بهـف تحسين ضبط الذات لاى عينه من الأطفال الذاتوين، ويشار إليه فى إطار هذه الار اسة بأنه مجموعة الإجراءات المنظمة والمخططة التى نرتكز على بحض نظريات الإرشاد وفق أسس ومبادئ ومحكات ميينة نساعد على الثنقييم، وتحتوى على مجموعة من الأنشطة والمو اقف والخبرات المتر ابطة والمتكاملة المناسبة لطبيعة وخصائص الأطفال المتلعثمين، ويتم ذلك من خلال بعض الفنيات والأساليب العلمية المحدة بهذف خفض النلعثم وإكسابهم بعض

المهارات الاجتماعية．
الالساليب الإحصائيهة： ا．معامل ارتباط بيرسون． r．r．معادلة سبيرمان－بر اون لتصحيح طول المقياس． r．الاحصاء الوصفي（المنوسطات－الانحر اف المعيارى）． \＆．اختبار ويلكوكسون اللابار امترى للالالة الفروق بين المجموعات المرتبطة． 0．اختبار مان ويتتى اللابار امترى لالالة الفروق بين المجموعات المستقلة．

عر ض نتائج الدراسة：
ه $\square$ متوسطات رتب درجات الأطفال الذاتويين المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس ضبط الذات وذلك فى إتجاه القياس البدي＂، وللتأكد من صدق هذا الفرض قامت الباحثة بحساب إختبار ويلكوكسون اللابار امترى للاللة الفروق بين المجموعات المرتبطة وفيما يلى عرض النتائج التى توصل إليها

الباحثة تفصيليا：


عينة الدر اسة：
اختارت الباحثة عينة الار اسة بطريقة قصدية فى إطار المحددات الآتية：
 عشوائيه لمجموعتين（ن＝ 7 （أطفال للمجموعه التجريييه من الأكور والاناث، وكذلك（ن＝7）أطفال للمجموعه الضابطه من الأكور و الاناث وجميعهم من ذوى
طيف الذانويه.
r．الالتكافؤ بين المجمو عتين التجريبية والضابطة عينة الار اسة：قامت الباحثة بحساب التكافؤ بين المجموعة التجرييية و الضابطة فى عدة متغير ات من شأنها التأثثر فى

نتائج الار اسة كالتالي：
جدول（（ ）متوسطى الرتب ومجمو عهما وقيمتى（U）و（Z）ودلالتهما بين أطفال المجمو عتين


| الدلالة | قيمة <br> （Z） | قيمة <br> （U） | ضابطة（ن） |  | تجريبية（ن） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | مجمو عرتب | متّوسط رتب | مجمو عرثب | متوسط رتب |  |
| غبرد الة | $\cdot$, Er | 10，0．． | \＆1，0． | 7，97 | rı，o． | 7，＾ | نسبه الذكاء |
| غبرد الة | 1，r M | וr，． | §0，． | $v, 0$ ． | rr，． | 0,0 ． | العمر الزمنى |
| غبرد | －，＂${ }^{\text {c }}$ | －，＂${ }^{\text {a }}$ | －，0§VVY | 1，0．．． | －，0§VVY | 1，0．．． | اللنوع |
| غبردالة | －，r $\leq$ ¢ | 17，0．． | \＆, 0 ． | $7, \vee 0$ | $r \mathrm{r}, \mathrm{o}$ ． | 7,10 | درجه الذانويه |

أدوات الدر اسة：
1．مقياس ضبط الذات（إعداد الباحثة）：
أ．ثبات المقياس：حسبت الباحثة ثبات المقاس لعينة من الأطفال ذوى إضطر اب
طيف الذانويه（ن＝（Y）بأكثر من طريقة．
جـول（Y）طريقتى حساب ثبات مقباس ضبط الذات

| مستوى | معامل الثات | طرق حساب الثبات |
| :---: | :---: | :---: |
| －．， 1 | －，904 |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | －，995 | معامل بيرسون |

أنثارت نتائج جدول（）إلى أن معاملى الثبات وبرغم اختلاف طريقتى حسابهها إلا أنهما دالين ومر تفعين．مما يشبر إلى تنتع المقياس بثبات مقبول．

ب．صدق المقياس：
ه
وكانت النتنائج كالاتى:

جلول（ז）يوضح قيم معاملات الارتباط بين الارجة الكلية لمقاس ضبط الذات ودرجة كل بعد من أبعاده الفر عية

| الارجة الكلية | البعد |
| :---: | :---: |
| ＊＊．，90V | رؤية الذات |
| －，97\％ | نفييم الذات |
| －，Аヶヶ | حس الانفعالات |

إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى
 عند مستوى 0．，،، وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى ••，، ، ومتوسط رتب عينة القياس البعدى •r，0 لصالح القياس البعدي． Z متوسطات رتب درجات الأطفال الذانويين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى القياس البعدى على مقياس ضبط الذات فىى إتجاه المجموعة التجريبية＂، وللتأكد من صدق هذا الفرض قامت الباحثة بحساب إختبار مان وتتى اللابار امترى للاللة الفروق بين المجموعات المسنقلة وفيما يلى عرض الننائج

تفصيليا ويوضح ذلك جدول（）
جول（Y）حساب الفروق بين متو سطى رتب درجات الأطفال الذاتويين المجموعة الضابطة


| \| مستّوى | ق） | （U） | المجموعة التجريبية(10) |  | المجموعة الضابطة(10=0) |  | الالات ضبط |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | مجهوع رتب | ريك | ريما | منوس رنب |  |
| ． 1 | r，q1ג－ | $\cdot, \cdot$ | or，．． | 9，0． | Y，． | r，o． | روية |
| $\cdot ., 1$ | r，qャq－ | －，． | or，．． | 9，0． | Y，，． | r，o． | تنيبي الذات |
| $\stackrel{.}{ }, 1$ | r，q¢0－ | $\cdot, \cdot$ | or，．． | 9,0 ． | Y，．． | r，o． | حسم الأنفالات |
| －，$\cdot 1$ | r，qır－ | －，．． | or，．． | 9，0． | Y，．． | ヶ，○ | الارجة الكلية |

أشنارت نتائج الجدول الى انه نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات الأطفال الذانتيين كل من المجمو عة الضابطة و المجموعة التجريبية فى القياس البعدى على ضبط الذات فى إتجاه المجموعة التجريبية، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب المجمو عة الضابطة و المجموعة النجرييبة فى رؤية الذات حيث بلغت قيمة（Z， 91 （Z－وهى قيمة دالة عند مستوى （．，，،، وكان متوسط رتب عينة المجموعة الضابطة ．0，0، ومتوسط رتب عينة المجموعة التجريبية ．9，0 لصالح المجمو عة التجريبية، ونوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب المجموعة الضابطة و المجموعة التجرييية فى نتيبيم
 متوسط رتب عينة المجموعة الضابطة ．0，0، ومتوسط رتب عينة المجموعة التجريبية ．9，0 لصالح اللجمو عة التجريبية، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب المجموعة الضابطة والمجموعة النجريبية فى حسم الانفعالات
 رتب عينة المجمو عة الضابطة ．r，0، ومتوسط رتب عينة المجموعة التجرييبة 9，0． متوسطى رتب المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية فى الارجة الكلية لضبط
 متوسط رتب عينة المجموعة الضابطة ．r，0، ومتوسط رتب عينة المجموعة

التجريبية •9，0 لصالح المجموعة التجريبية．刁 متوسطات رتب الأطفال الانتويين المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى على مقياس ضبط الذات＂، وللتأكد من صدق هذا الفرض قامت الباحثة بحساب إختبار ويلكوكسون اللابارامترى للالة الفروق بين المجموعات المرتبطة．
جدول（＾）حساب الفروق يين متوسطات رتب درجات الأطفال الذانويين المجموعة التجرييية فى الققاسين البعدى و التنتبى على مقياس ضبط الذات

| الدستوي | （Z） | القباس التبّبى（ن） |  | القياس البطى（ن） 7 ） |  | مقياس ضبط |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | مجهو ع الرتب | منوسط الرتب | المج | متوسط الرنب |  |
| غبر غبر دالة | 1，ヶ¢ヶ－ | －，•• | －，•• | r，．． | 1，0． | رؤية الذات |
|  | 1，＾イฯ－ | －，•• | ．，$\cdot$ ． | 1．， | r，o． | تقيبي الذات |
| ， | 1，ヶฯ¢－ | \＆，． | r，．． | IV，．． | \＆，ro | حس الأنفالات |
| بابِ | r，r．r－ | －，•• | －，． | 10，．． | r，．． | المجموع الكلى |

جدول（0）حساب الفروق بين متوسطى درجات الأطفال الذانويين المجموعة التجريبية فى القاسين


| الدستولة | （Z） | القياس البعدى（ن） 7 ） |  | القياس القبلى（ن） 7 ） |  | أبعاد المقاس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | مجموع رتب | متوس رتب | مجموع رتب | متوس رتب |  |
| $\cdot, .0$ | r，YM－ | rı，． | r，o． | －，• | －，． | رؤية الذات |
| $\cdot, .0$ | Y，YY\％－ | Y，．． | r，o． | －，• | －，•• | تقييم الذات |
| $\bigcirc, 0$ | r，rr．－ | Y， | r，o． | －，• | －，． | حس الأنفالات |
| $\cdot, \cdot 1$ | r， Y ¢－ | Y，， | r，o． | ，•• | －，． | الارجة الكلية |

مما سبق يتضح تحقق صحة الفرض الأول نوجد فروق ذات دلالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجرييية فى القياسين قبل وبعد تطبيق إجر اءات البرنامج على مقياس ضبط الذات وذلك فى إتجاه القياس البعدى بذلك تم قبول الفرض الأول كليا، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب
 وهى فيمة دالة عند مستوى ه，，،، وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى ．，，،، ومتوسط رتب عينة القياس البعدى ．ए，0 لصالح القياس البعدى، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب القياس القبلى والقياس البعدى لبعد تقييم

 لصالح القياس البعدى، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب
 و ههى قيمة دالة عند مستوى ه，ه，،، وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى ，，，، ، ومتوسط رتب عينة القياس البعى ．r با لصـالح القياس البعدي، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب القياس القبلى والقياس البعدى للارجة الكلية لضبط الذات للمقياس حيث بلغت قيمة（Z）－§ Y Y وهى قيمة دالة عـد مستوى 0．，،، وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى＂，，،، ومتوسط رتب
 （الفرض الثنانى على＂لا نوجد فروق دالة إلحصائيا بين متوسطات رتب درجات الأطفال الذاتويين المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى و البعدى على مقياس ضبط الذات＂، وللنأكد من صدق هذا الفرض قامت الباحثة بحساب إختبار ويلكوكسون اللابار امترى لالالة الفروق بين المجموعات المرتبطة

وفيما يلى عرض النتائج التى توصل إليها الباحثة تفصيليا：
جبول（7）حساب الفروق بين متوسطى برجات الأطفال الذانويين ومجمو عها وقيمه（Z）على المجموعة الضابطة في القباسبن القبلى والبعدى على مقباس ضبط الذات．

| سستوى <br> الـالاة | قيمة（Z） | القياس البحدى（ن） |  | القيس القبلى（ن）${ }^{\text {（ }}$ |  | أبعاد المقياس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | مجهوع رتب | منوسط رنب | ｜r－ | متوسط رتب |  |
| $\cdot, .0$ | r，．er－ | 10，．． | r，．． | －， | －，•• | رؤية الذات |
| غير دالة | 1，OVY－ | $1 \wedge, \cdot \cdot$ | r，\％． | r，．． | r，．． | تقيّ الذات |
| $\cdot, .0 \wedge$ | 1，＾АY－ | 19，0． | ヶ，q． | 1，0． | 1，0． | حس الأنفعالات |
| $\cdot, \cdot r$ | $r, r \cdot \gamma-$ | r，．． | r，o． | －，． | ，． | الدرجة الكلية |

نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة
 قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 0，，ه، وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى信 نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى و البعدى لبعد تقييم الذات حيث بلغت قيمة（Z）（Z） قيمة غير دالة احصائيا وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى ．．． رتب عينة القياس البعدى ．ヶ，ا، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعدى لبعد
 مستوى 0．，،، وكان متوسط رتب عينة القياس القبلى •1，0، ومتوسط رتب عينة القياس البعدى ．ヶ，ヶ لصالح القياس البعدي، وتوجد فروق ذات دلالة

أنثارت نتائج الجدول أنه لا نوجب فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب
0. محمد خطاب (ץ.0). سيكولوجيه الطفل التوحى تعريفها- تصنيفها-أعراضها- تثخيصها أسبابها- التّخل العلاجى. عمان. دار اللقافه للنشر والثوزيع.
6. Atikah Haira Bagawan (2019). Using an iPad- Based Application to Enhance Emotion Recognition Skills in Children with Autism Spectrum Disorder. ProQuest Dissertations Publishing. 254 (13861154). 30.
7. Brian M. Gallaa, C, Jamie Amemiyab, Ming- Te (2018). 77. 58(12).

## Journal learning and Instruction.

8. Dodds Megan (2013). Using conditional discrimination training and self control procedure with children diagnosed with autism attention deficit/ hyperactivitiy disorder, Proquest Dissertations Publishing, 47(1548903), 220-222.
9. Jeffrey M. ChanaMark F. O'Reilly Russell B. Langc E. Amanda Boutotc Pamela J. White Nigel Pierce Sonia Bake (2011). Evaluation of a Social Stories ${ }^{\mathrm{TM}}$ intervention implemented by pre- service teachers for students with autism in general education settings. Research in Autism Spectrum Disorders. 5, (2), 715-721.
10. Liwo Caner (2017). What's autism. https//ar:Wikipedia.org. 10/ 3. 9:00Pm.
11. Mancil, Haydon, T.\& Whitby, P. (2009): Differentiated effects of paper and computer- assisted social stories on inappropriate behavior in children with autism, Focus on autism and other developmental disabilities, 24(4):205.

درجات الأطفل الذانتوين المجموعة النجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى على مقياس ضبط الذات، ولا نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب
 قيمة غير دالة احصائيا، وكان متوسط رتب عينة القياس البعدى •0 1,0، ومتوسط رتب عينة القياس التتبعى ",,•، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين
 M7 . . . . إحصائية بين متوسطى رتب القياس البعى و التتبعى فى حسم الأنفعالات، حيث بلغت قيمة (Z) -؟ \& ז, ا و وهى قيمة غير دالة احصائيا، وكان متوسط رتب عينة
 ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب القياس البعدى و التتبعى فى الارجة الكلية
 متوسط رتب عينة القياس البعدى Y, ؟؛ ومتوسط رنب عينة القياس التثبعى

## توصيات الدراسة:

(. توعيه أولياء الامور باهميه ضبط الذات، وتدريبهم على كيفيه تحسينه لاى

اطفالهم.
r. إعداد برامج إرشاديه وتدريبيه للأخصائين النفسيين والأجتماعين والمعلمين ومققمى الرعايه فى المدرسه و المر اكز والجمعبات الخاصه بألأطفلال ذوى طيف

الاناتويه.
r. العمل على نوفير الادوات والوسائل النى نساعد فى تقنيم خدمات نربويه للاطفال
ذوى طبف الذانويه.
\&. تفعيل دور الاعلام فى النو عيه بالاضطر ابات السلوكيه وكيفيه الوقايه والعلاج. 0. توفير ورش عمل داخل الجمعيات الخاصه والمركز للاطفال ذوى طيف الذاتويه

لتنتيه مهارات ضبط الذات والتقليل من السلوكيات الخاطئه.
ז. ضروره إعداد أخصائى تربيه خاصه مؤهل للعمل مع الاطفال ذوى طيف الذاتويه.
البحوث المقتر حة:

1. فاعليه برنامج مقترح لتنتيه مهارات التواصل الغير لفظى لاى أطفال النوحد وأثر ذلك على سلوكهم الاجتماعى.
r. فعالية برنامج علاجى سلوكى فى تنتية بعض التنبير ات الانفعالية لاى عينة من الأطفال النوحديين.
r. فعالية برنامج تدريبى لتتمية مهارات التفاعل الاجتماعى فى خفض السلوك العدو انى لدى الاطفال التوحديين.
؛. فاعلية برنامج تدريبى فى التنخل المبكر قائم على السلوك اللفظى فى تتمبة مهارات النتو اصل لاى أطفال من ذوى التنوحد فى الملككة العربية السعودية. المراجع:

باستخدام برنامج تدريبى لللتو اصل غبر اللفظي. مجله البحث اللطمى فى التربيه.

$$
. \varepsilon \cdot .(19)^{r}
$$

r. سليمان عبدالواحد يوسف (٪.1.1). اضطرابات النطق والكلام لاى المعاقين

عقليا و التوحديين. الهيئه العامه لاار الكتب والوثائق القومى.
 مجله اللعوم الثشرعيه واللفه العربيه، r(1)، 1)، IVY.

لاى الاطفال التوحد وأثنر ذلك على سلوكهم الاجتماعى. دكتّوراه الاه غير منشوره.

$$
\begin{aligned}
& \text { انانس عبدالسيد وهبب عبدالن؛ } \\
& \text { أَهر .اسماء عبدالفال الجبرى }
\end{aligned}
$$


د.سارة طلمت عباس



#### Abstract

المصن  عينi عشو ائيّة ثرامها ..       


## Adolescents use of FaceBook literary pages

## and its relationship to the development of their cultural awareness

This study aims to identify Adolescents use of FaceBook literary pages and its relationship to the development of their cultural awareness, The researcher used the survey methodology on a random sample of 400 individuals from adolescents who have Facebook pages and are exposed to literary pages and are enrolled in government and private colleges at the age of 18 years, by 200 singles for males and 200 singles for females. The study relied on the survey form, brought up several results, most important of which are as following: The results of the field study showed the high use of Facebook by adolescents, as the results indicated that $73.5 \%$ of the sample use the site daily, and the smart mobile phone was also the most common method used by adolescents to enter Facebook by $72.8 \%$ Of the sample, The Educate Yourself Page came in the first order of the literary pages that teenagers follow, where it came at a rate of $55.3 \%$, and came in the second place The Book Juice Page, where it came with $33.3 \%$, and in the third place The Khawatir Page And he said, Where it came by $32 \%$ of the total sample, The results showed that the reasons for adolescents following literary pages are confidence in the information they provide, through which the teenager can easily present his ideas, and allow him to discuss various cultural topics, and Respondents' responses to the cultural values dimension reflected that the literary pages help them freely express opinions, form opinions and ideas on cultural issues, and provide them with cultural information in various fields.

اللنليفزيون يتفوق على وسائل الإعلام الأخرى كمصدر من مصادر المعرفة و الحصول على الأخبار و المعلومات، فإن دخول نكنولوجيا الحاسبات الشخصية إلى المجال الاتصـالى يمثل إحدى نقاط التحول المهمة فى مر احل تطور عملية الاتصـال الجماهيري، وزيادة وعى ونقافة الأفر اد ونزويدهم بالمعلومات و المعرفة (محمد حبي، r. r. فقد لاحظت الباحثة وجود العديد من الصفحات الأدبية على الفيسبوك و التى نقوم بعرض العدبد من المواد النقافية متمتلة فى أقو ال أدباء عالميين وكذلك مجموعة من الكتب فى تخصصات مختلفة فى الأدب، والتاريخ، والسياسة، و اللتمية البشرية... إلخ وزللك بصبغة Pdf. وتم إجر اء در اسة إستطلاعية على عينه من طلاب الصف الأول الجامعى عينة الار اسة وقو امها Y0 مفردة تم إختبار ها بطريقة عشو ائية ور اعت الباحثة تمانل العينة وأظهرت أن نسبة .\%V من أفر اد العينة يرون أن استخدامهم للصفحات الأدبية بالفيسبوك يؤثر على الوعى النققفى لديهم ونقدم لهم الآر اء و الأفكار حول القضايا النقافية، بينما يرى •r\% منهم أن استخدامهم للصفحات الأدبية بالفيسبوك لا يؤثر على الوعى النقافى لايهم. وبناء على ما تم عرضه تم بلورة مشكلة الار اسة فى اللسؤ ال الرئيسى الآتي ما العلاقة بين إستخدام المر اهقين للصفحات الأدبية على الفيسبوك ونتمية الوعى النقافى

أهمية الدراسة:
ا. تكمن أهمية الار اسة فى أهمية الصفحات الأدبية على الفيسبوك والتى تعد إحدى مستجدات النطور النقافى للمر اهقين فى الحصول على المعلومات الإلكترونية، ولما سيكون لها من دور فى خدمة القضايا الإجنماعية و الثقافية بما تتضمنه من مو اد نصية ورسوم وصور ثابتة ومتحركة و غبر ذللك. r. بستمد هذا الموضوع أهميته من المرحلة العمرية النتى نتخاولها الاراسة، وهى ور المرحلة الجامعية حيث يعد قطاع طلبة الجامعة من القطاعات المهمة فى المجنمع للوره المسنقبلى من ناحية، ونسبته الكبيرة فى المجتمع من ناحبة أخرى، و الثبـب فى هذه المرحلة الجامعية يكون فى طور نكوين الثخصية، فهذه الفئة تعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة فى كبان المجتمع، وتعد من أخطر المر احل التى يمر بها الإنسان حيث يبنى المر اهق ثقافته بييئته ومن ثم الإختلاط بثقافات أخرى. r. نتبع أهمية الار اسة من كونها نربط بين اكثر من فرع من فروع العلم علم الاععلام، وعلم الاجتماع الأمر الذى سوف يساعد فى تحليل أكثر عمقا ودقة لموضو ع الار اسة.

أهداف الدراسة:

1. الكشف عن العلاقة بين إستخدام المر اهقين الصفحات الأدبية على الفيسبوك والوعى النقافى لديهر.
r. رصد الصفحات الأدبية على الفبسبوك الأكثر استخداما من قبل المر اهقين. r. ر. رصد معدلات اسنخدام المر اهقين الصفحات الأدبية على الفيسبوك و الوعى النقافى (الفعاليات الثقافية- القيم النقافية- الثنراث الوطني- النجانس النقافي).

الدر اسات السابقة:
 المر اهقين سن ( ) (V - IV سنة للإنتنرنت وهويتهم الثقافية بالوقوف على العلاقة بين استخدام الإنترنت وتشكيل الهوية اللقافية للمر اهقين وأجربت الار اسة الميدانية على عبنة عشو ائية قو امها ؟ 9 § مبحوث من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة المنوفية وهى در اسة وصفية باستخدام منهج المسح الإعلامي، و اسنتعنت الار اسة بأداة الاستبيان لقياس درجة نشكيل الهوية الثقافية للمر اهقين، وقد نوصلت الاع
 للإنترنت وهويتهم النقافية، بمعنى أن استخدام الإنترنت لا يساعدهم بقدر كاف

على نتمية تلك الهوية.

تعد وسائل التو اصل الاجتماعى جزءاء مهما من حياتتا لأنها تعزز التر ابط فى عالمنا المتتوع نقافيا، نتيح الوسائط التنفاعل و التنو اصل الاجتماعى للأشخاص و التنفاعل مع المعلومات النى يككن الوصول إليها بسرعة على الإنترنت. فى مجنمع اليوم، هناك عدد متزايد من مستخدمى الإنترنت، فهى تعزل النتى الاصل عبر الإنترنت والحوارات التنفاعلية التى تبنى فهما لوجهات النظر المختلفة فى وسائل النتواصل الاجتماعى (Sawyer\& Chen, 2012). ولاشك أن الفيسبوك يعد أكثر وسائل التو اصل الاجتماعى تأثثير ا فى المر اهتين
 الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور وبصورة سريعة. كما ان قضية نشر الثقافة عن طريق صفحات الفيسبوك فى المجتمع قضية هامة ذلك لأن النقافة ونشر ها يشك الشكل أهم عناصر التزابط الإجنماعى ونوحد الأمة على كلمة سواء كما أنها تمثل أهم ركائز التلاحم بين أعضاء المجتمع وتعبر الثقافة عن الهوية وعن ما يجمع بين أفراد وجماعات ييشون فى بلد واحد وكيان موحد. ولقد جعلت شبكة الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة من العالم قرية صغيرة و أصبح الاتصـال سريع جدا للمعلومات فى مجالات

الحياة و العلم و المعرفة (Peters, 2015).
وبدأ يظهر فى الفترة الحالية مجموعة من الصفحات الأدبية التى تقدم للمر اهتين مضامين نقافية مثل صفحة "إليك كتابى" وصفحة "عصبر الكتب" وصفحة "روائع
 الحكمة" وصفحة "روائع الفكر ". ومما سبق يتضح ان هنـاك حاجة لدر اسة دور الصفحات الأدبية على الفيسبوك فى

تتمية الوعى الثقافى لاى المر اهتين.
مشكلة الدر اسة:
يشهد العالم اليوم تطور ات هائلة فى مجالات مخلفة من العلوم، وقد أحدثت هذه التطورات تغييرات فى جوانب مختلفة منها: اللقافية والفكرية، والإجنماعية والإقتصادية، اذ حققت تكنولوجيا الإتصال نقلة نو عية وثورة حقيقية فى مجال التواصل من خلال تطورات هائلة غيرت العديد من المفاهيم والأدوار، فشبكات الإنترنت لم تعد نؤدى دور نقل المعلومات وإرسالها فقط و إنما أصبح لها العديد من الإنعكاسات الثقافية والإجتماعية، حيث تتنبر الرابط بين أجزاء هذا العالم والتى نجحت إلى حد كبير فى فتح الطريق للثقارب و التعارف بين المجتمعات وتبادل الآراء والأفكار بين أفرادها ونقل الثقافات بينهم.
 حيث سيطر على اهتماماتهم وشغل الحيز الأول من أوفاتهم مما نتج عنه الكثبر من
 و على العلاقات الاجنماعية داخل المجتمع الو احد (عابد، Y Y ب). وتعد مو اقع التو اصل الاجتماعى أحدث منتجات تنتيات الاتصال و أكثر ها شعبية خاصة الفيسبوك لما يملكه من خصائص تميزه عن المواقع الالكترونية الأخرى، والتى جعلته أكثر انتشار ا على شبكة الانترنت وأكثر استخداما من قبل المر اهقين حيث أنتاح لهم التو اصل مع بعضهم البعض والتفاعل فى مختلف الأحداث والوفائع وكذلك أتاح لهم الفرصة لإبداء آر ائهم فى القضايا والموضوعات التى تلى تهمهم بحرية لم
نكن موجودة من قبل (الجبر، Y. lV).

ويعتبر الفيسبوك من بين أهم هذه الشبكات الخاصة بالتو اصل الجتماعي، فهو إحدى المو اقع النى ينشر فيها مستخدميه مقاطع الفبديو وصور ومقالات ومنشورات عديدة وأيضا بإمكانهم إنشاء صفحات خاصة بهم، مما يعمل على نشر الو عى و التقافة والمعرفة، وتعنبر هذه المحتويات من أهم مصادر اللنو عية فهى تساعد على الإلمام

بالحقائق و المعلومات من أجل تتمية مداركنا. وإذا كانت مختلف الار اسات تؤكد دور وسائل الإعلام فى إمداد الفرد المطلومات وأن التعرض لنثلك الوسائل خاصة المرئية يزيد من معلومات الأفر اد بوجه عام وأن

خو خر ور وأقو ال وعدد متابيعيها Yoor Vor
■ الفيسبوك FaceBook: هو احد اشهر مواقع اللتواصل الاجنماعى على شبكة الانترنت وعنو انه www.FaceBook.com وقد تم تم تصميمه لكى يسمح لمستخدميه بالتفاعل مع اصدقائهم حيث يقوم كل منه بملء "بروفايل" خاص به وتحميل الصور والرسائل وهو الاكثر انتثارا فى المنطقة العربية حاليا، كما انة تم تأسيس موقع الفيسبوك من فبل مارك عام \& ... . . ويقصد به إجر ائيا: هو موقع يساعد فى تكوين علاقات بين المر اهقين تمكنهم من تنادل المعلومات والملفات والصور الشخصية ومقاطع الفبديو والتنليقات. ■ مجالات المعرفة كموجهات للسلوك وكأداه للمواجهة الدائمة مع الحباة بكل تعقيداتها ومستجداتها وكوسيلة لتحصين الذات ضد التيارات المناهضة لطبيعتها بحيث لاتفقد هويتها أمام النقافات الأخرى. ويقصد به إجرائيا: هو فهم وتحليل وتفسير و إدراكا المر اهق للمعلومات التى
 وهو السستوى الملائم الذى يصل إليه المر اهق بنوسيع دائرة معارفه حتى يقف على أحدث التطور ات العالمية فى العلم.

تساؤلات الدراسة:
٪. FaceBook ما مدى اهتمام المر اهتين بالصفحات الأدبية على الفيسبوك r.r. ما الصفحات الأدبية التى يهتم المر اهتين بمتابعتها على الفيسبوك؟ r.r. ما العلاقة بين استخدام المر اهقين للصفحات الأدبية بالفيسبوك وتتمية الوعى التقافى لديهم.
نوع وهنهج الدر اسة:
اعتمد البحث على منهج المسح الإعلامي، ويرجع ذلك إلى كونه من أنسب المناهج اللممية للار اسات الوصفية بصفة عامة، لأنه يستخدم فى در اسه المظاهر الات أو المشكلات البحثية فى وضعها الر اهن.

هجتهع وعينة الدر اسة:
عينة الار اسة عينة عشو ائية قوامها . . ؛ مفردة من المر اهقين الذين لايهم صفحات على الفيسبوك ويتعرضون للصفحات الأدبية وملتحقين بكليات حكومية


## أدوات الدراسة:

1. الستبيان استخدام المر اهقين الصفحات الأدبية على الفيسبوك. r. r. مقياس للوعى النقافى (تصميم الباحثة).

حدود الدر اسة:
廿 حدود موضو عية: تندتل فى دور الصفحات الأدبية على الفبسبوك فى نتمية الوعى الثقفى لاى المر اهتين.
廿 حدود زمنية: تم تطبيق الستبيان الار اسة فى الفصل الار اسى الثانى من عام r.r. /r. 19

Z
 ■ إلكترونيا من خلال الإستفادة من خدمات Google Forms.
r. الفيسبوك ومواقع الثبكات برصد التنبير عن الهوية على الفيسبوك واستعان الباحث بأداتى تحليل المضممون والإستبيان واعتمدت الاراسة على المنهج الوصفي: وتوصلت هذه الاراسة إلى أن الفيسبوك أصبح أحد أدوات العولمة التقافية التى تتلائم مع ما بعد الحداثة وأن للفيسبوك آثنار فى عرض الما المعرفة وأن أن النت اصل الإجتماعى يؤدى إلى تبادل الخبر ات والمعارف.
 والهوية اللقافية للشباب فى نيجيريا. تأثير وسائل الإعلام الجديدة على الهوية اللقافية للشباب فى نيجيريا. ومعرفة الآثار المترتبة على وسائل الإعلام الجديدة فى الهوية اللقافية للأمة بين الثباب وتم إجراء البحث على عينة قو امها . . شاب واعتمدت الار اسة على أداة الإستنيان وأظهرت هذه الار اسة النتائج الآتية: أظهرت الإستخدام المتزايد من قبل الثباب لموقع الفيسبوك ثم توبتز كما أوضحت الننائج أيضا أن وسائل الإعلام الاجتماعية أحدثت تغيير ا إيجابيا وسلبيا على حد سواء، ولم تعزز فى الو اقع القيم التقافية للنيجبريين، ويستخدم Vو\% من إجمالى المبحوثين الإنترنت لللتو اصل الاجتماعى، وأيضا التحدث مع أصدقائهم، وأثنار بعض المبحوثين أيضا إلى أنهم يستخدمون الإنترنت للتصفح و \&1 الإي يستخمون الإنترنت للبحث عن المهام (الأنشطة الأكاديمية) متل تحديث الأخبار، الأحداث الرياضبة، اكتشاف الحقائق، أحدث التقنبات، القراءة، الألعاب والتحقق من العناصر، وأوضحت نتائج الار اسة قدرة المبحوثين على تحديد الرموز اللققفية النيجيرية التى غالبا ما تظهر فى وسائل الإعلام الاجتماعية. سجلت الموسيقى والرقص أعلى الرموز النقافية الأخرى كما أثشار \%V \% من مجموع
 أكدوا ارنداء ملابسهم كأبرز الرموز اللقافية النيجيرية على وسائل النتو اصل الاجتماعى وحدد YY \% أن الطعام النيجيرى كرمز نقافى يظهر دائما على وسائلّ التو اصل الاجتماعي. أثنار •r \% من المبحوثين إلى المعتقات والقيم الو الو المعايير على التو الى كرموز نقافية تظهر فیى وسائل التنو اصل الاجنما ६. وإهتم حامد سعيد الجبر (Y.lV) فیى در استه بعنوان و اقع دور شبكات التو اصل الاجتماعى فى تتمية الوعى اللقافى لاى طالبات كلية اللنربية الأساسية فى دولة الكويت بمعرفة دور شبكات التو اصل الاجتماعى فى نتمية الوعى الثقفى للى طالبات كلية التربية الأساسية فى دولة الكويت، واستخدمت الدارسة المنهج اللسىح الإعلامى وتوصلت الار اسة إلى أن شبكات التو اصل الاجتماعى لها دور كبير فى تتمية الوعى الثقفى لاى طالبات كلية التربية الأساسية فى دولة الكويت وأكد الاراسة على أهية تلك الثبكات فى التتمية الثقافية للطالبات حيث جاء دور الثبكات فى رفع مستوى الثقافة العامة لاى أفراد المجتمع فى المرتبة الأولى
 الآارء و الأفكار حول التضايا و المشكلات النقافية التى تهم المجتمع، وتزود الفرد بالمعلومات والمعارف التقافية التى يحتّاجها لمتابعة الأوضاع الثقافية فى المجنمع، وتوفر للفرد فرصة الحوار و المناقشة مع الآخرين من أجل حل المشكلات الثقافية فى المجتمع، وتنمى رغبة الفرد فى المشاركة النقافية فى المجنمع. وتعمل على الا تكوين اتجاهات نقافية محددة لاى الفرد نحو مختلف القضايا والأحداث تتمى لاى الفرد حرية التعبير عن الأوضاع الثقافية فى المجتمع.

مصطلحات الدر اسة:
■ الصفحات الأدبية Literary Pages: يقصد بها إجر ائيا الصفحات المتخصصة فى فى عرض مو اد تقافية متتوعة على موقع التو اصل الإجتماعى فيسبوك سواء كانت صفحات رسمية أو غير رسمية مثل صفحة إليك كتابى وعدد متابيها rov7011 الأدب والحكمة وعدد متابيعيها و MVE.7EA

على الفيسبوك FaceBook؟

| التزتيب | المعنوية | （Z） | إجمالى العينة |  | إناث |  | ذكور |  | الإجابة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | النسبة | العدد | اللنسبة | العدد | النسبة | العدد |  |
| r | غضر | －，V¢r | rr，r | Hr | r1，0 | 71 | ro， | $v$ ． | صفحة عصير الكتب |
| 0 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { غير دال } \\ \hline \text { د. } \\ \hline \end{array}$ | $\cdot, r$ ¢ | 12，0 | O1 | $1 \_, \cdot$ | ¢A | 10， | $r$. | صفحة إليك كتابي |
| 7 |  | 1，101 | 1\％ | 07 | Ir， | Y\＆ | 17， | rr | صفحة روائـــــ الأدب ور والحكمة |
| 1 | غير د，¢ | －，r．l | $00, r$ | YYI | ¢0，0 | 91 | 07， | 11 r | صفحة نقّ نفك |
| を |  | r，$\ 7$ ¢ | $r$ r， | 90 | 11，0 | rv | r9， | O1 | صفحة رو ائع الفكر |
| $r$ | ｜ 1 ，• | $\bullet, \cdots \cdot$ | rr | $14 \wedge$ | rr | 7\％ | rr | $7 \Sigma$ | صفحة خو اطر وأقو ال |

تثير بيانات الجدول السابق إلى أكثر الصفحات الأبيبة التى يفضلها المر اهتين عينة الار اسة بالفسبوك و وفقا للنوع، وجاءت على النحو النالي؛ جاء في النترتيب
 ＂صفحة عصير الكتب＂بنسبة بז，ب\％\％، أما فى الترتيب الثالث فجاءت صفـة خواطر وأؤو ال حبث جاءت بنسبة بr بr\％، تليها صفحة＂روائع الفكر＂حبث

 ؛ ؛ ؛ ؛ \％من إجمالى مفردات عينة الدر اسة．

ם للإجابة على السؤ أل الأول مدى إهتمام المر اهتين بمتابعة الصفحات الأدبية على
موقع الفبسبوك FaceBook

| إجمالى العينة |  | إناث |  | ذكور |  | الإجابة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| النسبة | العدد | اللنسبة | العدد | اللنبة | العدد |  |
| r9，0 | 111 | r．，o | 71 | rı，0 | ov | أهتّ بمتابحتّها بإبشتمر ار |
| ¢0，入 | 1ג1 | ！$\leqslant$ | $\wedge 1$ | £ V，0 | 90 | أهتم بمتابعتها فى ألى أوقات محددة |
| Y¢， 1 | 99 | ro，o | 01 | rs | \＆ 1 | لا أهتم بمتابعتها |
| \％1．． | \＆．． | 1．． | r．． | 1．． | r．． | الإجمالي |


يشبر الجدول السابق لإجابة العينة على النساؤل ما مدى إهتمامك بمتابعة هذه الصفحات على موقع الفيسبوك FaceBook؟ أن من أجاب（أهتم بمتابعتها
 \％ヶ $\%$ ， 0 أجاب أهتم بمتابعتها فى أوقات محددة كانو ا بإجمـلى عدد 1 ا 1 مفردة بنسبة \％0，


 فيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0 ．，• مما يثبر لعدم وجود فروق بين عينة الذكور و الإنـاث．

7

| الرأي | الانحر اف <br> المعياري | المتوسط <br> الحسابي | لا يحدث |  | أحبانا |  | دائما |  | النوع |  | العبارة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \％ | 5 | \％ | 5 | \％ | 5 |  |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda \mu$ | $\left.\sum\right\rangle, r$ | \＆，7 | V | r．，$q$ | ¢ V | 71，0 | 91 | ذكور | ｜تنساعدنى فى التعرف على الأحداث الثقافية التى تحدث فى | الفعاليـات <br> النقافية |
|  |  |  | \＆，V | $\checkmark$ | r，r． | ¢0 | 10，1 | 9 V | إناث |  |  |
|  |  |  | £，$\uparrow$ | $1 \leqslant$ | $r \cdot, 7$ | Ar | 7 1 ，＾ | 190 | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda \varepsilon$ | or，r | 11,1 | 11 | Yr， | ro | 10，1 | 99 | ذكور | تخلق لاى الحماس لزيارة المكتبات العامـــة ودور النـشر و المعارض التى تقام من وقت لاخر |  |
|  |  |  | $\wedge, 1 \mathrm{r}$ | 19 | Y， 0 | rr | 10，1 | 91 | إناث |  |  |
|  |  |  | r，ir | rV | Mr，${ }^{\text {r }}$ | IV | 10，0 | 19 V | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda \varepsilon$ | or，r | $\mathrm{V}, \mathrm{q}$ | Ir | YY，${ }^{\text {r }}$ | \＆． | 10，1 | 1．． | ذكور | أتُترف من خلآها على مو اعيد إنطلاق مؤلفــات الكتــاب المفضلين لاي |  |
|  |  |  | $1 \mathrm{r}, \mathrm{E}$ | $r$. | Yı， | rv | $71, \mathrm{~V}$ | 9 T | إناث |  |  |
|  |  |  | $1 \cdot, V$ | rr | Yo，0 | VV | 7r，A | $19 \%$ | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot$, ， 1 | ¢ $7,{ }^{\text {r }}$ | $11, \lambda$ | 11 | rı，r | \＆r | －9，9 | 91 | ذكور | ｜أنعرف من خلالها على حفلات نوقيع الإصدار ات الجدية |  |
|  |  |  | $1 \mathrm{r}, \mathrm{z}$ | r． | rr，o | ro | 7r， | $9 ะ$ | إناث |  |  |
|  |  |  | 7，1r | r $\wedge$ | ro，q | VA | 71，0 | 110 | إجمالي |  |  |
| دائما | －，＾1 | vo，r | \＆，7 | V | r，re | or | Y，71 | 94 | ذكور | أنترف من خلالها على مو اعيد المعارض مثــل معــرض القاهرة الدولى للكتاب |  |
|  |  |  | $\lambda, \mathrm{V}$ | Ir | A，rs | rv | 77，¢ | 99 | إناث |  |  |
|  |  |  | 7，\％ | $r$. | ra，o | 19 |  | $19 \%$ | إجمالي |  |  |
| دائما | －，＾т | $71, Y$ | Y， 7 | 1. | rı， 9 | \＆ | 7¢，0 | 91 | ذكور | تتمى لاى مهارات التنفاعل مع الآخرين | القيم النقافية |
|  |  |  | 「，\％ | 0 | r，r． | \＆ 0 | 71，\％ | 99 | إناث |  |  |
|  |  |  | 0 | 10 | ra，${ }^{\text {r }}$ | 19 | 70，\％ | 19 V | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda v$ | $71 . r$ | \＆，7 | $\checkmark$ | ro，． | rı | $V_{\bullet}, \underline{\varepsilon}$ | 1．V | ذكور | تتيح لى فرصة إبداء الرأى بحرية |  |
|  |  |  | $7, \cdot$ | 9 | r．，q | ¢7 | 7r， 1 | 9ะ | إناث |  |  |
|  |  |  | $0, r$ | 17 | $r v, q$ | \ะ | 70，0 | r．l | إجمالي |  |  |
| دائما | －，＾7 | {－$\$, Y} & r，q & 7 & rı，Y & or & 71，＾ & $9 \leqslant$ | ذكور |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $0, \%$ |  | $r \cdot r$ | ¢0 | 7¢， | 97 | إناث |  |  |
|  |  |  | \＆，V |  | Mr，r | 9 V | 7r， | 19. | إجمالي |  |  |
| دائما | －，＾т | $09, r$ | 0，9 | 9 | YQ，${ }^{\text {r }}$ | \＆ 0 | 7\＆，0 | 91 | ذكور | تنساعدنى فى نكوين الآر اء والأفكار حول القضايا النقافية |  |
|  |  |  | $7, \%$ | 1. | YY， 1 | \＆． | 77，\％ | 99 | إناث |  |  |
|  |  |  | 7，${ }^{\text {r }}$ | 19 | r，rı | 10 | 70，\％ | 19 V | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda v$ | 7， | r，\＆ | － | YY， | \＆． | 79， 1 | $1 \cdot \varepsilon$ | ذكور | تزودنى بالمعلومات الثقافية فى مخنلف المجالات |  |
|  |  |  | $r, r$ | 0 | r7， | 07 | 09，9 | 91 | إناث |  |  |
|  |  |  | $r, r$ | 1. | r，M | 97 | 7 \％，1 | 190 | إجمالي |  |  |


| الر أي | الانحر اف المعياري | اللمتوسط <br> الحسابي | لا يحدث |  | أحبانا |  | دائما |  | النوع | العبارة |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \％ | 5 | \％ | 5 | \％ | 5 |  |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda v$ | TY， | $\wedge, 7$ | Ir | Yr，Y | 「7 | TV， 1 | $1 . r$ | ذكور | تعرفنى على أحدث الإصدارات الخاصة بالتاريخ والتر اث | التراث الوطنى |
|  |  |  | 7，V | 1. | Y， 0 | rr | V1， 1 | 1．V | إناث |  |  |
|  |  |  | $\mathrm{V}, \mathrm{r}$ | Yr | 7，Y | 71 | 79， 1 | ri． | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot$, ， 0 | 07,1 | 7，7 | 1. | rr， | 01 | －9，9 | 91 | ذكور | تزودنى بملومات عن الثاريخ المصى و العالمي |  |
|  |  |  | $\mathrm{v}, \stackrel{1}{ }$ | 11 | YY， | \＆． | 10， 1 | 91 | إناث |  |  |
|  |  |  | $V$ | Y | r．，r | 91 | Tr， 1 | 119 | إجماللي |  |  |
| دائما | $\cdot, \lambda 9$ | 7 7，r | Y，Y | $r$ | Yo，． | rı | Vr，－ | 111 | ذكور | ｜أنعرف من خلالها على الشخصيات التاريخية والمعاصرة |  |
|  |  |  | Y， | 9 | Yr，A | r | VI， 1 | 1.7 | إناث |  |  |
|  |  |  | \＆ | Ir | Yr，q | VY | Vr，I | riv | إجمالي |  |  |
| دائما | $\cdot, \wedge 7$ | $71, \%$ | 0，r | $\wedge$ | YV，$T$ | Er | TV， 1 | 1．r | ذكور | ｜أجمع من خلاهها معلومات عن تراث الدول المختلفة |  |
|  |  |  | $1 \cdot, \mathrm{~V}$ | 17 | Yr， | rr | 7V， 1 | 1．． | إناث |  |  |
|  |  |  | $\wedge$ | Y\＆ | Yı，q | V7 | TV， 1 | r．r | إكمالي |  |  |
| دائما | －，＾7 | 7，r | $r, V$ | 11 | YY，r | \＆． | 77，¢ | 1.1 | ذكور | تساعنى فى التُرف على المو اقع الأثرية |  |
|  |  |  | $1 \cdot, 1$ | 10 | 人，Y \％ | r9 | V．，o | 1.0 | إناث |  |  |
|  |  |  | $\wedge, 7$ | Y7 | 「7，． | 79 | 71，¢ | r．7 | إجمالي |  |  |

（2017 فهذه الصفحات تساعد المر اهقين على تجاوز المرحلة الضيقة فى الوعى التقافى التى يكون فيها المر اهق غير مدرك للوعى بالاختلافات اللقافية ويفتقر إلى أى فهم لللتوع اللقفىى ويدرك وجهة نظره الثقافية الخاصة ولا يعتقل بوجود ثقافات أخرى بشكل أساسي（Winkelman，2014）．

1．حامد سعيد الجبر ．（Y．lV）．و وقع دور شبكات التو اصل الاجتماعى فى تنمية الوعى الثقافى لاى طالبات كلية التربية الأساسية فى دولة الكويت．IV7． جامعة الأز هر ، مجلة كلية التربية．
 الفلسطينى نحو التغيير الاجتماعى والسياسىى－دراسة وصفية تحليلية．غزة، فلسطين：جامعة الأقصى، كلية الإعلام، مجلة جامعة النجاح للأبحاث（العلوم الاسسانية）．
r．عائشة ديس．（Y．（Y）．دور اليوتيوب فى تتمية الوعى النقافى لاى الطالبات الجامعيات در اسة ميدانية على عينة من طالبات علوم الاعلام والإتصال بجامعة الجياللى بونعامة بخميس مليانة．جامعة الجياللى بونعامة، كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية، رسالة ماجستير غير منشورة． ؛．عبدالسلام الأشهب．（Y．lV）．استخدام مواقع التو اصل الاجتماعي＂الفيسبوك أنموذجا＂وعلاقتّها بالتنشئئة الاجتماعية．جامعة الثشهيد حمه لخضر بالوادى، كلية
العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاجتماعية.



الاععلام، جامعة القاهرة．
6．Rubant，D．N．（2018，May 22）．Social Media Marketing Handbook for Arts and Cultural Events．p．39， 22.
7．Zuleta，L．（2020，Mar 03）．Private Governance of Freedom of Expression on Social Media Platforms．41（1）．
8．Adem İşcan：＂Cultural Transfer and Creating Cultural Awareness in
Teaching Turkish as A Foreign Language：A Sample from Gaziosmanpaşa University Tömer＂，Faculty of Education， Gaziosmanpaşa University，（Vol．8，No．9，2017）．

يتضح من الجدول السابق أن استجابات المبحوثين على أبعاد مقياس الوعى النقفى فجاءت كالآتي：
1．أعرب جميع المبحوثين عن مو افقتهم حول بعد الفعاليات الثقافية حيث جاءت مو افتتهم على العبارات الآتية（تساعنى فى التعرف على الأحداث النقافية التى تحدث فى الاولة）،（تخلق لاى الحماس لزيارة المكتبات العامة ودور النشر والمعارض التى تقام من وفت لاخر）،（أنعرف من خلالها على مو اعيد إنطلاق مؤلفات الكتاب المفضلين لاي）． r．أعرب جميع المبحوثين عن مو افقتّه حول بعد القيم الثقافية حيث جاءت مو افقتهم على العبارات الآتية（نتيح لى فرصة إبداء الر أى بحرية）،（تعلمنى
 فى تكوين الآر اء و الأفكار حول القضايا اللقافية）． r．أعرب جميع المبحوثين عن مو افتّهم حول بعد النتراث الونيا الوطنى حيث جاءت مو افقتهم على العبارات الآتية（تزودنى بمعلومات عن التاريخ المصرى و العالمي）،（أنعرف من خالاها على الثخصيات الناريخية والمعاصرة）، （أجمع من خلالها معلومات عن تر اث الدول المختلفة）． تقدم الكثير من الصفحات الأدبية فى المجال النقفي．فى هذا التعريف بالتز التقافي، وتطويع الأخبار والأحداث والفعاليات اللتصلة بهذا التزراث، وإدارة حوار مجتمعى حولها．كما يمكن من خلالها الترويج للمنتج التقافى الوطنى فى الداخل والخارج، وبث رسائل اللنو عية الخاصة بالحفاظ على وصون التز اث الثقافي． ومن خلال شبكات الفعاليات يمكن إنثاء فعاليات ثقافية لإحياء التزراث و الاحتفال بالمناسبات التز اثية الوطنية و العالمية، والدعوة اليها ومتابعتها．والاهم من وجهة نظرى أن نوظف شبكات التصوير و الفن، وذلك لجمع التز اث الثقافى من صور وذكريات حول موضوعات متتوعة يمكن من خلالها إعادة بناء الوعى وتعزيز الهوية الوطنية． و أكتت در اسة（عبداللسلام الأشهب، Y Y اV）أن من خلال مطلعة المر اهتين على المنشور ات التى تنشر على الصفحات تدعم بشكل أو باخر نقافتهم فمن المتعارف عليه أن كثرة المطالعة تكسب المر اهق زيادة رصيده اللققفى، مما ينتج عنها نمو الشخصية فى إطار تقافة المجنمع وكذا نكوين المواطنة والانتماء．（الأشهب،
 زيادة فهم تقافة الشخص ذاته وتقافات الاشخاص الأخرى و واهتمام ايجايى نحو كلا من اختلاف وربط النقافات（Yhemshadsara，2012）، وأيضا ما أثنار إليه جونز
 （İşcan，وتصور ات الاشخاص لنقافة الفرد المخلفة وكذلك من التقافات الأخرى

# II 

ipcs.shams.edu.eg childhood_journal@chi.asu.edu.eg
مدرس علم النمس كلبة الد راسات أملمد حملا الطلطولة جامعة عين شُمس

$$
\begin{aligned}
& \text { صib }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النتائح: أشارت النتائج الى وجود ارنباط سالب دال إحصائيا بين درجات عبة اللار اسة من المر اهتين المصابيز بمرض سرطان اللم الحاد على مفياسى المثابرة } \\
& \text { للمر اهقين وقلق المستقبل للمر اهتين، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المر اهثين الدصابيز بمرض سرطان الام الحاد الاكور والإناث فى المثابرة } \\
& \text { ورللك فی اتجاه الإنان، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المر اهفين الصابين بمرض سرطان الام الحاد الذكور والإنات فى قلق المستقبل فى اتجاه } \\
& \text {. } \\
& \text { العهات المتاحية: المثابرة، فلق المستقبل، المر اهتين المصابين بمرض سلطان الام الحاد. }
\end{aligned}
$$

## Perseverance and its relationship to future anxiety In a sample of adolescents with acute leukemia

Objectives: This study aimed to reveal the relationship between persistence and future anxiety in adolescents with acute leukemia, and to explain the differences between males and females with acute leukemia in persistence and future anxiety.
Procedures: To achieve these goals, the study sample consisted of $(\mathrm{N}=65)$ whose ages ranged between ( $15-17$ ) years, of whom ( $\mathrm{N}=34$ males and $\mathrm{N}=31$ females). The tools consisted of: scale of the Perseverance for adolescents (The researcher), Scale of the Future Anxiety for adolescent (Hatem Soleiman, 2011), The Socio- Economic and Cultural Level Scale (Mohamed Saffan\& Doaa Khattab, 2016), and the Raven Sequential Matrix Test (Emad Hassan, 2020).
Results: The results indicated a statistically significant negative correlation between the scores of the study sample of adolescents with acute leukemia on the measures of adolescents' persistence and future anxiety for adolescents, and there were statistically significant differences between the mean scores of adolescents with acute leukemia, males and females, in persistence, in the direction of females, and there were statistically significant differences between the mean scores of adolescents with acute leukemia, males and females, in future anxiety is in the male direction.
Keywords: Perseverance, Future Anxiety, Adolescents with acute leukemia.

ولأهمية المثابرة لاى المر اهتين بصفة عامة ولاى المصابين منهم بسرطان الام بصفة خاصة؛ لأنها متغير مهم فى حياة المر اهق وفى تعامله وتفاعله مع العالم المحبط به سواء الاجنماعى أو البيئي؛ لذا أجريت هذه الاراسة للكثف عن العلاقة بين المثابرة وقلق المستثبل لاى عينة من الصصابين بسرطان الام.

هشكلة الدر اسه:
يقع سرطان الام على رأس قائمة أسباب الوفاة لأنه مرض عنيف سريع التطور يحدث نتيجة خلل شديد فى وظائف النخاع العظمي، ويحتاج نكلفة مرتفعة وجها متواصلا فى متابعة العلاج لحدة سنوات (جمال شفيق، 1991)؛ (جابر عبدالحميد وعلاء الاين كفافي، 1991 (19 19)، ويمثل مشكلة فى مصر لزيادة نسبة انتشاره من \% \% , V



تداعيات سلبية خطيرة فهو لا يؤثر على المريض فقط بل يمتد تأثثره للمحيطين به. وتربط النظرية النفسية بين الإصابة بسرطان الام والجهاز المناعى للإنسان و الضغوط النفسية؛ فتنتير إلى أن الضخوط النفسية و الحالة الانفعالية قد تؤثر سلبا على الهرمونات التى يفرزها جهاز المناعة؛ فيصبح الفرد عرضة للإصابة بالأمر اض
 بسرطان الام لأزمته الصحية أو الضغوط الحياتية ومعاناته من قيود متعددة يشعره بالقلق والإحباط والاكتئاب والخوف والأرق، فضلا الشعور بالوحدة النفسية ووصمة الذات، و الإحباط وانخفاض المثابرة وظلق المستقبل (Wood, 1989) ; Labay, 2001). وقد تتاول ماكدوجال Mcdougal المثابرة بوصفها مهمة فى نجاح الفرد وفشله فى تحقيق أهدافه؛ نظرا لارتباطها بالمتغير ات المؤثرة فى حياته اليومية، ومن محددانها اللقفة و اللغة والتنشئة الاجتماعية والطموح التُليمى (إلهامى عبدالعزيز ومحسن العرقان، 1991)، وتساعد المثابرة المر اهق على اكتثّاف ذاته والشعور بقارته على مو اجهة الصعاب ونقبل ذاته والتعامل مع الآخرين والتأثير فيهم والتأثر بهم وتساعده على التو اصل الاجتماعي، مما يشعره بققرته على مواجهة الصعوبات قد نقابله خاصة إذا كانت كمرض السرطان الذى يضع الفرد وجها لوجه فى صراع

مع الموت، ويقلل من فلقه من المستقبل (Sue, Sue, Sue\& Sue, 2014). ويمثل المستقبل مكونا رئيسا لسلوك الإنسان؛ فالققرة على بناء أهداف مستقبلية بعيدة المدى والعمل على تحقيقها أمر مهم للمر اهق، ويظهر قلق المستقبل نتيجة ظروف الحياة المعقدة وتز ايد ضغوط ومطالب الحياة (وصل السواط، • (Y.1)، ويتطور بشكل تدريجى مع الزمن، ويبدأ فى المرحلة العمرية (11- £ (1) عاما،
 شيهان، 1991 19 )، ويرى تمبلر أن الخبر ات المتّلقة بالإصابة بسرطان الام ومشكلات تعايش ما بعد الشفاء من محددات ومثيرات فلق المستقبل لاى المر اهتين؛ فهم يقلقون لأسباب تتعلق بالمستقبل حيث التنير ات المتلاحقة التى تفوق قـر اتهم على


وترى نظرية العجز المكنسب أن نكرار تعرض الفرد لأحداث الحياة الضاغطة مع إدر اكه لعدم ققرته على التحكم فى هذه الأحداث تجعله يشعر بفشل ينسبه لنفسه ويقلق من المستُقل (Abramson, Seligman\& Teasdale 1987). ويشكل قلق المستقبل خطر ا على الصحة النفسية والجسمية للفرد لاى مريض سرطان الام؛ فيؤثر على نظامه المعرفى بالتفسير الخاطئ وزيادة نقاير احتمل الأذى فى المو اقف المستقبلية، ويجعله يعانى من أعراض جسمية منها؛ عسر الهضم و الإز هاق وفقدان الثهية و ارتفاع ضغط الام وسر عة ضربات القلب، وأعر اض نفسية كالقصور فى حل المشكلات الاجتماعية، واستخدام التجنب كاستراتيجية مو اجهة، والانطو اء، والحزن، والتصلب، وضعف الثقة بالنفس والآخرين، وانخفاض الثتور

نال سرطان الام اهتماما كبير ا من الباحثين، خاصة مرض سرطان الام الليمفاوى الحاد Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)؛ لأنه رغم خطورته قابل للشفاء وينششر بين الأطفال والمر اهقين ويغزو النخاع العظمى واللورة الاموية والغغد الليمفاوية (Pui, 1997)، وينشأ نتيجة الور اثة و الفيروسات وتلوث البيئة والإشعاعات والضغوط والمو اقف الصدمية التى تؤثر على الجهاز العصبى المركزى للفرد وبالتالى على جهاز المناعة، ونؤكد النظرية الفسيولوجية على أن حدوث تغير ات فسيولوجية لفترة زمنية طويلة يؤدى لإحداث انهاكك للفرد، وتعوق جسمه عن مو اجهة الأحداث، كما نؤثر فى الجو انب النفسية التى تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الام دون أن نكون هى سببه الأول (جاسم الخو اجة، . . . . وتتضمن خطة البرنامج العلاجى لسرطان الام علاجا كيميائيا إلى أن تختفى خلايا اللوكيميا من النخاع الشوكي، ويضاف علاجا وقائيا للجهاز العصبي، ثم علاجا كيميائيا مكملا يستجيب له ما نسبته 91\% \% من الحالات استجابة فوية خلال ؛ أسابيع، وقد تحتاج بعض الحالات لأسبوعين إضافيين، ثم يستمر العلاج بالمضادات لددة

 مستشفى سرطان الأطفال، (Y.Y)، ولسرطان الام أثثاء فترة العلاج أو حتى بعد الشفاء منه آثار نفسية واجتماعية على الفرد كانخفاض المثابرة وارتفاع القلق

الاجتماعى وفلق المستقبل.
وقد حظيت المثابرة باهتمام الباحثين كتطور لاراسات علم النفس الإيجابي، لتأثير ها الواضح و المتفاوت بين الأفر اد، فنجاحهم فى تحقيق أهدافهم مرهون بقارتهم على مواصلة الجهّ ومقاومة التنب والتثيط، لذا فالمثابرة إحدى الاعامات الأساسية و المحورية التى تتعتد عليها كفاءة توظيف الفرد لقتر اته و إمكاناته، ولعل در اسة سمة المثابرة فى النصف الأول من القرن العشرين جاءت مو اكبة للاهتمام بالدافعية لأن لها طابع الدافع الدينامى للسلوك وتستثير نوتر ا لاى الفرد يدفعه ليسلك بطريقة خاصة

نستقر فى سلوكه وتميزه لفترة زمنية طويلة (مرفت شوقي، 199V 1: (Y). وتشعر المثابرة الفرد بالرضا والاستمر ارية و المو اصلة فيما يحدث له؛ مما يدفعه للاستمر ار والتمسك بالحيوية والنشوة واللأة وبالنالى تساعده على تحقيق أهدافه المستقبلية بتحدياتها بكل أمل وتفاؤل وسعادة، ولكى يصبح الفرد مثابر ال الا بد أن يعى بذاته وعيا تاما ويتحرر من ضغوط الحياة وضعف الذات ليصبح قادر ا على التحكم فى ذاته وتقويتها على مو اجهة المرض وضغوط الحياة (محمد بيومي، 1997 1). ويشكل المستقبل والاهتمام به الأولوية فى حياة المر اهتين؛ فالنظرة للمستقبل نؤثر ونتأثنر بمثابرة المراهق وتفكيره فى الستنقبل بعد مروره بمحنة إنسانية كالإصابة بسرطان الام ونتير لديه خوفا من المجهول ونتُعره بعدم الثنو ازن، وتكون آثاره سلبية أكثر منها إيجايية. ويعد قلق الدستقبل متنير 1 ديناميا فى بناء الثخصية وجوهر الصحة النفسية؛ فهو أساس الإنجاز ات الإيجابية فى الحباة ومشكلات واضطر ابات السلوك فى الوفت نفسه، ومن أسبابه شعور الفرد بالعجز وطموحه الزائد الذى لا يتتاسب مع إمكاناته الحقيقية وضعف قـرته على مواجهة المشكلات وضغون الحياة

.(Moline, 1990) ؛ ( Y . . 1
وترجع النظرية المعرفية الاجتماعية فلق المستقبل لعدم الفاعلية المنوقعة من الفرد فى النكيف مع التههايدات المحتملة (Bandura, 1999)، وينشأ عن أفكار لاعقالنية تجعل الفرد يؤول الواقع والمو اقف والثفاعلات بشكل خاطئ؛ فيشعر بالخوف و القلق الذى يفقهه السيطرة على مشاعره و وأفكاره العقالية و والو اقعية ومن ثم
 جولشتين Goldshtin أن كافة الدو افع تتبع من اتجاه الفرد لتحقيق لذاته، فيحاول أن يجد تو اؤما بين إككاناته وققاراته وطاقاته ومنطلبات المستقبل، وإذا لم تتحقق هذه المو ائمة يصل لحالة من الاضطر باب تسمى صدمة التهديد وعندها يكون الفرد غير

ج. قـ تفيد نتائج الار اسة المرشدين النفسيين فى المدارس لضرورة اختيار التخصص المناسب لقرر ات المر اهقين بصفة عامة والمتعافين من سرطان

الام فيما بعد بصفة خاصة؛ بحيث لا يثير لايهم مزيدا من قلق المستقبل.
 المناهج الار اسية على ما ينمى المثابرة لاى المر اهقين. o. إفادة اختصاصى الإرشاد النفسى بما تسفر عنه نتائج الار اسة لإعداد برامج لتوعية الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين فى مستشفيات الأورام عن كيفية خفض فلق المستقبل لاى مرضى سرطان الام. و. لفت انتباه اختصاصى علم النفس المهنى لأههية نتمية المثابرة للمصابين

بسرطان الام، كى بحققو ا مستويات مر تفعة من النجاح المهنى بعد شفائهم.
هفاهيم الدر اسهة:
Z اللمثابرة Perseverance: عرفها إلهامى عبدالعزيز (1997) بأنها القدرة على
تحمل ومو اصلة بذل الجهد رغم الصعوبات و العقبات لتحقيق النجاح. وعرفها هاريس (Harris, 2007) بأنها الأساليب التى يتبعها الفرد للبقاء على قيد الحياة أثناء الأزمات، والاعنقاد بقـرته على التنظلب على الثندائد. ويرى شبستمان ويارنال (Shechtman\& Yarnaii, 2013:7) أنها قـرة الفرد على السعى نحو النجاح وتحقيق الأهداف بعيدة المدى، ومو اجهة الصعاب والتحديات. ويقصد بها إجر ائيا فى هذه الار اسة بأنها قـرة المر اهق المصاب بمرض سرطان الام الحاد على تحمل الثدائد والمواصلة وبذل الجهـ رغم الصعوبات والعقبات التى يو اجهها من أجل تحقيق أهدافه والتفكير السستقبلى فى الحياة رغم المرض وخطورته، والتى تعكسها الاستجابات اللفظية لعينة الار اسة من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد على مقياس المثابرة للمر اهقين المصابين بمرض سرطان الام الحاد (إعداد الباحثة).
 والثفكير السلبى تجاه المستقبل، والنظرة اللبلية للحياة، ونقص القترة على

مو اجهة الضغوط.
 فى خوف الفرد نحو ما سيأتى به الغذ، والتنبؤ السلبى بالأحداث اللتوقعة والشعور بالانزعاج والتونر والضيق عند الاستغراق فى اللتفكير فيها، والشعور بأن الحياة غير جديرة بالاهتمام مع الثعور بفقدان الأمن أو الطمأنينة نحو المستقتل.

ويعرف إجر ائيا بأنه حالة وجدانية غير سارة تبدو فى أعر اض جسمية أو معرفية أو وجدانية، وتتعلق بتتبؤ الفرد السلبى بأحداث حياته المستقبلية، وشعور هبر بتهـديد داخلى أو خارجي، وخوف من ضعف القدرة على تحقيق الأهداف الار اسبة أو الأسرية أو المهنية، ومواجهة المشكلات والصعوبات المستقبلية؛ وذلك نتيجة تفكير لاعقلانى أو تعرضه لمشكلات جسمية أو اجتماعية أو نفسية؛ مما يعوق تقتمه وتطوره ويؤثر فى صحته اللنسية. ويعرف إجر ائيا بأنه الإستجابات اللفظية لعينة الاراسة من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد التى تعكس فلقهم المسنقبلى من النو احى الصحية والأسرية والاجتماعبة والار اسية و المهنية؛ وتعبر عنها درجاتهم على مقياس قلق الستقتبل (حاتم سليمان، 1 1 بـ). Adolescents with Acute المر اهتون المصابون بمرض سرطان الام الحاد شيرف المعجم الوجيز سرطان الام بأنه نوع من السرطان تتمو فيه خلايا الام البيضاء وتتكاثر بصورة لا يمكن التحكم فيها، فتتمو خلايا الام البيضاء الشاذة وتغزو الأنسجة واللم، ويتوقف معها نخاع العظم عن إنتاج الخلايا الطبيعية؛ مما يؤدى إلى فقر الام ويعوق ظهور كرات الام الليضاء والحمراء



بالرضا عن الحياة، ويؤكد ذلك فر انكل Frankle ذاكر ا أن فقدان الثقة فى المستقبل يفقر الفرد تماسكه المعنوى ويصبح عرضه للأمر اض النفسية والجسمية استتادا إلى

 وقد يشعر المراهق بقلق المستقبل نتيجة نفسيرة للواقع والموا (لما و الثفاعلات بشكل خاطئ؛ مما يدفعه إلى حالة من الخوف و القلق الذى يفقّه السيطرة
 ولندرة الدراسات التى تتاولت المثابرة وعلاقتها بقلق السستقبل لاى المر اهتين المصابين بسرطان الام (فى حدود اطلاع الباحثة) ولأن المصابين بسرطان الام الليمفاوى الحاد يحتاجون إلى النظر للحياة من منظور أكثر اتناعا ومرونة، وأن لايهم إمكانية تغيير نوقعاتهم بما يتتاسب وو اقتهم الراهن، ولاهتمام علم النفس الإيجابى بدر اسة القتر ات والطاقات الإيجابية للفرد كالمثابرة، وكيفية التو افق مع فلق المستقبل باستخدام القوى والإمكانات الإيجابية للفرد سواء كان مريضا أم صحيحا؛ مما كان الدافع للقيام بهذه الار لسة للكثف عن العلاقة بين المثابرة وفلق المستقبل لاى عينة من المر اهتين المصابين بسرطان الام، وتثير مشكلة الدر اسة التنساؤ لات التالية: 1. ما العلاقة بين المثابرة وفلق المستقبل لاى عينة من المر اهتِين المصابين بمرض سرطان الام الحاد؟ r.r. ما الفروق بين المراههقن الذكور والإناث المصابين بمرض سرطان الام الحاد فى المثابرة؟ r. ما الفروق بين المر اهتين الأكور والإناث المصابين بمرض سرطان الام الحاد فى فلق المستقبل؟

أهداف الدر اسه:
هدفت هذه الار اسة إلى الكشف عن العلاقة بين المثابرة وقلق المستقبل لاى عينة من المر اهقين المصابين بمرض سرطان الام الحاد و التعرف على الفروق بين الذكور والإناث فى المثابرة وقلق المستقبل.

أهمية الدر اسة:

1. الأهمية النظرية تتمثل في: أ. ندرة الاراسات التى تنتولت العلاقة بين المثابرة وقلق المستقبل لدى المر اهقين المصايين بمرض سرطان الام الحاد (فى حدود اطلاع الباحثة) فى البيئة العربية. ب. التأكيد على أهية الدور الإيجابى للثثابرة عند مو اجهة المراهق المريض لمرضه و أثناء تلقيه للعلاج ج. قد نسهم هذه الار اسة فى إثراء الجانب النظرى للمثابرة كتتغير وقائى من متتغير ات علم النفس الإجبابي. د. تزايد نسب انتثار سرطان الام بين المر اهتين المصريين، وحاجة الذين تعافو| منه للر عاية النفسية والاجنماعية. ه. أن در اسة قلق السستقبل مهمة جدا لأنه قد يكون قوة بناءة أو مدمرة للمر اهق. و. أن المثابرة كمتغير إيجابى يزيد من قـرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض- حيث وجد أن كرات الام البيضاء تقوم بأداء وظائفها كلما كانت الحالة النفسية للفرد إيجابية- وتساعد فى تعديل بعض المشكلات السلوكية التى يعانى منها مرضى سرطان الام (جاسم الخواجة، Y Y)؛ (وئام الشربيني،

## ضغوط الحباة.

r. الأهمية التطبيقية تتمتل في:

أ. لفت انتباه الآباء والمعلمين إلى أن المثابرة نتطور من خلال التنشئة الاجتماعية السليمة، وأنها لا تتوقف عند مرحلة معينة.
ب. إثراء الار اسة فى مجال المثابرة بتققابم مقياس للمر اهتين نتوافر فيه الخصائص السيكومترية يستفاد منه الباحثين فى أبحاثهم التطبيقية.

مرتفع تتخفض لايهم المثابرة، وقد عمل البرنامج على تعديل الرغبة فى الموت لليهم إلى رغبة فى الحياة وارتنفاع اللثابرة. ه. وقام جيلبرد وو انس (Gillard\& Watts, 2013) بدر اسة هدفت للتحقق من فاعلية برنامج انشتمل على عدة تجارب تتموية تساعد على زيادة المتغير ات

 من الإداريين و المتخصصبن فى مجال الطبى والنفسي، وأظهرت النـي النتائج أن الرعاية والحفاظ على اللتو اصل الفعال والتعزيز الإيجابى والاعم النفسى و الاجتماعى حفز المصابين بالسرطان وز اد من نو اصلهم ومقاومتهم للمرض ونلقى العلاج بشكل أفضل وز اد من مثابرتهُم. ■ در اسات تتاولت قياس فلق المستقبل لاى المر اهتيّن المصابين بمرض السرطان: 1. اهتم تشامباس (Chambas, 1991) بدر اسة المشكلات المرتبطة بالنواحى الجنسية لاى عينة من الأطفال والمر اهقين فى فترة متابعة علاجهم من السرطان بلغ عددهم 1 § فردا تراوحت أعمار هم ما بين ( مقارنة بمجموعة أخرى من غير المرضى قوامها الأعمار، طبق عليهم مقاييس المشكلات السلوكية والجنسية، وقلق المستقبل، وبيتت النتائج أن مرضى السرطان يعانون من مشكلات جنسية، وفلق مستقبل وشعور بالعزلة مقارنة بغير المرضى، وارتفاع قلق المستقبل لاى الاذكور عن الإناث المريضات. r. وللكثف عن إدرآك الأطفال المصابين بسرطان الام لخبرات استكمال العلاج استخذما هاس وروستاد (Haas\& Rostad, 1994) أسلوب المقابلات الفردية اللفنوحة وتحليل محتو اها، وذلك لعينة تكونت من V أطفال يعالجوا من سرطان الام تراوحت أعمار هم ما بين (0- (1^) عاما، وقدا أسفرت النتائج عن ارنفاع اليأس والخوف وفلق المسنتقل والنزو ع للاعتمادية لاى العينة، وارتناعه لاى الأكور عن الإناث. r. وفى دراسة طولية لفحص العلاقة بين نمط السلوك (أ) و الكفاءة الاجتماعية و الأداء الأكاديمى لاى عينة قو امها 9 و من الأطفلال و المر اهتين فى المرحلة النهائية من علاج سرطان تراوحت أعمارهم ما بين (7-7 آ آ عاما؛ طبق عليهم لونج (Long, 2001) مقاييس الكفاءة الاجنماعية، ونمط السلوك (أ)، وقلق المسنقبل. كثفت النتائج عن ارتفاع فلق المستقبل لاى العينة، ووجود ارتباط سالب بين فلق اللستقبل وكل من نهط السلوك (أ)، والكفاءة الاجنماعية والأداء الأكاديمي.
؛. ولبيان التأثّثر الصحى لعينة من الراشدين الكنديين فوامها V9 فردا على
 طريق المقابلات المفتوحة مع الآباء سواء المتزوجين منهم أو حتى الأرامل
 عن معاناة العينة من اضطر ابات النوم، والإجهاد اليومي، وقلق المستقبل، و الاكتئاب، والوحدة النفسية، كما اتضح أن للأسرة تأثنير كبير فى علاج الطفل من السرطان بتققيم المساندة الاجتماعية والتعاطف، و الصبر، وقوة الإر ادة، والوعى الجيد بالحياة، وقد تبين معاناة الآباء من مشكلات وحسانير الانية وجدانية، كما اتضح انخفاض فلق المستقبل لدى مرضى السرطان الإناث عن -الذكور
ه ا. فـى در اسة قام بها ليدر (Leader, 1990) هدفت إلى الكثشف عن العلاقة بين

 المثابرة وإدر الك صعوبة حل المثنكلة وڤلق المستقبل، وأثنارت النتائج إلى وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين المثابرة وكل من فلق المستقبل و إدر اك

البيضاء ونتكاثر بصورة لا يمكن التحكم فيها، ويسمى أيضا بمرض ابيضاض الام؛ حيث نتمو خلايا الام البيضاء الثاذة وتنزو الأنسجة والام، ويتوقف نخاع العظام عن إنتاج الخلايا الطبيعية. ويقصد بهم إجر ائيا أنمم المر اهقين الذين يعانون من مرض ناجم عن اضطر اب وتز ايد غير طبيعى يصيب نسيج خلايا الام فى الأنسجة الليمفاوية بالنخاع العظمي، أدى إلى زيادة فى إفراز كرات الام البيضاء غير الناضجة وتر اكمها وإعاقة عمل كرات الام البيضاء الناضجة؛ مما تسبب فى نوقف النخاع العظمى عن العطل، ويسبهه التعرض للملوثات والإشعاع و العقاقير و الإصابة بالفيروسات، أو وجود اضطر ابات ور اثثة أو ظلل كروموزومي، وتز اوحت أعمار هم ما بين
(lv-100 عاما، وتم تشخيصهم طبيا ومعطليا، ويخضعون للعلاج الكيميائي.

هر اسات سابقة:
قسمت الباحثة الدر اسات السابقة إلى عدة محاور على النحو النالي: ه ا. قام زاهر (Zaher, 1994) بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى تأثير المرض المزمن على خصائص الشخصبة للأطفال والمر اههين المرضى
 بالقلب، و
 بالإضافة إلى استبيان إدر اك الآخر لأمزجة الأطفال والمر اهقين على جميع أمهات عينة الار اسة، وتوصلت الار اسة إلى وجود فروق دالة إلصائيا فى متغيرات عدم التحمل وعدم الانتظام وصعوبات النكيف فى اتجاه المرضى، كما أكدت الار اسة على أن الصصابين بسرطان الام تتخفض المثابرة لليهم
 r. و الصورة الجسمية، والمثابرة، ومستوى الطموح) لاى المصابين بمرض سرطان الام الحاد والعاديين، واشتملت العينة مجموعة من الذكور والإناث المصابين بسرطان الام حديثى التنخخص فى مدة لا تزيد عن
 وجود فروق بين المصابين بمرض السرطان والعاديين على متغير ات الار اسة فى اتجاه العاديين، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة

اللذكور والإناث المرضى على كل من متغير ات الار اسة. r.r. هدفت دراسة شوشنوف وهاكّ وهاز ارد وكريستجانسون وماكليمنت (Chochinov, Hack, Hassard, Kristjanson, McClement\& وهارلوس Harlos, 2005) المرضى المصابين بالسرطان المقبلين على الموت، وتكونت عينة الار اسة
 المثابرة لمو اصلة الحياة، وتوصلت نتائج الار اسة إلى أن المثابرة ترتبط ارتباطا كبيرا بالحالة النفسية والاجتماعية لاى المريض؛ وكذلك الإحساس بكيانه ووجوده وأن اليأس يؤدى إلى انخفاض المثابرة والمقاومة ضد هذا المرض، وار تفاع المثابرة لاى الإناث عن الذكور .
 (Weitzner, Azzarello\& McMillan, 2006) العو امل التى تزيد الرغبة فى الموت السريع لاى مرضى السرطان والعمل

 المصابين بالسرطان، طبق عليهم جدول يتضمن مو اقف حول الما المعجل، فضلا عن المقابلات المفتوحة، واستمرت الار اسة ؛ شهور، وقد توصلت نتائج الاراسة إلى أن المرضى اللين يعانون من اكتئاب ويأس

والجنسية والمشكلات جنسية والثعور بالعزلة (Chambas, 1991) واليأس والخوف والنزوع للاعتمادية (Haas\& Rostad, 1994) واضطر ابات النوم والإجهاد اليوميو الاكتئاب والوحدة اللنفية (Klassen et.al, 2012) وإيجابيا مع متغبرات الصحة اللفسية ندط السلوك (أ)، و الكفاءة الاجتماعية والأداء الأكاديمى .(Long, 2001)
זا. أثنارت دراسة (Ransom et.al, 2006) إلى إككانية تحسين المثابرة لاى المر اهقين المصابين بسرطان الدم.
\& ا. استخدام الار اسات لمدى واسع من الأعمار فیى عيناتها والتعامل معه على أنه عمر واحد متل؛ عمر (1 (1 - ا عاما (Haas\& Rostad, 1994). 10. التأكيد على إن للمساندة الاجنماعية وتعاطف وصبر وقوة إر ادة أفراد الأسرة تأنثبر كبير فى علاج الطفل من السرطان. (Klassen et.al, 2012).

فروض الدراسة:
ا. يوجد ارتباط دال إحصائيا بين درجات عينة الار اسة من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد على مقياسى المثابرة للمر اهتين وقلق المستققل للمر اهتِين.
r. نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الار اسة من المر اهقين المصابين بمرض سرطان الام الحاد الذكور والإناث على مقياس المثابرة

للمر اهتين.
r. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الار اسة من المر اهقين اللصابين بمرض سرطان الام الحاد الأكور والإناث على مقياس فلق المستقبل للمر اهقّن.

## منهج وإجراءات الدر اسة

اعتمدت هذه الار اسة على المنهج الوصفى الارنباطى المقارن؛ الارتباطى حيث
 الام الحاد، والمقارن حيث المقارنة بين المر اهقين المصابين بمرض سرطان الام الحاد الذكور والإناث فى المثابرة وفلق المستقبل.

عينة الدر اسة:
حدد مجتمع عينة الاراسة فى المر اهقين المصابين بمرض سرطان الام الحاد
بمستشفى سرطان الأطفال OVTOV و المعها القومى للأور ام بالقاهرة. وقد اختيرت عينة الدر اسة (بعد الحصول على مو افقة أولياء الأمور لإجراء الار اسة على أبنائهم) بطريقة قصدية من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد (ن= 70)، منهم ذكور (ن= £
 اختيروا وفقا للآتي: 1. حددوا من خال المعهـ القومى للأورام ومسنشّفى سرطان الأطفال، وأن يكونو ا ملتحقين بمدارس وزارة التزبية و التعليم. r. انطباق محكات اصابتهم بمرض سرطان الام الليمفاوى الحاد عليهم وفق اللنشخيص الطبى والمعلى والإكلينيكى الموضح بالملف الطبى الخاص بكل

> مر اهق فى المعهد أو المستشفى.


ه. أن نتزاوح مدة العلاج لهؤلاء المر اهقين مدة لا تقل عن 1 أثنهر وتزيد.
 المتتابعة لر افن (عماد حسن، Y. Y. Y)؛ و استنعاد الذين حصلو ا على أقل من ذلكّ r. ومن خال السجلات بالمعهد القومى للأورام ومستشفى سرطان الأطفال،

> وبمعاونة الاختصاصيين الاجتماعيين و النفسيين. استبعد بعض المراهتين للآتي وجود إعاقة، والتزتيب الأول أو الأخير بين

صعوبة حل الششكلة.
r.
 تزاوحت أعمار هم ما بين (Y0 - اV) عاما، طبق عليهم مقياسى دافعية الإنجاز وفلق الدستقبل، وبيتت النتائج وجود ارتباط سالب دال بين دافية الإنجاز وقلق المستقبل، ووجود فروق دالة إحصائيا بين الأكور والإناث فى أبعاد فلق المستقبل (التفكير السلبى فى المسنقبل، والنظرة السلبية للحياة) فى اتجاه الذكور، و(اللظاهر الجسمية) فى اتجاه الإناث)، وعدم وجود فروق بينهما فى دافعية الإنجاز .

تعقيب على الدراسات السابقة:
إن اسنتر اء نتائج الدر اسات السابقة يشير إلى ما يلي: 1. وجود قلة واضحة فى الار اسات التى تتاولت المثابرة و علاقتها بقلق المستقبل لاى المر اهتين المصابين بسرطان الام فى البيئتين العربية والأجنبية مما دعى الباحثة إلى اللجو ء لار اسات قـيمة تتاولت متغير ات الدر اسة. r. انفاق الار اسات السابقة على انخفاض درجة المثابرة لاى المر اهتين المصابين (Zaher, 1994); (Ransom, بمرض سرطان الام الحاد (مرفت ينى، (Y . . et.al, 2006); (Chochinov et.al, 2005); (Gillard\& Watts, 2013) r. إجماع الاراسات السابقة على ارتفاع درجة فلق المسنقبل لاى المر اهتين (Chambas, 1991); (Haas\& Rostad, المصابين بمرض سرطان الام الحاد 1994); (Klassen et.al, 2012); (Long, 2001)

؟. انفاق الار اسات السابقة على وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين المثابرة وفلق المستقبل (جاسر البلوي، (Y- 11 (Leader, 1990)؛

 (2005); (Zaher, 1994)
 4. انفاق نتائج الار اسات السابقة على ارتفاع درجة فلق المستقبل لاى الذكور (Chambas, 1991); (Haas\& المصابين بمرض سرطان الام الحاد مقارنة بالإناث Rostad, 1994); (Klassen et.al, 2012)
(Chochinov et.al, 2005); الستخدمت دراسات ععيدة مقاييس لنتخيص المثابرة) (ح. (Chambas, 1991); و(بلق المستقبل (جاسر البلوي، 11)؛ (Leader, 1990) (Leader, 1990); (Long, 2001) ، فى حين اعتمدت دراسات أخرى على المقابلة (المفتوحة لتشخيص المثابرة (Ransom et.al, 2006) وقلق المسنتبل (Haas\&) Rostad, 1994); (Klassen et.al, 2012)
A. اعتمدت معظم دراسات قياس المثابرة وقلق المستقبل على المنهج الوصفى الارتباطى المقارن.
9. أثشارت نتائج الار السات إلى ارتفاع عدم النحمل (Zaher, 1994)، واليأس وانخفاض المقاومة (Chochinov et.al, 2005)، والمشكلات الجنسية والثشعور بالعزلة (Chambas, 1991)، والنزوع للاعتمادية (Haas\& Rostad, 1994)،
 (2012 لاى المر اهتين المصابين بسرطان الام. - ـ ا. أن التو اصل الفعال و التنزيز الإيجابى والدعم النفسى والاجتماعى يحفز المصابين

بالسرطان ويزيد من نو اصلهم ومقاومتهم للمرض (Gillard\& Watts, 2013).
 (et.al, 2006) وسلبيا مع متغيرات سوء التوافق كعدم الانتظام فى العلاج وصعوبات التكيف (Zaher, 1994) و اليأس (Chochinov et.al, 2005) والاكتئاب
(Ransom et.al, 2006)
rا.ارتباط فلق المستقبل ايجابيا مع متغيرات سوء التوافق المشكلات السلوكية

الام الحاد بلغت ．r مر اهق ومر اهقة للتعرف على وضوح ومناسبة صياغة العبار ات و التعليمات لأفر اد العينة． 0．وبالنسبة للكفاءة السيكومترية فقد حسب الصدق بطريقة صدق التمييز بين المجموعات المتباينة（وهو إحدى صور صدق التكوين）وذلك بين عينتين من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الدام الحاد، والمر اههين العاديبن،

ويوضح جدول（ץ）النتائج التى تم النوصل إليها． جبول（Y）المتوسطات والانحر افات المعيارية وقيّيم（ت）ودلالتها بين عينتى المر اهتين المصايين بسرطان الام والهر اهتين العاييين على مقياس المثابرة للمر اهتين المصايين بمرض سرطان الام الحاد

| \|الدلالة | قيمة <br> （ت） | مر اهتون عاديون) |  | مر اهتون مصابون بمرض سرطان الدم（ن＝• • |  | المجمو عة <br> المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | انحر اف معباري | رتّوسط | ｜انحر اف اف معباري | منو |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | $\mathrm{V}, \Sigma \mathrm{\Sigma r}$ | 1，T1Y | 10，$\frac{2}{}$ | －，VAV | $1 r, \ldots 1$ | الإر ادة |
| $\cdot, \cdot 1$ | $0, \wedge \wedge 9$ | 1，rıA | 10，4rr | －，入ะ | 1r，9．1 | النحدي |
| $\cdot ., 1$ | $\wedge, \lambda$ ¢० | －，77． | 17，77\％ | －，Vrq | 10，．77 | استمر ار بذل الجها |
| $\cdot, \cdot 1$ | $\mathrm{V}, 9 \mathrm{qr}$ | $1, \cdot \leqslant 1$ | 17，14\％ | －，074 | 18，7．． | حل المشكلات |
| $\bullet, \cdot 1$ | リr， | r，$\_$V | 7r，074 | 1，0ミ7 | 07，071 | اللارجة الكلية |

أشنارت نتائج جدول（Y）إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينتى المر اهتين الصصابين بمرض سرطان الام الحاد والمر اهقين العاديين على مقياس المثابرة للمر اهتين（الإرادة، والتحدي، واستمر ار بذل الجهذ، وحل المشكلات، والارجة الكلية）، وذلك فى اتجاه المر اهتين العاديين، مما يؤكد على قارة المقياس على التمييز بين المجموعات المنضادة．
 سرطان الام الحاد بطريقتى معامل ألفا الذى كانت فيمته ．Vo，• والتجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقياس بمعادلة سبيرمان－براون وكانت فيمته ．．，qヶ．

 －ـ بـدا فى أربعة مكونات（قلق المستقبل الأسري، وفلق المستقبل الاجتماعي،
 درجة فلق المسنتقل لاى المر اهقين المصابين بسرطان الام، وحسب حاتم سليمان




والتجزئة النصفية（（－，971－ ونظر الأن عينة هذه الار اسة مختلفة من المر اهقين المصابين بمرض سرط（الوان الام الحاد فقد حسبت الباحثة الصدق و الثبات فى هذه الار اسة، فقد حسب الصدق باستخدام الصدق المرتبط بالمحك الخارجى بحساب معامل الارتناط بين درجات عينة من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد（ن＝• ب）على المقياس،
 حيث بلغ \ミ＾，• وهو دال عند \•，،، أما الثبات فقد حسب بطريقتين؛ معامل ألفا حيث كانت قيمته V19，،، وللتجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقياس باستخدام معادلة سبيرمان－براون A07，．، ．
Z $\square$ للمر اههين، وعربه أحدد حسانين（Y．．．（Y）على عينة من المر اهتين تراوحت
 الار اسة كمحك لمقاس فلق المستقبل لدى المر اهتين المصابين بمرض سر سرطن الام الحاد وحسب أحمد حسانين صدق الانتساق الداخلى وتز اوحت قيم معامل



الأشققاء، معاناة أحد الو الدين من إعاقة، وفاة أحد الو الدين، وجود مشكلات أسرية، واللى مسنو اه الاقتصادى الاجتماعى اللقافى أقل من المنوسط، والذى تعرض لخبرة

العلاج النفسي．
ولأن بين أهداف هذه الدراسة وفروضها المقارنة بين الذكور والإناث فى المثابرة وقلق المستقبل، لذا فقد حسب النكافؤ بينهما على بعض التتغير ات التى من شأنها التأثثير فى نتائج الار اسةة، وجدول（（ ）يوضح ذلك ： جدول（ ）منوسطات الارجات والانحر افات المعيارية وقيم（ت）ودلالنتها بين مجمو عتي المر اهثين


| $\left\lvert\, \begin{array}{\|l\|} \hline \text { مسنوى } \\ \hline \text { الد } \end{array}\right.$ | （ت） | الإناث（ن） |  | الذكور（ن） |  | المجمو عة <br> المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | انحر اف معياري | متوسط | ｜انحر اف معياري | متوسط |  |
| غير دالة | －，ヶ7． | 1，rv． | 90，V． 9 | $1, r \leq 9$ | 90,79 ¢ | معامل الذكاء |
| غير دالة | －，r\％0 | －，AY． | 10，ArA | －，Var | 10，911 | العمر |
| غا غير دالة | －，orl | 1，r70 | YV，ron | 1，Y10 | rv，$\cdot 1 \lambda$ | المستوى الاقتصنادي |
| غبر دالة | $\cdot, 1 . r$ | 1，Ero | 10，ry | 1，1．1 | $10, \ldots 1$ | اللستّوى الاجنماعي |
| غير دالة | －，1Y0 | $1, r \leq v$ | $1, .97$ | 1，r． | 1，．01 | المستو |
| غير دالة | $\cdot, 0 \vee 7$ | 1，Y7． | 10，0 21 | 1，¢0\％ | 10，ror | مدة اكتشاف المرض（بالشهر） |
| غبر دالة | $\cdot, r 99$ | －，9「7 | 9,017 | －，07． | $9, \Sigma \leqslant 1$ | مدة العلاج（بالثهر） |

أنثارت ننائج جدول（（）إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور والإناث المصابين بمرض سرطان الام الحاد وذلك بصدد المتغير ات التى قد تؤثر فى نتائج الادر اسة（الأكاء، و العمر، و المستوى الاقتصـادى والاجنتماعى
 و الفترة الزمنية للعلاج التى تراوحت ما بين（＾－1 1 （ شهر ؛ مما يشبر إلى وجود

نكافؤ بينهما．
أدوات الدر اسه：
تحددت أدوات الار اسة فى الآتي：
 لاى المر اهقين الأكور والإناث المصايين بمرض سرطان الام الحاد الذين تنز اوح أعمارهم ما بين（10－10）العاما، ووجدت الباحثة ندرة على حد إطلاعها فى المقاييس التى نتّس المثابرة لاى المر اهتِن الصصابين بمرض سلطان الام الحاد،

ومر إعداد المقياس بعدة خطوات هي： 1．اطلعت الباحثة فى حدود ما نوفر لها على الأطر النظرية التى تناولت مفهوم المثابرة وذلك بهذف وضع تعريف إجر ائيا وتحديد المكونات التى سوف

يستتد عليها اللمقياس． r．حددت الباحثة مكونات المقياس عن طريق الإطلاع على النتراث النظرى النفسى الخاص بالمثابرة وسرطان الام، علاوة على الخصائص المختلفة لمرطلة المر اهةة، فضلا عن الإطلاع على بعض المقاييس التى أعدت من قبل لقياس المثابرة على عينات أخرى（إلهامى عبدالعزيز، 1997）؛（اليمان
 السابقة تم التوصل لدكونات كانت الأعلى شيوعا بين هذه المصادرة وهي： （الإرادة، والتحدي، واستمر ار بذل الجهد، وحل المشكلات）، ثم صيغت بنود المقياس بتتوع وبلغ عددها فى الصورة الأولية YV بندا وحدت بدائلِ
 درجات بالترتيب（ץ－ب－（））، وذلك حسب اتجاه صياغة البند سلبا أو
 r．تم عرض المقياس على عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال علم النفس، لإبداء الرأى فى ملاءمة فقرات المقياس للهـف الموضوع لأجله،
 عبارات، وأسفرت نتيجة التحكيم إلى إضافة عبار ات لبحض الأبعاد وأصبح

المقياس فى صورته النهائية • ب بندا．
؟．طبق المقياس فى صورته النهائية على عينة من المر اهقين مرضى سرطان

إلى وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين المثابرة وقلق المستقبل． ويمكن تفسير ذلك فى ضوء نظرية العزو لواينر Weiner التى ترى أن الأفراد الذين يرون أنفسهم أكفاء مثابرين أكثر استخدالما للاستر انتجيات المعرفية الجيدة، منظمين ذاتيا ومدفوعين لإحداث أفضل النتائج الاجتماعية، فالشعور بالكفاءة يعزز الإنقان ويزيد الافعية الداخلية للانهماك فى المهام الاجتماعية، ومعالجة
 ويدعم مقاومة سرطان الام وحوث آية انتكاسة قد تحدث لهم مستقبلا و انخفاض قلق المستقبل．وقد ثبت أن العديد من مرضى السرطان تعافوا نتيجة فوة بنائمه النفسي، وحالات أخرى تسبب ضعف بنائها النفسى فى انهيار ها（في：جبر جبر، ．（r．．．
ونظر الأن النظام المعرفى الإنسانى ذو سعة محدودة لا تتكن من الانتباه لكل المثير ات، فنتوم عملية الانتباه كعطلية معرفية بترشيح المثيرات وانتقاء بعضها وفقا لأهيتها للفرد لمعالجتها وتجهيز ها（جمال على ومختار الكيال، 1（Y）، لذا فان المراهق المثابر الذى يركز على المواقف الاجتماعية المختلفة وطريقة مو اجهتها كجو انب عملية للنشاط المعرفى التى تعد ضرورة للتو افق مع تغير ات

الحياة؛ مما يقلل لديه الققلق بكل أتشكاله خاصة المر تبط بالمستقبل． وترى النظرية المعرفية أن الفرد يتعرض لأحداث عديدة فى حياته، وما يدركه على أنه تههيد كإصابته بسرطان الدم يتحول فيما بعد إلى عامل ضاغط، ولأنه فعلا ضاغطا فيؤثر سلبا فى علاقته بالآخرين ويجعه فلقا من المستقبل، وبعد اللبء فى علاجه يزول الضغط رويدا رويدا وييدأ فى اكتساب السلوكيات الاجتماعبة، ويتقبل التغيير الاجتماعى المستمر ويتو افق معه، ونتشير نظرية المقارنة الاجتماعية إلى أن عطلية مقارنة الفرد لنفسه بالآخرين تتضمن أحكام وآراء وانفعالات ينظمها التفاعل الموجه（جاسم الخواجه،（Y C ．Baron\＆）؛ （Byrne，1994）، وتضيف نظرية التنادل الاجتماعى أن تبادل العلاقات الآمنة بين الأفر داد فى الثبكة الاجنماعية يقوى ويدعم الشعور بالرضا عن الذات والحياة و التقبل الاجتماعى والمثابرة، ومن ثم تتحقق السلامة الجسمية و النفسية وينخفض
 فكما أن قارة المر اهق المصاب بسرطان الام على التفكير وتأمل الذات ونقييم صلاحية الأفكار و الأفعال تجعله فاحص لذاته ومتمعن فى أدائه（ممدوحة سلامة،
 التجنبى ويخفق من المشقة الانفعالية وتحسن صورة الذات وجودة الحياة لايهم （Bloom\＆Kessler，1994）، وطبقا لباندورا Pandura فأن الناس يوجهون سلوكهم وفقا لما يترتب عليه من نتائج، فإذا كانت إيجابية يستمرون فى إصدار ها، وإذا كانت سلبية يتخلون عنها، كما أنهم يستففيون من نجاحات وأخطاء وخبر ات الآخرين لأن النتائج الإيجابية و السلبية لخبرات ونجاحات الآخرين تفرض تأثير ها من خلال إدر اك الفرد لإمكانية حصوله على نفس النتائج فإذا ما قام بسلوك مشابه لما قام به النموذج، واعتقاده أن قـر اته وإمكاناته تؤه هله لتـققيق أداء مشابه لأداء النموذج المحتذى به، وقد يقوم بذلك الو الدين خاصة الأم أو القائمين على علاج المر اهق أو الاختصاصيين القائمين على تأهيله؛ خاصة وأن سلوك المثابرة قابل للنمو والتطور（ممدوحة سلامة، ب．．．． ويؤكد سكنر Skinner على أن المر اهقين بتغير سلوكهم كلما تنيرت شروط حياتهم و استخذم التعزيز المناسب لهم الذى قد ينفر هم من سلوكيات فلق المستقبل （Skinner，1993：157）، كما أن تعليمهم كيفية حل المشكلات يساعدهم فى مو اجهة الضغوط، والتعامل مع المشكلات الاجتماعية بشكل منطقى ومرن، ويتنبون استراتيجيات التعامل الإيجابى مع المشكلة الذى يتضمن مهارة الحصول على الاعم من الآخرين، والثوجه الصحيح نحو المشكلة، والمرونة فى إدارة الأفكار، و القدرة على اتخاذ القرار（نعمات علوان وزهير النواجحة، 1（Y）． وتنضمن قو اعد البيانات المخزنة فى الذاكرة وفقا لنموذج كريك ودوج Kreck\＆
 وهو يتكون من Y Y بندا لنقير المستوى الاقتصادى والاجتماعى والنقافي، واستخذم فى هذه الار اسة لحساب الثكافؤ بين المر اهتين المصابين بسرطان الام الذكور والإناث، وقد حسبا معامل الثبات بطريقة معامل ألفا وتراوحت قيمه ما بين（T，（T－ه，•）والتجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقياس بمعادلة


 جماعى يتكون من ． 7 مفردة يستخدم لثقفير القـرة العقلية العامة للأفر اد الذين
 لاستبعاد اللى يقل معامل ذكائه عن المتوسط، وحساب النكافؤ بين المر اهقين اللكور و الإناث المصابين بمرض سرطان الام الحاد، وقد حسب الثبات بطريقة إعادة التطبيق بعد أسبو عين وكانت قيمة المعامل 0，，• ومعامل ألفا كانت قيمته ا， 1 ，،، كما حسب الصدق العاملى للاختبار وتوصل إلى عوامل ثلاثة هى الاستذلال المحسوس و اللجرد، والإكمال المتصل والمنفصل، ونمط الإكمال عن طريق الإغلاق، وحسب الصدق المرتبط بالمحك（بعض المقاييس الفر عية لمقياس وكسلر لذكاء الأطفال ومتاهات بورنيوس ولوحة سيجان واختبار الذكاء غير


إجراءات تطبيق أدوات الدراسهة：
طبقت أدوات الار اسة فى شهور أغسط وسبتمبر وأكتوبر Y．Y．بعد تعريف أولياء أمور العينة بالهِف من الار اسة، ومو افتّهم على التطبيق فى مر احل كالثنلى： ■ المرحلة الأولى：ضبط وتثييت وحساب اللتكافؤ على بعض المتغيرات لاى المر اهتين الذكور والإناث المصابين بمرض سرطان الان الام الحاد． ■ المرحلة الثانية：طبق مقياسى المثابرة للمر اهقين نلى ذلك مقياس فلق المستقبل للمر اهقين وذلك بطر يقة فردية على أفر اد العينة．

الأساليب الإ حمائية：
استعانت هذه الدر اسة بمعامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق الفرض الأول، اختبار（ت）البار امترى لالالة الفروق بين المجموعات المسنقلة للتحقق من صدق الفرضين الثانى والثالث، وذلك فى ضوء حجم العينة، وطبيعة الفروض، ونو عية

الأدوات المستخدمة．
مناقشتة وتغسير نتائح الدر اسه：
■ الفرض الأول：يوجد ارنباط دال إحصائيا بين درجات عينة الاراسة من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد على مقياسى المثابرة للمر اهتين وقلق المسنقبل للمر اهقين، وللتحقق من صدق هذا الفرض حسبت الباحثة معامل

ارتباط بيرسون، وجدول（ّ）يشير لذلك：
جاول（ץ）قيم معاملات الارتباط بين درجات عبنة الدر اسة من المر اهقين المصايين بمرض


| الارجة الكلية لقلق المستقبل | قلق المستقبل المهني | قلق المسنقبل الآر اسي | قلق المسنقبل الاجتماعي | قلق المستقّبل الأسري | البعد البعد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ＊＊ | ＊＊．，VА7－ | ＊＊．，V7ケ－ | ＊＊．，VヶY－ | ＊＊．，V¢0－ | الإر ادة |
| ＊＊ | ＊＊，，А7ヶ－ | ＊＊．，VАヶ－ | ＊＊．，N10－ | － | التحدي |
| ＊＊，$\lambda 1$ | ＊＊，，ソ ¢） | ＊＊．，V9ะ－ | ＊＊．，入ミ7－ | －，VVV－ | ） |
| ＊＊．，入ミ7－ | ＊＊，，スケฯ－ | ＊＊ | ＊＊．，ヘ79－ | ＊＊．，AYM－ | المشكا |
| ＊＊．，V入r－ | ＊＊．，．v9》－ | ＊＊．，Vソo－ | ＊＊•，Аүร－ | ＊＊．，VO入－ | \|للمثابرجة |

بينت نتائج جدول（٪）تحقق صدق الفرض الأول بوجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين درجات عينة الدراسة من المر اهتين المصابين بمرض سرطان الام الحاد على مقياسى المثابرة للمر اهقين وفلق المستقبل للمر اهتين． وبتحليل نتائج هذا الفرض فى ضوء الاراسات السابقة نجد انقاق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراستى（جاسر البلوي، Leader，1990）（1）اللتين أشنرن

بصورة مبانشرة ونهائية، وتجلها تستعيد حيويتها ويحفز أداءها الفعال رغم الظروف الضاغطة؛ الأمر الذى بساعدها على التوافق والمضى قـدما نحو المستقبل بتفاؤل وتوقعات إيجابية مر تفعة（Richardson，2002）． ونتسم المر اهقة ذات المثابرة المرتفعة بتفاعلها مع خبراتها السابقة والمتتالية و المتلاحقة، ولا يقتصر على ذلك فقط بل تنفاعل ونتبادل الخبر ات مع الآخرين من حولها، فلا يقتصر الأمر على ما تتلقاه من مؤثرات بيئية خارجية، كما أنها لا لا تعتمد على الددى المحدود الأى وصلت إليه خبر اتها الأدائية و الإر ادية الموجودة بالبيئة، بل تزدداد لايها الرغبة فى اكتساب الخبرات الإيجابية من جميع نواحى الحياة مما يزيد من مثابرنها وإر ادتها وعزيمتها（يوسف أسعد، YO．．．．． ．（YV
و افترض روجرز Rogrs صاحب نظرية الذات أن الأفر اد الآين يتمتعون بمثابرة مرتفعة يعنقتون أنهم قادرون على عمل أثنياء يغيرون من خالها حلها وفائع البيئة من
 عاجزين عن إحداث سلوك له آثار ونتائج على العالم المحيط بهم وعلى أنفسهم،
 تصريف أمور حياته من خلال ضبطه لسلوكه ليكون مقبو لا اجتماعيا وباعثا على الرضا عن الذات（Richardson，2002）．
ويؤكد ذلك على أهمية المثابرة بالنسبة للمر اهتين المصابين بسرطان الام، حيث تجعل لديهم الققرة على التو اصل الاجتماعى مع الآخرين، وكنللك التمسك بالحياة أى شعو رهم بالرغبة فيها، ذلك لأن المثابرة هى أحد اللظم الثلاثة الثانوية للسلوك البشرى النى تنظم وتتحكم فى قيمه الثخصية ومصالحه وتحدد كفاءته الذانية وققر اته الثخصية（Kielhofner，2008）． ويرى فرويد أن المثابرة ترتبط بسلامة الأنا الأعلى وقيامها بوظيفتها بشكل جيد، ويؤكد على أن المثابرة تدعم أحساس الفرد السليم بمن حوله وتمده بالشعور بالحرية و القدرة على الابداع و الابنكار والتخيل والقدرة على مو اجهة المخاوف التي نقابلنا في حباتتا مثل مخاوف الخسارة و الفشل والمرض والموت
．（Richardson，2002）
و افترض كولى فى نظريته（مر آة الذات）أن الذكر يحدد نظرته عن ذاته وفقا لنظرة الآخرين له فينظر المريض إلى ذاته نظرة سلبية، فيسوء فير نو افقه ويصبح سلوكه عدو انيا، و إذا ركز على جلى جو انب ضعفه و إخفاقاته يترسخ إلحساسه ونقص اللقة بالنفس و المثابرة، أما إذا ركز على مو اطن قوته ونجاحه فنتولد لايه مشاعر نزيد من ذللك، وإذا وجد نفسه فعالا فى بعض الأمور المهمة له وللآخرين فإنه يميل إلى تقبل ذاته و الضغوط و المشكلات التى يلاقيها ويعنقد أنها قارية لا مفر منها، ويحاول البحث عن حلول إيجابية لها وبالتالى اتخاذ أساليب تو افق
 ■ الفرض الثالث：نوجد فروق دالة إحصائيا بين منوسطات درجات عينة الار اسة من المر اهقين الصصابين بمرض سرطان الام الحاد الذكور والإناث على مقياس قلق المستقبل للمر اههين، وللتحقق من صدق هذا الفرض حسبت الباحثة اختبار （ت）البار امترى لالالة الفروق بين المجموعات المستقلة، ويوضح ذلك جدول

جهول（0）المتوسطات والانحر فافت المعيارية وقيم（ت）ودلالتها بين المر اهتين المصابين بمرض

| $\left\lvert\, \begin{array}{\|l\|l\|l\|l\|l\|l\|} \hline \text { \|لـتو } \end{array}\right.$ | قيمة <br> （ت） | إناث（\％） |  | ذكور（ن） |  | الججموعة <br> الهنتير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | انحر ان مبياري | ارك | انحر ان مبياري | مr |  |
| ． 1 | 9，$\frac{175}{}$ | －，AY． | ra，＜r＾ | －，A1入 | rı，V7¢ | قلق المستقبل الأسري |
| $\cdot, \cdot 1$ | т，VYє | －，¢．） | rr，A．r | ．，001 | rr，tir | فَلق المستقل الاجتماعي |
| $\cdot, \cdot 1$ | 0，VY） | ．，9．1 | rr，ra． | ，．¢7\％ | re，ras | فقلق المستقبل الدر المي |
| $\cdot, \cdot 1$ | 9，．Av | －，rV） | r．，qr\％ | －，¢9\％ | rr，rır | فلق السنتّبل المهني |
| $\cdot . \cdot 1$ | 10， 5 r | 1，rı． | IrT，Av | 1，ヶ91 | ｜rr，．0 | الارجة الكلية |

أشنارت نتائج جدول（0）إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات

Doge و المخططات الاجتماعية اللكتسبة، يستحضر على أساسها المر اهق خبر اته اللسابقة بما تضمنته من مكونات وجدانية ومعرفية واجتماعية وسلوكية يكتسبها من مو اقف الحياة المختلفة ومن النماذج الإجبابية فى حياته ليسلك مثلها（أسامة الغريب، • ．． ويرى ألكسندر Alexender وجود عامل يؤثر على النجاح فى الدراسة وفى الحباة بنسبة نتز اوح ما بين（\％（\％\％\％\％\％له صلة بالمزاج وليس له اله صلة بالققرة لأنه يظهر فى اختبار التحصيل ولا يظهر فى اختبار الققرة وأطلق على هذا العامل المثابرة（زينب على، ．．．．． السحى النسبى لتحقيق أهدافه أو الإبقاء عليها رغم الصعوبات و العقبات و التنب والملل وتثبيط الهمة، ويتسم الشخص المثابر بيذل الجها للوصول إلى إجابة عن الأسئلة الصعبة ولتحقيق أهدافه المختلفة فى الحياة رغم الصعوبات و العوائق
 وقد أكد بيك وستوتلند على أن فقد المراهق للمثابرة والإر ادة والتحدى وشعوره باليأس يؤثر على نظرته لنفسه، وخبرته وفلقه وتصر فاته فیى المسنقبل بشكل سلبي، فى حين أكدوا على أن الأنماط المعرفية السلبية ترتبط بالأشخاص المكتئين، لذا فالمثابرة والأمل فرضينين ترنين ترتبطان بأنماط معرفية تساعده على وضع تصور إيجابى لنفسه وخبر اته، ورؤيته للمستقبل بشكل إيجابى وليس سلبيا، وفى ضوء ذلك فقل اعتبرت المثابرة واحدة من ملكات العقل شأنها شأن اللنفكير و الثشور، وما دام المر اهق يستطيع التحكم فى إر ادته على المثابرة و المو اصلة، فلابد أن يكون مسئو لا عن أفعاله، فالإنسان لا تتجاذب من حوله فوى لا يملك السيطرة عليها وإنما يستطيع أن يشكل العالم من حوله حتى يشبع رغباته ويحقق

أهدافه（Rawlins，1991）．
■ الفرض الثاني：نوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الار اسة من المر اهقين المصابين بمرض سرطان الام الحاد الذكور والإناث على مقياس المثابرة للمر اهتين، وللتحقق من صدق هذا الفرض حسبت الباحثة اختبار（ت）
 جبول（₹）المتوسطات والانحر افات المعيارية وقيم（ت）ودلالالتها بين المر اهتين المصابين بمرض

| مستوى الـلالة | قيمة(ت) | إناث（ |  | ذكور（ن） |  | المجمو عة <br> المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | انحر اف معياري | متوسط | ｜انحر اف معياري | متوسط |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | r，rqr | －， 290 | リr， 1 ¢ | －，VV7 | 15.09 | الإر ادة |
| $\cdot, \cdot 1$ | r，qur | －，\＆八7 |  | －，Nケร | 1r，9v． | النتحي |
| $\cdot, \cdot 1$ | 7， 190 | －，711 | 17，Y01 | －，Vr4 | 10，．01 | استمر ار بذل الجها |
| $\cdot, \cdot 1$ | $7, \lambda \leqslant 0$ | －，0．1 | 10，01． | －，09V | $1 \leqslant, 7 \leqslant 1$ | حل المشكلات |
| $\bullet, \cdot 1$ | 9，1．r | 1，ro． | $7 ., .97$ | 1，7．1 | O7，Vro | الارجة الكلية |

أنثارت نتائج جدول（گ）إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين منوسطات درجات عينتى المر اهقين الصطايين بمرض سرطان الام الحاد الأكور والإناث على مقياس المثابرة للمر اهتين（الإرادة، والتحدي، واستمرار بذلّ الجهذ، وحل المشكلات، و الدرجة الكلية）، وذلك فى اتجاه الإناث． وبمناقشة نتائج هذا الفرض فى ضوء نتائج الار لسات السابقة نجدها تتقق مع نتائج در استى（Zaher，1994）；Chochinov et．al，2005）اللتين أشنرنا إلى ارتفاع درجة المثابرة لاى الإناث، وتختلف مع نتائج در اسة（مرفت يمنى،
（Y．．．التى أشنارت إلى عدم وجود فروق بينهـا ويمكن تفسير نتائج هذا الفرض من خال تعلى الإنجاز والإصر ار وتخطى عقبات مشكلات المرض والأعراض التى تنتيتل فى تنيير مظهرهن الخارجي؛ مما يساعدهن على تخطى فترة العلاج بشكل من التغيير الإيجابى وزيادة تأكيد الذات（Gillard\＆Watts，2013）، خاصة وأن المثابرة من أهم مصادر القوة لاى الأنثى، وتكسبها القترة على التفاعل مع عو امل الخطر ومواجهة أحداث الحياة، وتعدل من إدر اكها للأحداث أو الستبعادها

بالتهـيد اللى قد يلحق به مستقبلا، وتقويم طرق التعامل معه؛ خاصة قـرات وإمكانات الفرد وتوجهيها بشكل مناسب، وهو ما يتفق مع رؤية سيلجمان Seligman الإنسان لقدر اته، واستخدامه لجوهر قوته، ومهارة حب الآخرين، وتكوين علاقات وثيقة معهم، وكلما كانت نوقعات الفرد للمستقبل إيجابية ساعده ذلك على

 وشعور ا بأهميته وأنز إيجابيا فى نظرته للمستقبل؛ ذلك لأن التنفكير الجماعى يمتل تفاعلا للأفكار والآر اء والاقتراحات والانتقادات والتتظيم وإعادة التنظيم، وتفاعل مشاعر التجاذب و التنافر و التأيبيد والمعارضة و والنقة و الهجوم؛ أى أنه يشمل تفاعلا معرفيا ووجدانيا و عمليا (سبي عثمان، r. . . .

توصيات الدر اسة:
توصى هذه الار اسة فى ضو و نتائجها بضرورة ما يلي:

1. عقد دورات تدرييية لتتمية قـرة الآباء على التو اصل مع أبنائهم المصابين بمرض سرطان الام الحاد وكيفية تعاملهم مع فلق المستقبل لأبنائهم r. توعية العاملين فى المعهُ القومى للأور ام ومستشفى سرطان الأطفال بأههية تخفيف قلق المسنتقل لاى المصابين بمرض سرطان الام الحاد. r. إعداد دور ات تدريبية لتتمية الذكاء الاجتماعى لاى العاملين فى المعهد القومى للأور ام، ومستشتفى سرطان الأطفال، ودارى الأورمان والمرمر ؟. تقنديم وسائل الإعلام لبر امج خاصة بتأهيل المتعافين من مرض سرطان الانم الحاد.

ه. تتظيم بر امج نو عية لآباء المتعافين من سرطان الام عن كيفية تعاملهم مع قلق أبنائهم من العستقبل.
7. عقد ندوات دينية دورية لمساندة مرضى السرطان وأسر هم. V. إنشاء مراكز علاجية وإرشادية للاهتمام بالتأهيل المهنى للمتعافين من مرض سرطان الام الحاد.
^. تضمين مهار ات المثابرة وتدريسها فى المناهج الدر اسية للمر اهتين، وبر امج إعداد
المعلمين 9. إتاحة الفرصة للمر اهتين الصصابين بمرض سرطان الحاد للتببير عن أفكارهم ومشاعر هم. - ا.تتظيم برامج إرشادية لتوعية المر اهتين المصايين بمرض سرطان الام الحاد بالإيجابيات التى قد يحملها لهم المستقبل.

بعوث هقترحة:
أمكن من خلال نتائج هذه الار اسة افتر اح بعض البحوث و الار اسات في:

1. تحسين المثابرة لاى عينة من الذكور المصابين بمرض سرطان الام الحاد. r. فاعلية برنامج إرشادى فى خفض قلق المستقبل لاى عينة من الأكور المصابين بمرض سرطان الام الحاد. r. الأمل وعلاقتّه بقلق المستقبل لاى عينة من المراهقين المتعافين من مرض سرطان الام الحاد. \&. فاعلية برنامج إرشادى لتخفيف فلق السينقبل لاى عينة من الهصابين بمرض سرطان الام الحاد. ه. المثابرة وعلاقتها باضطر ابات النوم لاى عينة من المصابين بمرض سرطان الام الحاد. r. تتمية التفاؤل للأمهات لتخفيف فلق المستقبل لأبنائهن المصابين بمرض سرطان الام الحاد. v. تنمية الذكاء الروحى لاى عينة من المراهقين المصابين بمرض سرطان الدم الحاد.
^. التعقيد- التبسيط المعرفى وعلاقته بقلق المستقبل لاى المصابين بمرض سرطان

عينتى المر اهتين الدصابين بمرض سرطان الام الحاد الذكور والإناث على مقياس فلق المستثقل للمر اهتين (فقلق السيتڤبل الأسري، وفلق المستقبل الاجنماعي، وقلق المستقبل الاراسي، وفلق المستقبل المهني، والارجة الكلية)

وذلك فى اتجاه الذكور . وبمناقشة نتائج هذا الفرض فى ضو (Chambas, 1991); (Haas\& Rostad, 1994); (Klassen et.al, نتائج در اسات (2012 اللاتى أشرن إلى ارتفاع درجة قلق المستقبل لاى الذكور الدصابين بمرض سرطان الام الحاد مقارنة بالإناث. ويفسر ننائج هذا الفرض بناء على تأكيد باندور ا على أن تعدد الخبرات التى يمر بها الفرد تتعل على مساعدته فى التظلب على الضخوط التى تو اجهه ومن ثٌ قلق
 تفرض قيودا أكثر على المر اهق الهـف منها حمايته مما يعرضه لخبرة الفشل فى تعامله مع المو اقف الاجنماعية التى تؤدى إلى شعوره بفقّا التحكم فى حياته، ويترتب على نكر ارها اعنقاده بأن حصيلة سلوكه ومجهوداته نتحكم فيها قوى أخرى خار ج نطاق تحكمه وو عيه، وأن الأمور نسير بطريقة تتتاقض مع رغباته وأهدافه، وهو ما يدفع به إلى الاكثئاب والقلق من المستقبل (أسمامة الغريب،

وركزت النظرية المعرفية السلوكية على تأثير الخبرات الاجتماعية على النقيير الذاتى للفرد؛ حيث تؤدى الخبرات السلبية وتوقعه لللتقويم السلبى الصارم من الآخرين إلى نقص شعوره بالكفاءة الاجتماعية، وانخفاض نقييمه لذاته وذكائه الاجتماعي؛ مما يحد من قوتهم الاجنماعية التى تمتل لايهم دافعا لحفظ اللات ونأكيدها عن طريق التأثنثر فى الآخرين، ومو اجهة المو اقف الاجتماعية، و التفكير
 ورغم مرونة السلوك الإنسانى وقابليته للتعديل، وافتراض اللظرية اللتربوية النفاعلية أنه يمكن جعل الفرد يعى بتغير ات حياته ويتكيف معها بطريقة إيجابية (Bichelmeyer, 2000)، ويؤدى ذلك إلى زيادة استخذامه لأساليب المواءمة الفعالة التى ترتبط بزيادة حجم الحبيات الليمفاوية ومن ثم عدم حدوث انتكاسة بعد العلاج (Schutte, Malouff\& Simunek, 2001) إلا أن الأساليب التربوية الخطأ التى تميل إلى الحماية الز ائدة خاصة عندما يكون الأبناء يعانون من أحد الأمر اض المزمنة كمرض سرطان الام تؤدى بالأبناء للمعاناة من مشكلات وجدانية متتوعة أهمها فى هذه المرحلة الحياتية قلق السستقبل. ونؤدى الحماية الز ائدة مع وجود سرطان الام إلى قصور إدر الك المر اهتين لبيئاتهم بو اقعية والنحكم فيها لإنجاز أهدافهم الثشخية، وبالناللى رؤية حياتهم وفهم صعوباتها بطريقة سلبية خاصة الذكور الاين يطلب منهم أدوار مهمة ومختلفة عن الإناث، وذلك لأن أفكار المر اهق تتتج عن التفاعلات بين المعلومات الو اردة له من بيئته الاجتماعية وبنائه المعرفي، فيرتفع فلق المستقبل لايهم لأنه يتوقف على أسلوب اللتفكير ونقييم الأحداث(مى الرميح وأحمد عبدالخالق، Y Y . Y المستقبل تجاه سلوكيات الآخرين فى المو اقف الاجتماعية إذ أنهم يفسرونها
 وتصحيح الأفكار الخاطئة ومحاولة تنيير وجهة نظر هم عن المو اقف الاجنماعية الضاغطة، والنظر إليها بطريقة أكثر إشر اقا، ونتظيم سلوكهم بالتفكير القبلى أو الدسبق المتعلق بالأحاث الحاضرة والمستقلبية؛ يعطى حياتهم معنى وتماسكا
 يتعدل السلوك كما يرى أدلر Adlr، فأنه يمكن تُديل تفكير هم فى المستنقل ليكون

 الوقاية على دور العطليات المعرفية الوسيطة كأفكار ومعتقدات الفرد فى الشعور

 والأسلوب المعرفى و السرعة الإدر اكية على مدى الانتباه لاى طلاب الجامعة:

 لعينة من طلاب التعليم الثناوى العام: دراسة تجرييبة على ذوى القلق المرثفع.

رسالةة دكتوراه (غير منشورة)، كلية البنات، جامعة عبن شمس.
 فى التخفيف من فلق المستقبل. المجلة المصرية للاراسات النفسية، 1^(O) (O)، .v人-ro
r.r.r. (Y (
 قرر ات الرياضيات و المثابرة على تعلمها لاى تلاميذ الصف الر ابع الابتائى بائلة الكويت. رسالة ماجستير (غبر منشورة)، كلية التربية، جامعة طنطا

 النفسي، الإرشاد النفسي. القاهرة: مكتبة النهضة العربية.
 والتحصيل الأكاديمى لاى عينة من طالبات أم القرى بمكة المكرمة. المجلة

 اللصرية.
 لاى عينة من طلا الجامعة. مجلة البحث فى التربية وعلم النفس. (10(1)،

rv.r.عاطف الحسينى (Y-11). قلق المستقبل والعلاج بالمعنى. القاهرة: دار الفكر العربي.
 على عينة من الأزواج و الزوجات المصريين. حوليات مركز البحوث والدر اسات النفسية، غ(1)، 100-100.
 الأنجلو المصرية.
 الطموح لاى عينة من طلاب جامعة الطائف. رسلالة دكتوراه، كلية التزبية، جامعة أم القرى.
 الإسكندرية: المكتب الجامعى الحديث. Yז. ماجدة حسين (Y (Y). المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالضغوط النفسية و القلق
 rr..مايسة شكرى (1999). الفروق فى أساليب التعامل مع التهايد الصحى المرنبط بالغذاء الملوث لاى عينة من اللسيدات المصريات. مجلة الإرشاد النفسي، (9 (9)،



> المصرية.

०r. محمد بيومى (997)

9. فاعلية برنامج لتتمية معنى الحياة لاى عينة من المصابين بمرض سرطان الام الحاد.

- ا. جودة الحياة و علاقتها بقلق المستقبل لاى عينة من المصابين بمرض سرطان الام

 r. إير اهيم محمود (Y (Y). مستوى الثوجه نحو الـستقبل وعلاقته ببعض الاضطر ابات لاى الشباب الجامعي. المجلة المصرية للاراسات (النفسية، or - 10 (r) (r) Ir
 المتغيرات النفسية لاى عبنة من طلاب الصف الثانى الثانى الثانوي. رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة المنيا. ٪. أسامة الغريب (• (1.1). الكفاءة الاجتماعية ومشكلات التعاطى والإلمان. القاهرة: إيتر اك للطباعة و النشر والتوزيع. ه. أسامه الغريب (Y-11). أبعاد حل المشكلات الاجتماعبة المنبئة بكل من القلق والاكتئاب لاى طلاب كلية التربية الأساسية. مجلة دراسات عربية فى علم

 http://www.nci.cu.edu.eg/Statistics.aspx.50-01-2021.16:05pm. V. إلهامى عبدالعزيز (1997). علاقة المثابرة بالتحصيل الاراسى لآى الطالبات فى



 العلمية والبحوث الاجتماعية و اللسكانية، المركز القومى للبحوث الجنائية اء٪ـ עד

9. أمانى سعيدة؛ وسبد سالم (Y. Y). الفروق فى المعرفية الضمنبة والسرعة الإدر اكية و التحصيل الأكاديمى لاى النلميذات المو هوبات المنئقلمات وغير

المتأقلمات أكاديميا. مجلة دراسات نفسية، ك
 الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة النتريس بالجامعات المصرية. مجلة كلية التابة

11.بشير الرشيبي؛ وطلعت منصور؛ ومحمد النابلسي؛ وإبر اهيم الخليفي؛ وفهر

النفسية. الكويت: مكتب الإنماء الاجتماعي.
 النفسي. القاهرة: دار النهضة العربية.
 تبوك بالمملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير، كلية الار لسات العليا، جامعة مؤتة.
؛ ا. جاسم الخواجة (Y... (Y). علاقة الضغوط النفسية بالإصابة بالسرطان. مجلة


 17.جمال شفيق (1991). مرض سرطان الام الحاد لاى الأطفال وعلاقته بيعض متغيرات الثخصية. المؤتمر العلمى اللنوى لمركز (1، لمران دراسات الطفولة جامعة

Abnormal Psychology, 87(1), 49-74.
55. Bandura, A. (1999). Social cognitive theory. Asian Journal of social Psychology, 2, 21-41.
56. Baron, R.\& Byrne, D. (1994). Social psychology. Boston: Allyn\& Bacon.
57. Bichelmeyer, B. (2000). Interactivism: change, sensory- emotional intelligence and intentionality in being and learning. The Annual Meeting of The American Educational Research Association in New Orleans, 24-28.
58. Bloom, J.\& Kessler, L. (1994). Emotional support following cancer: Test of the stigma and social activity hypotheses. Journal of Health and Social Behavior, 35, 118-133.
59. Chambas, K. (1991). Sexual concerns of adolescents with cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 8(4), 165-172.
60. Chochinov, H., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L., McClement, S.\& Harlos, H. (2005). Understanding the will to live in patients rearing death. Psychosomatics, 46(1), 7-10.
61. Gillard, A.\& Watts, C. (2013). Program features and developmental experiences at a camp for youth with cancer. Children and Youth services Review, 35 (5), 890-898.
62. Haas, J.\& Rostad, M. (1994). Experiences of completing cancer therapy: children's perspectives. Oncology Nursing Forum, 21(9), 1483-1494.
63. Harris, E. (2007). Evaluating the black family: an in- depth examination at the street and resiliency associated with survivors of Hurricane. Faculty of Miami university in partial fulfillment, Miami University.
64. Kielhofner, G. (2008). Model of Human Occupation: Theory and application. Chicago: Baltimore.
65. Klassen, A., Gulati, S., Granek, L., Rosenberg- Yunger, Z., Watt, L., Sung, L., Klaassen, R., Dix, D.\& Shaw, N. (2012). Understanding the health impact of care giving: A qualitative study of immigrant parents and single parents of children with cancer. Quality of Life Research:

An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care\& Rehabilitation, 21(9), 1595-1605.
66. Labay, L. (2001). Empathy and psychological adjustment in siblings of children with cancer. Psy.D. Thesis, Graduate School of Applied and Professional Psychology, The State University of New Jersey.
67. Leader, B. (1990) Perceived problem difficulty, perseverance, and success in the locus of control- affect relationship. Master's thesis, Memorial University of Newfoundland.
68. Long, S. (2001). Academic and psychosocial functioning of children with neurofibromatosis- type 1: A longitudinal study using individual growth curves. Ph.D. Thesis, Faculty of Education, University of Houston.
69. Moline, R. (1990). Future anxiety: Clinical issues of children in the latter phases of foster care. Child and Adolescent Social Work Journal. 7(6), 501-512.
 لاى عينة من المتفوقين أكاديميا و غير اللمتفو قين من طلاب التعليم الثناوي. مجلة

rr. الثقافي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ^r.مرفت شوقى (199V). المثثابرة والمرض العقلّي. القاهرة: دار غريب لللشر
والثنزيع.
 بمرض اللوكيميا. رسالة ماجستير، معه الاراسات العليا للطفولة، جامعة عين

شمس.
 صعوبات تعلم القراءة الموهوبين. رسالة دكتوراه (غير منشورة)، معهد

الار اسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
(؟.مريم كرسوع (Y.1 (Y). مرض السرطان فى قطاع غزة. رسالة ماجستير (غير
منشورة)، كلية اللتربية، الجامعة الإسلامية بغزة.
r._ مستشفى سرطان الأطفال (Y.Y). إحصائيات عن سرطان الأطفال. 2-16-2021.7:39pm./http://www.57357.com/2011/research-objectives
 .Ir.--111،(1)へ
 والتوقعات الوالدية المدركة لاى عينة من طلاب الجامعة المتفوقين والعاديين.

 معلمات طفل ما قبل المدرسة بمحافظة الغربية: دراسة ارتباطية. مجلة كلية

 للمعلومات لاى طلاب المرحلة الجامعية. المجلة المصرية للاراسات النفسية،

$$
\text { .rr. -r. } 1 \text { ( (rq) } 11
$$






 الضغوط النفسية لاى زوجات الثهـاء: دراسة على عينة من زوجات الشهجاء

 تلميذات المرحلة الإعدادية المساء إليهن والديا. رسالة ماجنستير (غبر منشورة)،
كلية التريبة، جامعة المنصورة.
101.وصل السواط (• (1.1). فعالية برنامج يستتد إلى الإرشاد المعرفى السلوكى فى التخفف من فلق الستقتل لاى طلاب المرطلة الثانوية. المجلة المصرية

للاراسات النفسية، • .
 دراسة نفسية تحليلية. رسالة ماجستير (غبر منشورة)، كلية الآداب، جامعة

54. Abramson, I., Seligman, M.\& Teasdale, J. (1987). Learned helplessness in human: Critique and reformulation. Journal of
70. Pui, C. (1997). Acute Lymphoblastic Leukemia. The Pediatric Clinics of North America: Pediatric Oncology, 44(4), 831-846.
71. Ransom, S., Sacco, W., Weitzner, M., Azzarello, L.\& McMillan, S. (2006). Interpersonal factors predict increased desire for hastened death in late- stage cancer patients. Ann Behav Med, 31(1), 63-9.
72. Rawlins, R. (1991) The relationship among hope/ hopelessness, selfesteem, perceived social support, and life events in adolescents. Doctorate Degree. The University of Alabama at Birmingham.
73. Richardson, G. (2002). The Metatheory Resilience and resiliency. Journal of clinical psychology, 58(3), 307-321.
74. Schutte, N; Malouff, J\& Simunek, E. (2001). Characteristic emotional intelligence and emotional well- being. Journal of Cognitive and Emotion, 15, 769-785.
75. Shechtman, N.\& Yarnaii, L. (2013). Promoting tenacity and perseverance: critical factors for success in the 21st century. Center for Technology in Learning.
76. Skinner, B (1993). Psychology. Boston: Allyn\& Bacon.
77. Stipek, D. (1998). Motivation to learn from theory to practice. Boston: Allymont Bacan.
78. Sue, D., Sue, D., Sue, D.\& Sue, S. (2014). Understanding Abnormal Behavior. Stanford: Cengage Learning.
79. Wood, J. (1989). Theory research concerning with social comparison of personal attributes. Psychological Bulletin, 106(2), 231-248.
80. Zaher, L. (1994). Chronic illness preschoolers. Impact of illness and child temperament or the family. American Journals of Psychiatry. 64 (3), 396-403.
81. Zaleski, Z. (1997). Future anxiety: concepts measurements and preliminary research. Personal Individual Differences, 21(2), 165174.

$$
\begin{aligned}
& \text { اسُسامالدن أنور عد عيدي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عميد كـبة الاعام جامعة بنى سونغ } \\
& \text { د. دمؤن جبر عبدالشالشافي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المعلة: تبلورت مشكلة اللراسة فى النساؤل الرئبس ما اطر معالجة موافع القنوات الإخبارية الاجنبية الناطقة بالعربية للضضايا السباسية العربية وعلالها بإر اك } \\
& \text { المر الeين لهاب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الادوات: اعتدت فى جمع بيانانها على الاستيبان، ونطلبل المضمون. } \\
& \text { العينة: تم إجر اء الار اسة على عبنة قوامها . .؛ مفردة، وطبت الدر اسة على طلاب فسم الاعلام بكلية الثزبية النو عبة، جامعة عين شسس، طلاب فسم الاعلام بكلية } \\
& \text { الاداب، جامعة السيوط خلال العام (Y. Y. - Y. } 19 \text { )، جامعة الاز هر , الجامعات الخاصة. } \\
& \text { النتائح: اعربت المضاميز عن اهتمام موافع القنوات الاخبارية الاجنية الثلاث الناطقة بالعربية بصفقة القرن والهجرة غير الشر عية والامن المائي، اهتم موفع قناة }
\end{aligned}
$$

الامربكية فى المنطقة العربية ومساندة الجانب الاسر ائيلى على حساب القضايا السباسبة العادلة للاول العربية، وجاءت فضية صفقة القرن فى مقدمة اهم القضايا
واضحة بين الموافع الاخباربة الاجنيية الثلاث فى اسالبب ابر ازها ومعالجتها واطر ها الاخبارية المنعلة بالفضايا السباسبة العربية مما انعكس بلوره على ادر اك
المر اهقين فى معالجة قضاباهم، ونو جد عاهة ارنباطية دالة إحصائيا بين كثافة مشاهدة المر اهثين للمو فع عبة الدر اسة ومدى ادر كهم لمعالجة القضايا السباسبة العربية
التى تتاولتها هذه المو فع، وارنقاع سبة اطر الاسباب والحلول فى المعالجة الاخباربة لمواقع التنو ات الاخنبية للقضابا السباسبة العربية.
الكاهات المتاحية: معالجة- مو قع القنوات الاخبارية الاجنبية- الفضايا السياسية العربية.

## Sites Treatment of Foreign News Channels spoken in Arabic to Arab political Issues

 and their Relation to Adolescents' Perceptions of themProblem: What is the Sites Treatment of Foreign News Channels spoken in Arabic to Arab political Issues and their Relation to Adolescents' Perceptions of them?
Aims: Study aims to identify the relation of Sites Treatment of Foreign News Channels spoken in Arabic and Adolescents' Perceptions to Arab political Issues. To achieve the purpose, the researcher adopted a descriptive approach and the survey questionnaire distributed to sample of (400) individuals from governmental, private and Al-Azhr universities for both female and males
Results: The interest of Foreign Sites content of News Channels spoken in Arabic to the Arab Political Issues "The deal of the century", "Illegal Migration" and "Water Security", The results show the most preferred of Foreign News Channels sites spoken in Arabic (France 24 news site-RT news site- CNN news site ). The interest of France 24 news site to show balanced point of views towards the Arab Political Issues, RT news site interests to show different point of views and CNN news site interests to show close point of views to Israeli side, There is statistically significant relationship between the rates of exposure of adolescents to Foreign News Channels sites spoken in Arabic and their Perceptions to the Arab political Issues There is statistically significant agreement on double facing indicators on the Arab political Issues to Foreign News Channels sites spoken in Arabic and the adolescents Perceptions, and There is high level percentage in the frames of causes and solutions of Sites Treatment of Foreign News Channels spoken in Arabic to Arab political Issues.
Key Words: Treatment- Sites of Foreign News Channels- Arab political Issues.

فى تحليل الاطر الاعلامية المستخدمة فى معالجة المضمون الاخبارى للقضايا
السياسية العربية عينة الار اسة.
ا. اوجه استفادة الار اسة الحالية من نظرية الاطر الخبرية:
أ. تفسير وتحليل الاطر الخبرية المستخدمة فى معالجة اللضمون المقام عن القضايا السياسية العربية عينة الار اسة بالمو اقع الاخبارية.

ب. كثف العلاقة بين المعالجة للقضايا السياسية العربية بالمواقع الاخبارية
 الار اسة. ج. كثف الغموض والانحياز والازدو اجية فى معايير الحكم على القضايا فى المو اقع حسب مصالح هذه المو اقع الاخبارية الاجنبية. r. اهمية الاطر الاخبارية:

أ. تبرز اههية الاطر الاعلامية فى الاراسة الحالية ان النظرية تعرف المشكلات، ونشخص الاسباب وتضع الاحكام، الحلول، ونقترح المعالجات وتتتبأ بتأثير اتها. ب. تحديد مدى ملاحظة وفهم الافراد للفضية والثأثير القوى للاطار . r. تتمثل الفروض الرئيسية للنظرية فى الاتي: أ. تنركيز وسائل الاعلام فى رسائلها على جوانب بعينها فى القضية دون غير ها يخلق معايير معينة يستخدمها افراد الجمهور فى نتقيمهم للقضية، اى ان معلومات الجمهور و اتجاهاتّه نحو الاحدات والقضايا تتأثر بالأطر التى تعالج من خالالها وسائل الاعلام تللك القضايا والاحداث. ب. وان الكيفية التى تطرح بها القضايا فى وسائل الاعلام من خالٍ اطر اعلامية محددة، وتؤثر فى الكيفية التى سيدرك بها الجمهور تلك القضايا.

؛. اطر معالجة القضايا فى الار اسة الحالية: أ. تصنيف الاطر حسب القضايا والاحداث:
ب. الاطار الرئيس للقضية، الاطر العامة للتغطية الخبرية، الاطر المحددة لاسباب القضية، اطر الحلول.

ج. اطار الصراع، اطار المسئولية، اطار الاخلاق، اطار الاهتمام الانساني، اطار اطار الاستراتيجية: التأثير الاقتصادي، الاطار الامني.

الدر اسات السابقة:
ا. أوضحت دراسة دحمد منصور كمال وآخرون (بَ 19) أن الهجرة الغير شر عية تحتل المرتبة الأولى بين القضايا السياسية فى المواقع الإخبارية، وجاء فى اللترتيب الثانى الايمقر اطية فى الوطن العربي، وجاء فى التزرتيب الثالث تصدير الغاز اللصرى لإسر ائيل، وجاء فى الترتيب الرابع المو اطنة. r. أكتت در اسة منصور حمود محمد المنتصر (٪.1^) ان كثافه استخدام الجمهور
 المستوى المرنفع للاستخدام ومن اهم السباب الاستخدام ان محرريها يتميزون بمهارات عالية ثم وجود تحليلات لكتّاب كبار .
 على الامن المائى المصري بانه من المتوقع ان يكون هناكّك معدل لتسرب المياه فى منطقة الخزان حيث يوجد الفو الق و التشقققات عامة فى انثيوبيا نتيجة وجود الاخذود الافريقى العظيه، ووجود اخدود النيل الازرق فى منطقة سد النهضة مما سيؤدى الى تأثبر مباشر على مصر والسودان.
 وطغى "اطار الصراع" على الاخبار التى تعرضها هذه المو اقع فكانت بنسبة
 اللترتيب الثالث "اطار الاهتمامات الانسانية". واوضحت ننائج الار اسة البدائية ان نصف العينة يتابعون مو اقع الفضائيات الاخبارية العربية ومو اقع الناطقة بالعربية فى بى بى سى، وروسيا اليوم واهم اسباب المتابعة حرص المبحوثون على

تُعد مو قع القتوات الاخبارية الاجنبية من اهم وابرز وسائط الثفاعل المباشر بالقضايا السياسية العربية والدولية وتعد قضايا الامن المائى والهجرة غير الشر عية وصفقة القرن من ابرز الموضوعات والقضايا العربية التى تتاولتها الفضائيات الاجنبية فى ضوء اطر اخبارية تبرز القضايا وتطر ح اطر طلول ومعالجات نوثر فى السلوكيات والقرارات والمو اقق التى يكونها المر اهتون نحو تللك القضايا. لاسيما اهتمام موقع قناة فر انس £ Y بعرض وجهات نظر متو ازنة، وموقع قناة روسيا اليوم بوجهات نظر متباينة، واتضح بشكل ملحوظ تحيز موقع قناة الI H الامر يكية للمصالح الامريكية فى المنطقة العربية ومساندة الجانب الاسر ائيلى على حساب القضايا السياسية العادلة للاول العربية، مع التأكيد على اهعية الاور الامريكى و الروسى و الفرنسى الاوروبى لحل القضايا السياسية العربية.

هشكلة الدر اسة وتساؤلاتها:
الستذل الباحث من واقع الخبرة العطلية مع المراهتين من (1 (Y) على المشكلة فلاحظ ما يلي: 1. يتابع المر اهقون القضايا السياسية العربية المثارة من خلا الهو اتف الذكية التى يحملونها. r. ان المصادر التى يحصل المر اهقين من خلالها على معلومات تخص القضايا العربية جاءت من المواقع الاخبارية للقنوات الاجنبية التى تزاحم تطبيقاتها الهو اتق الذكية وبتقنية عالية. r. يتفاعل المر اههون بالر أى و التطليق والمشاركة مع ما يتابعونه من قضايا، سواء تفاعل متز امن بهذه التعليقات او تفاعل غير متز امن بالفيديو هات والصور .

وبنللك تتمتل مشكلة الار اسة فى النساؤل الاتيه:

1. ما اطر المعالجة التى تتاولت بها مواقع القنوات الاخبارية الاجنبية الناطقة بالعربية عينة الدر اسة القضايا السياسية العربية؟
r. ما العلاقة بين معالجة المواقع الاخبارية الاجنبية الناطقة بالعربية للتضايا السياسية العربية وادراك المر اهتين لها؟
r. ما مدى ازدو اجية معايير الحكم التى تتبعها مو اقع القنو ات الاخبارية عند معالجتها للقضايا السياسية العربية محل الار اسة؟
\&. ما مدى ادراك جمهور المر اهقين بأنماط التغطية للقضايا بالمواقع القنوات الاخبارية الاجنيية الثلاث الناطقة بالعربية عينة الار اسة؟

اهداف الدر اسة:

1. رصد العلاقة بين اطر معالجة مو اقع القتوات الاخبارية الاجنبية للقضايا السياسية العربية و ادر الك المر اهتين لها.
r. التعرف على مدى اسهام مواقع القنو ات الاخبارية الاجنبية الناطقة بالعربية فى نعريف المر اهتين (عينة الار اسة) بكل قضية من القضايا السياسية العربية.

اهمية الدر اسة:

1. تعد هذه الاراسة دراسة بينية ربطت بين عدة مجالات علمية منها الاعلام و السياسة وعلم النفس .
r. تسلط الار اسة الضوء على إدر اك المر اهقين للقضايا السياسية العربية بما يعود بفائدته على الدولة من حيث تكانق هؤلاء المر اهتين مع مساعى الدولة المصرية لحل هذه القضايا ومثال ذلك ادر اكهم لجهود مصر فى حل قضية الهجرة غير الشر عية، قضية سد النهضة، و الوقوف بجانب القضية الفلسطينية.
r. تركز الار اسة الحالية على اهية المعالجة التى تهتم بالقضايا السياسية العربية،

وطرق معالجة الغرب للقضايا العر بية.
を. تيين الار اسة مدى الدرالك المر اهتين لحقائق الاممرر والقضايا وتأثير المو اقع
الاجنبية عليهُ سلبا او ايجابا.
الاطار النظر ي:
7

＂معرفة ما يدور حولهم من احداث＂．
فروض الدر اسة：

صفحات المو اقع．
ادوات الدراسة：
اعتمدت الار اسة فى جمع البيانات على استمارة استيبان（إعداد الباحث）．
متغيرات الدراسة：
تسعى الار اسة الى اختبار العلاقة بين عدد من المتنير ات وهي： ロ ■ المتنير الوسيط（نوع التُليم سو اء حكومى／خاص／ازهرى）． ■ المتخير التابع（ادر اك المر اهتين للقضايا السياسية العربية）．

## اختبار المدق والثبات：

تحقق ذلك بتطبيق استبانة على ro طالبا كرر اسة استطلاعية للتأكد من مناسبة الاستبيان للمر اهقين عينة الار اسة وتم اعادة الاسئلة للتأكد من وضوح العبارات

وسهولة الفاظها للعينة．
■ على مجموعة من المحكين من اساتذة الأعلام، واسفر التحكيم عن حذف بعض الفئات والأسئلة وإضافة الخرى وقد قام الباحث بعمل النتعديلات اللازمة التى طلبها المحكمون لجعل أدو ات الار اسة فى صورتها النهائية．

■ اختبار الثبات： ا．اختبار الثبات بمعامل ألفا كرونباخ للاستبيان：جاءت نتججة اختبار اجابات الاستبيان بما فيمته V00，• للمعامل الاحصائى وهى قيمة مقبولة احصائيا
لتتل على ثبات الاستنيان.
r．اختبار التجزئة النصفية للاستيان：وتم اختبار إجابات المراهتين على الاستبيان بمعادلة جيتمان ويتث فيها تجزئة الاجابات الى نصفين：اسئلة فردية واسئلة زوجية وتم تكويد كل جزء فكانت الاسئلة الفردية مكوده بالجزء الاول، والاسئلة الزوجية مكوده بالجزء الثانى وكانت نتيجة المعادلة ما يلي：

جدول（（r）معامل جيتمان للتجزئة النصفية للاستيان．

| الدلالة | انحر افت معيارى |  | اللنوسط |  | （R） | معامل ألفا كرونباخ | المقباس： |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot, .0$ | r，orr | 1，r．r | 18，0r | $r, A v$ | ＊．，r¢v | －，v9 | الجزء الأول |
|  |  | 1，910 |  | 7， V |  | ， | الجزء الثانىّ |

 يدل على ثبات الالستييان．

## نتائج صحة الغرو ض ومناقشتها：

■ الفرض الأول：＇توجد علاقة ارتباطية دالة بين كثافة مشاهدة المر اهتين لمو اقع القنو ات الاخبارية الاجنبية الناطقة باللغة العربية ومدى ادر اكهم لمعالجة القضايا

السياسية العربية التى تنتاولتها هذه المو اقع＂．
جبول（؟）اهتمام المو اقع الاخبار بية الاجنبية بأخبار القضابا السباسبة العربية．

| \％ | 5 | المو اقع |
| :---: | :---: | :---: |
| \％ヶぇ，ヶ | 10r | 「 r ¢ |
| \％rr，o | 10. | Rt موقع قناة روسيا اليوم |
| rr，r | $1 \leqslant \leqslant$ | موقع قناة CNN الاهريكبة |
| $1 .$. | ！$\leqslant$ | الاجمالى |

يوضح الجدول اهتمام المو اقع الاخبارية الاجنيية بأخبار القضنايا السياسية العربية،
 الاول، بينما جاء موقع قناة روسبا اليوم RT فى المركز الثانى بنسبة 0， 0 \％ وايضا اقترب موقع قناة السى ان ان CNN الامريكية وجاء فی المركز الثاء بنسبة Y Y Y بالقضايا السياسية العربية بصورة الكبر ويرجع ذلك لنمط المصالح المشتركة للموقع والحرص على النقارب مع مشكلات الدول العربية والمناركة فى اطر الحلول المطروحة．واختلفت الار اسة مع دراسة راصد عبدالسلام طه التى

1．الفرض الأول：نوجد علاقة ارنباطية دالة بين كثافة مشاهدة المر اهتين لمواقع القنو ات الاخبارية الاجنبية الناطقة باللغة العربية ومدى ادر اكهم لمعالجة القضايا

السياسية العربية التى تنتولتها هذه المو اقع． r．الفرض الثاني：نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المر اهتين （عبنة الار اسة）على مقياس ادر اكهم للاطر المتبعة فى مو اقع القنو ات الاخبارية الاجنبية الناطقة بالعربية عند معالجة القضايا السياسية العربية كدرجة كلية وفقا للمتغير ات الاديموجر افية．

## الاجراءات المنجية

تعد هذه الدراسة دراسة وصفية، اهتمت بمعالجة المو اقع الاخبارية الاجنبية محل الار اسة للقضايا السياسية العربية وعلاقتها بادر الك المر اهتين لها．واعتمدت منهج المسح بالعينة بشقيه التحلبلى والميدانى وذللك من خلال مسح عينة من المر اهقين
 النوعية جامعة عين شسس، ڤسم الاعلام بكلية الآداب جامعة السيوط ثم التو اصل الكترونيا مع طلاب الجامعات الخاصة و الازهر ．

## هجتهع الدراسة و عينها：

■ مجتمع الار اسة：يتمتل مجتمع الارراسة البشرى فى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الازهر ．
■ وجامعة الازهر ـ وتم سحبها بشكل عشو ائي، وخصائصها الايموغر افية كما يلي：

جدول（1）خصائص العينة الليموغر افية（ن＝．．غ）．

| الاستجابة |  | الفئات | المتنبر |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | $\checkmark$ |  |  |
| 0. | r．． | ذكور | النوع |
| 0. | r．． | اناث |  |
| 0. | r．． | ريف | الاقامة |
| 0. | r．． | حضر |  |
| V1， | rav | حكومي | نوع التنليم |
| 1r，0 | 0. | خاص |  |
| 10， Y | 71 | ازهري |  |
| rr，r | 1.9 | منخض | السستوى الاجتماعى الاقتصنادي |
| IT，A | Y01 | متوسط |  |
| 1. | \＆． | مرتف |  |
|  |  | اجمالى |  |

Y－مجتمع الار اسة الوثائقى و عينتّه． －يتمتل مجنمع الار السة الوثائقى فى المو اقع الاخبارية الاجنبية لقنو ات روسيا اليوم－والسى ان ان الامريكية－وفر انس \＆٪． و عينته معالجة القضايا السياسية العربية（صفقة القرن－الامن المائي－الهجرة غير الشر عية）بالمو اقع الاخبارية（روسيا اليوم－و اللسى ان ان الامريكية－وفرانس \＆٪٪）． جبول（Y）توصيف التضابا السباسبة العربية بالمو اقع الانباربة الاجنبية．

| الدجهوع |  | موقع CNN الامريكية |  | France24 |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { موقع روسيا اليوم } \\ \text { Rt } \end{array}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | s | \％ | 5 | \％ | ك | \％ | 5 |  |
| \％r9，$\frac{1}{}$ | 1 V 7 | \％$\%$ ¢， | TV | \％rs，${ }^{\text {r }}$ | ¢ | \％ | 10 | صفة القرن |
| \％r．， 9 | $15 \lambda$ | \％rr，${ }^{\text {r }}$ | ¢ V | \％ro，r | 0 O | \％rs，${ }^{\text {\％}}$ | rr | الحائر |
| \％ra， r | irr | \％r．， | r． | \％ro，q | 00 | \％$\%$ | 〔＾ | الجرة غبر الشر عبي |
| \％）．． | ！ v | \％）．． | $1 \leqslant \leqslant$ | \％1．． | 10 r | \％1．． | 10 | الاجمالى |

يوضح الجنول خصائص العينة المتطلقة بالقضايا السياسية العربية التى تم ذكر ها على صفحات مواقع القنوات الاخبارية الاجنبية محل الار اسة، حيث نسبة اخبار قضية صفقة القرن التى وردت بالمو اقع الثلاث بلغت \＆，\＆\％\％بو اقع VY7 خبر، يليها

الثارت لعدم رضى من الجمهور العربى بنسبة . . 1\% الى الوضع الحالى فى
الوطن العربى وانه غير مسنتق بالرغم من اهتمام هذه المو اقع الاخبارية الاجنبية بقضايا الوطن العربى.

المقتر حات:
الستكمالا للاور الهام اللى نلعبه مواقع القنوات الإخبارية الاجنبية نتترح الدر اسة إجراء البحوث الآتية:

1. رصد التأثنيرات المحتملة لاعتماد المر اهتين على وسائل الإعلاموخاصة الاجنبية منها.
r. رصد العلاقة بين الاطر الخبرية وما تحمله من قضايا لعدم الققرة على تفسير صراع. الاطر فى مفردات سياسية اوسع.
r. دراسة انتناج وجودة وتأثثير موضوعات الاخبار التى تعد محورا الساسيا يجب اخذه فى الاعنبار عند عمل دراسة تفصيلية على الوسائط الاعلامية.

المراجع:
ا. اسـلام احمد عبده "الاطر الاخباربـة للمعالجة الصحفية للقضـبا العربية فى المجلات المصرية" دكتور اه، جامعة عين شمس، كلبة الثربية النو عية 10 . Y.
r. و الناطقة بالععربية لقضـيا الامن القومى العربى ودورها فیى تشكيل اتجاهات النثبـاب نحو ها" دكتوراه، جامعه القاهرة: كلية الاعلام، Y. 1 .
r. عادل عبدالغفار "عالقة مشاهدة نشرات الاخبار التى بقذمها الجمهور المصرى بتشكيل معارف الجمهور و اتجاهاته نحو الازمة العر اقية" المؤنمر اللعلمى السنّوى العاشر، كلية الاعلام، جامعة القاهرة، مايو ع . . FinY.
ع. عباس محمد شر اقى "ثخاعبات سد النهضة الاثيوبى على الامن المائى المصرى" جامعة القاهرة: معهـ البحوث و الدر اسات الافريقية، (لمؤتمر الاولىى الخامس عشر لعلوم المحاصبل، اكتوبر Y. 1 . Y.
0. محمد شريف امين الداللى المعالجة الاخبارية لقضابا الثرت الاوسط فى فناتىى فرنس ع ب و الحرة الامريكية الموجثين بالعربية، مـاجستبر، جامعة القاهرة. كلية الעعلام، r.r.
7. محمد منصور كمال و آخرون "معالجة المو اقع الإخباريـة اللنايفزيونبة للقضـايا السبـاسبة فى مصر " جامعة عين شمس- كلبة الار اسات العلبا للطفولة، مجلة
 V اليمنبة لقضدايا الاول المدنية الحديثة و اتجاهات الجمهور اليمنى نحو ها" دكتور اه، جامعة القاهرة: كلية الاعلام 1 l. .
8. James N.D RFin.Fin.uckman, On The Limits Of Framing Effects: W ho Can Fram?, Journal Of Politics, Vol: 63, No: 4.2001.
9. Marlow\& Johnson, "Cher throwing the protest paradigm how N.Y global voices and twitter covered the Egyptians revolution", Texas University 2011.
10. Vincent Price, David Tweksbury and E Power, Switching trains of thoughs: The Impact of news frame on reader's cognitive responses, Communications Research, Vol 24, 1997.

$$
\begin{aligned}
& \text { أساء خالد حمد مولي كرور }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { د.ألم حمد جمد كهد }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

البا   الادوات: اسنخيمت الباحثة فى هذ الار اسة اسنمارة المسنوى الاجنماعى النعليمى للو الاين (إعداد الباحثة)، وأختبار جامعة لسيوط للاكاء (إعداد طه المسنكاوي)، ومقاس بعض المنكلات السلوكية (إعاد الباحثة)) وكشوف درجات نهاية العام كمطك اللخصبل الدر اسىى.   وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور والإناث فى منكلة العناد لصالح الذكور حبث بلغ الموسط ؛., 11 أما الإناث كان المتوسط 11,9 11، وجود فرق دال     مشكلة القلق والخجل، وجود فرق دال إحصائيا بين المسنوى المنخض والمسنوى المرنفع فى النحصبل الار اسي حبث إن النحصبل الار اسى افل لاى المسنوى 


## Some Behavioral Problems and Their Relationship to Academic Achievement in the Age Stage (12-15) Years

Objective: This study is concerned with investigating some behavioral problems in children concerning (Aggression, Anxiety, Stubbornness, and Shyness) and their relation to educational achievement for the age group (12-15) years.
Sample: The study sample is selected randomly, consisting of 312 (Male/ Female) students, whose ages range between (12-15) years.
Tools: The researcher used the following tools: the Socio-Educational Level Form for Parents (by researcher), Assiut University IQ Test (by Taha Al-Mestikawy), Scale of some Behavioral Problems (by researcher), and the Year-end Grades as a Test of Academic Achievement.
Results: There is a statistically significant correlation between the total score for behavioral problems and academic achievement, where the value of the correlation coefficient is 0.838 at 0.01 significance level. There is a statistically significant difference between males/females regarding the problem "aggression", in favor of males with average 18.35 and 12.0 for females. There are statistically significant differences between males/ females regarding "stubbornness" problem, in favor of males with average 18.04 and 11.93 for females. There is a statistically significant difference between males and females regarding the problem of "anxiety", in favor of females with 18.80 and 12.02 for males. There is a statistically significant difference between males/females regarding the problem of "shyness", in favor of females with average 18.38 and 12.28 for males. There is a statistically significant difference between males/females regarding educational achievement, in favor of females with average 1.93 and 2.18 for males. There is a statistically significant difference due to the social and educational level of parents regarding some behavioral problems (aggression and stubbornness), where the value of " $V$ " is respectively $(2.64,2.348)$ at a significance level less than 0.05 , and there is no statistically significant relationship between them regarding the problem of "anxiety and shyness".

و القلق، و العناد، والخجل）و التحصيل الار اسىى عند الأطفال فى المرطلة من （10－1Y）سنة وفى ضوء النتائج التى يتم النوصل إليها، يمكنتا من وضع بعض النوصيات التطبيقية و التى تفبد المهتمين بهذا المجال وذللك من خلا أجراء بعض اللوررات التنريبية والندوات العلمية، والبرامج التى تساعد فى حل المشكلات السلوكبة للأبناء．

هدن الدراسة：
تهتم هذه الدراسة بيحث بعض المشكلات السلوكية للأطفال（العدوان، والقلق، و العناد، و الخجل）وعلاقتها بالتحصيل الار اسىى للمرحلة العمرية（Y ا－ 10 ）سنة．

## مغاهيم الدر اسة الإ جرائية：

■ المشكلات السلوكية Behavior Problem：تصرفات وسلوكيات منكررة الحدوث بشكل غير مر غوب فيه مما يثير غضب القائمين على رعاية الطفل وذلك نظر ا لتجاوزها معايير السلوك المتعارف عليه فى البيئة． ■ العدوان Aggression：هو سلوك يقوم به الفرد بهيف إلحاق الأنى أو الضرر بنفسه أو بالآخرين سواء كان هذا الإيذاء لفظيا أو بدنيا وذلك بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة．
 وعدم الطاعة وتصل إلى حد الخروج عن السلطة وعدم إحساس الفرد بالرضا． Anxiety أنه حالة انفعالية غير سارة حول شيء ما يتضمن نوعا من عدم
 سلوكية وفسيولوجية تؤثر فى النشاط العام للفرد． ■ الخجل Shying：هو حالة عاطفية أو انفعالية يعانى صاحبها من قلق مفرط وأفكار سلبية نحو الذات، وتتضمن صعوبات فى الأداء والثنفكير فى أشياء غير سارة فى المو اقف الاجتماعية． ם التحصيل الدراسى Academic Achievement：هو مجموع الارجات لجميع المواد الار اسية التى يحصل عليها الطلب سواء فى نصف العام الاراسىى أو نهاية العام الاراسىى أو الوسائل التُليمية الأخرى للمدرسة．口 المر اهقة Adolescents：الفترة الانتقالية بين الطفولة والرشد والتى تتتميز بعدد من التنير ات الجسمية و الجنسية و اللنفية و المعرفية والتى تنتر اوح أعمار هم فى الار اسة الحالية من（ヶ 1 － 10 ）سنة．

1．أجرت أمل مأمون（Y（Y）دراسة هدفت إلى التُعرف على الكثف على المشكلات السلوكية وعلاقتها بالتخصيل الدر اسى وبعض المتغيرات الأخرى لاى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى بو لاية الخرطوم، أجريت الار اسة على عبنة قو امها ع ．．ع نلميذا وتلميذة من مرحلة النقليم الأساسي، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة سالبة بين المشكلات السلوكية و التحصيل الار اسيـ
 المشكلات السلوكية وأكثر ها شيوعا لاى الأطفال وتأثنر ذلك على المستوى
 （17－17）سنة، وأسفرت نتائج الار اسة على أن الأطفال ضعيفى التحصبل لايهم بعض المشكلات السلوكية． r．أجرى（Thompson，2012）در اسة هدفت إلى معرفة المشكلات السلوكية عند الأطفال وعلاقته بالأداء السلوكى المدرسى الضعيف، أستخدم الباحثون ثلاث طرق لقياس المشكلات السلوكية طبقت على الأطفال عددهم V9 طفلا، وأسفرت النتائج على وجود نكر ار عال من المشكلات السلوكية عند ثلاثة مجموعات هـى （الأطفال ذوى الإعاقة التُليمية، الأطفال ذوى الأداء المدرسى الضيف، الأطفال ذوى الإعاقة الذين لايهم إشكال نتليمى أو إدر اكي）．

فروض الدراسة：
1．يوجد ارتباط ذات دلالة إحصائية بين درجات بعض المشكلات السلوكية

تعتبر المر اهقة مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد، يكتسب فيها الفرد الاتجاهات و الققرات والقيم والمهار ات الاجتماعية التى تتقله بنجاح إلى مرحلة الرشد، ويعنتّد أصحاب النظريات المبكرة لمرحة المر اهقة على أنها مرحلة أزمات ومشكات بطبيعتها حيث يعانى فيها المر اهق من صعوبات كثبرة حيث علبه أن بتعامل مع أكثر التثغير ات إثارة بدءا من التغيرات البيولوجية المرتبطة بالبلوغ وصو لا إلى التغير ات

الاجتماعية المرتبطة بالمعايير التى تربط المر اهق بنقافته（Eccles，2002：22）． فالمر اهق الذى يضطرب سلوكه قلد يكون ضحية لظروف البيئة غير الصالحة؛ فهم ينحرفون فى العادة لبس لرغبتهم فى الانحر اف ذاته ولكن لكونهم لم يوجهوا الوجهة السليمة، ولم يلقو الرعاية التزبوية والنفسية الكافية فى المنزل والمدرسة؛ فنجاح الفرد يرنبط ارتباطا وثيقا بالتنتئة الاجنماعية؛ فهى التى تحدد الانـا الأعلى للفرد وهى التى تنظر إلى السلوك على أنه جانح أو غير جانح، أى أنها نقوم بعملية نتييم السلوك فالمجتمع وأخلاقياته وقيمه وعاداته وتقاليده هـى التى تحدد نمط النجاح ودرجتّه．ومن هنا يتضح لنا أنه بعض العوامل مجنمعية فى العوامل النقافية و الاجتماعية والأسرية عو امل متعلقة بالطفل نقودنا إلى أسباب مشكلات الأطفال و المر اهتين（Campbill，2002：45）． و لا يمكن إرجاع الأسباب الكامنة وراء ظهور المشكلات السلوكية لاى المر اهقين إلى المعلمة أو البيئة المدرسية أو الثلاديذ فقط، بل إن هناك أسبابا كثيرة قد تكون مسؤولة عن ظهور تلك المشكلات، فهناك الأسرة والرفاق والظروف الاقتصادية و السياسية والغزو اللقافى و غير ها، فعلى صعيد الأسرة يو اجه الأهل صعوبات كثيرة فى تعاملهم مع المر اهتين، يشعرون بالحبرة عند اختيار الأسلوب الذى يمكن لهم أن

يتعاملو ا فيه（شفيق مصالحه، 199V IV ）
هشهلة الدر اسة وتساؤلاتها：
تتصب المشكلة الأساسية فى البحث على العلاقة بين بعض المشكلات السلوكية
 سنة وبين بالتحصيل الار اسىى لديهم، ونتبلور مشكلة الاراسة فى عدة تساؤ لات سوف تحاول هذه الار اسة الإجابة عليها وهى كالآتي： 1．هل هناك علاقة بين بعض المنكلات السلوكية（العدوان، والقلق، والعناد،
 الار اسیى لليهم؟
「．هل توجد فروق بين الالكور والإناث فى المرحة العمرية من（Y ا－ 10 ）سنة فى بعض المشكلات السلوكية لايهم（العدوان، و القلق، و العناد، والخجل）؟ r．هل نوجد فروق بين الأكور والإناث فى المرحلة العمرية من（Y آ－10）سنة على درجات النحصيل الار اسى لديهع؟ ؟．هل توجد فروق فى بعض المشكلات السلوكية للأطفال لاى عينة الار اسة تبعا

للمستوى الاجتماعى والتنليمى للو الاين（منخفض－متوسط－مر تفع）؟ 0．هل نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات التحصيل الاراسى فى المرحلة العمرية من（Y－Y 10 ）سنة تبعا للمستوى الاجتماعى و التُليمى للو الاين
(منخفض - متوسط- مرتفع)؟

أهمية الدراسة：
تنقسم أههية الدر اسة إلى أههية نظرية وأهية تطبيقية：
1．الأهمية النظرية：
أ．إلقاء الضوء على أنماط سلوكية غير مرغوب فيها والتى تمنلّ مشكلات سلوكية و علاقتها بالتحصيل الدر اسي، وتحديد أسبابها．
ب．قلة الدراسات فى هذا المجال（على حد علم الباحثة）، وبالإضافة إلى هذا يككنا الاستفادة بنتائج هذا البحث فى وضع تصور لبعض المقترحات البحثية

فى هذا المجال مستقبلا．
r．الأهمية التطبيقة：التوصل للعلاقة بين بعض المشكلات السلوكية（العدوان،
v. وجود فرق دال إحصائيا حسب المستوى الاجتماعى و التعليمى للو اللين فى بعض المشكلات السلوكية (العدوان والعناد) حيث بلغت قيمة (ف) على الترتيب
 إحصائيا بينهم فی مشكلة القلق و الخجل.
^. وجود فرق دال إحصائيا بين المستوى المنخفض والمستو ى المرتفع فى التحصيل الار اسى حيث إن التحصيل الار اسى اقل لدى المستوى الاجنماعى و التعليمى



التو صيات:
أهم النوصيات التطبيقية للار اسة الحالية:

1. بناء على النتائج التى تم التوصل إليها فى الار اسة الحالية فإنه يمكن الخروج
ببعض التوصيات كما يلي:
r. أقامة ندوات للمر اهتين فى المدارس تعرفهم بالمشكلات السلوكية. r.r. ضرورة وضع برنامج إرشادى للأطفال و المر اههين الاين يعانون من المشكلات السلوكية. \&. اللو عية الإعلامية للأسرة فى التعامل مع الأطفال و المر اهتين وتو عيتهم بششكلات المر اهتين و أسبابها. ه. نكوين مر اكز تربوية نساعد على بث ورفع مستوى الأسرة من خلال البر امج الإرشادية التى تساعد الو الاين فى كيفية التعامل مع أبنائهم وفهم مشكلاتهم. 1. تقنديم بر امج إرشادية للآباء و المعلمين بهذف مساعتّهم على فهم العو امل النفسية والاجنماعية التى يمكن أن تؤثر بالسلب أو الإيجاب على مسنوى التحصيل . الار اسى لأبنائهم

## المقترحات البحثية:

بناء على الننائج النى تم النوصل إليها فى الار اسة الحالية تقدم الباحثة بعض
المقترحات البحثية كما يلي:

$$
\text { 1. المشكلات السلوكية لاى المر اهتين من (T ا - } 10 \text { ) سنة. }
$$ r. برنامج إرشادى لخفض مسنوى المشكلات السلوكية والاجتماعية للمر اهقين من (

r. العلاقة بين الدافية للإنجاز ومستوى التحصيل الار اسىى لاى المر اهتين. \&. العلاقة بين المستوى الاجتماعى والثقافى للأسرة و التحصبل الار السى للمر اهتين من (Y ا 1 ( 10 سنة.

 الأساسى بولاية الخرطوم وعلاقتها بالتحصيل الارالسى وبعض المتغيرات الأخرى. رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الخرطوم.
2. Campbill, S. B (2002). Behavior problems in Pre school Children Clinical and Developmental. The Guilford press New York, London.
3. Eccles, J, A. (eds). (2002). Communety programs to peomote youth development adolaence development.
4. Shepherd, T. L. (2010). Working with students with emotional and behavior disorder characteristics and teaching strategies. New Jersey: Pearson international edition.
 10) سنة وبين التحصيل الاراسى لديهم. r. يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين منوسطى درجات الذكور والإناث فى المرحلة العمرية من (Y ا 10 1 ) سنة على مقياس بعض المشكلات السلوكية لايهم (العدوان، والقلق، والعناد، والخجل). r. يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين منوسطى درجات الذكور والإناث فى
 ؟. يوجد فرق دال إحصائيا فى بعض المشكلات السلوكية للأطفال لاى عينة الار اسة تبعا للمستوى الاجتماعى و التُليمى للو الدين (منخفض- متوسط- مرنفع). O. يوجد فرق دال إحصائيا فى التحصيل الار اسىى فى المرحلة العمرية من (Y (Y 10) سنة تبعا للمسنوى الاجتماعى و التُليمى للو الاين (منخفض- متوسطمرتفع).
منهج الدر اسة:
استخدمت هذه الدراسة "المنهج الوصفى الإرتباطى المقارن" باعتباره يتتاسب مع أهداف وفروض الاراسة؛ وذلك لاراسة العلاقة بين بعض المشكلات السلوكية
 المجموعات النوع (ذكور وإناث)، المرحة العمرية من (1 (10-1 ) سنة، المستوى الاجتماعى التعليمى للو الدين.

عينة الدراسة:
اختيرت عينة الار لسة بطريقة عشو ائية؛ حيث نكونت العينة النهائية من MIT تلميذ وتلميذة من المدارس الحكومية وهى "مدرسة محمد متولى الشعر اوى للابنين"، "مدرسة محمد متولى الشعر اوى للبنات" وذلك فى المرحلة الإعدادية والتى تراوحت أعمار هم بين (Y-1 10 ا سنة.

أدوات الدر اسة:
للاتحقق من أهداف الار اسة ومعالجة فروضها نم الاستعانة بالأدو ات التالية: 1. الستمارة المستوى الاجنماعى التعليمى للو الاين (إعداد الباحثة).
r. اختبار جامعة أسيوط للذكاء غير اللفظي:
 ؛. كشوف درجات نهاية العام كمحك للتحصيل الار اسي.

الأساليب الإحصائية: 1. معامل الارتباط لبيرسون لإيجاد العلاقة بين بعض الششكلات السلوكبة للأطفال و التحصبل الار السى لليهه.
r. حساب قيمة (ت) لإيجاد الفروق بين المتوسطات للمجموعات المستقلة غير

المرتبطة.
r. Anova حساب تحليل التباين الاحادى .

## نتائح الدر اسة:

1. وجود ارتباط دال إحصائيا بين الارجة الكلية للمشكلات السلوكية والتحصيل
 r. و. وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور والإناث فى مشكلة العدوان لصالح الذكور
 r. ويتضح أيضا وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور والإناث فى مشكلة العناد
 ؟. وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور و الإناث فى مشكلة القلق لصالح الإناث حيث بلغ المتوسط • 1 أما الأكور O. وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور والإناث فى مشكلة الخبل لصالح الإناث

ד. وجود فرق دال إحصائيا بين الأكور والإناث فى التحصيل الاراسى لصالح



$$
\begin{aligned}
& \text { مروة كمد أحد خلف } \\
& \text { أ. د . فانتّ عبدالر حن الطنبارى } \\
& \text { أسماذ الإعلام وثقاةة الأطفال بكية الدر اسات العليا للطفولة جامبعة عين شمس } \\
& \text { دـ ـزنب جودة بدران } \\
& \text { مدرس الإلام وتّافة الأطنال بكلية الد راسات العليا للطولة جامعة كين شمس }
\end{aligned}
$$





```
العينة: طبت
```



```
الاووات: استخدم
```


الميدانية.



الإعلانات للنجارية المعروضة بالفضائيات بأخلاقيات المهنة، وأثنتّ نتائج اللر اسة الحالية زيادة درجة مصداقية الإعلانات النجارية لاى المجوثين نبعا لاختلان درجة
مصداقية المعل، وأثبت نتائج الدر اسة الحالية زبادة درجة آثار نعرض المبحونون للإعلانات التجارية تبعا لاختلان درجة الاستمالات وعوامل الجذب للإعلانات
اللجارية المضلالة بالقنو ات الفضائية.
الكاهات المثتاهية: الاعلانات التجارية الضضللة، الصصداقبة.

## Exposure Teens to the Misleading Business Advertising and Its Relation Ship to the Level of Credibility They Have

Aims: The present study aimed to identify the relationship between the size of adolescents' exposure to misleading commercial advertisements displayed on satellite channels and their level of credibility, by identifying the most important different formulas in which this type of advertisements appear and the type of solicitation used in them, and the factors that affect their credibility among adolescents.
Sample: The study was applied to a random sample of 400 individual university students in the first and second groups of (18-19) years, and this belongs to this The study refers to descriptive studies, and within its framework the researcher used the media survey method, both analytical and field, and in that, she used the content analysis.
Tools: The researcher also used a form Questionnaire as a tool to collect the required data from the field study sample.
Results: The study found a set of results, including The study proved that the percentage of those who watch commercial advertisements that are shown on satellite channels regularly is $28 \%$, and the percentage of those who watch them irregularly (sometimes) is $68 \%$, while the percentage of those who do not view them at all is $40 \%$, The results of the study proved that all commercial advertisements under study obtained a low level of credibility among the total items of the study sample, The results of the study demonstrated that the respondents had a negative trend towards the commitment of commercial advertisements shown on satellite channels to the ethics of the profession and The results of the current study showed that the degree of credibility of commercial advertisements among the respondents increased due to the difference in the degree of credibility of the advertiser.

Key Words: Misleading Commercials, Credibility.
 الار اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أكدت الار اسة ان تردد المد المستهلك على

 العلامة التجارية نتيجة لعدم الوعى بها بالدرجة الكافية. أثبتت الار اسة أن طريقة الإعلان لها دور كبير فى قارة المستهللك على التمييز بين أثكال العلمات المعروضة فى الإعلانات وبالثالى تساعد على استناعاء العلامة بنسبة كبيرة تصل الى •ر\%. r. بر اسة باكينام محمد صلاح الاين (19 19) بعنوان "استخذام الالالات فى الإعلان التليفزيوني: در اسة تحليلية". هدفت الار اسة إلى التعرف على در السة أنواع اللالات اللفظية وغير اللفظية اللستخذمة فى الإعلانات التلالبفزيونية بشتى أٔنكالها، اللفظى منها وغير اللفظي، والتعرف على كيفية استخدامها وتوظيفها داخل نلا الإعلانات. وتتنمى هذه الار اسة إلى الدر اسات الوصفية، وفى إطارها استخدمت الباحثة منهج السسح الإعلامى بشقه التحليلي، مستخدمة استمارة تحليل مضمون، بوصفها أداة للبحث، وقد تم تطبيقها على عينة قو امها • \& إعلانا تجاريا نلثفزيونيا، والمعروضة بالقنوات الفضائية

 أهمها أن استخدام اللغة "العامية" فى الإعلانات، جاء فی الیى المقام الأول بنسبة \%7V,9 9 يليه استخدام "الاثين معا (عامية+ فصحى)" بفارق كبير بنسبة \%r.
 الننائج إلى عدم وجود علاقة بين اللغة المستخدمة، وبين نوع المنتّج المعلن

عنه.
■ المحور الثاني در اسات تتاولت مصداقية الإعلانات التجارية لاى المر اهقين: 1. در اسة أحمد عصام الاين سعد اله (19 19) بعنوان "العلاقة بين التعرض لإعلانات الطب البديل فى الفضائيات المصرية واتجاهات الجمهور نحو المنتج". هدفت الار اسة إلى رصد مدى تعرض الجمهور لإعلانات الطب البديل فى الفضائيات المصرية. التعرف على أنواع العلاج بالطب البديل، وكذلك المنتجات الخاصة به، واتجاهات الجمهور نحوها. معرفة مدى نقة الجمهور فى إعلانات الطب البديل فى الفضائيات المصرية، وأيضا فى المنتجات المعلن عذه، ونتتمى هذه الاراسة إلى الدر اسات الوصفية، وفى إطار ها استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامى بشقه الميداني، حيث طبقت الار اسة على على عينة عمدية قوامها . . ؛ مبحوثا من الجنسين، ذوى الأعمار من Y M سنة فأكثر، ممن يشاهدون إعلانات الطب البديل فى الفضائيات المصرية، ونم نوزيع العينة بالنساوى بين الجنسين، كما ثم توزيعها توزيعا متتاسبا بين أربع محافظات، وهى (القاهرة- الجيزة-دمياط- بنى سويف). وقد توصلت الار اسة إلى مجمو عة من النتائج أهمها أن معظم المبحوثين يرى أن الإعلانات لا تعطى صورة صحيحة للمنتجات المعلن عنها، ومنهم من برى أن المعلن بسعى للربح فقط ولا يلا يهمه مصلحة الجمهور، كنلك يرى البعض أنه لا توجد ضمانات تحمى الجمهور إذا تعرض للتضلبل أو الخداع من أسباب عدم شراء منتجات الطب البديل لاى المبحوثين، عدم اللتقة فى الإعلانات واعتبار ها مضللة. r. التلبفزيونى فى القنو ات الفضائية العربية وعلاقتّه بالاتجاهات الثر ائئة". اهتمت الار اسة بيحث الاتجاهات الشرائية للجمهور المصرى وعلافتها بدصداقية الإعلان التليفزيونى فى القنوات الفضائية العربية بالإضافة إلى معرفة العو امل المؤثرة فى مصداقية الإعلان الثليفزيونى من وجهة نظر

تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا فى حيانتا تاركة خلفها تأثثرات عميقة على شخصية ونفسية المشاهد من خلال ما تبثه من إعلانات مختلفة، فقد ساهيت وسائل الإعلام فى اننتّار الإعلانات بصورة كبيرة جدا، ومن أبرز وأهم هذه الوسائل التليفزيون اللىى يعتبر أفضل وسيلة سمعية بصرية تجمع كافة خصائص الوسائل الإعلامية الأخرى، فيتمتع التليفزيون بمجموعة من الخصائص المميزة التى جعلت منه وسيلة إعلانية ناجحة من الارجة الأولي. وبالتالى يعد التاليفزيون وسبلة اتصالية فعالة بين المعلنين و الجمهور، و هنا ما يبرر إقبال المعلنين على التليفزيون كوسيلة ناجحة لنتقايم الاعلانات حول منتجاتهم وخماتهم، بهـف الوصول إلى أكبر عدد مدكن من الأفراد المستهلكين و اللتعريف بمنتجاته وتقنديمها بالثكل الجذاب وحث الأفر اد على شر ائها وبالتاللى تحقيق الأرباح.

## مشعلة الدراسة:

لاحظت الباحثة أنه فى ظل غياب الرقابة على الإعلان، يتعرض الكثير من المو اطنين لعمليات نصب واحتيال بطرق مختلفة، عبر الكثير من الإعلانات المضللة التى زادت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة عبر القنوات الفضائية، نتلك الإعلانات التى أصبحت تنكرر كلما خطا عقرب الساعة، والتى تسعى لإقناع المو اطنين بأنها
 مشكلة الار اسة فى محاولة الإجابة على التساؤل الرئيسى التاللي "ما العلاقة بين حجم تعرض المر اهقين للإعلانات التجارية المضللة المعروضة بالفضائيات ومستوى

مصدفيتها لايهم؟".
أهمية الدراسة:

1. فلة الار اسات التى تتاولت الإعلانات الزائفة و المضللة وكذلك ندرة الار اسات التى تتاولت مصداقية الإعلان التلاليفزيونى فقد تم تناولها كجزئية فر عية فى إطار

در اسات الإعلان بصفة عامة.
r. نتزايد الحديث عن أهمية نشر وعى الجمهور بمفهوم المصداقية ومعاييرها ومستوياتها ومدى تحققها فى الإعلانات التجارية، حتى يستطيع الأفراد التمييز بين ما يعرض عليهم فى مدى تمتعه بالمصداقية و الموضو عية والحياد من عدمه. r. وتتبع أهمية الاراسة أيضا من أهية الفئة المقصود دراستها وهى طلاب الجامعات فى الفرقتين الأولى والثانية وهى المرطلة التى التى نقابل مرحلة المر اهقة المتأخرة وما تمتله هذه الفئة من قوة مؤثرة وحيوية فى أى مجنمع نامى يسعى

إلى اللثقام.
أهداف الدر اسة:

1. تحديد أهم الصيغ المختلفة التى يظهر بها هذا النوع من الإعلانات. r. التعرف على نوع الاستمالات المستخدمة فى هذا النوع من الإعلانات.
r.r. التعرف على شكل التضليل الموجود بالإعلان. ؛. التعرف على تجاوزات الإعلانات التجارية المعروضة بالفضائيات.
2. النترف على حجم تعرض للإعانانات التجارية.

الدراسات السابقةة:
ם المحور الأول دراسات تتاولت الإعلانات التجارية المضللة بوسائل الإعلام: I. دراسة دينا محمد محمود القاضى (Y.Y.) بعنو ان "الوعى بالعلامات التجارية فى الإعلان ودور ها فى اتخاذ القرار الثرائى لاى الـى المصري". هدفت الار اسة إلى النعرف على معرفة ددى الوعى بالعلامات التجارية فى الإعلان لاى المستهلا المصرى ومدى نأثير ذللك الوعى فى اتخاذه للقر ار الشر ائي، وما إذا كان لمسنوى الوعى بالعلامة النجارية لاى المستهلاك دور فى انخفاض او ارتناع مستوى سلوكه الشرائى نحو منتج بعينه، وتتتمى هذه الار اسة إلى الار اسات الوصفية، وفى إطار ها استخذمت الباحثة منهج المسح الإعلامى بشقه الميداني، حيث طبقت الار اسة على عينة عشو ائية قو امها . . ع مفردة من الذكور والاناث نتز اوح أعمار هم ما بين
r. مجتمع و عينة الار اسة الميدانية: تمتل مجتمع الار اسة الميدانية فى طلبة الجامعات (ذكور - إناث) فى الفرقتين الأولى والثانية من (1 ا- 9 1) عام وهى المرحلة المقابلة لمرحلة المر اهقة المتأخرة حيث طبقت الار اسة على عينة عشو ائية قو امها . . . مفردة من طلاب الجامعات، وقد تم اختيار هم بإسلوب العينة العشو ائية غير

المنتظمة لتمثيل كافة متنير ات الار اسة بو اقع . . ا مفردة من كل جامعة.
حدود الدراسة:

1. حدود موضو عية: حددت الباحثة موضوع در استها فى التعرف على "العلاقة بين حجم تعرض المر اهتين للإعلانات التجارية المضللة المعروضة بالفضائيات ومستوى مصداقيتّها لليهم". r. ح. حدود مكانية: تتمتل حدود الاراسة المكانية فى جامعة عين شمس، جامعة المنوفية، جامعة اللساس من أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث قامت الباحثة بتحديد كليتين من كل جامعة على أن نشُل التخصصات العطلية و النظرية. r. حدود بشرية: قامت الباحثة بتطبيق الاراسة الميدانية على طلاب الجامعات (ذكور - إناث) فى الفرقتين الأولى والثانية وهى المرحلة النى نقابل مرحلة المر اهقة المتأخرة.

المعالجة الإحصائية:

1. النكرارات البسيطة والنسب اللئوية.
r. اختبار (ت) T.Test للمجموعات المستقلة لارلسة الفروق بين المتوسطين الحسابيين لمجمو عتين من المبحوثين على أحد متغير ات الار اسة. r. اختبار كا׳ لجداول النو افق لار اسة الالالة الإحصائية للعلاقة بين متنيرين من المستوى الأسمى.

نتائج الدراسة: 1. نتائج الار اسة التحليلية: تهف الار اسة التحليلية إلى التعرف على نو عبة السلع المققمة من خلال الإعلانات التجارية المعروضة بالفضائئات العربية، ونوعيه الاستمالات المستخدمة فى هذا النوع من الإعالانات، كما تهن إلى التنرف على شكل التضليل الموجود بالإعلان، والتجاوزات الأخلاقية الموجودة بها، وعليه قامت الباحثة بإجر اء تحليل كيفى لمضمون عدد تسعة إعلانات والتى وردت فى إجابات المبحوثين عند إجر اء الار لسة الميدانية الاستطلاعية على أنها إعلانات مضللة وخادعة وغير صادقة ويمكن إجمال نتائج الاراسة التحليلية فى النقاط

أ. نتوع مضمون الإعلانات محل الار اسة بين اللترويج لسلع وخمات وتمتلت إعلانات السلع فى التنرويج لمنتجات طبية، ومشروبات غازية، ومفروشات منزلية بينما تمثلت إعلانات الخدمات فى التزويج لخدمة تصليح وصيانة أجهز ه كهربائية، والقضـاء على الحشرات. ب. تعددت الصيغ المستخدمة فى تحرير النص الإعلانى للإعلانات محل الار اسة سواء كانت إعلانات سلع أو إعلانات خدمات بين صيغة الأداء الفردي، الصيغة الحوارية، الصيغة الارامية (التمثيلية)، الصيغة الغنائية، صيغة المشكلة والحل.

ج. تنوعت عناصر الجذب المستخذمة على مستوى الشكل بإعلانات السلع والخدمات محل الاراسة بين استخدام القالب التنثيلي، استخدام الموسيقى و الغناء، استخدام الكارنون والكاريكاتبير، الاستعانة بمشاهير الفن و الرياضة. r.r. ثانيا نتائج الار اسة الميدانية: فى إطار منهج المسح تم ملء الستمارة الاستيبان بالمقابلة لعينة الار اسة وقو امها • . ؛ مفردة وتم مر اعاة المتغير ات الايموجر افية لعينة الار اسة، وقد أسفر تحليل استجابات المبحوثين التى تضمنتها بيانات صحيفة الاستبيان بعد عملية الجدولة و التصنيف عن بيانات كمية دعمت النقة فى الننائج وموضو عيتها، كما ساعدت على التحقق من أهداف الدراسة والإجابة على

تساؤ لاتها.

الجمهور المصري، وتتتمى هذه الاراسة إلى الار اسات الوصفية، وفى إطار ها استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامى بشقيه التحليلى و الميداني، فقامت الباحثة بتحليل عدد 11 إعلان كما استخدمت فى ذللك استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات المطلوبة من عينة الدراسة. وقد توصلت الار اسة إلى مجمو عة من النتائج أهمها أن ممنقدات الخبر اء كانت سلبية حول الإعلانات الثلاليفزيونية بالقنوات الفضائية العربية، بينما كان اتجاه الخبراء إيجابيا نحو الرقابة على الإعلانات التى تثثها تلك القنو ات، حيث أيد الخبراء ضرورة أن نكون المنتجات المعلن عنها بالفضائيات مطابقة للمو اصفات وأن تكون اللشُريعات والقو انين الحكومية أكثر صرامة لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة

## هغاهيم الدراسهة:

■ الإعلانات المضللة: جميع الإعلانات التى يقوم فيها المعلنون بقصد أو بدون قصد إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لاى المستهلك سواء كان فى (طبيعة السلعة أو نركيبها- مصدر السلعة- وزنها- حجمها- طريقة تصنيعها- ناريخ الانتناج و الصلاحية أو شروط استعمالها- جهة انتاج السلعة- نوع الخدمة ومكان تقديمها- شروط واجراءات النعاقد بما فيه خدمة ما بعد البيع و الضمان و الثمن وكيفية السداد - العلامة التجارية- الآثار الناتجة عن استخدام المنتج فيها). ■ المصداقية: مدى نقة المبحوثين عينة الاراسة فى الرسالة الإعلانية؛ ومدى اعتقادهم فى صحتها؛ ومدى تقتهم فى مقام الإعلان أو المعلن و القناه الثلّلفزيونية

التى تبث الإعلان.
هتفيرات الدراسة:
■ المتغير المستقل: ويتمتل فى حجم تعرض المر اهتين للإعلانات التجارية المضللة المعروضة بالفضائيات (مرتفع التعرض- متوسط التيرض- منخفض التُعرض). ■ المتغير التابع: ويتمثل فى مستوى مصداقية الإعلانات التجارية المضللة المعروضة بالفضائيات لاى المر اهتين (مستوى مصداقية مرتفع- مستوى

مصداقية منو سط- مستوى مصداقية منخفض).
■ المتغيرات الوسيطة: وتتمثل فى المتغير ات الايمجر افية (النوع- المستوى الاجنماعى الاقتصـادي- الإقامة سو اء ريف أو حضر - نوع التُليم الجامعيالتخصص) التى قد تضعف أو على العكس تعضد مسنوى مصداقية الإعلانات التجارية المضللة المعروضة بالفضائيات لاى المر اهتين.

فروض الدر اسة:

1. الفرض الأول: نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض للإعلانات التجارية تبعا لاختلاف مستوى أخلاقيات

الإعلان التجاري.
r. الفرض الثاني: نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض للإعلانات التجارية تبعا لاختلاف مستوى الاهتمام

بالمنتجات المعلن عنها.
r. الفرض الثالث: تزداد درجة تعرض المبحوثين للإعلانات التجارية تبعا لاختلاف درجة مصداقية المعلن لديهم.

نوع الدر اسة ومنهجها:
تنتر ج هذه الار اسة ضمن حقل الدر اسات الوصفية التى تتنمد على منهج المسح الإعلامى بشقيه التحليلى و الميداني؛ بما يسح بالإجابة اللطمية والمنهجية على تساؤ لات الار اسة واختبار فروضها المختلفة.

هجتهع و عينة الدر اسة:

1. مجتمع وعينة الاراسة التحليلية: قامت الباحثة بتطليل محتوى مجموعة من الإعلانات التجارية المعروضة بالقنوات الفضائية العربية والتى وردت فى إجابات المبحوثين عند إجراء الدراسة الميدانية الاستطلاعية على أنها إعلانات

مضللة وخادعة.

التى نعرض بالتنوات الفضائية دائما من إجمالى مفردات من يشاهنون القنوات الفضائية من إجمالى مفردات عينة الاراسة بلغت ．… $\%$ ٪ $\%$ وبلغت نسبة من بشاهدون الإعلانات التجارية التى تعرض بالقنوات الفضائية أحيانا من إجمالى مفردات من يشاهدون القنو ات الفضائية من إجمالى مفردات عينة الدراسة ．．，，الإ\％، وبلغت نسبة من لا يشاهدون الإعلانات التجارية التى تعرض بالقنو ات الفضائية مطلقا من إجمالى مفردات من يشاهدون القنو ات الفضائية من إجمالى مفردات عينة الار اسة ．\％\＆，．．


| الإجمالي |  | إناث |  | ذكور |  | النوع <br> مدى الششاهدة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |
| 「入，．$\cdot$ | IIr | Yr，Ts | or | זr，rr | 7. | أكثّاهدها دائما |
| 7ג，．${ }^{\text {r }}$ | YYY | Vr，Vr | 17. | Tr，r | ITr | أثهاهدها |
| ¢，$\cdot$ ， | 17 | r，rs | $\wedge$ | \＆，¢ | $\wedge$ | لا أثهاهدها على الإلطاق |
| 1．． | \＆．． | 1. | rr． | 1. | 14． | الإجمالى |

 تشير النتائج اللثفيلية للجدول السابق أن نسبة من يشاهدون الإعلانات التجارية


| درجة | التزتيب | الانحر اف <br> المعياري | اللمتوسط <br> الحسابي | نادر |  | أحيانا |  | دائما |  | الاستجابة | العبارة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الاتجاه |  |  |  | \％ | S | \％ | 5 | \％ | 5 |  |  |
| مرتفع | 1 | ，，TY | Y， 7 ¢ | $v, r q$ | rı | r1，， 1 | 人̇ | $v \cdot, \lambda r$ | rVY |  | لا تخضع لقو اعد ومعايير الذوق فى الإعلانات |
| متوسط | V | －，7ร | r，r | q，rı | ¢7 | －．，． | $19 \%$ |  | 107 |  | تذكر تخفيضات و هیية مثل ادفع ثمن انثين و احصل على الثالثة مجانا |
| متوسط | 7 | ，¢ร | Y，rı | 9，ヶл | r7 | \＆ ¢， $97^{\text {¢ }}$ | 1MA | \＆ $1,7 \vee$ | 17. |  | بذكر المعلن الفوز بجو ائز |
| متوسط | $\wedge$ | －，V7 | r，rq |  | Vr | rr，rr | 1rA | हV，qr | 1入ぇ |  | تزيد من السلوك الاستهلاكى عند الأفر اد |
| متوسط | 0 | －，¢ | r，rr | 入，rr | rr | 0．，． | 19\％ | ¢ $1,7 \downarrow$ | 17. |  | تدفع الناس لشر اء منتجات لا بحتّاجونها |
| مرتفع | $r$ | －， | r，¢q | V，rq | YA | 「7，¢7 | $1 \&$. | －7，¢0 | Y17 |  | معظم الإعلانات التجارية لا تخضع للا للرقابة |
| متوسط | 9 | －，Vr | r，rr | 10，4r | 7. | ¢ $1,7 \mathrm{~V}$ | 17. | \｛ $¢, V\rangle$ | 17 \％ |  | تخلق انطباع أن المرأه النحيفة هى المر أه الجميلة |
| متوسط | $\wedge$ | －，TE | r，rq | $1 \cdot, \sum r$ | \＆． | －．，． | 19r | ra，01 | lor |  | تخدع المستولك |
| مرتفع | \％ | －，Vr | r，¢＾ | 1\＆，0入 | 07 | rr，rr | 1rA | or，$\cdot 1$ | Y．． |  | تستخدم لغة متننية وألفاظ ركيكة وتعبير ات سوفية |
| مرتفع | r | $\bullet, 7$ • | r，o． | 0,11 | T． | rq，0入 | lor | 00，r） | rir |  | تعتمد الإعلانات على الششاهير لدفع الجمهور لنقليدهم و استخدام المنتج |
| متوسط |  | －，\％ 1 | r，ri | rıs |  |  |  |  |  |  | جملة من سئلو |

؛．آمنة على الرباعي．＂الإعلان التلبفزيونى والسلوك الاستهلاكي：دراسة مسحبة على عينة من المر اهقين فى مدينة إربد＂رسالة ماجستير،（جامعة الشرق الأوسط للار اسات العليا، كلية الآداب،
ه．دينا محمد محمود القاضي．＂الوعى بالعلامات التجارية فى الإعلان ودور ها فى اتخاذ القرار الشر ائى لاى المستهلك المصري＂، رسالة ماجسستير غير منشورة، （جامعة سو هاج، كلية الآداب، ．Y．ج．
 وعلاقتها بالاتجاهات الاستهلاكيه للمراهتين＂، رسالة ماجستير غير منشورة،
 V．V．نها فتحى نوفيق عبدالحليم．＂المحتوى القيمى لبحض برامج التلاليززيون الموجهة للطفل فى ضوء معايير الجودة الشاملة＂، رسالة دكتورة غير منشورة،（جامعة

8．Soh，Hyeonjin，Reid，Eonard，and King，Karen，＇Trust in Different Advertising Media＂．Journalism and Mass Communication Quarterly．No．3，2007，P．455－476．

يشبر الجدول السابق اللى جاء بمستوى متوسط حسابى（Y，Y، حيث لا تخضع لقو اعد ومعايير اللوق فى الإعلانات فى اللترتيب الأول بدرجة نقّير مرتفعة بمتوسط
 المنتج فى التزتيب الثنانى بدرجة نقاير مر تفعة بمتوسط حسابى ．r，O، وجاء معظم الإعلانات التجارية لا تخضع للرقابة فى التزرتيب الثالث بدرجة نتقير مرير مر تفعة بمتوسط



تو صيات الدراسهة：
1．ضرورة حمايه المستهلك من الاعلانات التجارية المضللة قبل اذاعتها بالفضائيات وذلك من خلال وجود جهة رقابية تتحقق من سلامة الإعلان قبل اقر اره و السماح بإذاعتّه．
r．قيام الأجهزة الحكومية الرسمية ذات العلاقة حمايه المستهلك متل جهاز حماية المستهلك وكذلك الأجهزة التطو عية غبر الرسمية بسحب عينات من الإعلانات المقامة على شاثنات الفضائيات وذلك على فنرات دورية لاراستها وتقييمها

لتحديد ما إذا كانت نتطبق عليها صفة الخداع من عدمه． r．تخصيص جزء من المساحة الزمنية المتاحة على القنوات الفضائية لنوعية اللستهلكين بمفهوم الخداع الإعلانى ومتى يعتبر الإعلان خادعا، وعرض نماذج لإعلانات خادعة سواء فى الدول العربية أم الأجنبية، وبيان الأسباب التى أدت الى اعتبار ها خادعة．

1．أحمد عصام اللدن سعد الهّ．＂العلاقة بين التعرض لإعلانات الطب البديل فى الفضائيات المصرية واتجاهات الجمهور نحو المنتج＂، رسالة ماجستير غير

منشورة،（جامعة القاهرة، كلية الإعلام، Y－19）． r．أريج محمد فخر الدين محمد．＂مصداقية الإعلان الثلثلفزيونى فى القنو ات الات الفضائية العربية وعلاقته بالاتجاهات الشرائئة＂، رسالة دكتور اهاه،（جامعة القاهرة، كلية

الإعلام، 17 （ب． 17 ．
r．باكينام محمد صلاح الاين．＂استخدام الدالات فى الإعلان الثللفزيوني：دراسة تحليلية＂، رسالة ماجستير غير منشورة،（جامعة عين شمس، كلية الآداب،

$$
\begin{aligned}
& \text { منال مُمتح حسن الزيات } \\
& \text { أ. أ. سعدره عهد على بهار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { د. دمنا حمد فوّاد خالد }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

 الاهدان: هدفت هذه الدر اسة إلى النحقق من فاعلية برنامج نخاطب إلكترونى ومقارنته بجلسات النخاطب العادية لعينة من الأطفال الذالويين فى علاج إضطر ابات اللغة لكأطفال الذاتويين.   ومجمو عة تجريبية| و وهى التى نلقت جلسات البرنامج الإككرونى.  ومقاس اللغة المعرب (أحد أبو دسية، Y Y Y)، وبرنامج إلكترونى من نصميم الباحثة.   إحصائية بين التطبيق القبلى والبعى على مقاس اللغة للمجو عة النجريبية الثانبة النى نلقت جلسات النخاطب الإلكترونى على أبعاد (اللغة الإسنقبالية- اللفة النعيرية-    للأطفال الذانوييز فى (اللغة الاستفبالية- اللغة التعبيربة- العمر اللغوى). العهمات المتايه: تخاطب إلكرونى - اضطر اب الذانوية- اضطر ابات اللغة.


## Effectiveness of Electronic Program for Language disorders in Autism Children

Aims: This study aimed to find out the effectiveness of a program designed to address the e- treat Language disorder of a sample of Autistic children.
Sample: It based on the experimental method to know the impact of the interventional program on language development of a sample of Autistic children. the basic experiment sample: The study sample consists of two groups Experimental group1 (5 Autistic children), Experimental group2 ( 5 Autistic children) who did not participate at all in the communication sessions and who will apply them program.
Tools: The main tool was based on Design and programming electronic Speech program using cartoon characters (Prepared by the researcher).
Results: The study results There were no significant statistical differences between the mean scores of Autistic children who have been trained in a number of traditional communication sessions (experimental group1) before and after the application in two variables (Expressive languageTotal). but there was a significant statistical differences between the mean scores at one variable (Receptive language) at the level of significance 0.05 . There were a significant statistical differences between the mean scores of Autistic children (experimental group2) before and after the interaction with the designed program for the benefit of interaction and at the level of significance in all variables (Receptive language- Expressive language-Total) at the level of significance 0.05 . There were a significant statistical differences between the mean scores of experimental group 1 and the mean scores of experimental group 2 after the interaction with the designed program for (experimental group In the variable Expressive language the level of significance was 0.01 , the variable (Total) the level of significance was 0.05 . but the variable (Receptive language) there were no significant statistical differences. There were no significant statistical differences at the level of the language of experimental group 2 after the application of the program. and after one month on the implementation of the program.
Keywords: Autism-Language disorder- Electronic program-Speech therapy.
\&. هل يختلف مستوى اللغة للطفل الذانوى الذى تفاعل مع البرنامج الإلكترونى بعد مضى شهر من انتهاء النفاعل؟

التعريفات الالجر ائية لمفاهيم الدر اسة:
■ تعريف الطفل الذانوى: هو الطفل الذى يتم تشخيصه بأن لايه اضطراب الذاتوية من خلال تطبيق المقاييس الخاصة بتشخيص الذانوية وتم تصنيفه ضمن فئه الانتويه كما أن لديه اضطر ابات لغوية (الاستقبالية- التنبيرية). ㅁ وبرمجنه إلكترونيا بطريقة مشوقة وعن طريق شخصيات كرنونية يميل إليها الأطفال لتتوم بالنطق السليم للكلمات مع عرض الصورة التى تدل عليها، والتى تتششى مع هذه الفئة من الأطفال. ■ الاضطر ابات اللغوية لأطفال الذاتويين: هی أوجه الثنذو اللغوية التى تظهر لاى الطفل الذاتوى وتظهر فى حالات ثلاث (اضطراب اللغة غير اللفظى- التأخر اللغوى- الايكو لاليا او الترديد اللفظى).

أهدف الدراسة:
تهذف الدر اسة الحالية إلى معرفة مدى فاعلية برنامج تخاطب إلكترونى مصمم لعلاج اضطر اب اللغة لعينة من الأطفال الذانويين.

أهمية الدر اسه:

1. الأهمية النظرية: نتحدد الأهمية النظرية لهذه الدر اسة فى إثر اء المكثبة العربية بالاتجاهات الحديثة بالمعلومات والخبرات والمهارات العالمية فى علاج اضطرابات اللغة و النطق والكلام للأطفال الذانويين بما يساعد فى تداولها

و الاستفادة مما توصلت إليه من نتائج. r. الأهية اللطبيقية: تبرز الاراسة أهية الاستعانة ببرامج التنخل الالكترونية كوسائل معينة للمساهمة فى تتمية المهار ات اللغوية و اكساب اللغة ومالها من ألثر يفوق طرق تعليم اللغة النقلليدية تمشيا مع الاتجاهات العلمية الحددبثة لعلاج اضطر ابات النطق واللغة للأطفال الذاتويين وذلك لما للرسوم المتحركة من اثر فى جذب انتباه الأطفال و التأثّثر فى سلوكهم مع عدم تجنب طرق العلاج المتبعة.

## الدراسات السابقة:

1. دراسة بعنوان "أثر اللثفاعل الإجنماعى مع الإنسان الآلى وتحول المحادثة إلى الو الاين وصغير هما الطفل الذانوى". قام بالار اسة كارل جى دانست وآلخرون (Carl, et.al, 2013)، وقد هدفت هذه الار اسة إلى نتقييم أثر التفاعل الإجنماعى مع الإنسان الآلى وتحول المحادثة الى صغار الأطفال الذاتويين وأمهاتهم كجزء من النتخل المنزلى للأطفال كوسيلة تمكنهم من الإتصال، واللغة، ومهارات التنفاعل الإجتماعية الأخرى، وتكونت عينتها من أربعة من صغار الأطفال الذاتويين وأمهاتهم، وقد تم تحقيقها كجز ء من در اسة تخلية فى هذا البحث، وقد ولّ تم إجراء النتخل لكل طفل خلال المدة من (६- 0) أيام. وقـ إستخدم الإنسان الآلى الإجتماعى لغسس الطفل الذانتى فى تفاعل ما بين (الطفل/ الإنسان الآلى) و(الطفل/ الأم) باستخدام برمجة تخاطب شاملة يد، وأذن، وفم، وحركة عينين للإنسان الآلى ويتم ضبطها والتحكم بها من خلال ممارس لغمس الطفل فى التناعل الإجتماعى (Interbots, 2011)، وقد توصلت الى نتائج من أهمها: أن تحول التخاطب بين الأطفل وأمهاتهم قد ازداد عنه قبل التنخل. r. .r. دراسة بعنو ان" فيديو هات النمذجة و القررة على نطق استنعاء الكلمة لاى عينة من المر اهتين من ذوى إضطر ابات الأاتوية" قام بالدر اسة لاريسا مورلوك وآخرون (Larissa Morlock, et.al, 2014)، و هدفت الار اسة لمعرفة ددى فاعلية فبيو نمذجة فى نتمية القررة على التعرف ونطق الكلمة، وكانت عينة الاراسة ثلاث ذكور مصابين بالذاتوية فى المدرسة الثانوية، واعتمدت الاراسة على المنهج النتجريبى، ونوصلت نتائج الار اسة إلى أن الفيديو هات المنمذجة كانت أكثر فاعلية فى تسهيل الققرة على التنرف، ونطق الكلمات، ويمكن إعتبارها وسيلة تذلل فعالة لتحسين وتتمية القر اءة للمر اههين الذانويين.

لقد خلق اله تعالىى الإنسان وميزه بقارات كثيرة تمكنه من التعامل والتفاعل، و التن اصل، وتبادل الأفكار والآراء مع الآخرين، وتعتبر اللغة المنطوقة من أكثر وظائف الإنسان إنسانية، فلا وجود لها فى عالم الحيوان، كما انها أرقى ما لاى الإنسان من مصادر القوة، لأنها الوسيلة التى يتتكن بها من التّبير عن حاجاته الأساسية، ويتزود من خلالها بالطرق والوسائل من أجل المعرفة بعالمه، والقام
 أهمية كبيرة بين أفراد الجنس البشرى حيث نستخدم فى مخنلف موافق حياتهم لأغر اض التحدث مع الآخرين، والتفكر ، و التُعل، والتنرفيه، والنحية، وجذب الانتباه، وطلب المساعدة، والتعبير عن المشاعر والانفعالات فى الموافق الإجنماعية والثأثير على الآخرين، وتشكيل اتجاهاتهم وآر ائهم. كما أنها تستخدم فى تبادل الرسائلّ بين الأفراد وتبادل المعلومات و المعارف والحصول على الأخبار والوقوف على طبيعة حياة الإنسان بصورة عامة أو تطوير ها قليما أو حاضرا، وانطلاقا إلى المستقبل. (عبدالعزيز الثخص، YlVV) ومن هنا كانت أههية اللغة والاهتمام بنموها نموا طبيييا من مرحلة الطفولة، ولكن قد لاتسير الأمور على نحو جيب، حيث تعد مرحلة الطفولة مرحلة نمائية أكثر عرضة واستهجافا للاضطر اب ولنمو أثنكال من الصعوبات والمظاهر التى تتحرف عن معايير النمو العادى، وهذه الانحر افات تأخذ أنتكالا مختلفة من الاضطر ابات الارنقائية"الذانوية" أحد الاضطر ابات الارتقائية المعقدة التى تحدث فى فترة الطفولة والتى تحتّاج إلى تدخل علاجى وتأهيلى مكثق من قبل

المتخصصين و اهتمام ورعاية خاصة من قبل الأسرة (سلوى محمود، بَ 10).
هشكهة الدراسة:
انبتقت مشكلة الاراسة من العمل مع الأطفال الذانتيين وملاحظة أن اضطر ابات اللغة لايهم تمنل تحديا حقيقيا لكل من يعمل مع هذه الفئة حيث أنه ليس من السطل إكسابهم اللغة، وبخاصة أن الأطفال الذانتوين لايهم صـوبة كيبة كيبرة فى التفاعل مع الوجوه البشرية (وهو ما يمثل صعوبة كبيرة خلال الجلسات النقليدية و عدم الاستجابة السريعة بالجلسات) ورغم كثرة وحداثة العديد من البرامج الإلكترونية الجاهزة و المصممة لتحقيق هذا الههف إلا أن جميعها يصب فى إنجاه واحد وهو مجرد إكسابهم اللغة الاسنتقالية للطفل وليس اللغة التعبيرية وهى زيادة المخرون المعرفى للطفل الذانوى حيث أن العرض الإلكترونى يركز على الصور المختلفة المر اد تعليمها للطفل وربطها بالمدلول الصوتى فقط وليس تعليمه طريقة النطق و التنبير الذاتى ومن هذا المنطلق كان الهفف الرئيس لهذه الار اسة التى تهاف إلى تصميم نموذجا مناسبا لتمكين الطفل الذانتوى من استخذام اللغة بشعبتيها الاستقبالية والتنبيرية باستخدام برنامجا إلكترونيا مبسطا ومشوقا فى نفس الوفت مع الأخذ فى الاعتبار الصعوبات التى يعانى منها الطفل الذانوى من حيث ضعف الققرة على التو اصل والتفاعل مع الآخر، ومن هنا فإن المحاو لات النقليدية التى نتقوم على تُليم الطفل الذانوى اللغة من خلال التفاعل مع أُشخاص آخرين (المدربين) والتى غالبا لا تعطى ثمار ا ونتائجها غير مضمونة قد حان الوفت لتطويرها بما يتماشى وروح العصر، وهو ما تحاول

الار اسة الحالية القيام به.
تحديد المش<لة:
تتحدد مشكلة الار اسة فى الإجابة عن التساؤ لات التالية: 1. هل يختلف مستوى اللغة للطفل الذانوى فى المجموعة التجريييةا الذى تنرب فى

عدد جلسات التخاطب (التقليدية) (قبل وبعد) تطبيق البرنامج المصمد؟ r. هل يختلف مستوى اللغة للطفل الذاتوى الذى لم يتعرض من قبل لللندريب فى جلسات التخاطب وتفاعل مع البرنامج المصم فى المجموعة التجرييية٪ (قبل

وبعد) التفاعل مع أنشططة البرنامج؟
r. هل هناك فروق ما بين مستوى اللغة للطفل الذانتوى الذى أنهى جلسات النخاطب اللتفليدية فى المجموعة التجريبية ا و اللى انهى البرنامج الإلكترونى فى المجمو عة التجريبيةץ (قبل وبعد) الإنتهاء من البرنامج؟

التجريبية|) بعد تطبيق البرنامج المصمم لصالح (المجموعة التجريبيةץ) و عند مستوى دلالة . . . . ؛. لا نوجد فروق إحصائية دالة على مسنوى اللغة للطفل الذاتوى الذى تفاعل مع البرنامج الإلكترونى (المجمو عة التجرييبةץ) بعد تطبيق البرنامج مباشرة ثم بعد

## مضى شهر على تطبيق البرنامج.

منهج الدر اسة:
اعتمدت الارسة الحالية على المنهج التجريبى المقارن باستخدام مجموعتين (مجموعة تجريبية ) و وهى المجموعة التى لم يستتخدم معها برنامج الار اسة ولكن استخدم معها الطرق النقلليدية المتبعة فى التخاطب (مجموعة تجريبيةr) وهى التى تم إستخدام البرنامج الإلكتزونى الذى قامت بتصميمه الباحثة و الذى إعتمد على موديل يستخذم ميكانيزم النقليد عن طريق الحركة فى الفيديو والذى ابتكرته الباحثة وصممته ليكون من الإختيارات النطبيقية على الموبايل والتابلت وغيره. وتم تطبيقه خال مجموعة الجلسات التى تم تحديدها للتطبيق وعمل تنقيم سابق ولاحق لكلنا المجموعتين فبل وبعد تطبيق برنامج الار اسة المستخدم ومقارنة النتائج للتأكد من مدى فاعلية البرنامج الإلكترونى الأى ابتكرته وصميته الباحثة.

عينة الدراسة: 1. العينة الإستطلاعبة: للتأكد من مناسبة البرنامج للحينة وتفاعل الأطفل مع البرنامج، وتم تطبيق إختبار جيليام لتققير الذانوية للتأكد من درجة الذانوية لليهم وإختبار اللغة المعرب (لأبوحسيبة، 1.11) وإختبار إستانفورد بينيه للانكاء: الصورة الخامسة (محمود (بو النيل، Y.11)، وبعد التنأكد من مناسبة كل أفراد العينة تم تطبيق جزء من البرنامج على العينة الإستطلاعية لتبين نفاعل أطفال العينة مع البرنامج الإلكترونى وكان عددهم • 1 أطفال. r. العينة التجريبية: تم اختيار عينة الار اسة بطريقة قصدية من الأطفال الآين تم نتخيصهم سلفا على أنهم من ذوى إضطراب طيف الذانتوية والآين تنتراوح أعمار هم ما بين (ץ-0) سنوات على إعتبار أن هذا السن الذى يتم فيه إكتشاف الدشكلة ويتوجه الأهل للكثف على الطفل وعمل الفحوصات والثقييمات اللازمة، وبلغ عددهم • 1 أطفال من الالكور والإناث 0 أطفال (مجموعة تجريبية ا)، وه أطفال (مجمو عة تجرييبةץ)، وتم إختيار العينة من المر اكز والجمعيات الآتبة: أ. مركز نور الهاى للتنريب والتخاطب (المطرية). ب. المترددون على عيادة التخاطب بالجمعية الثر عية بالمسجد البحرى بمسطرد. ج. مركز دودو كيبز للوى الإحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة.

أدوات الدر اسه:
(

 لعينة الار اسة بطريقة إعاد الإختبار بعد أسبو عين ثم حساب الفروق بين القياسين القلبى و البعدى و اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين على جميع أبعاد المقياس (اللغة الإستقبالية- اللغة التعبيرية- العمر اللغوى الكلى)، و هذا يعنى أن المقياس ثابت.

تصميم وبرمجة برنامج إلكترونى تخاطبى بإستخدام الشخصيات الكارنونية الدتحركة (إعداد الباحثة بالتناون مع مصمىى أنيميشن ومبرمجى حاسوب).

عرض و مناقشة النتائه: ه الفرض الأول: الذى ينص على الآتى "لا نوجد فروق إحصائية دالة بين متوسطات درجات الأطفال الذاتويين الأين تنربو ا فى عدد من جلسات التخاطب النقلليدية (المجموعة التجريبية) فبّل وبعد تطبيق البرنامج المصمد". و(المجموعة التجرييية|) هى مجموعة الأطفال الذاتويين (ن= 0) الذين لم يتلقوا جلسات اللبرنامج الإلكترونى، ولكن تعرضوا لجلسات التخاطب النقلّيدية وبعد النطبيق البعدى عليهم على مقياس اللغة كانت الننائج كالثّلى:
r. فى دراسة بعنوان "أنثز النتخل المبكر فى علاج اضطر اب النأخر اللغوى لاى الأطفال الذانويين باستخذام الحاسوب". قام بالدراسة (أحمد السيد أحمد حسن Y- 10 )، وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التتخل المبكر فى علاج اضطر اب التأخر اللغوى لاى الأطفال الذانتويين باستخدام الحاسوب، وذلك من خلا إعداد برنامج ندريبى علاجى يحتوى على بعض النتريبات والأنشطة لتتمية اللغة فى مرحلة التنخل المبكر، وعلاج اضطراب تأخر اللغة لاى الأطفال الذاتويين، وتكونت عينة الار اسة من • ب طفل ذانوي، وقد قسمت بالتساوى إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتم تشخيصهم على مقياس الاليل التشخيصى والإحصائى للأمر اض النفسية DSM-IV التابع للجمعية الأمريكية للطب النفسى ومقياس جيليام Gilliam النقتيرى لنقتير أعراض اضطراب الذانوية، وهى المجموعة التى لم تستفد من تطبيق البرنامج النتريبى العلاجى، واعتمدت الار اسة الحالية على المنهج التجريبي، حيث أنها تختبر فاعلية برنامج تدريبى علاجى باستخدام الحاسوب (متغير مستقل) فى علاج اضطر اب التأخر اللغوى (متخغير
تابع) للأطفال الذانويين (أحمد السيد حسن، 10 - ب).

؛. در اسة بعنو ان "فاعلية برنامج للعلاج الكلامى بإستخدام الحاسب الآلى فى تخفيف بعض إضطرابات النطق وأثزه على تحسين الثبات الإنفعالى لاى الأطفال
 مدى فاعلية برنامج علاج كلامى بإستخدام الحاسوب فى خفض بعض إضطر ابات النطق (الإبدال- الحذف- الإضافةة- التحريف) لاى المعاق عقليا، عينة الدراسة: نكونت عينة الدراسة من . ط طفل من الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم •1 أطفال كجموعة تجريبية و •1 أطفال كمجوعة ضابطة
 ( المستوى الإقتصادى والإجنماعى والنقفى (إعداد الباحث)، ومقياس الثبات الإنفعالى (إعداد الباحث)، ومقياس إضطر ابات النطق (إعداد الباحث)، والننائج أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة على مقياس إضطر ابات النطق لصالح المجموعة النتجريبية.

## تعقيب على الدر اسات السابقةة:

ولقد إستفادت الباحثة من الاراسات السابقة التى اعتمدت على الحاسوب فى
 Y.10) ودراسة (حاتم عبدالسلام، Y. 1V) فیى اختيار موضوع الار الارة الحالية والبرنامج التندريبى القائم على الإتجاه الحديث فى إكساب اللغة وهو ما ما أكدت عليه العديد من الار اسات التى اعتمدت على الحاسوب بشكل كارنونى محبب للأطفال من خلال موديل ومناسبة الألوان ولقد اعتمدت الباحثة على ميكانيزم النتلايد الذى يقـمه الموديل مع مر اعاة جذب الإنتباه من خلال الحركة فى الفيديو والجديد فى هذا البرنامج الباحثة هو ابتكار الباحثة لبرنامج إلكترونى يستخدم كتطبيق على التاليفون المحمول أو الثابلت أو غيره.

فروض الدر اسة:

1. لا نوجد فروق إحصائية دالة بين متوسطات درجات الأطفال الذانويين الذين تدربو ا فى عدد من جلسات التخاطب التقلليدية (المجموعة التجريبية ا) على مقياس اللغة العربى لأبوحيبية قبل وبعد تطبيق البرنامج المصمم. r. نوجد فروق إحصائية دالة ما بين متوسطات درجات الأطفال الذاتويين الذين لم ينلقو ا تدريبات فى التخاطب (المجموعة التجرييبةץ) على مقياس اللغة العربى لأبوحسيية قبل وبعد تفاعلهم مع البرنامج المبرمج و المصم لصـالح القياس البدىى وعند مستوى دلالة ., ..
r. توجد فروق إحصائية دالة ما بين متوسطات درجات الأطفال الذانويين الذين تفاعلو ا مع البرنامج المبرمج والمصمم (المجموعة التجرييبة٪)، ومتوسطات درجات الأطفال الذين تنربوا فى عدد من جلسات النخاطب النقليدية (مجموعة

باستخدام النمذجة بساهم بشكل كبير فى تعلم العديد من السلوكيات وبخاصة
السلوك الإجنماعى وإجر اءات المحادثات. ■ الفرض الثالث واللى ينص على أنه "توجد فروق إحصائية دالة ما بين متوسطات درجات الأطفال الذاتويين اللين تفاعلوا مع البرنامج المبرمج والمصمم (المجموعة التجريبيةץ)، ومتوسطات درجات الأطفال الآين تندربوا فى عدد من جلسات التخاطب النقليدية (مجموعة التجرييية|) على مقياس اللغة المعرب بعد تطبيق البرنامج المصم لصالح (المجموعة التجريبية٪) و عند مستوى دلالة ه• ••"، وكانت النتائج كالثالى: ו. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة النجريبية الاولى و المجمو عة التجرييية الثانية فى اللغة الاستقبالية حيث بلغت قيمة اللالالة ه, •
وهى قيمة غير دالة إحصائيا.
r. يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية الاولى والمجموعة النجريبية الثانية فى اللغة التنبيرية حيث بلغت قيمة الدلالة 9 • . , • وهى قيمة

دالة إحصائيا عند مستوى (., •.
r. يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجرييية الاولى والمجموعة التجريبية الثانية فى العمر اللغوى الكىى حيث بلغت قيمة الداللة ه ., • وهى قيمة دالة إحصائيا لانها اقل من ه, ,.. ؛. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجمو عتين فى القياس البعد على مقياس اللغة فى البعد الخاص (باللغة الإستقالية) و هذا بدل على أن كلا البرنامجين اللتقليدى والحاسوبى يفيد فى النتو اصل غير اللفظى للأطفال الذانويين. ه. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجمو عتين (تجريبيةا، وتجريبيةץ) فى القياس البعدى لمقياس الغة فى البعد الخاص (باللغة التببيرية) عند مستوى دلالة |•,• و هذا يدل على أن البرنامج الإلكترونى مفيد أكتر من البر امج اللتقليدة فى إكساب الطفل الذانوى النتو اصل اللفظى وزيادة القنرة على التعبير و النطق وهو ما تنفقّه الجلسات التقلليدية، ونرجع السبب فى ذلك الى انه قد روعى فى البرنامج عو امل جذب الانتباه وبالتالى ملاحظة افضل للطفل وتحفيزه على نقلبد الاصوات وتعلم المفردات، ونظر الان البرنامج محبب لاى الطفل فيعيد استخدام الكلمات التى تعلمها من النموذج. 7. يتضح من الننائج ايضا الفروق ذات اللالة بين اللجمو عتين (تجرييةة،)، وتجرييبةץ) على مقياس اللغة فالتطبيق البعدى على بعد العمر اللغوى عند مستوى O., • وهو ما يوضح أيضا فاعلية البرنامج الإلكترونى عنه فى

الجلسات النقليديـة.
■ الفرض الر ابع وينص على انه "لا توجد فروق إحصائية دالة على مستوى اللغة للطفل الذانتو الذى تفاعل مع البرنامج الإلكترونى (المجمو عة التجريبيةّ) بعد تطبيق البرنامج ثم بعد مضى شهر على تطبيق البرنامج"، وكانت النتائج كالتالى: 1. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة (الضابطة فى القياسين البعدى و النتبعى اللغة الاستقبالية حيث بلغت قيمة (Z)

r. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة (الضابطة فى القياسين البعدى والتتبحى: اللغة التنبيرية حيث بلغت قيمة (Z)
 r. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين منوسطات رتب أفراد المجموعة (الضابطة فى القياسين البعدى والتتبعى (العمر اللغوي) حيث بلغت قيمة (Z)
 ويتضح من العرض السابق عدم وجود فروق ذات دلالة بين التطبيق البعدى و التطبيق التثبعى على مقياس اللغة للمجموعة التجريبية الثانية وهذا يدل استمر ار التأثير الإيجابى للبرنامج حتى بعد مرور شهر على انتهاء التطبيق.

1. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفر اد التجريبية الاولى
 وهى فيمة دالة عند مستوى معنوية 0 , ,. .
r. لا نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد التجرييية (Z) الاولى فى القياسين القبلى و البعدى اللغة اللتعبيرية حيث بلغت قيمية

r. لا نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد التجرييبة الاولى فى القياسين القبلى والبعدى العمر اللغوى حيث بلغت فيمة (Z) (Z9, الا وهى قيمة غير دالة إحصائيا.
ويتضح من العرض السابق لللنتائج عدم تحقق الفرض بوجود فروق ذات دلالة إحصائية الا على بعد اللغة الإستقبالية فقط عند مستوى دلالة ه., . مما يعنى فاعلية جلسات التخاطب النقليدية فى علاج الإضطر ابات اللغوية (اللغة الإستقبالية) وهو ما يتفق مع نتائج الارراسات التى إعتمدت على برامج التنريب
 إستخدام البرنامج التنريبى ساعد على تحسين التنو اصل و التفاعل الإجتماعى، محمد سعيد عجوة (Y.1 ( 1 ( استخدم برنامج تدخل لزيادة المهارات اللغوية، مى أحمد رضوان (Y-10) واعتمدت على إستخدام برنامج إثرائى لتتمية المهارات اللغوية وكانت نتائج الار اسة لصالح البرنامج النتريبى (لنتمية اللغة الإستقبالية)، مشيرة فتحى (Y-17) و التى إعتمدت على إبتخذام برنامج سلوكى لنتمية اللغة وتحسين مهارات التو اصل للأطفال الذاتويين وكانت اللنائج أيضا لصالح البرنامج السلوكى، وتنمية اللغة تعد تتمية للجانب الإستقبالى اللغوى (الذى يتتمد على الفهم
 ■ الفرض الثانى و اللذى ينص على أنه "توجد فروق إحصائية دالة ما بين متوسطات درجات الأطفال الذاتويين الانين لم ينلقو ا تدريبات فى التخاطب (المجموعة النجريبيةץ) على مقياس اللغة المعرب قبل وبعد تفاعلمه مع البرنامج المبرمج و المصم لصالح القاس البعدى وعند مستوى دلالة ه•, ه"، و(المجموعة التجريبيةץ) هى مجموعة الأطفال الذانويين (ن= 0) الذين خضعوا لجلسات البرنامج الإلكترونى، وكانت النتائج أنه نوجد فروق ذات دلاليّلة إلصصائبة بين متوسطات رتب أفراد المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعدي اللغة الاستقبالية حيث بلغت قيمة (Z) (Z Y r., وهى قيمة دالة عند مستوى معنوية ه, ه, •. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة
 و ههى قيمة دالة عند مستوى معنوية 0., •. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفر اد المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى و البعدى العمر
 يتضح من العرض السابق للننائج تحقق الفرض ورج إحصائية بين التطبيق القبلى والبعدى للعينة (النجريبية الثنانية) والثى خضت للالبرنامج الإلكترونى على جميع الأبعاد (اللغة الإستفبالية- اللغة التعبيرية- العمر اللغوى الكلى) على مقياس اللغة المعرب عند مستوى دلالة 0., • وهو ما يتفق مع در اسة ليفكثن ( على إستخدام برنامج الككبيوتر لتحسين اللغة الإستقبالية للأطفال الذانتويين وكانت الننائج دالة إحصائيا لصالح اللجموعة التجرييية التى تم إستخذام برنامج الحاسوب فى التنخل وهى أيضا تتفق مع دلالة الفروق على البعد الخاص (باللفة الإستقبالية)، وعن فاعلية البرنامج ككل حيث يعتمد على النمذجة من خلال نموذ

 الكلمات، ويمكن إعتبار ها وسيلة تدخل فعالة لتصسين وتتمية القراءة للمر اهتين

 لاى الأطفال الذانويين باستخذام الحاسوب. رسالة دكتور اة. جامعة بنها: كلية الآداب- قسم علم النفس.
 الآلى فى تخفيف بطض اضطر ابات النطق وأثره على تحسين الثات الانفنالى لاى الأطفال المعقين عقليا. رسالة دكتوراة. جامعة بنى سويف: كلية التربية-
قسم علم النسس.

و الثوزيع.

ه. سلوى محمود محمد (10 با م). رفع مستوى النهو اللنوى لاى الأطفال الاناتوين باستخام غرفة الحو اس لتحسين اضطر ابات الخلل الحسى لايهم. رسلالة دكتوراة. جامعة عين شسس: كلية البنات- فسم علم النسس.

القاهرة: دار لرشاد.
 الإحتياجات الخاصة (ط)). القاهرة.
^. عبالعزيز امين عبالغنى (Y-1Y). فاعلية برنامج إرشادى باستخذام أنشطة اللعب لتحسين الهارات التنواصلية والحسية لاى الأطفال الاناتويين. رسالة

> ماجستير . جامعة عين شُس: كلية تريبة.
 والثنفاعل الإجتماعى لاى عينة من الأطفال النتوديين. رسالة ماجستير . جامعة عين شمس: كلية التربية.

 شسس: كلية البنات للآداب و العلوم و التربية- قس علم النسس.
 بِض المهارات اللنوية لاى عينة من الثناميذ الذاتويين. رسالة ماجستير . جامعة

حو ان: كلبة اللتزبية- قسم الصحة النفسية.



الآداب- قسم علم النفس.



عين شسس: كلية التزبية، قسم الصحة النفسية.
14. Carl. J. Dunst. Deborah. W. Hamby. Carol. M. Trivette. Jeremy

Prior. Graham Derryberry (2013): Effects of a Socially Interactive
Robot on the Conversational Turns Between Parents and Their
Young Children with Autim. Orelena Hawks Puckett Institute. 128
South Sterling Street. Morganton. NC 28655 USA.
15. Koegel, K. Ashbaug, K.\& Navab, A. (2015): Improving empathic communication skills in adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and developmental Disorders. Oct.2015, pp.No. Pagination Specified.
16. Larissa, M. Jennifer, L.\& Sycarah, F. (2014): Video modeling and word identification in adolescents with Autism Spectrum Disorder.
Child Language Teaching and Therapy, Vol 31, Issue 1, 2015.
17. Sherer, V. Pierce, K. Paredes, S. Ingrsoll, B.\& Scheibman, L. (2001).

1. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين النطبيق القبلى والبعدى (المجموعة (النجرييية|) و التى طبقت الطريقة الارجة فى التخاطب الا على البعد الخاص (اللغة الاستقبالية) على مقياس اللغة المعرب كانت النتائج دالة عند مستوى دلالة ه., ه، أما البعدين الخاص باللغة التعبيرية والعمر اللغوى الكلى فكانت الفروق غير دالة إحصائيا وهو ما يعنى عدم فاعلية الطرق النقليدية فى جلسات التخاطب فى تتمية اللغة التُعبيرية والعمر اللغوى للأطفال الذانويين بشكل كافى وإنى كالنـ كانت تفيد فى تحسين اللغة الاسنتقالية و الفهم اللفظى. r. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التطبيق القبلى والبعدى (المجموعة التجريبيةץ) والتى خضعت لبرنامج الار اسة (البرنامج الإلكترونى) على جميع الأبعاد (اللغة الاستقبالية- اللغة التُتييرية- العمر اللغوى الكلى) للققيس اللغة المعرب عند مستوى دلالة 0., , وهو ما يعنى فاعلية البرنامج الالكترونى المبرمج فى نتمية اللغة لاى الأطفال الذانويين فى جميع أثكالها (الاستقبالة-
التجبيرية- العمر اللغوى).
r. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين (التجريييةا و التجريبيةץ) فى القياس البعدى على البعد الخاص اللغة النتببيرية عند مستوى دلالة ا•, •• وبعد العمر اللغوى الكلى عند مستوى دلالة 0., ،، أما البعد الخاص باللغة الاستقبالية فلم توجد فروق دالة إحصائيا وهو ما يعنى أفضلية البرنامج الالكترونى عن الطرق التقلبدية فى التخاطب خاصة فى تتمية اللغة التعبيرية و الققرة على التعبير والنطق لاى الأطفال الذانتيين وأيضا العمر اللغوى الكلى أما اللغة الاستقبالية و الفهم اللفظى فكلا البرنامجين يفيد.
؛. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التطبيقين القبلى والتتبعى (المجموعة
التجريبيةץ) لمقياس اللغة المعرب وهو ما يعنى ثبات تأثئثر البرنامج و امتّاده.
التوصيات:
2. الإستعانة بالبرنامج الخاص بالدراسة فى التخلل والعلاج التخاطبى فى تأهيل الأطفال الذانويين بدلا من الطرق التقلليدية وخاصة فيما يتعلق بالتو اصل اللفظى

و التّى تمتل المعضلة الرئيسية فى تدريب الأطفال الذاتويين. r. إذا كانت فكرة البرنامج جاءت بنتائج إيجابية مع الأطفال الذانتيين الذين يمنلّون صعوبة حققية فى التذخل و العلاج لأى اخصائى، فمن ثم يمكن استخدام البرنامج الحالى مع الأطفال الآخرين الذين لليهم اضطر ابات لغوية مثل الأطفال المتأخرين لنويا أيضا غير الذانتويين وغبر هم، وقد يفيدهم البرنامج بشكل كبير فى إكسابهم اللغة.
r. الاهتمام بنلك البحوث الحديثة التى نستخدم الوسائل اللنكولوجية المعاصرة والمطورة بالجهود الذانية والإهتمام بتلك البحوث والإستفادة منها فى المر اكز

الحكومية التى نققام خدمات لتلك الفئة من الأطفال الذانتيين. ؛. انشاء قسم خاص بالتخاطب الإلكترونى داخل مر اكز ذوى الإحتياجات الخاصة بمؤسسات الاولة والمؤسسات الخاصة وهو تنخل من شأنه تغيير المفهوم العلاجى والتدخلى لفئة ذوى القتر ات الخاصة بشكل عام والأطفال الذاتويين تمشيا مع لغة العصر الالكترونى الذى نعيشه.

البحوث المقتر حة:
تقترح الباحثة اجر اء المزيد من الأبحاث التى تتتاول تطورات تكنولوجية حديثة
فى مجال الذاتوية وتعتمد على النظريات المعاصرة متل: ا. فاعلية برنامج تخاطب إلكترونى لعلاج مشكلات النطق (اللاغات- الإبدال(الحذ) للأطفال الذاتويين.
r. فاعلية برنامج تخاطب إلكترونى لعلاج الإيكو لاليا (اللصاداة) لاى الأطفال الآلتويين.

1. أحمد ابوحيبة محمد (Y.1 Y). المقياس اللثوى المعرب لأطفال ما قبل

Enhancing Conversation Skills in Children with AutismVia Viedeo
Technology Which is Better, "Self" or "Other" as a Model?
Behavior Modification, 25.

$$
\begin{aligned}
& \text { هبة عبدالمنعم حمود البدرى } \\
& \text { أ أ. .عكد معوض إبراهيم }
\end{aligned}
$$

أسمّاذ بُسم الإعلام وثقافة الأطفال بمعهد الدراسات العليا الطفولة جامعة عين شمس
د. د. نامر كمد صلاح الدنّن سكر
أستاذ ساعد بكية الاعلام جامععة فاروس


الاقتصادية- السباسبة)
الاههان: التعرن على قضابا الطفولة اللى نطر هها مجلات المر أة (عبنة الار اسة). الاندوات: صحيفة نحليل الضضون (إعداد الباحثة).
النتائع: جاءت قضايا الطفولة الاجنماعية فى مقامة القضيا التى تطرحها عبنة الار اسة، ثم بليها فى المربة الثانية فضابا الطفولة الصحية، وفى المربة الثلة فضابا الطفولة التعليمية، والررتبة الر ابعة قضابا الطفولة الثقافية، والمرنبة الخامسة فضابا الطفل العلية، وأخير ا تتساوى معالجة فضايا الطفل السباسبة، والرياضية، وجاءت

 الاحنباجات الخاصة فى مقدمة القضايا الصحبة للطفلة، ثم جاء فى المرنبة الثانبة امر اض نصبب الطفل، وجاءت فى المرنبة الثالثة فضبة تغذية الأطفال، وأخبر ا فى




## Treatment Of the Egyptian Child Issues in woman Magazines

Introduction: Childhood issues are considered from crucial issues for any community, forming a strategy for developing Egyptian child is planning for the future of this community. As children represent inexhaustible human resources and national wealth.
Problem: Research problem can be crystallized in the following main inquiry What is the role played by woman's magazine in treating (social, educational, economical and health) childhood issues?
Significance: The study derives its significance through interesting in child's issues, caring about children is the backbone of development achievement, study significance emerges from treating issues concerning childhood as common- law marriage, females' circumcision, street children, children labor).
Objectives: Identifying quality of childhood issues presented by woman's magazines (study sample), Highlighting content of private main issues and sub issues concerning each main issues of childhood issues.
Sample: A documentary sample consisting of 46 of printed and T.V woman's magazines.
Tools: Content Analysis Sheet
Results: Social childhood issues are on the top of issues presented by study sample, followed by health childhood issues then educational childhood issues then culture childhood issues finally child scientific issues, The issue of children education is on the top of social issues of the child, followed by family disassociation issue, then issue of early marriage and social media addiction are equivalent the children molestation issue then street children and family issue of exploiting children, females' circumcision and drugs addiction are equivalent, Special needs children issue is at the top of childhood health issues then diseases afflicting the child is in the second order, then the issue of child's nutrition comes in the third order and finally obesity issue and pregnant mother health are in the fourth order.

الموضو عات الخاصة بالمشكلات الاجنماعية بنسبة V V,VV\%، ث الزو اج وشئون الأسرة بنسبة 10,07\%، ثم مواد التتمية والتطوير للذات بنسبة . 1\%، ثم
 بأصحاب القرر ات الخاصة بنسبة سז, ب\%\%.
 اللصري، وهدفت الاراسة إلى تحديد قضايا الطفولة التى تعالجها الأفلام السينمائية المصرية، والتُرف على أراء المتخصصين من الإعلاميين، والتنربويين، والأكاديميين فيما بتعلق بأهم قضايا الأطفال التى ينبغى أن تناقشهـا الأفلام، استخدمت الاراسة المنهج المسحي، كما استعانت الارراسة بأداة تحليل المضمون. توصلت الار اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك بعض القضايا التى لم نلق اهتماما على مستوى كل من التتخصصين، والأفلام السينمائية بالرغم مما تؤكده الإحصائيات من ارتفاع نسبتّها وتفاقمها، وتحتّاج إلى تنليط الضوء عليها إعلاميا بشكل أكبر فى محاولة جادة لحل تلك القضايا، أو عمل حملات نوعية للقضاء عليها خاصة القضايا الخاصة بالطفلة الأنثى مثل (قضية ختان الإناث، الزواج المبكر، عمالة الفتيات فى المنازل). ؛. در اسة (2014) (7) بعنوان تأثثر الأهل على استخدام الأطفال للإنترنت، ينعرض الأطفال للإنترنت فى الوقت الحاضر بنسب مرتفعة، مما يكمن أن يؤدى لأذيتهم، هنا يكون دور الأهل فى نقليل الضرر أساسيا. طبقت
 عاما، استعانت الدر اسة بأداة الاستنبيان. توصلت الار اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الار اسة أوضحت أن . . \% من الأبناء يتقون فى آبائمم vo \% يشعرون بقلق أهلهم عليهم، و \& \% بيتمدون عليمه، وأن الأطفال الماليزية بحاجة شديدة للأمان على الأنترنت ويبدون رغبة فى مشاركة الأهالى فى أنشطنهم على الأنترنت.
 هدفت الدر اسة إلى نقييم بر امج الأسرة و المر أة بالثللفزيون، و التيرف على مدى إسهامها فى نوجيه المر أة لأداء دور ها بالأسرة و المجتمع، الستخدمت الار اسة المنهج المسحي، كما استعانت بأداة الاستبيان، طبقت على عينة قوامها . . \& مفردة من الإناث البالغات، المتابعات لبرامج الأسرة، و المر أة بالتاليفزيون، وتوصلت الدر اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الدر اسة فيما يتعلق بدوافع مشاهدة عينة الار اسة لبر امج الأسرة، والمرأة بالتللفزيون أوضحت نقام طرق متتوعة لعمل وجبات غذائية صحية • 7\%، نقدم تو عية حول كيفية رعاية الأبناء
 معلومات صحية مفبدة للمرأة والطفل \% \% \% \% \% ا متابعة الجديد فى الأزياء والموضة والديكور 0, ¢٪\%، تعلم بعض المهارات: (التنصيل- الخياطة- أثشغال

الإبرة) \%Vr تونت بششكلات المر أة وتعرفها بحقو قها وواجباتها
 فى معالجة قضايا الطفولة فى مصر، هدفت التنرف على نوعية قضايا الطفولة التى تطرحها برامج الطفل، والمر أة بإذاعة البرنامج العام، استخذمت الدر اسة المنهج السسحي، كما استعانت بأداة استمارة الاستييان وتحليل المضمون، كما طبقت على عينة فوامها Y ا مفردة من القائمين على البرامج بإدارة الطفل، و إدارة المر أة. توصلت الاراسة إلى مجموعة من النتائج أههها أن القضايا التعليمية جاءت فى مقدمة القضايا التى تناولتها البر امج عينة الاراسة، وذلك بنسبة 19, 10 \% من إجمالى القضايا الو اردة بالبر امج عينة الار اسة، تليها القضايا الثقافية بنسبة \% Y, ^\% من إجمالى القضايا الو اردة بالبر امج عينة الار اسة، ثم

القضايا الاقتصادية بنسبة ץ٪, • (\%.
تساؤلات الدراسة:

1. ما موضوعات قضايا الطفولة التى نتتاولها المجلات الصحفية، و الثلليفزيونية؟

تعنبر مرحلة الطفولة مرحلة أساسية فى تكوين شخصية الفرد يتم فيها بناء المعارف والخبر ات وتكوين أنماط السلوك و التفكير ، لذلك لا بد من رعايتها وبشكل سليم، و إلا شكلت تهايدا للبشرية، وتعد تنمية الأطفال هى حلقة من حلقات التنمية البشرية التى تعد المدخل الرئيسى لتققام المجتمع، فإذا ما جعلنا حياة أطفالنا أكثر

إشر اقا كان مستقبل بلدنا أكثر إشر اقا. و لأن مصر، والمنطقة العربية تتميز بار نفاع نسبة الأطفال، والشباب إلى درجة كبيرة حيث تبلغ نسبة الأطفال أقل من 1 1 عام • \& \%، فبالتالى تركيبة سكانية فتية، قد تكون نقمة لأنها تصبح عبء على المطالب الاجتماعية، والتُليم، والصحة، وقد نكون

نعمة إذا ما أحسنا الاستثمار فى هؤلاء البشر .
ونقوم وسائل الإعلام بدور حيوي، وفعال فى ربط الأفر اد بقضايا المجتمع، ونشارك بفاعلية فى إحداث التنيير ات الاجتماعية، وفى بناء الفرد نظرا لأنها نقام قـرا كبير ا من المعلومات، وتقام لجميع فئات المجنمع المو اد الإعلامية، والتنقفيفية، و الترفيهية، ولهذا تصبح هذه الوسائل مناسبة أكثر للتأثير، لأنها تضيف شيئا لتصورنا

لللو اقع.
مشكلة الدر اسة:
يككن بلورة مشكلة البحث فى التساؤل الرئيسى ما الدور الذى تقوم به مجلات
المر أة فى معالجة قضايا الطفولة (الاجتماعية- التُليمية- الاقتصادية- الصحية).

## أهمية الدر اسة:

تستمد الار اسة أهميتها من خلال اهتمامها بقضايا الطفل، فالعناية بالأطفال هى العمود الفقرى لإنجاز التتمية، وتتبثق أهمية الدراسة من تتاول القضايا الخاصة

بالطفولة (ختان الإناث، أطفال الشو ار ع، عمالة الأطفال).

1. التعرف على نوعية قضايا الطفولة التى تطرحها مجلات المر أة عينة الار اسة. r. إلقاء الضوء على ما تحويه القضايا الرئيسية الخاصة، والقضايا الفر عية التى تخص كل قضية رئيسية من قضايا الطفولة.

الدر اسات السابقة:
تم الاطلاع على التنراث العملى الخاص بموضوع البحث، وفى حدود علم الباحثة لم يتم العثور على در اسات مطابقة للار اسة الحالية، لللك سوف يتم عرض الار اسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث
 تضمينها فى عمليات التنتئة الاجتماعية لطفل ما قبل المدرسة بين جيل الاجداد وجيل الآباء، هدفت الار اسة الى الكثف عن مدى التينير فى تطبيق القيم التربوية فى عملية التتشئة الاجتماعبة لطفل ما قبل المدرسة لاى جيل الاباء والامهات عن جيل الاجداد و الجدات. استعانت الار اسة بأداة الاستييان، طبقت على عينة قو امها -10 من الاجداد والجدات وعينة قو امها . 10 مفردة من الاباء والامهات. توصلت الار اسة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود قصور وضعف فى تطبيق الققم التزبوية فى عمليات التنتئئة الاجتماعية لطفل ما قبل المدرسة لاى جيل الاباء والامهات مقارنة بجيل الاجداد والجدات.
 والمو اقع الإلكتزونية فى نوعية المراهقات بالمشاركة الاجتماعية والسياسية. هدفت الارراسة التعرف على دور المجلات النسائية، والمواقع الإلكترونية الهتخصصة فى نوعية المر اهقات بالمشاركة الاجتماعية والسياسية، استخذم الار اسة المنهج المسحي، واستعانت بأداة تحليل المضمون، وأداة الاستبيان، تم التطبيق على عينة من طالجات الجامعات (IV-IY) سنة. نوصلت الار السة إلى مجموعة من الننائج أهمها أن الار اسة أوضحت تفوق مجلة حواء المطبوعة فى الموضوعات الاجتماعية أكثر من السياسية، وجاءت المواد الإخبارية الخاصة بالمر أة والأبو اب النقلليدية فى مقدمة المو اد الاجنماعية بنسبة و\% 10 \% 10 ثم

| المجوع |  | الستات ما يعر فوش يكبو！ |  | برنامج طمع الليوت |  | يوم تُلديم المجلة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | $\checkmark$ | \％ | ك | \％ | ك |  |
| \％9 | \＆ | \％9 | r | \％9 | r | السبت |
| \％${ }^{\text {r }}$ | 1 | \％ | ， | － | － | الاحد |
| \％ro | 17 | \％ro | $\wedge$ | \％ro | $\wedge$ | الاثين |
| \％10 | V | \％）r | $r$ | \％）V | ¢ | الثلاثاء |
| \％ry | iv | \％ャ9 | 9 | \％ro | $\wedge$ | الإربعاء |
| \％r | 1 | － | － | \％\＆ | 1 | الخمس |
| \％）．． | ¢7 | \％ 1. | r | \％ 1. | r | الهجموع |

أُنارت النتائج أن يومى الأربعاء والالثين فى مقامة الأيام التّى تعالج قضايا
 ور\％و\％）، ثم يوم الثغثاء جاء نسبة 10\％، ثم يوم السبت حبث جاء باء بنسبة 9\％، وأخير ا يتساو ى كل من يوم الأحد والخميس فى معالجة فضايا الطفولة بالمجلات
口 （الهجلات اللطبوعة، والتلّلبزيونية）：حيث باءي

 ثم تضايا الطنل العلمية جاءت بنسبة \％\％، وأخيرا اتنساوى معالجة قضايا الطنل السياسية، و الرياضية، جاءثا بنسبة ا\％لكل منهم كما فى الجدول التالى：


| اللجهوع |  |  |  | طع الييوت |  | نصف اللثّا |  | الفضايا الاجتماعية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | $\checkmark$ | － | － | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |
| \％ 0 | r | \％${ }^{7}$ | 1 | － | － | \％${ }^{\text {r }}$ | ， | كطفال الشُورع |
| \％r． | $\wedge$ | \％ 7 | 1 | － | － | \％\％ | v | الالنكك الأسرى |
| \％$\%$ ． | 4 | \％${ }^{6}$ | 11 | \％\＆r | $r$ | \％ir | r | ترية الإنباء |
| \％$\lambda$ | r | \％ | 1 | \％ra | r | － | － | التحرش بالآلطال |
| \％${ }^{\text {r }}$ | ， | － | － | － | － | \％$\uparrow$ | 1 | الآتبر بالألفال |
| \％r | 1 | － | － | － | － | \％${ }^{\text {r }}$ | ， | ختان إبإنا |
| \％ 1 ． | ¢ | \％ | 1 | \％r9 | r | \％${ }^{\text {r }}$ | ， | زواج القاصر ات |
| \％${ }^{\text {r }}$ | ， | \％${ }^{\text {r }}$ | 1 | － | － | － | － |  |
| \％）． | ¢ | \％${ }^{\text {r }}$ | ， | － | － | \％ 9 | r |  |
| \％）．． | \＆． | \％）．． | v | \％）．． | $\checkmark$ | \％）．． | 14 | الهجوع |

بيتضح من الجبول السابق أن قضية تربية الأبناء فى مقـمة القضايا الاجتماعية للطفولة، حيث جاءت بنسبة ．\＆\％، ثم يليها قضايا التفكك الأسرى جاءت بنسبة ．
 وأخير ا ينساوى كل من قضية الاتجار بالأطفال، وختان الإناث بنسبة بّ \％ ם ج جاءت قضايا الططل الصحية فى عينة الدر اسة كالنالي：


| اللجهوع |  |  |  | طع البيوت |  | نصف الثبا |  | التضايا الصحية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | $\checkmark$ | \％ | ك | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |
| \％rs | ¢ | － | － | \％「． | 「 | \％）V | 1 | كــــراض تــصيب |
| \％${ }^{\text {r }}$ | 1 | － | － | \％． |  | \％）V | 1 | 告 |
| \％）r | r | － | － | \％r． | r | － | － | التغنبة |
| \％${ }^{\text {\％}}$ | 1 | － | － | \％）． | 1 | － | － | صحة الأم الحامل |
| \％or | 9 | \％）．． | 1 | \％\％． | ¢ | \％${ }^{\text {WV }}$ | ؛ |  |
| \％）．． | iv | \％ 1. | 1 | \％1．． | 1. | \％ 1. | 1 | اللجهوع |

r．r．ما أسلوب عرض موضوعات قضايبا الطفولة بالمجلات الصحفية، والتلبزيزينية؟ r．r．ما أهداف معالجة موضو عات تضايا الطفولة بالهجلات؟

صصطلحات الدراسة：
口 اللجلات المطبوعة Magazines：مطبوع مغالف، يصدر بشكل دوري، طويل أو
 المعلومات والآراء ووسائل النّلية، وقـد تنطى الأحداث الجارية وتناقش الشئون الخارجية، ويوجد الججلات العامة والنى الخت فى الانحسار وحل محليا المجلات التنصصة والنى تتخصص بضمونها فى مجال محدد ومنها مجلات الدر أة ومجلات الشباب ومجلات متخصصة فى الهجال الزر اعى．
 والفضمون، ونقّم بأسلوب يكسبها خصائص المجلة المطبوعة．المجلة التلاليزيونية تجمع فى الهواد والبرامج الجادة والطريفة، وتذاع بصفة ثابتّة

 التالجزيون، ونكون مده المجلة ثابتّة فى كل الحلقات

 التظليمية، التضايا الصحية، التضايا الاجتماعية، التضايا الانتصادية، التضايا

السياسية، التضايا الثقافية، قضايا التّخين والإدمان．
منهج الدر اسة：
تعد هذه الار اسة من اللار اسات الوصفية النى تستهـف تصنيف البيانات و الحقائق التام تجميعها، وبتّ مقارنة معالجة تضايا الطنل فى كل من من مجلات المر أة الصحفبة، و التلثلزيونية．
عينة الدر اسة



.r.1A/r/r)-r.iv
 الفترة

أدوات الدراسة：
صحيفة تحليل المضمون（من إعداد الباحثة）．
نتائج الدر اسة：
قامت الباحثة بتحليل كمى لاورتين من مجلات المر أة، لمقارنة مدى اهتيام كل من الهجلات المطبوعة و المجلات التلّلثزيونية فى معالجة قضايا الطفولة．وفيما يلى تعرض الباحثة لنتائج الار اسة النـطلبية：口 ם فـى مقتمة الأشكال الصحفية المعالجة لتضايا الطفولة بمجلة نصف النيا النحقيق
 r r \％ا\％، وأخير ا يتساوى كل من الخبر، و التصة الخبرية، والمقالات فى طرح فضايا الطفولة حبث جاؤو بنسبة ب\％ك كل منهر． व ج جاءت السساحة المخصصة النى تم استخذالمها فى معالجة قضايا الطفولة كما يلى：





يتضح من الجول السابق أن تضية ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقلمة التضايا

1．إبراهيم الزمر،＇تقييم برامج المرأة والأسرة بالثللفزيون＂، مجلة الفن الإذاعي،
العدد 19، يوليو ^٪. . .
r．اسماء احمد رمضان الثنابودى．＂القيم التربوية ومدى تضمينها فى عمليات التنشئة الاجتماعية لطفل ما قبل المدرسة بين جيل الاجداد وجيل الآباء＂رسالة ماجستير
 r．ريم أحمد على، معالجة الأفلام السينمائية لقضايا الطفل المصري، رسلالة ماجستير غير منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، r． 10 r． ؛．سوز ان عبدالجو اد حامد، دور المجلات النسائئة والمواقع الإلكترونية فى تو عبة المر اهقات بالمشاركة الاجتماعية و السياسية، رسالة دكتوراة غير منشورة، معهر در لسات الطفولة، جامعة عين شمس، r． 19. ○．عادل صادق محمد رزق، دور الصحافة النسائية فى وضع أولويات اهتمام المر أة اللصرية نحو القضايا النسائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإعلام،

$$
\text { جامعة القاهرة، } 1999 .
$$

T．نعيمة حسن محمد زنقل، إذاعة البرنامج العام ودور ها فى معالجة قضايا الطفولة فى مصر، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمس، معهذ دراسات
الطفولة، ^ـ . . .

7．Sarina Yusuf A．＂Parents＇Influence on Children＇s Online Usage＂，
Social and Behavioral Sciences， 2014.

الصحية للطفولة بعينة الار اسة، حيث جاءت بنسبة 「o\％، ثم جاء فى المرتبة الثانية أمر اض تصيب الطفل بنسبة ؛ب\％، وجاءت فى المرنبة الثالثة قضية تغذية الأطفال بنسبة \％Y 「 وأخيرا نتساوى كل من قضيتى السمنة، وصحة الأم

الحامل، وجاءتا بنسبة 7\％كما فی الجدول التالى：
جبول（؟）قضايا الطفل التُليمية في مجلات المر أة الصحفية والتلالفزيونبة

| المجموع |  | الستات ما <br> يعر فوش بكلبوا |  | طعم الليوت |  | نصف الانيا |  | قضايا التُليمية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | 5 | \％ | ك | \％ | 5 | \％ | S |  |
| \％）． | 1 | \％ro | 1 | － | － | － | － |  <br> وتطوير المناهج |
| \％〔． | を | \％ro | 1 | \％ 0. | 1 | \％ 0. | r | التْعلمــــلاح الأنظمـــة |
| \％）． | 1 | \％ro | 1 | － | － | － | － | الخصوصبة |
| \％r． | r | － | － | \％ 0. | 1 | \％ro | 1 | تطوير التعليم الفنى |
| \％r． | r | \％ro | 1 | － | － | \％ro | 1 | أخرى |
| \％）．． | 1. | \％1．． | \＆ | \％ 1. | r | \％ $1 .$. | \＆ | المجموع |

يتضح من الجدول السابق أن قضية إصلاح الأنظمة التُليمية فى مقامة قضايا الطفولة التعليمية بعينة الار اسة، حيث جاءت بنسبة • \＆\％، وينساوى كل من قضية تطوير التُليم الفني، وقضايا الطفل التعليمية الأخرى وجاءتا بنسبة ．\％r، وأخيرا جاءت قضبة الدروس الخصوصبة فى المرتبة الأخبرة بنسبة •（\％． ج ج جاء أسلوب عرض قضايا الطفولة فى عينة الار اسة كالتاللي：
جباول（0）أسلوب عرض قضايا الطنل في مجلات المر أة الصحفبة و التّلفزليونية

| المجوع |  | الستات ما يعرفوش يكبوا |  | طعم اليبيو |  | نصف اللنيا |  | قأسلوبا عرضلة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | ك | \％ | 5 | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |
| \％ir | 9 | － | － | \％ | 1 | \％ro | $\wedge$ | عرضت مع توضيح |
| \％ry | Y | \％9 | r | \％ヶヶ | 7 | \％${ }^{1}$ | 15 | عرضت معرضت مع |
| \％M V | 14 | \％） | $r$ | \％ヶヶ | 7 | \％）r | ¢ |  |
| \％TV | Y | \％「7 | 7 | \％ヶฯ | 9 | \％） 9 | 7 | \|عرضاذت مع تقـديم |
| \％ 1 入 | $1 \varepsilon$ | \％or | Ir | \％ | 1 | \％${ }^{\text {r }}$ | 1 |  |
| \％）．． | VA | \％）．． | Y | \％1．． | Y | \％）．． | rr | الهجهو |

يتضح من الجدول السابق تساوى النسبة فى عرض قضايا الطفولة مع وضع الحول وأسلوب عرض القضية مع تقنيم النماذج حيث جاءت بنسبة بry منهم، ثم يليها عرضت مع تققيم النماذج والحلول جاءت بنسبة 1 \％\％ال ثم يليها أسلوب عرض القضية بتوضيح الأسباب والحلول بنسبة \％V ا\％، وأخيرا جاء
 ■ جاءت أهداف المحتوى فی معالجة قضايا الطفولة كما يلى：
جبول（٪）أهداف المحتوى المعالج لقضايبا الطفل فى مجلات الهر أَة الصحفية و الثلنليزيونية

| الهجوع |  | الستات ما يعرفوش يكبو |  | طعم البيو |  | نصف الدنيا |  | أهداف المحتوى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ | ك | \％ | ك | \％ | $\checkmark$ | \％ | $\checkmark$ |  |
| \％ 07 | ¢ | \％r9 | 9 | \％ 70 | 10 | \％\％r | $r$. | معرفية |
| \％ 7 | － | \％）V | ¢ | \％ | 1 | \％． |  | وجانبة |
| \％ 0 | ¢ | － | － | － | － | \％）「 | ¢ | سلوكية |
| \％rr | $1 \wedge$ | \％r． | V | \％ry | － | \％19 | 7 | معرفية ومهارية |
| \％9 | v | \％）r | r | \％9 | r | \％ 7 | r | معرفية وسلوكية |
| \％）．． | VA | \％）．． | rr | \％1．． | rr | \％）．． | rr | المجمو |

يتضح من الجدول السابق أن أهداف معالجة قضايا الطفولة فى مجلات المرأة جاءت فى المرتبة الأولى معرفية بنسبة \％\％\％، وفى المرتبة الثانية الأهداف المعرفية و المهارية بنسبة \％\％\％وفى المرتبة الثالثة الأهداف المعرفية و السلوكية بنسبة \％\％، ثم المرنبة الر ابعة الأهداف الوجدانية بنسبة 7 \％، وأخير ا فى المرتبة

$$
\begin{aligned}
& \text { تنّى طارقّ طاهر السيد } \\
& \text { أ.د .اسماء عبدالعال الجبرى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { د. هدى جال عمد }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

nill   وعددها • ا أطفال والأخرى ضابطة وعدها . 1 أطفال.   بما يبود بالفائدة على الأطفال فى سنو ات الدر لسة المبكرة.   الار اسة من الأطفال الملاعثين فى مرحلة ما فبل المدرسة.   النتائج: نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين منوط رنب أفر اد المجموعة الضابطة والتجريبية من الأطفال على مقاس النلعث بعد تطبيق برنامج اللبد كومب. لا نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط رنب أفر اد المجوعة الضابطة في القباس القبلي والبدى للالنلث بعد تطبيق برنامج اللبد كومب. توجد فروق ذات دلالة إمصائية  المجو عة النجربيبة في القباس البعدي والتبكي بعد برنامج اللبد كوهب.


## The effectiveness of the Lidcombe program to reduce Stuttering among a sample of pre-school children.

Problem: The study problem is crystallized in the following question: Is there an effectiveness of the Led-combe program to reduce stuttering in a sample of pre- school children?
Aims: This study aims to validate of the effectiveness of the program in reducing stuttering in a sample of pre-school children.
Curriculum: The study will be based on the experimental method's he used the experimental design control and experimental groups; to reduce stuttering on the pre-school children.
Sample: The application will be on a sample of 20 of the pre- school child, aged between ( $4-6$ ) years, will be the sample selection intentional Kinder garden, and will be divided into two groups, one trial $(\mathrm{N}=10)$ and the other control group $(\mathrm{N}=10)$.
Tools: Preliminary data form (Prepared by the Researcher). The stuttering scale (Prepared by Nahla El-Refaey, 2001). Cultural and socioeconomic level scale (Prepared by Mohammad Saafan\& Doaa Khatab, 2016). Stanford beniet Intelligence Scale (Prepared by Mahmood Abo El Neel, 2011). Led comb program to reduce stuttering for children.
Results: There is a statistically significant difference between the mean scores of stuttering arranged for the two experimental and control group in the measurement after applying the program procedures. There is a statistically significant difference between the mean scores arranged stuttering in the experimental group in the two measurements before and after the application of the program procedures. There is no statistically significant difference between the mean scores arranged stuttering in the control group in the two measurements before implementing the program and after the procedure. There is no statistically significant difference between the mean scores arranged stuttering in the experimental group after the application of the measurement procedures and program measurement iterative.

ومما سبق يكن بلورة مشكلة الدر اسة الحالبة فى السؤ ال النتلي هل هناك فاعلية
لبرنامج الليككومب فى خفض اضطر اب التلعثم لاى أطفال ما قبل المدرسة؟
هدف الدراسة:
تهـف هذه الار اسة إلى التحقق من فاعلية برنامج الليدكومب فى تحسين اللتّعث لاى عينة الار اسة من أطفال ما قبل المدرسة.

أهمية الدر اسة:

1. الأهمية النظرية: ندرة الار اسات التى تناولت خفض النلعثم عن طريق برنامج الليدكومب لاى أطفال ما فبل المدرسة (فى حدود ما اطلعت عليه الباحثة) فى البيئة العربية.
r. الأهية النطبيقية: يككن أن نوجه نتائج هذه الار اسة أنظار الدسؤولين فى وزارة التزبية والتُليم إلى ضرورة الاهتمام بالبر امج الإرشادية العلاجية وتفيلها بما يعود بالفائئ على الأطفال فى سنوات الار اسة المبكرة.

هغاهيه الدر اسة: ■ طفل ما قبل المدرسة: هو ذلك الطفل الذى لم يلتحق بعد بالصف الأول الابتدائى

.(ミT: r..r
وهو الطفل الذى يتراوح عمره من (६-
 التعريف الإجر ائي: هم أولئكّ الأطفال عينة الار اسة والذين يعانون من التلعثم وعمر هم ما بين (६اللنالثث: الثلعثث هو إضطر اب كلامي، أو اضطر اب فى النطق، أو اضطراب فى الإيقاع الصوتي. ونتمتل أهم مظاهره فى التزدد أو النكرار والإطالة والوقفة، وقد يكون هذا النتكرار أو النتوق أو الإطالة فى حرف أو مقطع أو كلمة، كما يصاحب التلعثم بعض الحركات اللإر ادية، سواء فى الوجه أم أجزاء مختلفة من الجسم (إيمان محمود، Y- IV). التعريف الإجرائي: اللتلعثم عبارة عن اضطراب فى الطلاقة اللفظية ومعدل سر عة الكام، يصحبه أسلوب تنفسى غير صحيح، يؤدى إلى عدم انسجام أعضاء الكلام ويظهر فى صوره نوقف أو تطويل أو تكر ار للصوت أو المقطع أو الكلمة وله أصل نفسى يؤدى إلى الخوف من الكلام وتحاثشيه فى مو اقف معينة. ويعبر عنها إجرائيا بالاستجابات اللفظية لیينه الاراسة من الأطفال ذوى اضطر اب
 Z سنوات ويشترك فيه كلا من المدرب والأهل معا فى تدريب الطفل ولكن يكون الاور الأكبر من النتريب يقع على عانق الأهل حيت يقوم المدرب بتكريب الأهل على خطوات البرنامج وهو يعتمد على تحديد نوع رد الفعل الذى يبديه الأهل

على تلعثم الطفل أو كلامه بشكل سليم (الدليل الإرشادى لبرنامج الليدكومب).

## هحدهات الدراسة:

1. منهج الار اسة: اعتمدت الار اسة على المنهج التجريبي؛ حيث استخدم التصميم التجريبى المجمو عتين الضابطة والتجرييبة، بهـف اختبار فاعلية البرنامج لتصسين اللنلعثم لاى عينة الدر اسة من الأطفال المتلعثمين فى مرحلة ما قبل المدرسة. r. الحدود البشرية: تكونت عينة الاراسة من . ب طفلا وطفلة من أطفال ما قبل المدرسة تزاوحت أعمار هم بين (६- ؟) سنوات، وتم تقسيمهم إلى مجمو عتين

إحداهما تجريبية وعددها • 1 أطفل و الأخرى ضابطة و عددها r. الحدود الزمنية: أجريت هذه الار اسة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام r. 19 . ؟. الحدود الجغر افية: أجريت هذه الدراسة على أطفال ما قبل المدرسة اللأين يترددون على عيادات التخاطب (مركز اسمع وتكلم- روضة غراس) بالساس من أكتوبر .

إن الطفولة هى صانعة المستقبل؛ والاهتمام بالطفولة هو اهتمام بالمستقبل، وقد يتعرض الأطفال إلى مشكلات كثيرة أثناء نمو هم منها صحية، واجتماعية، ونفسية، وغير ها.
وإن عيوب النطق والكلام إحدى هذه المشاكل، ولأن تُلم الكلام ليس بالأمر
اليسبر فإن من المحتمل أن يمر بعض الأطفال فى مرحلة ما فبل المدرسة ببعض من مشكلات الكلام التى تتضمن اضطر اب الطلاقة ومن أبرز ها التلعثم، والبيئة التى ينشأ فيها الطفل خاصة المحيط الاخلى و الخارجى للأسرة وكذلك الضنوط التى يقع تحت
 وتعد الثأتأة من اضطر ابات الكلام والتى تسمى أحيان بالتلعثم وهى إحدى اضطر ابات الكلام التتموى المعقد. والذى يتميز بنكر ار الأصو ات أو الكلمات والإطالة الصوتية والنوقف عند محاولة الكلام وعادة ما يكون هـاك بداية لظهور اللنّعثم من سن 「 إلى ؛ سنوات من العمر مما يجطله اضطر اب الكلام التتموى الرئيسى الوحيد مع بداية محددة بعد أن يبدأ الطفل فى الحديث، وبالتالى فإن التصنيف الإحصائى الاولى للأمر اض يستخذم الآن مصطلح اضطر اب الطلاقة اللغوية مع بداية الطفولة، لوصف المشاكل اللغوية ذات الصلة وإن أربعة فى المئة من الأطفال يتلعثمون خلال مرحلة الطفولة من نلقاء أنفسهم ومع ذللك يتعافى حو الى •^ فى المئة، غضون عامين من البداية، كما يبدو أن الثأتأتأ المزمنة منتأثزة ور اثيا وأكثر احتمال عند الأو لاد لذوى

الأقارب (Patricia J. Brooks\& Vera Kempe 2014). ويعد برنامج اللايدكومب، الذى وضعه مارك أونسلو وزملاؤه فى أستراليا هو علاج سلوكى للأطفال الصغار اللنين يتلعثمون ويتم إعطاء العلاج من قبل أحد الو الاين أو مقام الرعاية فى بيئة الطفل الليومية. يتعلم الآباء كيفية القيام بالعلاج خلال (Etain Vonga, L\& Linda Wilsona, الزيارات الأسبو عية لأخصائى النطق والكال)
.Michelle Lincolnb, 2016)
وقد أبلغ عن معدلات نجاح يبدو أنها تفوق المعل الطبيعى للثنفاء الثلقائى حاليا هو أهم طرق العلاج المؤكدة علميا لعلاج مرض الثلعثث فى مر احل الطفولة الطولة المبكرة حيث أن الأطفال فى مراحل المرض المبكرة؛ حتى فى الحالات الثديدة؛ يمتلكون لحظات من الطلاقة الطبيعية مما بسهل العلاج. ومن الطرق الطبية المؤكدة علميا لعلاج الأطفال الآين يعانون من مرض النلّثم مصحوبا بيوب اللفونولوجيا هى
 فاعلية من الطرق التقليدية المختلفة التى تتتمد على الأسلوب غير المباشر (نهال


## مثعلة الدر اسة:

تعد الققرة على التو اصل بالكلام من أساسيات بناء العاقات الثخصية والنجاح المهنى ورسم طبيعة الحياة لكل منا. ويعد التلّثم من أمر اض الكلام العالمية التى تؤثر على القدرة على التواصل بكفاءة. وإن اضطر اب التلفثم منشتر بين الأفراد على مختلف أعمارهم مما قـ يعيقهم عن التعبير عن أنفسهم ويعيقهم عن التو اصل مع محيطهم و على الرغم من أن الأغلية العظمى من الأطفال اللين يصابون بالتلعثم فى مقتبل عمر هم سر عان ما يتعافون من هذا المرض بدون أى تدخل وأن التلعثم يظل
 ومن الحقائق الواردة فى الأبحاث السابقة أن نسبة الثفاء ضئيلة للمتلحثين البالغين ولكن الوصول بهؤ لاء المتلعثمين لارجة من الثلعثم بطلاقه يعد هدفا معتدل فى البرامج العلاجية. فمن المنطقى تقايم العلاج للأطفال خلال سنوات ما فبل المدرسة، مع التزكيز على القضاء على التلعثم ومنع أى مشاكل اجتماعية، أو عاطفية، أو نفية مرنبطة بالاضطر اب. وقد أظهرت الأبحاث أن التلعثم تكون بدايته ما بين عمر (ץ- £) سنوات، ومن المككن أن يتعافى بشكل طبيعى خال الستة أثهر الأولى لظهور اللنّلثم. وبالثّالى سيكون من المهم تحديد موضوعى إذا نوانتر الثلّلثم فى الكلام المتقارب يتناقص مع مرور الوقت أو تـريجيا (Yairi\& Seery, 2008).

1. توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب أفراد المجموعة الضابطة

و التجريبية من الأطفال على مقياس الثللُثم بعد تطبيق برنامج الليدكومب. r. لا نوجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب أفر اد المجموعة الضابطة في القياس القبلي والبعدي لللتلعثم بعد تطبيق برنامج الليدكومب. r. نوجد فروق ذات دلاله إحصائئة بين منوسط رتب أفر اد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي بعد تطبيق برنامج الليدكومب.
؛. لا نوجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب أفراد المجموعة التجرييية في القياس البعدي و التثتعي بعد برنامج الليدكومب.

## منهج الدر اسة:

اعتمدت هذه الار اسة على المنهج و التصميم التجريبى ذى المجمو عتين التجرييية و الضابطة و القياس القبلى و البعدى و التتبعي.

عينة الدر اسة:
اختارت الباحثة عينة الاراسة بطريقة قصدية فى إطار المحددات الآتية: ■ حجم العينة: بلغت عينة الار اسة (ن= . . إحداهما تجريبية وعددها (ن= • 1) والأخرى ضابطة وعددها (ن= • ()، وجميعهم لايهم تلـعثم.
خ ㄱ على الذكور و الإناث.
■ ش ش شوط اختيار العينة: راعت الباحثة عند اختيار العينة أن تنو افر فيها الآتية: 1. ألا يكون لايهم أية إعاقات أخرى غير التلعثم. r. ألا يقل مستوى ذكائهم عن المتوسط. r. ألا يقل المستوى الاقتصادى لهم عن اللتوسط بعد تطبيق مقياس المستوى الاقتصادى الاجتماعى النقافي. \&. أن يكون الو الاان على قيد الحياة، وغير منفصلين. ه. ألا يكون لاى الو الاين إعاقة أو مرض مزمن. 7. اختبار الأطفال الذين حصلو ا على درجات مرتنفعة بعد تطبيق مقياس الثلعثڭ. ■ قامت الباحثة بحساب التجانس بين المجموعتين التجرييية والضابطة على هتغير ات (العمر - الدستوى النقافى الاقتصادى الاجتماعي- الأكاء).

أدوات الدراسة:
■ (الاسم، و النوع، و السن، و الصف الار اسي، و المشكلات التى يعانى منها).
(Gale H. Roid, 2003) (Z الصورة الخامسة لهذا المقياس وقام محمد طه وعبدالموجود عبدالسميع أثنر اف محمود اللسيد ابو النيل بترجمته وتقتنينه على البيئة المصرية عام r ب 11 ويتضمن المقاس مجالين هما (الذكاء اللفظي، والذكاء غير اللفظي) حيث يشتمل كل مجال على خمسة اختبار ات فر عية هي (الاستذ لال السائل- المعرفة- الاستدلال الكمىالذاكرة العاملة- المعالجة البصرية المكانية). 1. التطبيق والتصحيح: يتر اوح زمن التطبيق من (10: Y0) دقيقة، و هذا يعتمد على المقياس الكطبق. فتطبيق المقياس الكلى عادة ما يستغرق من (Y0: (Y) (Y) دقيقة، فى حين تستغرق البطارية المختصرة فى التطبيق (10: . ويستغرق تطبيق المجال غير اللفظى والمجال اللفظى حوالى • ب دقيقة لكل واحد منهما، وهناك طريقتان لتصحيح الاختبار، الطريقة الأولى تعتمد على اللتصحيح اليدوى التقلبيد، أما الطريقة الثانبة تعتمد على استخدام الحاسوب

فى التصحيح.
r. صدق وثبات المقياس: وقد حساب ثبات المقياس بطريقة النقسيم النصفى المعدل بمعادلة سبيرمان- براون للمقاييس الكلية و الفر عية وكان معامل ثبات



هراسات سابقة:
ه $\square$ دراسات تنتاولت فاعلية برنامج الليدكومب فى خفض اضطر اب الثلعثم لاى عينة من الأطفال:
ا. قام فونجا وويلسونا وميشبل (Vonga, Wilsona, Michelle, 2016) بدر اسة هدفت للتأكد من فاعلية برنامج الليدكومب فى علاج النلعثم لاى الأطفال الماليزيين، تكونت عينة الاراسة من ؛ أطفال ماليزيين متلعثمين تراوحت أعمار هم بين (ץ- £) سنوات، ونم تطبيق مقياس شدة اللنلعث للأطفال وبرنامج اللليكومب؛ أسفرت النتائج عن فاعلية برنامج اللبيكومب فى علاج

التلعثم لاى أفر اد العينة.
r. ودراسة مارلين (Marilyn, 2018) النى هدفت للمقارنة بين برنامج الليدكومب ونموذج اللمطالب و القدر ات من حيث أيهما أفضل فى علاج التلّعثم لأطفال ما قبل المدرسة، وتكونت العينة من طفل متلعثم عمره T سنو ات، تم استخدام برنامج الليدكومب، و أثبتت اللنتائج فاعلية برنامج اللليكومب فى

علاج اللنلعث لاى الطفل عينة الار اسة.
■ الأطفال:

1. قامت إيمان محمود (Y. IV) بدراسة بعنوان برنامج لخفض ضنوط الو الداية ودوره فى خفض أعراض اللنلعثم لاى أطفال ما قبل المدرسة، نكونت عينة الار اسة من . مقياس للضغوط الو الدية ومقياس لللناعثم وبرنامج للتاخل المبكر؛ وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المستخدم فى خفض النلعثم لاى عينة الار السة من أطفال ما قبل المدرسة.
 لخفض الثلعثم في تحسين مهارات الطلاقة اللغوية وخفض السلوك الإنسحابي لاى عبنة مكونة من 1 | طفلا وطفلة من المترددين على معهـ السمع والكلام بإمبابة بمحافظة القاهرة. وقد أثنارت الننائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات التلعثم، ومقياس مهارات الطلاقة اللغوية، ومقياس السلوك الانسحابي للمجموعة التجريبية فى القياسات اللنكررة أثنثاء البرنامج لصالح القياسات النتازلية لللنلعث،، والسلوك النسحابى، ولصالح القياسات التصاعدية في الطلاقة اللغوية) في اتجاه الأفضل. كما أوصت الارسة بأهمية اللتخخيص والعلاج المبكر لاضطراب اللنلثم مع تتوع البر امج التنرريبية المقامة لتلك الفئة.

تعقيب على الدر اسات السابقة:
يتضح من خلال استنقر اء نتائج الار اسات السابقة الآتي: 1. فى ضوء العينة نجد أن معظم الار اسات السابقة تم التطبيق فيها على أطفال ما فبل المدرسة وفى مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لأهمية تلك المرحلة فى حياة كل

إنسان وسهولة التعامل مع المشاكل فيها و هذا ما يسمى التدخل المبكر للعلاج. r. ومن حيث الأدوات تم تطبيق مقاييس مختلفة لللنعثم فى بيئات مختلفة عربية وأجنبية وتطبيق بر امج علاجية أهمها برنامج الليدكومب (موضع الدر اسة الحالية) لإثبات فاعليته من عدمها، وأثبتت جميع الار اسات سواء الغربية أو العربية

فاعلية البرنامج مما يجعله صـالح للعلاج فى بيئات ونقافات مختلفة.
r. ومن حيث النتائج أثبتت الار سات فاعلية التنخل ببرنامج الليدكومب لعلاج النلعثم لاى أطفال ما قبل المدرسة.
\&. ومن حيث المنهج فنجد الار اسات السابقة قامت على المنهج التجريبى من حيث
التصميم وتقسيم العينات إلى تجريبية وضابطة وضبط المتغير ات.
فروض الدر اسه:
فى ضوء الإطار النظرى ونتائج الار السات السابقة صاغت الباحثة فروضها على
النحو الثالي:

ب. أن نلاثم الأنشطة و التصص والهو اقت عمر الطفل. ج. الحرص على إقامة علاةة نثيع فيها روح الثقة والألفة والثنعاون مع الأططفل أثنّاء بلسات البرنامج.
د. الموضو عية فى الحوار والمناقثّة، لتناسب سن الأطفال وفهوهم. o. أن تمتا آثار البرنامج فى الحياة اليومية والمو اقن المخلفة.

 النحو الأتي: أ. الجلسة الأولى: هدفت التزحيب بالأطفال وأولياء الأمور، وتعريفهم بأهداف البرنامج و أنشططنه، واطلاعهم على أهمية الالشتر الك في البرنامج، وتحديد أساليب التنزيز و القو اعد التى سيتّم عليها التنزيز أثناء الجلسات،
وتحدي قو اثم التنز يز بناء على ر غبات الأطفال.

ب. الجلسات من الثانية وحثى الساساسة: كان عنو انها (تكرار حورث التالثّم) استهفت كيفية اللتعامل مع الثلثّثم. ورفع الروح المنوية لأفراد العينة وبث مشاعر الأمل فى نفوسهم عند ملاحظة تحسن فى حديث الطفل،
 اللنوي، تُربب الو الاين على استّر اتيجيات تيسير الطلاقة لاى طفلهيا فيا في
 الإيجابية للطلفل المنلعث والانثناه لكل ما هو إيجابى قتط وعدم الثنليق على السلوكيات الخاطئة أو السلبية، تحقيق الاسترخاء عنا عن طريق التخيل. ج. الجلسات من السابعة وحتى الثانبة عشر : موضوعها (طول الثلّثم)، والستهفت إلى تتمية الجانب المعرفى لاى الطفل من خلال الأنشطة والقصص والحوار ات الهائة، نتريب المسافة بين الطنل والوالالين عن طريق الحوارات الهائئة بينهم، تنمية روح العصل الجماعى لاى الطنل،

إثراء الحصبلة اللفوية للطفل عن طريق إعادة سرد أحداث القصسة. . الجلسات من الثالثة عشر وحتى الناسعة عشر : موضوعها (الأصوات والحركات الهصامبة) وهدفت إلى أن تشُبع الأم طفلها على الكلام الطق تنزيز مادى أو معنوي، والحد من الحركات والأصورات
 يستمر مستوى كام الطنل فى التحسن، زيادة الحصبلة اللنوية لاى

الطفل.
 الار اسة بالإحصاء النالي (اللنوسطات- الانمر اف المعياري- التبار (ت) البار الترى لالالة الفروق بين المجمو عات السستظلة- الختبار ويلككسون الالبار المترى للالاة الفرق بين المجموعات المرتبطة- اختبار مان ويتنى اللابار امترى للالالة الفروق بين الهجموعات السستظة).

نتائح الدراسة:

1. نتائج الفرض الأول: ينص الفرض على: "توجد فروق ذات دلالة إِصائية بين

 قامت الباحثة بحساب متوسطى رتب درجات الهجمو عتّن التّبرييبة ورتب

 الهجمو عّنّن، ويتضح ذلك في الجبول النالي:

مع نتائج الثبات التى نتت بطريقة إعادة التطبيق على فئات عمرية مختلفة، حيث تراوحت معاملات الثبات بين (V7,• وّ9, (V)•، ونم حساب صدق المقباس بطريقة الصدق العاملى من خلال التحلبل العاملى لأداء عينة التقنتين فى المر احل العمرية الرئيسة وتر اوحت بين (77, • و 9 9, •). Z ودعاء محمد حسن خطاب (†.17)، ويتكون المقياس من ثلاثة مقاييس فرعية: المستوى الاقتصادي، والمستوى الاجتماعي، و المستوى النقافي، ولكل بند بدائل استجابات ويختلف عدد البدائل باختلاف البند. 1. ثبات المقياس: قاما معدى البرنامج بتقتّين المقياس على عينة قو امها .0 فرد. ونم حساب الصدق باستخدام أسلوب الاتساق الاخلى ونى وكانت النتائئج تنحصر

 وكانت جميع القيم دالة إحصائيا عند مستوى 1 •,•• وتم حساب الثبات

باستخدام أسلوب ألفا كرنباخ و التجزئة النصفية.
r. الصدق: اعتمدت الباحثة الحالية فى تقدير صدق الاختبار على طريقة صدق المحك الخارجي، حيث استخدام استمارة محمد بيومى (Y (Y..1).
 التقنين على عينة من المتلعثمين قو امها or مثلعثم (Y (أطفال و و Y ك كبار) وتم اختيار العينة بطريقة عشو ائية من المرضى المترددى على عيادة التخاطب. ويتكون الاختبار من ورقة بها نموذج الاختبار والتصحيح، والمواد المستخدمة وهى الصور و اللنصوص المكتوبة للقراءة. تحتوى الورقة على أربعة أجزاء: نسبة نكرار حدوث الثلعثم ومتوسط أطول ثلاث لحظات لللُلعثم والحركات

و الأصوات المصاحبة لللنلعث ثم جداول شدة الثلعثم للأطفال و الكبار . 1. ثبات المقياس: تم تطبيق طريقة إعادة الاختبار حيث طبق الاختبار على كل العينة or وأعيد تطبيقه مرة أخرى بعد فترة (ץمعامل الارتباط بطريقة بيرسون وكانت النتائج عالية الدلالة عند حيث كان معامل الارتباط لبند نسبة نكرار التلعثم v9, ،، ، وبند طول لحظة

 r. صدق المقياس: تم تطبيق صدق المحكمين والصدق الظاهرى وصدق الاتساق الاظلى وهو صدق تحليل البنود، حيث تم حساب معامل الارتباط مـا بين كل بند و المجموع الكلى، وكانت معاملات الارتباطات عالية الالة علد
 الحركات المصاحبة A^, •• ومن هذا يتضح أن الاختبار صـادق فى قياس مـا صم من أجله.
■ فى إطار هذه الار اسة بهـف خفض الثلعثم لاى أطفال ما فبل المدرسة (المجمو عة

التجريبية).

1. أهداف البرنامج: تحدد هاف البرنامج الأساسىى إلى خفض اللثلثثم، وذلك من خال عدة أنشطة متتوعة تهذ إلى خفض النلحثم، ونتوقع الباحثة تحقيق الأهداف التالية بعد الانتهاء من البرنامج: (أن تتخفض أعراض التلعثم لاى أفراد العينة التجريبية- أن يتحدث الطفل بطلاقة- أن بشعر الطفل بالإنجاز

الذى حققه ويستمر عليه).
r. أههية البرنامج: بسعى البرنامج إلى خفض الثلـعثم لاى أفراد العينة التجريبية

وتحسين الكالم لليهم.
r. أسس بناء البرنامج: يستتد البرنامج لمجموعة من الأسس هي: أ. أن نكون الأنشطة متتو عة ومختصرة ومناسبة ولا تستغرق وفت طويل

نسبيا ضمانا لاستمر ار نركيز انتباه الطفل أثناء الجلسة.

ججول（「）اتجاه الفرق بين متوسطى رتب درجات الهجموعة الضابطة فى القاسين القبلى والبعىى على مقياس شدة الثلّلثم

| \|الد لالة | | （Z） |  | الالرتو سط المو |  | ｜الرتب المنوسط | الالانحير اف | المتوسط الحسابي | ｜لقياس | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| غير دالة | 1，111 | 11 | r，7V | $\varepsilon$ | r | ¢， 9 ¢ 1 | 11，11 | قبلي | تكر ار حدو اللنعثم |
|  |  |  |  |  |  | \＆，VV．0 | 1 1,00 | بعا |  |
| غالة | 1，IMr | $r$ | 1，0 | $r$ | $r$ | 1， $5 \leqslant 0$ | 7，ro | قبلي | طول الثلغثم |
|  |  |  |  |  |  | 1，7¢0． | 7，or | بعدي |  |
| غالة | $\cdot$, VAT | 10 | r，vo | 7 | $r$ | r，llr | $1 \mathrm{~V}, 9 \lambda$ | قبلي | حركات و الأصوات لمصاحبة لللنلعثم |
|  |  |  |  |  |  | r，$\frac{179 .}{}$ | 1л，ro | بعدي |  |
| غير <br> دالة | －，¢ 40 | 「 | 1，0 | $r$ | r | 入，$\lambda$ ¢ V 0 | ¢r， 771 | قبلي | اللارجة الكلية |
|  |  |  |  |  |  | 9，r¢ ${ }^{\text {a }}$ | ミr，ヶ\％． | بعدي |  |

يتضح من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين منوسط رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعدى بعد تطبيق برنامج الليدكومب على مقياس شدة اللتلثم، وبذلك يتم رفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل．
؟．نتائج الفرض الرابع：ينص الفرض على：＂لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى بعد تطبيق البرنامج على مقياس شدة التلعث＂، وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب منوسطى رتب درجات أطفال المجمو عة التجريبية فى القياسين البعدى والنتبعى على مقياس شدة التلاحثم، وقد تم استخذام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test اللابار امترى للتحقق من وجود فرق بين منتوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعي، ويتضح ذلك فى الجبول النالي：
جدول（₹）اتجاه الفرق بين متوسطى رتب درجات المجمو عة التجريبية فى القياسين البعدى

| الد لالة \| | （Z） | ｜الرتب الموجبة（＋） |  | الرنب السالبة（－） |  | لانحر اف المعياري | المتوسط لحسابي | القياس | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | اللمجوع | ｜المنوس | اللمجو ع | المتوسط |  |  |  |  |
| غالة | 1，． 1 | $r$ | 1，0 | $r$ | $r$ |  | V，00 | بعدي | الثنلعثــــر ار حـــــوث |
|  |  |  |  |  |  | r，170 | V, \＆¢ | تنتبع |  |
| غير دالة | 1，．11 | $r$ | $r$ | $r$ | 1，0 | 1，М\八\7 | Y，¢0 | بعدي | طول النلعثم |
|  |  |  |  |  |  | r，lorl | $r, \leqslant 0$ | تتبعي |  |
| غالة | $\cdot, r \leqslant 0$ | 11 | r，TV | $\varepsilon$ | r | £，Y999 | 9，＾0 | بعدي | \|الحصركات واللألصثم ات |
|  |  |  |  |  |  | r，itr | $1 \cdot, \cdot 1 Y$ | تتبعي |  |
| غالة | $\cdot, r \leq \_$ | 10 | r，vo | 7 | $r$ | r，rvaq | 19，10 | بعدي | ｜الدرجة الكلية |
|  |  |  |  |  |  | E，rYor | 19，9，r | تتبتحي |  |

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائيا بين منوسطى رتب درجات أطفال المجمو عة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى على مقياس شدة التلعثم، وبذلك يتم قبول الفرض الصفري．

فى ضوء نتائج الار اسة يمكن نقديم مجموعة من النتوصيات التربوية للمعلمين والأخصائيين والباحثين وأولياء أمور الأطفال المتطلثمين وخاصة الأمهات يمكن الاستفادة منها فى رعاية الطفل ذو اضطر اب طيف التوحد، وتحسين مستو اه، وهي： 1．أهمية الكثف المبكر عن الأطفال المتلعثمين فى سنوات حياتهم الأولى ووضع الخطط والبرامج العلاجية المناسبة لمعالجة مشاكلهم من خلال أخصائيين فى الائى النطق و الكلام．
r．بنبغى نوفير بيئة منزلية غنية بكافة اللثيرات والأدوات والألعاب التعليمية المحسوسة و المصورة للطفل بهـف تحسين قـرته اللغوية و النطقية مع مر اعاة أن

نتتاسب مع مستو اه العمر ى والعقلي． r．ضرورة التخل المبكر لعلاج مشكلة التلعثم قبل أن ينعكس تأثير ها السلبى على الجو انب المعرفية و النفسية والسلوكية للطفل المتلمثم．

ججول（（）اتجاه الفرق بين متوسطى رتب درجات المجمو عتّن التجرييبة و الضابطة فى القياس


| الدلالة | （Z） | مجموع | متو سط <br> الرتب | الانحر اف المعياري | المنوسط الحسابي | ن | اللمجوعة | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot \cdot \cdot 1$ | r，Al． | 00 | 0，0 | r，．$\leqslant$ ¢． | $\mathrm{V}, 00$ | 1. | التجريبية | نكرار حوث التلعثّ |
|  |  | 100 | 10，0 | \＆，Vv．0 | 1＾，00 | 1. | الضابطة |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | r，vod | 00 | 0，0 | 1，＾＾л৷ | r，¢0 | 1. | التجريبية | طول النلّع |
|  |  | 100 | 10，0 | 1，7¢0． | 7，0¢ | 1. | الضابطة |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | r，v＾＾ | 00 | 0,0 | \＆， 1999 | 9，＾0 | 1. | التجريبية | الحركات والأصـــوات لمصاحبة لللتلعثم |
|  |  | 100 | 10，0 | ケ，¢79． | 1＾，ro | 1. | الضابطة |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | r，var | 100 | 10，0 | r，rvaq | 19，10 | 1. | الضابطة | الارجة الكلية |
|  |  | 00 | 0,0 | 9，「ミ入। | ¢r，ヶヶ | 1. | التجريبية |  |

يتضح من خلال الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا بين منوسطى رتب درجات المجموعتين（النجريبية والضابطة）فى القياس البعدى لصالح المجموعة التجريبية فى الأداء على مقياس شدة الثلعثم، حيث كان الفرق دال عند مسنوى －•，•، وبذلك يتم قبول الفرض الموجه، مما يعنى تحسن درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد تعرضهم لجلسات البرنامج مقارنة بأطفال المجموعة الضابطة التى لم تنعرض لنفس جلسات البرنامج． r．نتائج الفرض الثاني：ينص الفرض على＂توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القاسين القبلى والبعدى بعد تطبيق برنامج اللليكومب على مقياس شدة الثلعثم＂، وللتحقق من صحة هـا هـا الفرض قامت الباحثة بحساب متوسطى رتب درجات المجموعة التجرييية فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس شدة التلعث، وقد تم الستخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon اللابار امترى للالحقق من وجود فرق بين متوسطى رتب درجات القياسين القبلى والبعدى لنفس أفراد المجموعة، والجدول النالى ولى يوضح دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات الأطفال بالمجموعة التجريبية فى

الققاسين القبلى و البعدى لمقياس شدة اللنّعث كما يلي：
جبول（ץ）اتجاه الفرق بين متوسطى رتب درجات المجموعة التّبرييبة فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس شدة النّلعثم．

| \| الدسلّة | （Z） | ｜الرتب الموجبة（＋） |  | الرتب السالبة（－） |  | \|الالنحر اف | اللمتوسط الحسابي | الالقياس | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ｜المجموع | ｜المنوسط | ｜المجموع | رالمنوسط |  |  |  |  |
| $\cdot \cdot \cdot 1$ | r，Ar． | ． | － | 00 | 0,0 | $r, V \leqslant 0 \leqslant$ | V $V, \wedge \wedge$ | قبا | الثنلعثــــر ار حــــوث\| |
|  |  |  |  |  |  |  | V，00 | بعدي |  |
|  | r，A．q | － | － | 00 | 0,0 | £，VV．0 | V，1Y | فبلي | طول الثلعثم |
|  |  |  |  |  |  | 1，＾МА | r，¢0 | بعدي |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | $r, \lambda . q$ | ， | － | 00 | 0,0 | 1，7¢0． | $1 \mathrm{v}, \mathrm{vq}$ | قبلي | \|الحراحبة وللنلّثم الأصو ات |
|  |  |  |  |  |  | \＆，¢999 | 9，＾0 | بعدي |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | r，A．0 | － | － | 00 | 0,0 | r，£ 79. | £r，vq | قبلي | الارجة الكلية |
|  |  |  |  |  |  | r，rv9 | 19，10 | بعدي |  |

بتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى رتب درجات اللجموعة النجريبية فى القياسين القبلى و البعدى لصالح القياس البعدى على جميع أبعاد مقـاس شدة اللتلعثم، مما يغنى تحسن درجات أطفال المجمو عة التجريبية بعد تعرضهم لجلسات البرنامج، ويتضح من ذلك قبول الفرض الموجه． r．نتائج الفرض الثالث：ينص الفرض على：＂لا نوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين منوسط رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعدى بعد تطبيق برنامج الليدكومب على مقياس شدة اللنعثم＂، وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب متوسطى رتب درجات المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى و البعدى على مقياس شدة التلعثم، وقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon اللابار امترى للتحقق من وجود فرق بين منوسطى رتب درجات القياسين القبلى والبعدى لنفس أفراد المجموعة، والجدول الثالى يوضح دلالة الفروق بين منوسطات رتب درجات الأطفال بالمجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعدى لمقياس شدة اللنّعثم كما يلي：

فى ضوء ما أسفرت عنه الار اسة من نتائج، وما نققمت به الباحثة من نوصيات
statistical modeling of the treatment process. Journal of fluency Disorders, 47, 13-26.
15. Yariri, E\& Seery, N. (2008). Early childhood stuttering. for clinians by clinicians. Austin, TX: pro- Ed.

فإنها تقترح القيام ببعض الار اسات و البحوث التى تعد بمثابة استكمالا لهذه الدر اسة: 1. قياس فاعلية برنامج الليدكومب فى خفض اضطراب اللنلعث لاى أطفل فئات أخرى فى مرحلة ما قبل المدرسة متل ذوى صعوبات التعلم، ذوى الإعاقات السمعية، ذوى الإعاقات البصرية.
r. إجراء دراسة مماثلة للار اسة الحالية على عينات مختلفة من الأطفال الذين يعانون من اضطر ابات أخرى فى النطق و الكلام منّل الخنفة والحبسة و اللجلجة... إلخ. r. . دراسة فاعلية برنامج الليدكومب فى تحسين النمو اللغو ى لاى الأطفال فى مرحلة ما فبل المدرسة.

؛. دراسة معدل اننتشار اضطر اب التلعثم لاى الأطفال فى مرحلة ما فبل المدرسة وعلاقتّه بالجنس و المسنوى الاجتماعى و الاقتصادي.

المراجع:

1. إيمان محمود (Y (Y). برنامج لخفض الضغوط الوالادية ودوره فى خفض أعراض الثلعثم لاى أطفال ما قبل المدرسة. رسالةّ دكتّوراه غبر منشورة، كلية

البنات، جامعة عين شمس.
Y. حسناء عثمان (Y.1Y). فاعلية برنامج تأهيلى تخاطبى باستخذام الرسوم الكرتونية للأطفال ضعاف السمع لنتمية الحصبلة اللغوية لايهم فى ضو

 الطلاقة اللغوية وخفض السلوك الإنسحابى لاى الأطفال. رسالة ماجستير (منشورة)، كلية التربية، جامعة أم القرى.
٪. محمد سعفان ودعاء خطاب (17-17). مقياس المستوى الاقّصادى الاجتماعى الثقافي. كلية التربية، جامعة بنها. 0. منال بهنسى (Y (Y). محاضرات فیى التتريب اللميداني. القاهرة: دار حورس للطباعة.


 النهضة العربية.
 مستوى اللقة بالنفس لاى الأطفال المتلعثمين. رسالة دلكتوراه منشورة، كلية التربية، جامعة المدينة اللنورة.
9. Andrews, P\& Packman, W. (2012). The behavioral data language of stuttering. In A Cordess\& R. J. Ingham (Eds.), treatment efficacy in stuttering a search for empirical babes. San Diego, C A singular publishing Group.
10. Boneli, P. (2000). Child and parent speech and language following the lidcombe programme of early stuttering intervention. Clinical linguistics and phonetics, 14, 427-446.
11. Davis, R. (2002). Randomised controlled trial of the lidcombe programme of early stuttering intervention. British Medical Journal, 331, 659-661.
12. Etain, V\& Linda, W. (2016). The lidcombe progrmme of early stuttering intervention for Malaysian families! four case studies. Journal of fluency Disorders, 46, 29-39.
13. Marilyn, A. (2018). Stuttering in preschool children! Direct versus indirect treatment. Ph.D. University of Oregon.
14. Vogan, P., Wilsona, C.\& Michelle, C. (2016). Parent verbal contingencies during the lidcombe programe. Observations and

## أبعاد العدوان و علاتتهب بالمستويات الاتتصادية لدى المراهقين والمراهقات <br> هراسةارتباطية عاملية

$$
\begin{aligned}
& \text { د. ناصر بن علي العرْفي } \\
& \text { أُستاز علمالنئس المساءد كلبة الباك فهد الأمنبة }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

nill         لاى الذكر دون الإناث.


## Dimensions of Aggression and its Relationship to Economic Status

## Among Male And Female Adults: Factorial Relational Study

The study aimed at identifying whether the dimensions of aggression vary depending on the variation of economic status (low, middle and high), identifying the differences between male and female adults (secondary school students) in the dimensions of aggression (physical aggression, verbal aggression and hostility), as well as revealing the nature of correlations between the dimensions of aggression (physical aggression, verbal aggression, and hostility). Finally, the study aimed at demonstrating that the factorial composition of the dimensions of aggression varies between the two genders. The study sample consists of 251 secondary school students (first, second and third years) ranging from (15-17) years; 122 males and 129 females. The researcher used the measure of aggressive behavior and hostility in adults (prepared by Amal Abdel Samie Meligy). Findings revealed that the dimensions of aggression did not completely vary depending on the variation of economic status. Findings of T-value revealed statistically significant differences at 0.001 between male and female adults in favor of males in the three dimensions of aggression: physical aggression, verbal aggression and hostility. Further, Findings revealed a positive statistically significant correlation between verbal aggression and hostility, physical aggression and hostile, and physical aggression and verbal aggression. Findings of correlation coefficients between these three dimensions indicated indicative levels exceeding 0.001 . Findings of factorial analysis indicated that the factorial structure varies between the two genders. A general factor (aggression factor) was extracted in males, as it was saturated on 3 items, while it was saturated on only two items in females. The study included a number of recommendations and proposals.

1. أنها من الار اسات النادرة التى تسعى للتعرف إلى كيفية تباين أبعاد العدوان بتباين المستويات الالقتصادية. r. أنها تمتلّ إضافة جديدة لار اسات علم النفس للتراث السيكولوجى فیى علم النفس الاجتماعى التى سعت للتعرف إلى الفروق بين المر اهقين والمر اهقات فى أبعاد
العدو ان على المجتمع السعودي.
 دوما للار اسة؛ نظر التنير ها المستمر مع عو امل التنير الاجتماعى التى لا تنق

عند حد معين.
؛. وهى بذلك أششمل من الار اسات السابقة من ناحية مجموع المتغير ات التى تم
 ينظر إلى العدو ان على أنه بعد واحد، كما هو الحال فى معظم المقاييس الأخرى، فققياس العدوان بصنف العدوان إلى عدو ان بنىى ولفظى وعدائي؛ مما بساعنـا على فهم هذه الظاهرة النفسية بصورة أشممل، ومعرفة العلاقة بينها وبين اللتغير ات الديموجر فية الدشار إليها آنفا. 0. ومن جهة أخرى، فإن المقاس المستخام فى الار اسة الحالية لقياس العدو ان يرى الباحث إعادة حساب خصائصه السيكومترية على الرغم من استخذامه فى العديد من الار اسات من قبل؛ الأمر الأى يساعد فى دقة عطليات النتخيص ومصداقيتها.

## هصطلح الدر اسه:

ت ت تعريف العدو ان عرف العدو ان بأنه فعل ما مقصود (متعمد) غرضه إلحاق الأذى (Donn and Kathryn, 1981, 169); (Philip and Ann, أو الضرر بشخص آخر (1994, 28); (Douglas, et.al, 1988, 671) كما عرف بأنه سلوك مدفو ع بالغضب و الكر اهية أو المنافسة الزائدة، يتجه إلى الإيذاء والتخريب أو هزيمة الآلآلانرين، وفى بحض الحالات يتجه إلى الذات (جابر عبدالحميد وعلاء الاين كفافي،
.(1.. ،1991
تعريف الباحث للعدو ان: وبعد ما نققم من تعريفات عديدة، جاء عرضها هنا، وما اطلع عليه الباحث من تعريفات لم يأت ذكرها بالدر اسة، يضع الباحث التنريف التالى للعدوان: "العدوان سلوك انفعالى موققى يصدر عن الفرد، مصحوب بفعل يوسم بأنه عدواني، سواء أكان لفظيا أم بدنيا أم ماديا أم ضمنيا (صريحا أم غير صريح) وهو ناثشئ عن انفعال داخلى سبيه الغضب من مثير ات خارجية تتز اوح شدتها من البسيطة: كالسخرية أو التهكم أو بغض الحباة، إلى الشديدة: كالاعتداء على الذات أو الأملاكا- يترتب عليها إلحاق أنى بدنى متعد ضد الذات أو الغير، أو ضد الأشياء، أو ضد المستضعفين فى منطقة نفوذه حين لا يستطيع توجيه

العدو ان ضد مصدره الحقبقي".
Z المتغيرات عبر عدد محدد من المر احل التى تحدث- غالبا- وفق التشلسل الناللي: ا. العوامل المهيئة للعدوان: ونشمل مجموعة المتغيرات المتصلة بالمتندي، والضحية، و السياق النقافى الاجتماعى المصاحب لموقف العدوان، والظروف البيئية الطبيعية السائدة.
r. تثؤدى العو امل السابقة إلى استثارة قـر من التوتر يجعل الفرد أكثر قابلية للاستجابة للعدو انية. r. حين يرتفع معدل التوتر، فإنه فى ظل وجود فئة أخرى من العو امل التى يطلق عليها العوامل المفجرة للعدوان، يثير الاستجابة العدوانية (طريف

شوقي، 199£: اسז- זחזץ).
دراسات سابقة:
فست الدر اسات وفقا لما تتطلبه طبيعة الدر اسة وأهد افها في: الادراسات التى تتاولت الفروق بين الجنسين فى العدو ان و أبعاده: ا. قامت در اسة (Janice, and Jeanette, 1989) بتحلبل الخبرات الانفعالية لعدد M Y

العدو ان من أكثر الكلمات شيوعا فى أى مجنمع، وهى كلمة تسود حياتتا اليومية العامة، وتتششر بأى مجتمع، والعدو ان بمعناه البسيط هو سلوك بيتوجه إلى الغير غالبا، ويقصد به أن يعانو ا منه نفسيا أو ماديا، وقد يتحول به الثخص إلى نفسه، فيلحقه منه
 فى صور ها العديدة التى منها: نقد الذات- نقد الآخرين- العدائية الصريحة- مشاعر
 ويعد العدوان بمثابة المحرك الذى يقوم بتوليد العنف الذى قد يتحول إلى سلوكيات مضطربة ومسالك دامية، قد تتبلور فى نهاية المطاف حتى تصل إلى الانتقام، و العدو ان ليس قاصر ا على جنس دون آخر، ولا على الكبير دون الصغير، و لا على
 أثنكال وصور عديدة منه، كما أنه لا يرتبط بمسنوى اقتصادى معين، فالغنى يعتّي،

و الفقير يعتدي.
و هذه الاراسة أراد فيها الباحث أن يتتاول تباين ترتيب أبعاد العدوان بتباين المستويات الاقتصادية المرتفعة والمتوسطة و المنخفضة، والتّعرف إلى الفروق بين الجنسين فى أبعاد العدوان، كما أراد فحص طبيعة الارتباطات بين أبعاد العدوان،

و الكثّف عن اللبنية العاملية لاى المر اهتين والمر اهقات موضوع البحث الحالي.

## هش<لة الدراسة:

كثرت البحوث التى درست العدوان وأبعاده فى علاقته بالعديد من المتغيرات، منها المتغيرات الشخصية وغير ذلك، لكن القليل منها (فى حدود اطلاع الباحث) هو الالى تتاول موضوع أبعاد العدوان بالبحث والدراسة فى ضوء المتغيرات الايموغر افية موضو ع هذه الار السة، و المتمنلة فى المستويات الاقتصادية المتباينة لاى

أفراد عينة الار اسة. لقد عدد الباحث أيضا إلى دراسة الفروق فى أبعاد العدوان لاى المر اهتين و المر اهقات بمرحلة الطفولة المتأخرة، وهى الفترة التى ينتاب الفرد فيها العديد من التغيرات الحتمية الوجدانية والشخصية، التى تؤثر على سلوكيانته، الأمر الذى قد يدفعه لإظهار بعض صور أو أثكال العدوان، هذا فضلا عن التعرف على العلاقة الارتباطية بين أبعاد العدوان، والكثف عن البنية العاملة للعدوان لاى كل من الذكور والإناث من المر اهقين موضوع الار اسة. وعليه تثير مشكلة الار اسة النساؤلات

النالية:

1. هل تنتاين أبعاد العدوان بتباين المستويات الاقتصادية؟
r.r. ما العلاقة بين أبعاد العدوان؟
r.r. هل يختلف التركبب العاملى لأبعاد العدو ان لاى الذكور والإناث؟

أهداف الدراسة:
أمكن تحديد أهداف الار اسة فيما يلي:

1. التعرف إلى تباين ترتيب أبعاد العدوان بتباين المسنويات الاقتصـادية. r. التعرف إلى الفروق بين المر اهقين والمر اهقات فى أبعاد العدو ان. r. r. فحص الارتباطات بين أبعاد العدو ان مع تحليل هذه المتنير ات عامليا.

فروض الدراسة: 1. يتباين ترتيب أبعاد العدو ان بتباين المستويات الاقتصادية: المنخفضة- المتوسطة-

المرنفعة.
r. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور والإناث فى أبعاد العدو ان وهي: العدوان المادى و العدوان اللفظى والعديا العدائية. r. يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بين أبعاد العدوان: العدوان المادى والعدوان

اللفظى و العدائية.
؛. يختلف التركيب العاملى لأبعاد العدو ان باختلاف الجنس: الذكور والإناث.
أهمية الدر اسة:
الار لسة الحالية تكمن أهميتها فى عدد من النقاط الآتية:

معينة، وليس بالضرورة إيذاء الثخص الو اقع عليه)، كما نم ملاحظة أفراد العينة من الجنسين خلال فترات الراحة بمدارسهم، وذلك من خلال كاميرات فبيو غير مرئية، وميكروفونات لاسلكية. وقد كثفت اللنتائج عن مسنتويات مرتفعة من العدوان البنىى الملاحظ بين الذكور أكثر مما بين الإناث، ولم تكثف الننائج عن تفاعل دال بين العمر والجنس، كما بينت الننائج أن الإناث أكثر عدو انا لفظيا، كما أنهن الأكثر إظهارا للعدوان غير المباشر مقارنة . بالذكور
 بين نتشئة الأم وسلوك العنف لاى الأبناء (ذكورا و وإناثا) بينت النتائج أن
 مستوى درجات الإناث (ن= . . العدوان/ العداء، غير أن الفروق لم تكن دالة بين الجنسين على مقياس العدوان العام.
A. وبالمثل دراسة (Mary, 2006a) التى حاولت اللتعرف إلى تأثثر جنس المفحوص و الغرض من العدوان، فقد أوضحت أن الأكور من طلاب الجامعة (؟ اء طالبا وطالبة) أكثر عدو انا من الإناث، كما بينت أن الذكور يميلون إلى توجيه عدو انهم تجاه أقر انهم، لا تجاه الجنس الآخر - الإناث- كما كثفت الاراسة أن الأنثى تكون أكثر عدو انا تجاه شريكها العاطفى أكثر مما لو وجهت عدو انها تجاه ذكر لا نرتبط به بعلاقة عاطفية. 9. وقامت (Mary, 2006b) بدراسة أخرى على عينة قو امها ז7 الجامعة وطالباتها من الإنجليز والأسبان، حيث قرر الطلاب الإنجليز أنهم الأكثر عدوانا مقارنة بالطلاب الأسبان، وذلك عندما يتجه عدوانهم تجاه الشخص المعتدي، أو الهـف الصادر منه العدو ان. ولم تكثف الننائي عن فروق دالة بين الثقافتين فى العدو ان بشكل عام، كما كشفت النتائج عن فروق دالة بين الجنسين فى العدوان، فالذكور هم الأكثر عدو انا، وعدو انهم مستمر طوال فترة الحياة وخلال آخر شهر، كما سجل الذكور درجات مرتفعة (مقارنة بالإناث) على كل من بعدى العدو ان المادى و العدو ان اللفظي. ■

1. فى در اسة (Buss and Perry, 1992) حسبت الخصائص السيكومترية لقائمة أرنولا بص ومارك بيري للعدوان، وهى تنكون من أربعة مقاييس فرعية هي: العدوان البننى 9 بنود، والعدوان اللفظى وأخيرا العدائية ^ بنود. وقد حسب ثبات المقياس بطريقة الانساق الاخلي، كما حسب له ثبات الاسنترار وصدق النكوين تبين أن المقياس يتمتع بقدر معقول من الثبات والصدق وقد تبين بعد حساب الارتباطات بين الأبعاد الأربعة وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين أبعاد العدو ان الأربعة وقد تر اوحت
 r. أما دراسة (نبيل حافظ ونادر قاسم، 199٪) فقد كانت بغرض إعداد مقياس لقباس أشكال السلوك العدوانى وهى (العدوان المادي، العدوان العان اللفظي، العنوان اللبلبي، السلوك السوى أو العادي)، وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس. وقد وجد الباحثون وجود علاقة ارتباطية موجبة بين
 مستوى 0.,،، ويمكن تفسبر ذلك بأن جميع جوانب اللققاس نقبس سمة واحدة، هى السلوك العدواني. وقد أسفر التحليل العاملى عن وجود عامل عام مشترك بين أربعة عوامل طائفية ذات دلالة إحصائية أطلق عليه عامل الاستجابة لمو اقف الإحباط، أما العو امل الطائفية المرنبطة به فهي العدوان المادي- العدوان اللفظي- العدو ان السلبي- السلوك السوى أو العادي. r. وفى در اسة قام بها كل من (Peter\& Karina, 1995) بتطبيق مقياسى (كوك وميدلى للعدائية، ومقياس سمة الوجدان السالب)؛ وذللك على عينة قو امها 7 ؛

منها أن من أبرز الخبر ات الانفعالية التى بتسم بها الإناث هى الاعتداء على اللات، وقد جاء ترتييها الثلث بعد انفعالى الشعور بالخجل والذنب، أما اللكور فقد نققمت لليهم سمة ازدراء أو احنقار الغير بعد انفعالى الدهة و الحزن.「. r. وفى مجال المقارنة بين الأكور والإناث فى دراسة هدفت إلى التعرف إلى الاكثئاب وعلاقته بالعدوان، بينت دراسة (رشاد علي، بّ199) وجود عدة
 90) من طلاب الجامعة: عدم احترام آراء الآخرين، الثشور بالفراغ، الشعور بالإعاقة، عدم الإذعان، الفظاظة والخشونة، اللتقريع و النقة. وبالنسبة للإناث (ن= 0 10 ) من طالبات الجامعة: عوامل التردد والإحساس بالظلم والشعور بالفر اغ، والرغبة فى إلحاق الأذى بالذات وبالآخرين، والنقلب المز اجي، وعدم الإذعان، والشعور بعداوة الآخرين، والر غبة فى المشكلات، ويلاحظ من النتائج تشابه كل من الذكور والإناث فى عاملين طائفيين هما: الشثعور بالفر اغ و عدم الإذعان؛ مما قـ يشبر إلى تمردهم وعدم إدر اكهم لقيمة الزمن، وهى سمة غالبة تغلف حياة أغلب المر اهقين. r. وعلى نفس المنحى سارت دراسة (Crick and Grotpeter, 1995) التى أجريت على افتراض وجود نقص فى بحوث العدو ان التى نرى أن الذكور (كمجوعة) أكثر عدوانا من الإناث. وهذا النقص يخفى وجود صور من العدوان ترنبط بالإناث أكثر مما ترتبط بالذكور . وقد كثفـت نتائج دراستهما التى أجريت على عينة فو امها 91 ؛ ذكر ا وأثنى بالصفوف من الثالث حتى الساس،، أن الإناث يتميزن بالعدوان الضمنى (غبر الصريح) ويظهر هذا النوع من العدو ان فى علاقتهن، سواء مع الذكور أو الإناث، بخلاف العدوان الظاهر أو الصريح (كاللفظى والبدني) اللى يسود لاى الذكور أكثر مما لاى الانى الإناث. وقد ربطت الننائج بين هذا النوع من العدو ان لاى الإناث وبين اعتال الصحة النفسية، فهو بمثابة علامة خطر دالة على سوء التوافق النفسى بين المجموعات الأنثوية التى يسود لايها هذا النوع من العدو ان. ومن أمتلة سوء التو افق أن الإناث كن أكثر شعور ا بالوحدة والاكتئاب واللنبذ

و العزلة.
\&. أما دراسة (Mary and Kelly, 1996) فقد أجريت على عينتين: الأولى نتكون من (६7 ذكرا، و اه أنثى) من طلاب الجامعة من الإنجليز و الأسبان،
 الحربية. وقد كثفت الننائج أن الذكور أكثر عدو انا من الإناث فى كلتا اللجموعتين بشكل عام. كما بينت وجود فروق دالة لصالح الذكور فىى العدوان البدني، ولم تكن هناك فروق دالة بينهما فى العدو ان اللفظى و العدائية والغضب، وكان من أهم ما كشفت عنه النتائج أن ارنفاع مستوى التُليم و النققم فى العمر يرتبطان بشكل سلبى بالعدو انية لاى كلا الجنسين. كما بينت النتائج أن الإساءة اللفظية و التهنديات منبئان بكل من العدو ان البدنى لدى كل

من الجنسين.
0. وقد أكدت دراسة (Julie and Marion, 1999)، أن العدوان الاجتماعى والبنىى غير قاصر على جنس دون الآخر، غير أن الإناث يتأثرّز بشكل يحدث لايهن الكروب بسبب العدوان، وذلك مقارنة بالذكور، وقد كثفـت الننائج عن أن نكر ار ظهور السلوك العدوانى الاجتماعى إنما يرتبط بشكل دال وقوى بمفهوم الذات لاى الاككور أكثر مما لاى الإناث. كما كثفت الار اسة عن أن معظم سلوكيات العدوان الاجنماعية إنما تحدث بسبب الأقاويل أو القيل و القال التى تحدث بين الأفر اد.
ז. وبحثت كنلك در اسة (Katy and Michael, 2004) الفروق بين الجنسين فى أبعاد العدوان (اللفظي، البدني، غير المباشر) وعلاقتها بمعتقاتهم إزاء العدوان التعبيرى و العدو ان الوسيلى (هو السلوك الذى يقصد به تحقيق أهداف

الثناوية، وكذلك أربع مدارس خاصة بالإناث مقسة على نفس الجهات التى أجريت مع الذكور، ولم يذكر الباحث أسماء المدارس؛ نظر ا لخصوصية المعلومات، وقد تم تطبيق اللمقاس بمساعدة الزملاء المدرسين فى مدارس الطلاب، وكذلك بمساعدة بعض المدرسات فى مدارس الإناث، وقد تراوحت أعمار أفراد العينيتين من الذكور
 و الثالث الثانوي．

أداةالدراسة：
ا．مقياس السلوك العدو انى والعدائى للمر اهتين والثباب：
أ．وصف المقياس：أعدت هذا المقياس آمال عبدالسميع مليجي، وهو يشنمل على أربعة أبعاد－مقاييس فر عية－أساسية وهي：العدوان المادي، العدوان اللفظي، العدائية، والغضب．وقد الستبعد الباحث المقياس الأخير رغبة منه فى

التزكيز على مسمى العدوان فقط．
ويشتنل كل مقياس فرعى على ؟ 1 بنذا وصفة（كما نرى معدة المقياس） لمسالك متباينة لمرحلة الشباب والمراهةة، حيث ينششر السلوك العدوانى بصوره بين الفئتين العمريتين السابقتين فى الددرسة وخارجها، وفى المنزل． ونقع الإجابة عن بنود المقياس فى أربعة مسنويات، تنتر الو حبين（६－صفر）، وتتحدد بالعبارات المحددة لارجة السلوك بالتنبيرات النالية：كثير جدا（ڭ
 ب．ثبات المقياس وصدقه فى صورته الأصلية：حسب ثبات المقاس بإعادة
 العدو ان اللفظي، وV0，• لبعد العدائية، وVV，• للغضب، وتم أيضا حساب الاتساق الاخلى للاختبار بحساب معاملات الارتباط بين المقاييس الأربعة
 خلال صدق المحكمين، وصدق المقارنة الطرفية بحساب الفروق بين الحاصلين على أعلى الارجات وأقل الارجات؛ مما جعل للمقياس القـرة على التمييز بين الأفر اد ذوى المستوى العالى من السلوكيات العدو النية و العدائية والغضب، والأفر اد العاديين وذوى المستوى المنخفض لهذه السلوكيات． وجدير باللكر الإشارة إلى أن معدة المقياس قد قامت بتقتنينه على عينة من طلاب المرحلة الأولى بكلية التزبية بكفر الثيخ． ج．الخصائص السيكومترية للمقياس فى هذه الار اسة：فيما يلى عرض لطرق ثبات وصدق اللمقاس بأبعاده الثلاثة： ه الثبات：حسب الثبات بالطرق الآتية：
1．طريقة ثبات الاستتر ار ：حسب ثبات المقياس على عينة قو امها ．． من الذكور ومنلهم من الإناث، فيما يلى عرض نتائج معاملات ثبات

> الاستقر ار .

جاول（（ ）يوضح معاملات ثبات الاستنقرار للمقاييس الفر عية لمقاس السلوك العدو انى والعائى لالى عينات الار اسة

| اللالة |  | اللالة | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { الإناث } \\ (1 . \\ \hline \end{array}$ | اللاللة |  | المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ．，．．） | $\cdot, \lambda \cdot \Sigma$ | $\cdot, \cdot \cdot 1$ | －，Ar． | －，．．） | －，vva | العوان ان المادي |
| $\cdots, \cdot .1$ | －，TAT | $\cdot, \cdot \cdot 1$ | －，074 | ．，．．） | －，vir | العدوان اللفظي |
| －，． 1 | $\cdot$, 人 | $\cdot, \cdot \cdot 1$ | －，v9 | ．，．．） | －，＾乞 | العدائيّة |

r．طريقة التجزئة النصفية：حسب ثبات المقياس بطريقة التجزئة

> النصفية، وفيما يلى عرض لثلتلك النتائج:

جبول（ץ）يوضح معاملات ثبات التجزئة النصفية للمقايس الفر عية لمقيس السلوك العدو انى

| اللاللة | العينة الكلية $\text { ( } \mathrm{Y} \cdot .==\dot{H})$ | الدلالة | $\begin{gathered} \hline \hline \text { الإناث } 1 \text { ( } 1 \times=1 \\ \hline \end{gathered}$ | اللاللة |  | المتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot, \cdot 1$ | －，TAV | $\cdot . \cdot 1$ | －，TYY | $\cdot . \cdot 1$ | －，\＆AY | العدو ان المادي |
| ．，． 1 | －，VAr | $\cdot, \cdot 1$ | －，入．${ }^{\text {r }}$ | $\cdot ., 1$ | －，VYM | العدوان اللفظي |
| $\cdot . \cdot 1$ | －，T入T | $\cdot, \cdot 1$ | －，TVV | $\cdot, \cdot 1$ | －，AV9 | العدائية |

ذكر ا و V7 أنثى، وقد كثڤفت النتائج أن العدائية لاى الإناث قـ ارنبطت إيجابيا بمتغير الاستنزاء（من مقياس العائية）بينما لم ترتبط بالوجدان السالب．وعند بحث النقرير الذاتى للعدائية لاى أفراد عينة البحث، وكذلك سمة الوجدان السالب، بينت النتائج نقاربا بين ما قرره الذكور عن أنفسهم وبين درجاتهم على مقياسى العدائية وسمة الوجدان السالب．
 و 11 § أنثى من طلاب الجامعة لفحص العلاقة بين العدوان البدنى والعدوان الجنسى لاى الجنسين، تبين وجود ارتباط دال موجب بينهما．كما تبين أن العدوان البننى إذا جاء مع العدوان الجنسى فإن هذا يسبب ارنفاع درجة العدوان ككل، وذلك كما لو حدث كل عدو ان بمفرده．
 من أهدافها التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس السلوك العدوانى و العدائى للمر اهقين و الثباب（المستخدم فى الار اسة الحالية）والتنرف إلى العلاقة الارتباطية بين أبعاد العدوان（العدوان المادى واللفظى والعدائية و الغضب）، وقد كانت معاملات الارتباط جميعها دالة عند مستوى（．，，•؛ حيث بلغت بين العدوان المادى و اللفظى ־＾，，،، والعدو ان المادى والعدائية Vo，•
 الار اسة تمتع المقياس بمعايير صدق وثبات مقبولين． ז．وفى در اسة قام بها（فريح عويد، \＆． العدو انية وبعض سمات الثخصية（القلق－الانبساط－نقاير الذات）؛ وذلك على عينة قو امها r．r من طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وباستخدام عدد من المقاييس هي：العدوان－نققير الذات－الانبساط－القلق، انتهت الار اسة إلى العديد من الننائج منها：وجود علاقة ارنباطية دالة عند مستوى 1 ••• بين العدوانية والقلق العام، وبالنسبة للجنسين تبين وجود علاقة ارتباطية دالة بين العدوانية والقلق العام لاى الذكور عند مستوى（．，．، وعدم وجود علاقة ارتباطية دالة بين العدو انية و الانبساط للى اللكور، وكذلك بين العدو انية وتقفير الذات لاى الأكور أيضا، أما الإناث فقا تبين وجود علاقة ارتباطية بين العدو انية لايهن و القلق العام عند مسنوى 1•，••، ووجود علاقة ارتباطية سالبة دالة بين العدو انية ونقتير الذات عند مستوى ه．，．، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المرتفعين و المنخفضين على متغير القلق العام لصالح مرتنفى العدو انية عند مستوى دلالة（．，．،، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المرتفعين و المنخفضين فى العدو انية على متغيرى الانبساط ونقتير الذات．وأخير ا فقد اختلف البناء العاملى للعدو انية باختالف النوع أو الجنس（ذكور／إناث）؛
 هي：عامل سرعة الاستثارة وعامل الاستياء وعامل العدوان المادى مقابل
 عو امل الإناث فكانت 0 عوامل أيضا هي：عامل سرعة الاستثارة، وعامل الشعور بالاستياء، وعامل الاتجاه نحو العنف، وعامل الغضب، وعامل

الشعور بالاضطهاد．

## المنهج والإجراءات

بلغ قوام عينة الار اسة الأساسية YO1 من الطلاب و الطالبات المر اهتين
 أعمار عينتى الاراسة من الجنسين غير دالة؛ حيث بلغت ．．r，ا، وجميع أفر اد عينة البحث من طلاب المدارس الثانوية؛ حيث تم اختيار عينة عشوائية من مدارس الرياض، تمتل أربع مدارس متفرقة فى الثمال و الجنوب و الشرق و الغرب من طلاب

| عينة كلية（ن ） |  | إناث（ن） |  | ذكور（ن＝． 1 ） |  | اللبند |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الدلالم | J | الدلالة | $J$ | الدلالة | $\jmath$ |  |
| －，$\cdot$ ， | ．，071 | $\cdots, \cdot, 1$ | －，AY0 | － | －， 4 r－ | $\wedge$ |
| －，．${ }^{\prime}$ | ，，V7V | $\cdots, \ldots 1$ | －，911 | $\ldots, \cdot 1$ | ，，¢ $\lambda$ ． | 9 |
| －，， 1 | $\cdot, \lambda 11$ | $\cdots, \cdot 1$ | $\cdot, 190$ | $\cdots, \cdot 1$ | －，人0¢ | 1. |
| －，， 1 | $\cdot$, \＆${ }^{\text {，}}$ | ．，$\cdot$ ， | －，Y£ | $\cdots, \cdot 1$ | －，9£0 | 11 |
| －，．${ }^{\prime}$ | ，，0V7 | $\ldots, \cdot 1$ | －，orA | $\cdots, \cdot 1$ | －，TVT | Ir |
| ，，． 1 | －，7¢0 | $\cdots, \cdot 1$ | －，9Y0 |  | $\cdot, \cdot \wedge \varepsilon$ | Ir |
| －，．${ }^{\text {d }}$ | ．，rıv | $\cdot, \cdot \cdots 1$ | －， 279 | $\cdot, .0$ | ，rres | 1\＆ |

جدير بالذكر الإشارة إلى أن بعض بنود المقياس الفرعية الخمس المستخدمة فى الاراسة لم تكن دالة، غير أن صدق المقياس يعتمد اعتمادا مباشر ا على صدق مفرداته؛ وذلك لأن أى زيادة فى صدق المفردات نؤدى إلى زيادة صدق المقياس، ويقاس صدق المفردات بحساب معاملات ارتباطها بالميز ان（داخلى أو خارجي）، وما
 الدفردات بالارجة الكلية．وهذا ما تحقق، خصوصا فى عرض صدق المفرد اليات للحينة الكلية؛ حيث كانت جميعها دالة．وإن كان هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن عدد البنود

 وعليه، ومما نقام من عرض للننائج الخاصة بحساب ثبات المقاس وصدقه لاى عينة الار اسة، يككن القول：إن المقياس، وما يلحق به من مقاييس فر عية، يتتتعان بدرجة معقولة ومقبولة من الثبات والصدق، الأمر الذى يجعل الباحث مطمئنا فى

الاعتماد عليه من حيث تمتعه بالخصائص الليكومترية اللازمة لاستخذامه．

شارك جميع أفر اد العينة المذكورة بشكل تطوعي، وقام لهم المقاس، وقد تم التطبيق بشكل جمعي، سواء بالنسبة للمر اهتين و المر اهقات من طلاب وطالبات المدارس الثانوية، حيث تم اللطبيق فى أماكن الار اسة، كل فيما يخصه． استخدمت بيانات الار اسة من خلا أفراد العينة، وتشمل البيانات الايموجرافية التّالية：العمر، الجنس، المستوى الاقتصادي． وقد حلت البيانات إحصائيا باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجنماعية （SPSS win）وقد أجريت التحليلات الإحصائية اللتالية：المتوسط الحسابى－الانحراف المعياري－اختبار（ت）－معاملات ارتباط بيرسون－تحليل التباين－التحليل العاملي．

النتائج وهناقشتها： نعرض فيما يلى النتائج التى كثفت عنها مختلف التحليالات الإحصائية من أجل اختبار فروض الار اسة．وسيتم عرض النتائج الخاصة بكل فرض على النحو النتالي： 7 ترتيب أبعاد العدوان بنتاين المستويات الاقتصادية：المنخفضة－المتوسطة－

المرنفعة．
جدول（）يوضح المتوسطات الحسابية و الانحر افات الميارية لمتنير ات الاراسة حسب السستوى الاقتصادي المستوى الاقتصادي

| مرتفع |  | متوسط |  | منخفض |  | المتغير ات |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\varepsilon$ | P | $\varepsilon$ | P | $\varepsilon$ | P |  |
| \＆，Vr | 1，Mr | 7，入v | $1 \leqslant, v \wedge$ | r，ワ1 | Q，$¢ \mathrm{r}$ | العدو ان المادي |
| $1 \cdot, 1$ | 11，0\％ | $11 . \varepsilon$ | 10，9 | r， 11 | 10，r | العدو ان اللفظي |
| 人，77 | 11，9ะ | $1 \cdot, \mathrm{~V}$ | 1A，rr | $r, 10$ | $1 \mathrm{~V}, \mathrm{\varepsilon}$ | العدائية |

من الجدول السابق يتضح أن أهم متغيرات البحث عند فئات المستويات الاقتصادية الثلاث هي على الثرتيب التاللي：

| المسنوى الإتصادي المر تفع | المسنوى الاققصادى المنو | المستوى الاوتصادى المنخفّ |
| :---: | :---: | :---: |
| العدائيّة | العدائية | العدائئة |
| العدوان اللفظي | العدو ان المادي | العدوان اللفظي |
| العو ان المادي | العكو ان اللفظي | العدو ان المادي |

－
r．طريقة ثبات ألفا：حسب ثبات المقياس بطريقة ألفا لكرونباخ، وفيما
يلى عرض لثلكا النتائج：
جاول（ّ）يوضح معاملات ثبات ألفا للمقاييس الفر عبة الثالثة لمقياس السلوك العدوانى والعانئى لاى عبنات الار اسة．

| اللالة |  | اللاللة |  | اللالة |  | الهتغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot, \cdot .1$ | －，VAs | －，．．） |  | $\cdots, \cdot, 1$ | －，V．＾ | العنوان المادي |
| $\cdots, \cdot 1$ | －，v\s | －，．．） | －，\％90 | $\cdot, \cdot .1$ | －，vil | العدو ان اللفظي |
| $\cdot, \cdot .1$ | －，AY4 | －，．．1 | $\cdot, 110$ | －，，${ }^{\text {d }}$ | －，tav | العالئية |

口 المادى－العدوان اللفظى－العدائية）وفيما يلى عرض للنائج صدق

المفردات لتلك المقاييس الفر عية：
1．صدق الانفاق الاخلى لمقياس العدوان المادي：
جدول（乡）يوضح معاملات صدق الانفاق اللاظلي لبنود مقياس العدو ان المادى لاى عينات الدر اسة

| عبنة كلية（ن） |  | إناث（ن） |  | ذكور（ن＝ |  | اللبند |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الدلالة | $J$ | اللاللة | $J$ | الدلا | $\jmath$ |  |
| －，$\cdot 1$ | －，MNI | －， 0 | $\cdot, r \cdot 1$ | －，．${ }^{\text {l }}$ | －，V®． | 1 |
| $\cdot, \cdot 1$ | －，Y 1 \＆ | － | －，r ${ }^{\text {c }}$ | －，． 1 | ．，ONV | r |
| ，，． 1 | －，791 | －，． 1 | －，V09 | ，，． 1 | ．，0V7 | $r$ |
| ，，． 1 | －，§17 | －， 0 | －，r． 9 | －，． 1 | －，Arq | $\varepsilon$ |
| ，，， 1 | －，0入V | －，＋ 1 | －，TAV | －，．${ }^{\text {a }}$ | －，r＾\ | 0 |
| ，，． 1 | －，rvv | －，． 1 | $\cdot, 〔 0 \wedge$ | －， 0 | －，Y17 | 7 |
| ，，． 1 | －，V $V 7$ | －，．${ }^{\text {l }}$ | －，AVr | －，． 1 | －，¢9\％ | $V$ |
| $\cdot, \cdot 1$ | －，MrE | $\cdot, \cdot r$ | －，ror | $\cdot, 1$. | ．，177 | $\wedge$ |
| ，，， 1 | －r r ${ }^{\text {，}}$ ， | －，$\cdot 1$ | －，r＾q | － | －， 9 ． | 9 |
| $\cdots, \cdots 1$ | －，Mos | －，$\cdot 1$ | －，¢ro | －， $1 \cdot$ | －，177 | 1. |
| $\cdot, 1$. | ，，\¢1 | － | －，，V．． | －， 0 |  | 11 |
| －，． 1 | －rv． | －，． 1 | －， $0 \leqslant \wedge$ | － | $\cdot, .10$ | Ir |
| ，，． 1 | －，vrq | －，$\cdot 1$ | －，79V | －，． 1 | －，ヤ9 \％ | IT |
| ，，． 1 | －，¢9\％ | －， 1 ． | $\cdot, 1 \wedge$ ． | －，． 1 | －，Аү． | $1 \leqslant$ |

r．
جاول（0）يوضح معاملات صدق الانفق الدالظي لبنود مقياس العّو ان اللفظى لاى عينات الار اسـة

| عبنة كلية（\％ |  | إناث（ن＝ |  | ذكور（ن＝ |  | البند |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الدلالة | $J$ | الدلالة | J | الدلا | $\jmath$ |  |
| －，$\cdot$ ， | －，ケл7 | $\cdots, \cdots 1$ | ，，0．7 |  | ，，\！V－ | 1 |
| $\cdots, \cdots)$ | －，0．0 | $\cdot, \cdot 1$ | －，MrM－ | $\cdots, \cdots 1$ | －，＾7／ | $r$ |
| $\ldots, \cdot 1$ | －，TIY | ．，．， | －，VVA | ．，．0 | －，rva | $r$ |
| $\cdot, .0$ | －，Mry | －，．${ }^{1}$ | －， $\mathrm{EV}^{\text {V }}$ | －，．${ }^{\text {d }}$ | ．，0V1 | $\varepsilon$ |
| $\cdot, \cdot+1$ | －，TY） | $\ldots, \cdot 1$ | ．，V09 | $\cdot, \cdot .1$ | －，リะ\＆ | 0 |
| $\ldots, \cdot 1$ | －，入9＾ | $\cdots, \cdot 1$ | －，000 | － | －，•凧 | 7 |
| $\cdots, \cdots 1$ | ．，07\％ | －，， 1 | ，VAT | － | ，，MY－ | $v$ |
| $\cdot, \cdot \cdot 1$ | ．，079 | －，．$\cdot 1$ | ．，090 | $\cdots, \cdots 1$ | ．，017 | $\wedge$ |
| $\ldots, \cdot 1$ | －，£ソ9 | $\cdot, \cdot .1$ | －，$\sum \vee \vee$ | $\cdots, \cdot 1$ | ．，0r7 | 9 |
| $\cdots, \cdot, 1$ | ．，090 | －，，． 1 | －，090 | ．，．．） | ．，090 | 1. |
| $\cdots, \cdots)$ | －，7EY | $\cdot, \cdots 1$ | －，VAr | $\cdots, \cdots 1$ | ，，ז\％） | 11 |
| －，．${ }^{\prime}$ | －，7＾． | $\cdot, \cdot \cdot 1$ | －，Var | $\cdot, \cdot, 1$ | －， 200 | Ir |
| ，，． 1 | ．，07． | $\cdot, \cdot 1$ | －，AYA | － | －，¢YE | IT |
| － | ．．， 91 | － | －．，YV | ．，．0 | －，Mr． | $1 \leqslant$ |

r．r．صدق الاتفاق الاذلى لكقياس العدائية：
جدول（T）يوضح معاملات صدق الانفاق الالخي لبنود مقيس العدائية لاي عينات الار اسة

| عبنة كلبة（ن） |  | إناث（ن） |  | ذكور（ن） |  | البند |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الدلالة | $J$ | الدلالة | $J$ | الدالحة | $J$ |  |
| －，． 1 | －，VV7 | －，．${ }^{\text {l }}$ | －，V $\wedge \wedge$ | ，，．． 1 | －，V01 | 1 |
| －，． 1 | －，Mr | －， 0 | －，Y ¢ | ，，． 1 | －， $0 \leqslant 0$ | r |
| －，．${ }^{\text {l }}$ | －，M． 7 | －，．${ }^{\text {a }}$ | －， 200 | － | －，． 9 | r |
| －，$\cdot 1$ | －，7ro | ，，．${ }^{\text {l }}$ | －，人7入 | － | －，149－ | $\varepsilon$ |
| －，． 1 | －，（1） | ．，．．1 | －，$\lambda \leqslant 0$ | －，． 1 | －，入9ะ | 0 |
| $\cdots, \cdots 1$ | －，Y） | － | －，Vo | ，，． 1 | －，011 | 7 |
| －，．${ }^{\text {l }}$ | －， $2 \mu$ | －，．${ }^{\text {a }}$ | $\cdot, 001$ | $\cdot, 1$. | －，\＾ะ－ | V |

وعليه فطبيعة أفر اد عينة البحث بمسنويانه الاقتصادية الثلاثة طبيعة ليست ذات سلوك عدوانى مباشر، ولكنهم قد يتخذون فى عدائيتهم عدة صور منها: نقد الذات- نقد الآخرين- العدائية الصريحة- الشعور بالذنب، وكلها لا علاقة لها

بالعدوان المباثر الفعلي. وعلى الرغم مما تقنام فإن الباحث يأمل فى دراسة أخرى لاحقة لاراسة هذا التباين (وفقا للمسنويات الاقتصادية) لاى كل من الذكور والإناث، للكثف عن مدى تأثير الأحوال الاقتصادية بمستوياتها الثلاثة على الخصائص الانفعالية و الوجدانية و اللفسية لاى كل من الجنسين، و على عينات متعددة. وجدير باللكر الإشارة إلى أن نتيجة هذا الفرض (حسب حدود علم الباحث) لم نتتاولها أى در اسة سابقة على اللنحو الذى تمت به فى الاراسة الحالية، وهو ما يضفى أيضا أهمية علمية فى مجال البحث عن تأثنير المستويات الاقتصادية على أبعاد العدوان.
(الثاني: نص الفرض الثنى على ما يلي: "توجد فروق دالة بين اللذكور والإناث فیى أبعاد العدوان: العدو ان المادى و العدو ان اللفظى والعـي العـئية".

جدول (^) يوضح قيم (ت) ودلالتها لمتنير ات الدر السة لانى النكور والإناث

| الداللة | (ت) | الإناث |  | الذكور |  | المتغيرات العينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\varepsilon$ | P | $\varepsilon$ | P |  |
| -, , 1 | ケ,qะ | r, ) | Ir | $\wedge, 01$ | $1 \leqslant$ | العدوان المادي |
| -, , 1 | 10,19 | $0, r \leq$ | 1. | $1 \cdot, \lambda$ | $r \cdot, r$ | العدو ان اللفظي |
| -, , ${ }^{\text {a }}$ | r,or | 1,19 | 17,r | $1 \cdot, 0$ | 1 $1, \wedge$ | العدائية |

بالنظر إلى ما جاء من نتائج بالجبول السابق، نلاحظ أن نتائج قيمة (ت) كثفت عن فروق دالة عند مستوى ( + , • بين المر اهقين والإناث لصالح الذكور فى أبعاد العدوان الثلاث وهي: العدوان المادي- العدوان اللفظي- العدائية.
 الأذى أو الضرر بالآخرين أو بالذات، ويعبر عنه بطريقة مباشرة وواضحة، ونشمل- الطريقة- العدوان المادي، وتم التثبير عنه بطريقة مبانرة وواضحة (السلوك العدو انى المباشر، أو السلوك المادي)، وكتللك فالذكور تكون استجاباتهم اللفظية تحمل الإيذاء اللفسى والاجتماعى للخصم أو المجموعة، وجرح مشاعرهم، أو التهكم بسخرية منهم، وهم الأكثر إضمار اللعداء، بصورة ضمنية وغير صريحة أحيانا، وبصورة صريحة دون مهاجمة أو تحطيم. وبمطابقة نلك النتيجة بما جاء فى الار اسات السابقة نجد ما يلي: الذكور أكثر (Crick, and Grotpeter, إظهارا للعدو ان البدنى واللفظى كما جاء فى در اسة (1995، ودر اسة (Mary and Kelly, 1996)، ودر اسة (Mary, 2006 a and b). على أننا ومن و اقع ما جاء بالدر اسات السابقة يمكن أن نجمل الصفات أو الخصائص التى كشفت عنها ثلك الار اسات فيما يتعلق بعدو ان الذكور فى مقابل عدوان الإناث، وذلك على النحو الثاللي: ينسم الذكور بأنهم أكثر قابلية للاستثّارة، ويميلون إلى التهجم أو محاولة الاعتداء (Barbara, et.al. 1987) وفى سلوكهم ما ينم على ازدر اء و احتقار الغير ، وهم لا يمكهم كظم غيظهم لفتر ات طويلة (Janice and Jeane, 1989)، مع عدم احتر ام آراء الغير، والثعور بالفراغ والشعور بالإعاقة، وعدم الإذعان، والفظاظة و الخشونة، ولا يميلون للعدو ان الضمنى (الخفي)، وفى سلوكهم نتمر أو اسنتئساد على الأضعف منهم (رشاد على، 199 1). والذكور العدوانيون أكثر عدو انية من الإناث العدوانيات (رشاد علي، 1991) عدو انهم يرتبط به تصورهم، أو مفهوم الذات لديهم ,Julie and Marion)؛ (1999. وأخير ا هم أكثر عداء و ععو انا خصوصا عندما يتم توجيه العدوان نحو
 ويدكن القول: إن نتججة الفرض فى مجملها تسير مع ما كثفت عنه الار اسات السابقة التى كان لها فى الأغلب نوقع عام، أو تصور نظرى انطلقت منه نلك

بشكل كامل- بتجاين المسنويات الاقتصادية الثلاثة. بمعنى أنه لم يحدث تباين حقيقى واضح. ولهذا دلالاته- من وجهة نظر الباحث- فى أن اختلاف فئات المستويات الاقتصادية (المنخفضة و المتوسطة و المر تفعة) لا يؤثر بشكل كلى على الحالة الانفعالية والوجدانية المتمثلة فى متغيرات البحث. وبمعنى آخر على متنير السلوك العدو انى بأبعاده: العدو ان المادي- العدوان اللفظى- العدائية؛ وذلك لاى أفراد عينة البحث. وما يدل على ذلك ثبات ترتيب بعد العدائية لاى المسنويات الاقتصادية الثلاثة، وجاء بعد العدوان اللفظى فى المستويين الاقتصاديين المنخفض والمرتفع، ونفس الحال فى بعد العدوان المادي، بينما نوسط كل من العدوان المادى والعدوان اللفظى المستوى الاقتصـادى المتوسط. غير أن الباحث كان يعتقّ، وهو يصوغ هنا لا الفرض فى أمرين: الأول: تضمنه الفرض، وهو أن إمكانية حدوث التباين إنما يتبعه التغير فى الوضع المالي، أو الاقتصادى الذى يعيشه أفر اد عينة البحث ككل، وهذا لم يحدث بشكل كامل فلا تأثثر مبانثر لطبيعة الحالة الاقتصادية على أبعاد العدوان. والأمر الثاني: تمنلّ فى اعنقاد الباحث أن انخفاض المستوى المعيشى وتدنيهكما هو الحال فى فئة أصحاب المستوى الاقتصادى المنخفض مقارنة بالفئيني الأخيرتين- قد يظهر العدوان المادى كأبرز الأبعاد أو المتنيرات الثلاثة، أو حتى بالنسبة لأبعاد العدوان ذاته، لكن هذا لم يحدث، والذى حدث أن العدائية جاءت على رأس التزتيب، والعدوان المادى جاء فى ذيل الترتيب وهذا (إن كان له دلالة) معناه عدم تأثير الحالة الاقتصادية المنخفضة (على وجه الخصوص) على

الحالة الانفعالية والوجدانية لأفر اد عينة البحث فيما يتعلق بأبعاد العدوان. و النتيجة فى حد ذاتها جديرة بالملاحظة (إن جاز للباحث القول) بالنسبة للمستويات الاقتصادية الثلاثة، بمعنى هل تعايش ذوو المستوى الاقتصادى المنخفض مع الأمر وتقبلوه؟ فلم لم يكونوا أكثر عدوانا ماديا (على وجه الخصوص) مقارنة بغيرهم من أصحاب المستويات الأخرى. مع أنه من المعروف على مستوى الخبرة العامة للباحث فى الحياة، وعلى مستوى المعايشة مع الناس أصحاب الاخول الضيفة، أن الغالبية منهم قد صاروا فى حالة ضيق وحنق، ونقمة على الظروف والأحو ال المعيشية والاقتصادية، ومنهم من صار عدو انيا بسبب ظروفه الاقتصـادية المنخفضة. إن نفس الأمر يككن استقر اؤه من النتائج، فالعدائية نماتلت لاى المستويات الاقتصادية الثلاثة، وتقامت على العدوان اللفظى والمادي، وذللك فى المسنويات الثلاثة أيضا، فهل يمكن القول: إن المستويات الثلاثة لايهم عدوانية كامنة يتم النتبير عنها بصورة ضمنية، وغير صريحة أحيانا، وبصورة صريحة دون مهاجمة، أو تحطبم كما هو فى السلوك العدوانى المباشنر، وتعتبر جزءاء من العقابية العامة لاى الفرد، وتأخذ فى اتجاهها عدة صور منها: نقد الذات- نقد

الآخرين - العدائية الصريحة- مشاعر الذنب- العدائية الهذائية المسقطة. وما يلفت النظر أيضا فى النتيجة هو أن بعد العدو ان المادى (كمثال) وهو أسو أ
 الأذى والضرر بالآخرين، أو بالذات (على أقل تقـير، هذا البعد) جاء فى ذيل قائمة ترتيب متغيرات الار اسة لاى المستوى الاقتصادى المنخفض والمرتفع أيضا، وكأن ارتفاع المستوى المادى أو انخفاضه أو حتى اعتداله لا تأثبر له على اتصاف الأفر داد بالعدوان وأبعاده. فالكل سواء، سواء أكان مستو اهم الاقتصادى مر تفعا أم متوسطا أم منخفضا. وعلى هذا النحو يرى الباحث أن تصدر العدائية للترتيب يعنى أن طبيعة أفراد عبنة البحث ذوو عدوانية كامنة، يعبر عنها بشكل ما أو بآخر، وما أكثر أشكال التنبير عن العدو ان، خصوصا لاى مجتمع المر اهقين صعار السن، والباحث ليس فى مجال لعرض طبيعة أو شكل هذا العدو ان، لكن ما يغلب ويمكن ملاحظته، وما يسود، يككن الأخذ به أو الاعتماد عليه فى التفسير و التأويل أو التحليل.

أبعاد العدو ان：إنها نقسس سمة واحدة هى العدوان، أو أن الأبعاد الأربعة المفترضة للعدوان تعبر عنه بصورة مناسبة． ■ العدوان باختلاف الجنس：الذكور والإناث＂． بالنسبة لیينة الذكور ：أسشر التحليل العالملى عن استخراج عامل عام هو عامل العدوان لاى الأكور دون الإناث، وفيما يلى عرض لللشُبعات العاملية الالة لاى كل جنس
استوعب هذا العامل •＾，9 من نسبة التباين الكلي، وتشبع عليه 「 أبعاد، أما بالنسبة لعينة الإناث لم يسفر النتليل العاملى عن استخراج أى عو امل حيث نشبع عليه بعدان فقط هما：العدو ان اللفظى و العدائية؛ ويوضح جدول（1（）ذلك： جدول（•（ ）يوضح التثنبعات الالالة لعامل العدو ان لعبينة الذكور ．

| النتبّ لإناث | النّبّبع للالكور | البعد |
| :---: | :---: | :---: |
| －，909 | －， | العو ان اللفظي |
| ．，VYY | ．，ヶ．． | العدأئبة |
| － | ．，r\％o | العدوان المادي |
|  | $\wedge, 9$. | نسبة التباين الكلي |

廿 مناقشة نتيجة الفرض الرابع：بمر اجعة مسميات العو امل بالنسبة لعينة الذكور وعينة الإناث، نجد أنه لم يظهر انساق بين العو امل المستخلصة لاى كل من الجنسين．وهذا يعنى أن الفرق قد تحقق كلية، وبعيدا عن جملة المسميات للعو امل التى تحتوى داخلها العامل أو يكنى بها، ناحظ ما ما يلي： 1．أسفر التحليل العاملى عن عامل عام هو عامل العدوان لاى الآكور دون الإناث؛ حيث تجمعت متغيرات العدوان اللفظى و العائية والعدوان المادى

كمجو عة من العو امل المتمايزة التى ظهرت لاى الأكور فقط． r．العدوان اللفظى كان ترتييه الأول بالنسبة للتشبعات الجوهرية لاى عينة ．الذكور
r．العدائية كان نرتيبها الثانى بالنسبة للتشبعات الجوهرية لاى عينة الذكور ． ؛．العدوان المادى كان ترتييه الثالث بالنسبة للتشتبعات الجوهرية لاى عينة ．الذكور
ه．النتثبعات الجوهرية الالة لاى عينة الإناث تشثلت فى بعدين فقط هما： العدو ان اللفظى والعائية، ويمكن القول（إن جاز للباحث）إن هناك مجالا عاما للعدو ان تتظظمه أبعاد العدوان الثڭلاث（العدوان المادي، العدوان اللفظي، و العدائية）． r．العامل العام للعدو ان لاى عينة الذكور، نتُير مضامين متغير اته أو أبعاده إلى

 والبدني، والعدوان الصريح والضمني، والعدوان المباشر وغير المباشنر ، و العدوان السلبى والناشط، والعدوان على الذات والآخرين، ومن ثم يمكن
تفسير هذا العامل- وفقا لما تقام- بأنه (عامل عام للعدو ان).

V．الذكور على وجه الخصوص كانت أكثر التنثبعات الجوهرية الالة لايهم متمنلة فى أبعاد العدوان الثلاثة، وكنللك فى مسميات العو امل، وهى العا لعامل العام للعدو ان و هذه النتيجة تتفق مع معظم الار اسات السابقة والنتيجة الحالية التى تفبد أن الذكور جملة هم الأكثر عدوانا، خصوصا فى العدوان المادى
و العدوان البدني.

وبعد فإن التطليل العاملى قد مكنتا من استخر اج عامل واحد فقط لكل الذكور، حد لنا قوام الظاهرة السلوكية التى اتجه إليها هذا الفرض بالبحث للتعرف إلى التركيب العاملى لاى الجنسين．

أمكن تحديد بعض البحوث المقترحة بناء على نتائج الار اسة في： 1．دراسة العلاقة بين أبعاد العدو ان ونو عية الحياة للى عينات متباينة من المجتمع

ه نتائج الفرض الثالث：نص الفرض الثالث على ما يلي：＂الارتباطات جوهرية موجبة بين أبعاد العدو ان：العدو ان المادى و العدو ان اللفظى و العدائية＂． ججول（9）يوضح قيج معاملات الارتباط بين أبعاد العبو ان لانى العينة الكلية

| العدائية | العدوان اللفظي | العدو ان المادي | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | － | العدوان المادي |
|  | － | ＊＊，7 ${ }^{\text {a }}$ ， | العدو ان اللفظي |
| － | ＊＊．，\7V | ＊＊．，V7r | العدائبة |

> 夫夫 دال عند ! ,,

يوضح الجدول السابق وجود ارتباطات موجبة دالة عند مستوى 1 ＋．，• بين أبعاد العدوان، وقد كان ترتيب معاملات الارتباط بين أبعاد العدوان على النحو النالي：


Z اللفظى والعدائية، والعدوان المادى والعدائية، و العدو ان المادى و العدوان اللفظي، وقد أشنارت نتائج معاملات الارتباط بين هذه الأبعاد الثلاثة إلى مستويات دلالة تعدت حتى مستوى（＋，، ، و هذه النتائج تنسق أيضا مع العلاقة المتوقعة ومفهوم

كل منهم．
ونتفق ننائج هذه الار اسة مع در اسة（Buss and Perry，1992）التى أكدت وجود علاقة ارنباطية إيجابية دالة بين أبعاد العدوان وهي：العدو ان المادي، والعدوان

اللفظي، والعدائية، والغضب． كما أكدت دراسة（نبيل حافظ ونادر قاسم، 199r）وجود علاقة ارتباطية بين جو انب مقياس أعده لقياس أثكال السلوك العدو اني، و هذه الجوانب هـى العدوان المادى و العدو ان اللفظى و العدو ان السلبي، وهى قيم دالة عند ه．，．． أما در اسة（Archer；Kilpatrick，and Baramwell，1995）فقد كثفت أيضا عن ارتباط إيجابى دال، ولكن بين العدو ان اللفظى والعدوان البندي．
 1990）؛ معاملات الارتباط أكثر فى الدر اسة الحالية لذات الأبعاد．هذا مع الإشارة إلى أن در اسة（معتز وصالح، 1990）كانت على ثلاث مجموعات عمرية، وكانت دالة لاى المجمو عات العمرية الثغلثة． وتجدر الإشارة إلى أن قيمة معاملات الارتباطات بين أبعاد العدوان فى دراسة （Ana，et．al，2002）كانت أقل من كل الارتباطات التى حسبت فى الار لسة الحالية．
 بين أبعاد العدوان وبعضها، ولكنها لم تصل لذات الداللة من حيث ارتناع فيا فيمة

معامل الارتباط بين أبعاد العدو ان بعضها ببعض وجدير بالذكر الإشارة إلى أن العدو ان يحكمه فى العادة الموقف الذى فيه الفرد، وطبيعة أو صفة الشخص أو الشيء الموجه له العدوان، فعدو النـو الن الأصدقاء بعضهم مع بعض لا يكون أبدا كعدو ان الزو ج مع زوجتّه أو العكس． ويرى الباحث أن العلاقة بين أبعاد العدو ان لا انفصام بينها، وهذا الأمر ينطبق أيضا على العلاقة على وجه الخصوص بين العدوان اللفظى والمادي، فإذا كنا نقول إن الغضب مكون من مكونات العدوان، وأساسى للسلوك العدواني، وهو أحد مقدماته، كنلك العدوان اللفظى أحد مقدمات العدوان البدني، فغالبا ما يحدث العدوان البدنى إذا بدأ العدوان اللفظي، وصار الأمر معه بالثككل الذى لا يمكن تحمله، وحسب درجة العدوان اللفظى يكون العدوان البدنى على الأرجح مساون الانيا له．كذللك قد يحدث أن لا يلجأ الفرد للعدوان البدنى على الرغم ققرته على ذللك، ويستعوض عن ذلك، أو ينفث عن نفسه بالعدوان اللفظى كصورة سلبية من صن صور العدو ان، و هنا يكون العدو ان اللفظى بديلا للعدو ان البدني． ويمكن القول وفق ما تم عرضه من معاملات ارتباط دالة بالنسبة لجميع جو انب
15. Katy Tapper and Michael, J. Doulton (2004). Sex differences in levels of physical, verbal and indirect aggression amongst primary school children and their associations with beliefs about aggression. Aggressive Behavior, 30(2): 123-145.
16. Mary, B. Harris and Kelly Knight- Bohnhoff (1996). Gender and aggression II: Personal aggressiveness. Sex Roles, 35(1/ 2): 27-42.
17. Mary, B. Harris (2006 a). Aggressive experiences and aggressiveness: Relationship to ethnicity, gender and age. Journal of Applied Social psychology, 26(10): 843-870.
18. Mary, B. Harris (2006 b). Gender of subject and target as mediators of aggression. Journal of Applied Social Psychology, 24(5): 453-471.
19. Philip, G. Zimbardo, and Ann, L. Weber (1994). Psychology. USA: Harper Collins College Publishers.

r. التعرف إلى العلاقة بين العدوان وأساليب التتشئة الاجتماعية داخل الأسرة أو فى المدرسة.
६. بحث علاقة العدوان بالتتشئة الدينية، خصوصا فى حالة التنصب الاينى وجمود الفكر أو أحاديئه.
ه. در اسة الفروق فى أبعاد العدوان بين المتعلمين وغير المتعلمين.
4. الكثشف عن مدى تأثير الأحو ال الاقتصادية المر تفعة والمنوسطة والمنخفضة على

الخصائص الانفعالية والوجدانية و النفسية لاى كل من الجنسين.
V. دراسة طولية لبحث التفاعل بين التُليم وأبعاد العدوان عبر مر احل عمرية تمتد من الطفولة حتى الثيخوخة لاى السعوديين.

المراجع:
 العدواني، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
r. جابر عبدالحميد وعلاء الاين كفافى (19 1) . معجم علم النفس والتحليل النفسي، ج ( (1)، القاهرة: دار النهضة العربية.
r. رشاد على عبدالعزيز موسى ( (199 ) ). علم النفس المرضي: دراسات فى علم النفس، القاهرة: دار عالم المعرفة.
؛. طريف شوقى (199)). السلوك (العوواني، في: زين العابدين درويش (محرر)، علم النفس الاجنماعي: أسسه ونطبيقاته، القاهرة: مركز النشر لجامعة القاهرة: .rev-rrv


4. نبيل حافظ ونادر قاسم (1999). الإحباط والعدوان، القاهرة: المجلة المصرية

 العنف كما تتركه عينة من طلاب وطالبات المرحلة المنوسطة فى الكويت،

8. Buss, A. H. and Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3): 452-459.
9. Crick, N. R., and Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social Psychological adjustment. Child Development, 66(3): 710-722.
10. Donn Byrne and Kathryn Kelley (1981). An introduction to personality. (3ed,), New Jersey: Prentice. Hall, Inc.
11. Douglas, A. Bernstein, et.al., (1988). Psychology. Boston: Houghton Mifflin Company.
12. Janice, C. Stapley and Jeannette, M. Haviland (1989). Beyond depression: Gender differences in normal adolescents' emotional experiences. Sex Roles, 20(516): 295:308.
13. Julie, A. Paquette, and Marion, K. Underwood (1999). Gender differences in young adolescent' experiences of Peer victimization: Social and physical aggression. Merrill- Palmer Quarterly, 45(2): 242266.
14. Kathryn, M. Ryan (1998). The relationship between courtship violence and sexual aggression in college students. Journal of Family Violence, 13(4): 377-394.

$$
\begin{aligned}
& \text { معصطنى حسن علي } \\
& \text { أ. ا. أسماء كهد حكود السرسى }
\end{aligned}
$$

الاهدان: هدفت الار اسة إلى النحقّ من فعالية برنامج علاجى قايم على الهخططات المعرفية والنجهيز الانفقالى لخفض الر هاب الاجنماعى لاى عبنة من نلاميذ القةة الثانية من النقليم الأساسي. وكذا الثعرف على أثر البرنامج بعد ثلاثة أثهر مدة التثبع.





 المخططات والنجهيز الانفعالى بالإضافة إلى بعض الانشنطة وأور فق العطل النطبيقية.
النتائح: وتوصت الراسة اللى وجود فروق دللة إحصائبا بيز متوسطات رتب درجات أنراد الهجوعثين النجريبية والضابطة فى القياس البدى وذلك على مقباس الر هاب الاجنماعى فى اتجاه المجموعة التجربيّة. وو جود فرون دالة إحصائبا بين متوسطات رنب درجات المجموعة النجريبية فى القياسبن القبلى والبعى على مقياس الر هاب الاجنماعى فى اتجاه القاس القبلي. عام وجود فروق دالة إحصائبا بين منوسطات رنب درجات المجوعة النجريبية فى القباسين البعدى والتنبى على مقباس
الر هاب الاجثماعى بعد ثلاثة أشهر من تطبيق البرنامج العلاجي.

العشات المتاحية: المخططات المعرفية، النجهيز الانفعالى، الر هاب الاجنماعي، العلاج المنر كز حول المخططات.

## A Therapeutic Program Based on Cognitive Schema and Emotional Processing to Reduce Social Anxiety among a Sample of Second Episode of Basic Education pupils

Aims: The study aimed to investigate the effect of a therapeutic program based on cognitive schema and emotional processing to reduce social anxiety in a sample of second episode of basic education pupils. It also aimed to investigate the effect of this therapeutic program after three months the follow up period.
Sample: The sample of study consisted of 40 pupils of the second episode of basic education, with average age 13.6 and standard deviation 0.503 ; The sample was chosen from second and third middle school pupils, on the condition that they had not previously participated in any similar programs. The pupils divided into two groups; the experimental 20 pupils and the control 20 pupils.
Tools: The researcher used the following scales: social anxiety scale (prepared by the researcher) it was consisted of 30 negative items, the scale involved three dimensions (physiological, behavioral, and cognitive) every dimension involved ten items to measure social anxiety level among the sample of the study. The therapeutic program which involved 22 sessions; The duration of the therapeutic sessions ranged from ( $50-150$ ) minutes to the maximum session. The program included therapeutic methods and techniques based on schema therapy, emotional processing and different activities and worksheets.
Results: The results showed There are significant differences between average sort grades for pupils of the experimental group and control group on the scale of social anxiety favor of the experimental group. There are significant differences among average sort grades for pupils of the experimental group in two measurements pre and post on social anxiety scale attributed to the program for the post measurement. There are no significant differences among average sort grades for pupils of the experimental group on post and follow up test for social anxiety scale.
Key words: Cognitive Schema, Emotional Processing and Social anxiety, Schema Therapy.

السلبية، ونوضح طريقة استجابته للمثيرات المخنلفة، فأداء الفرد يعكس هذه المعتقات، وقد تشكلت هذه الأفكار كـطططات من خال خبر اته وبيئته. Z قارة الفرد على التعرف على انفعالاته والقيام بتخظيمها فى المو اقف المختلفة، و الققرة على الستيعاب الخبر ات والمثيرات المكربة التى تسبب الانفعال و العمل على خفض حدتها ومن ثم الققرة على تجاوز المواقف التى تثير الإنفعالات دون

التأثنز بها بشكل سلبى بل القبام بالتتظيم للخبرات بشكل معتدل دون المبالغة. ■ الرهاب الاجتماعى Social Anxiety ويعرفه الباحث إجر ائيا بكونه حالة من الخوف غير المنطقى مع الهروب من المو اقف الإجتماعية اللتى تستدعى المو اجهة والتعامل مع الأخرين فى المجتمع، مع الشعور بالضيق والثقيبيم اللبلبى عند التنرض لأى موقف مع المحيطين بالفرد، وغالبا ما يتميز سلوك هؤلاء الاء الأفر اد ذوى الرهاب الاجتماعى بالتجنب وعدم الاوقتراب خوفا من الثقيبيمات السلبية، ويتحدد الرهاب الاجتماعى هنا بالارجة التى يحصل عليها الثلميذ على مقياس الر هاب الاجتماعي.

## الإطار النظرى والمفاهيم الأساسية:

ם المخططات المعرفية Cognitive Schema: نتشبر إلى إطار عمل الأفكار أو التصنيفات الذهنية التى يشكل بها الفرد بنائه العقلى، مع تنظيمه وفهمه لخبر اته والعالم من حوله وتتطور هذه المخططات مع تطور الفرد ومضيه فى مراحل النمو بصورة نر اكية (Silvestri, 2013, p.311) فالمخططات المعرفية أو الذهنية ما هى إلا عطليات وتمثيلات عقلية تعكس خبرات الفرد فى الحياة أثناء مروره بمر احل نموه المختلفة، حيث أنها تمتل الخبر ات فى صورة خر ائط ذهنية تنطوى على معنقدات الفرد بشأنه الذاتى والآخرين والبيئة من حوله. ه مفهوم التجهيز الانفعالى ظهر مفهوم التجهيز الانفعالى على يد عالم النفس الكندى ستانلى رشامان Stanely Rachman لأول مرة فى عام • 19 كونه العملية التى يتم من خلالها إمنصاص الخبرات والمثير ات التى تسبب استثّارة إنفعال الفرد، و العمل على الحد منها وتخفيف حدتها، ومن ثم التعامل مع المو اقف بشكل ايجابى يتسم بالمرونة؛ ويحدث التجهيز الانفعالى فى سلسلة متتابعة تبدأ بالحدث أو الخبرة التى تتشط الانفعالات، الخبرة السابقة أو ما هو مخزون سلفا فى الذاكرة، الانفعالات التى يتّ الوعى بها والربط بينها وخبرة الفرد الذاتية بالأحداث التى تنسبب الانفعالات، ثم أخيرا التنبير عن الانفعالات. (Greenberg, 2013, p.530) ت $\square$ اضطر ابات القلق يتمثل بوجود حساسية مفرطة وخوف مفرط من المو اقف الاجنماعية، منل الخوف من التحدث أمام الآخرين والتفاعل معهم مما يؤدى بالفرد إلى الابتعاد عن الثفاعلات و العزلة و الثشور بالخجل والانسحاب وعدم

المو اجهة خوفا من اللتقييم السلبى ممن حوله (Leahy\& et.al, 2012, p.217).

## هراسات وبجوث سابققة:

■ در اسات تتاولت المخططات المعرفية لتلاميذ الحلةة الثانية من التعليم الأسانسي: I. أجرى (Guner, 2016) دراسة كان الهغف منها تطوير مقياس لنقيير المخططات المعرفية اللانكيفية لاى عينة من الأطفال و المر اهتين فى المرحلة العمرية من (1-17 17) عاما وقد نكون هذا المقياس من خمس استنيانات تمتل مجالات المخططات اللانكيفية الرئيسية لجيفرى يونج وبلغت بنود
 تحليل الننائج تمتع الاستبيان بمعدلات صدق وثبات مرتفعة حيث تم اعادة التطبيق فى الثلات بعد فاصل زمنى شهر واحد، واستخدام صدق المحك لمقياس أنماط التعلق بالوالدية، وقائمة الفحص الموضو عية والتطبيق على

عينة قار ها 9 ؟ نلميذا. r. دراسة (Moghadam\& et.al, 2018) هدفت إلى التعرف على دور المخططات المبكرة اللاتكيفية لاى الأمهات كونها نتاج لخبرات معرفية

تعد مرحلة المر اهقة من أهم المراحل النمائية فى حياة الأفر اد، ونتطلب التغيير المستمر ؛ إذ يصاحبها تغيرات فسيولوجية، معرفية، وجدانية، واجتماعية. وفيها ينعرض الإنسان للعديد من المشكلات لما يعتريه من تجديد نتطلبه طبيعة المرحة ذانها. وقد تكون هذه المشكلات ذاتيه أى داخلية المنشأ نظر الما يعيشه المر اهق من أزمات فهى مرحلة يظهر فيها أزمة الهوية، ومنها ما يرجع إلى عوامل خارجية لما يحيط بالمر اهق من أحوال فى المجنمع من حوله، ومن ثم فهى مرحلة من المر احل التى يوجد بها أزمات وصراعات يمر بها الإنسان من أجل تعيين هويته، ومن بين هذه المثكلات مشكلة الر هاب الاجنماعي، وتظهر لاى تلاميذ الحلقة الثانية من التُليم الأساسى نتيجة لنقص العلاقات الإجتماعية والمهارات اللازمة لبناء نتلك العلاقات، مما يؤدى بهم إلى العزلة والإنسحاب و الثشور بالقلق. وقد تزايدت مؤخر ا نسبة ظاهرة الرهاب الاجتماعى بشكل كبير جدا حتى أصبحت تتُكل عائقا لعدد لا بأس به من الأفر اد فى حياتهم الاجتماعية و المهنية ومدى تو اصلهم مع الناس مع ما ينتج عن ذلك من انسحاب من المجتمع ككل وربما تجنب بناء علاقات اجتماعية فعالة مع أفر اده. وقد أوضحت در اسات متعددة معاناة بعض تالاميذ المرحلة الإعدادية من اضطر اب الرهاب الاجتماعى منها در اسة Yayan\&) (et.al, 2017) والتى تبين من خلالها وجود علاقة ارنباطية بين إدمان الإنترنت و ارتفاع مستوى الر هاب الاجتماعي.

هشكلة الدر اسة:
يعانى العديد من تلاميذ الحلقة الثانية من التُعليم الأساسىى من مشكلات متعددة كونهم فى مرحلة نتسم بالتغير ات الكثيرة ألا وهى مرحلة المر اهةة، وقد أكدت الار اسات العالمية مثل دراسة (Hilal\& et.al, 2017) معاناة المر اهتين من مشكلة الر هاب الاجتماعى مما يستّعى التذخل لعلاجها؛ حتى يقوموا بالانخر اط فى الحياة الاجتماعية بشكل فعال. كما أنهم يحتاجون إلى تتمية مهار اتهم لمو اجهة تلك المو اقف الضاغطة للقررة على التصاص الانفعالات والتعامل بإيجابية فى شتى مو اقف الحياة ومن ثم الاهتمام بمستوى التجهيز الانفعلى لليهم، فالأمر يتطلب مساعدة هؤلاء التلاميذ للتغلب على مشكلة الرهاب الاجتماعى ونتظيم الانفعالات والوعى بها؛ لذا فالأمر يتطلب التخل لعلاج مشكلة الرهاب الاجتماعى لاى تلاميذ الحلقة الثانية من التُليم الأساسيي. وتتضح مشكلة الار اسة فى السؤ ال الرئيسى التالي ما مدى فعالية البرنامج العلاجى فى خفض الر هاب الاجتماعى لاى الثنلاميذ عينة الار السة؟

أهدان الدراسة:
تههف الدر اسة الحالية إلى التحقق من فعالية برنامج علاجى قائم على المخططات المعرفية والتجهيز الانفعالى لخفض الرهاب الاجتماعى لاى عينة من تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، والتأكد من إستمر ارية فعالية البرنامج للى تلاميذ المجموعة التجريبية بعد مرور ثلاثة أثهر من تطبيق البرنامج.

## أهمية الدر اسه:

1. الأهمية النظرية: تأتى الأهمية النظرية فى النعرف على أعراض الرهاب الاجتماعي، مسنوى التجهيز الإنفعالى لاى تلاميذ الحلقة الثانية من التُليم الأساسى والبحث فى نلك المصطلحات، والتعرف على مصادر ها؛ فالدر اسة قد

تمتلّ أهمية حيوية لالقاء الضوء على خفض الرهاب الاجتماعى. r. الأهمية التطبيقة: تتبع الأهمية النطبيقية للار اسة فى الكثف عنى الرهاب الاجتماعى، والتنرف على المشكلات التى يعانى منها تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسى ومساعدتهم فى القدرة على تنظيم وتصنيف انفعالاتهم والتعبير عنها بأسلوب ايجابى، فربما تنهم الار لسة فى تحسين نلك المستويات وخفض

الرهاب الاجتماعى لاى الثلاميذ عينة الار اسة.
هصـطحات الدر اسة:
■ المخططات المعرفية Cognitive Schema ويعرفها الباحث اجر ائيا أنها عمليات معرفية تشكل بناء هيكلى نتطوى على معتقات الفرد عن ذاته سو اء الايجابية أو

الذانية لاى عينة من الأطفال والمر اهتين كلليل يوكن التتبؤ من خلاله بالثنعور بالوحدة و الر هاب الاجتماعى ومن ثم بناء أداة لتقييم ثلك الكفاءة. وقد
 عام. واستخدم الباحثون مقياس الكفاءة الذانتة من إعدادهم، ومقياس الشعور بالوحدة، مقياس الرهاب الإجنماعى وتوصلت الار اسة إلى وجود اعر اض من التصور الذاتى السلبى لاى الأطفال مما أدى إلى انخفاض مستوى الكفاءة الذانتة مما أدى بدوره إلى ارنقاع مستوى الشعور بالوحدة ومن ثم المعاناة

من الر هاب الاجتماعى و الإخفاق فى مو اجهة المو اقف المختلفة. فيما هدفت دراسة (DeVogod\& et.al, 2014) إلى فحص فعالية برنامج قائم على استر اتيجيات الاستكثشاف البصرى لخفض الرهاب الاجنماعى لاى عينة من المر اهقين. فمن شأن تلك الاستر اتيجيات العمل على خفض المعلومات والأفكار السلبية التى تتحلق بالذات والمو اقف التى يواجهها المر اهتين عينة الارراسة. وقد بلغت عينة الاراسة 17 نلميذا تم تقسيمهم إلى مجموعتين
 مقياس الرهاب الاجتماعى والتقرير الذاتى من اعدادهم، والملاحظات التى نتتلق بالمفحوصين، بالاضـافة إلى البرنامج العلاجي. وتوصلت الار اسة إلى انخفاض أعر اض الر هاب الاجتماعى بعد تطبيق البرنامج على عينة الار السة. r. وكان الهعف من دراسة (Oznur\& Ozbey, 2020) استقصاء العلاقة بين إدمان الألعاب الالكترونبة والسمنة والرهاب الاجنماعى لدى عينة من
 بالددارس الابتتائية و الإعدادية بدولة تركيا، واستخدم الباحثان مقياس إدمان الألعاب الالكترونية ومقياس الرهاب الاجتماعى المعدل فیى عام r... وتبين من خلال اللاراسة أن التلاميذ الذين لا يقومون باستخذام الألعاب الالكترونية بشكل كبير تتخفض لايهم مستويات الرهاب الاجتماعى والسمنة بينما ترنفع درجة الرهاب الاجتماعى بين التناميذ ذوى السمنة و الممارسة الدفرطة للألعاب الالكترونية.

تعقيب على الدر اسات السابقة: تعددت وتتوعت الاراسات التى تتاولت محاور الاراسة وكان هناك اتفاق فى الهدف منها (Nicol\& et.al, 2020) ودراسة (Moghadam\& et.al, 2018) للتعرف على دور المخططات المعرفية فى الصحة النفسية، ودور المخططات اللتكيفية فى تحقيق الصحة اللفسية الايجابية. ومن حيث العينة استهوفت الاراسات فئة المر اهتين من ז1 ا فما فوق، وتتوعت الأدوات بين استخدام مقاييس للمخططات والتجهيز الانفعالى والر هاب الاجنماعي، وقد هناكّ انفاق فى الهـف من بناء البر امج العلاجية مثل دراسة (Capaldi\& et.al, 2017) التى عرضت برنامجا علاجيا لخفض اضطر اب ضغوط ما بعد الصدمة، ودر اسة (DeVogod\& et.al, 2014) لبناء برنامج لخفض الر هاب الاجتماعى، واستفاد الباحث من هذه الار اسات فى بناء البرنامج العلاجى والتعرف على خصائص العينة المستهوفة وكيفية استخدام الفنيات العلاجية

بفعالية لتحقيق الهـف من البرنامج.

## فروض الدر اسة:

1. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى وذلك على مقياس الر هاب الاجتماعى فى

اتجاه المجموعة التجرييبة.
r. r. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى و البعدى على مقياس الرهاب الاجنماعى فى اتجاه القياس القبلي. r. لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجرييية فى القياسين البعدى و التنبعى على مقـاس الرهاب الاجتماعي.

منهج الدراسة:
تستتد الاراسة إلى المنهج التجريبى ذو المجموعة التجريبية والضابطة، ومن ثم

وانفعالية سلبية مدمرة للات منذ بداية الحياة فى التتبؤ بمعاناة الأطفال من عمر (1-10) عاما بمخطات لا نكيفية وشعور بالعزلة وتطور معتقات لا عقلانية لليهم جراء ما يحدث لأمهاتهم ومن ثم اخفاقهم فى نكوين الاور الاجتماعى لهم و التفاعل مع أقر انهم بصورة سوية، وقد كانت عينة الار اسة
 اللاتكيفية ليونج، واستنيان آثنير للعزلة الاجتماعية، وأسفرت الاراسة عن وجود علاقة بين مخططات الأمهات اللانكيفية وأطفالهم مما ينبيء بمعاناة

هؤ لاء الأطفال من المعتقات والمخططات السلبية بصورة مستقلبالة. r. و هدفت دراسة (Nicol\& et.al, 2020) إلى التحقق من العلاقة بين اللمططات المعرفية اللاخكيفية والصحة اللفسية لاى عينة من المراهتين

 علاقة ارنباطية دالة احصائيا بين المخططات المعرفية اللاذكيفية المبكرة و اضطر ابات الصحة النفسية متل الاكثئاب و القلق ومعاناة الأفراد من أنماط النفكير السلبى مثل الأفكار الثلقائية التى تتّلق بتلك الاضطر ابات لاى عينات الار اسات المختلفة مما يستكعى اجراء البر امج العلاجية اللتخلية لعلاج هؤ لاء الأفر اد من تلك الاضطر ابات وتعديل المخططات اللانكيفية. ■ ا. قام (Speed\& Hajcak, 2016) بدر اسة هدفت إلى التّعرف على التجهيز الانفعالى والحكم الذاتى على النفس لاى عينة من المراهتين مرضى الاكتئاب، فقد تم ملاحظة النقرير الذاتى السلبى لاى مرضى الاكتئاب البالغين و المر اهتين فى مختلف الدراسات. وعملت الار اسة على فحص التجهيز الانفعالى أثناء أداء المر اهتين للمهام الثى تتطلب نتقييم ذاتى ونتشفير

 التجهيز الإنفعالى من إعدادهم. وتوصلت الاراسة إلى استخدام المر اهتين الاناث كلما تعرضن لكلمات نقد للذات فى كل ما يتعلق بتقيبيم الذات كلما أدى ذلك إلى تأثثبر على إستجابتهن للانفعالات وكيفية التعامل معها بهـووء ومن ثم الاخفاق وانخفاض مستوى التجهيز الانفعالى لايهن. r. و وهدت در اسة (Chung\& Chen, 2017) إلى التحقق من وجود علاقة بين ارتباط الأطفال المساء اليهم بالإضطر ابات النفسية بالصين و المر اهتين ممن لايهم اضطراب ضنوط ما بعد الصدمة، وكذا التجهيز الانفعالى لايهم. وقد
 إناث، فى المرحة العمرية من (؟ 1 (19 19) عام. واستخدم الباحثان استنيان الصدمة، ومقياس ضغوط ما بعد الصدمة من إعدادهما، ومقياس التجهيز الانفعال. ونوصلت الاراسة إلى وجود صعوبات فى مسنويات التجهيز الانفعالى لاى الأطفال والمر اهتين أفراد العينة. r. بالتعرض المطول، والتجهيز الانفعالى لمواجهة خبر ات الصدمة لاى فتاة تبلغ من \&1 عاما، تعانى من اضطر اب ما ضغوط ما بعد الصدمة نتيجة التّعرض للاساءة الجنسية، واستخدم الباحثون نماذج التطبيق العملى لفحص خبر ات الصدمة، و البرنامج العلاجى القائم على التعرض المطول، والتجهيز الانفعالى اللى ييدأ من مرطلة الإعداد للبرنامج، والتخطيط للعلاج، والوقاية من الانتكاس، وانهاء العلاج. وتوصلت الاراسة إلى فعالية التعرض اللططول و التجهيز الانفعالى لمواجهة الخبر ات والذكريات المتعلقة بالصدمة ومعالجتها

فى خفض أعر اض الاضطر اب. ■ 1. هدفت دراسة (Junttila\& et.al, 2012) إلى التعرف على مسنويات الكفاءة

النصفين وتصحيح هذا المعامل باستخدام معادلة سبيرمان براون، وكانت
 r．البرنامج العلاجى القائم على المخططات المعرفية والتجهيز الانفعالى لخفض الر هاب الاجنماعى للى عينة من تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي． استخذم الباحث اختبار ويلكوكسون، واختبار مان ويتتى ومعامل ارتباط سبيرمان．

## نتائجا الدر اسه：

凡 إحصائبا بين متوسطات رتب درجات أفر اد المجمو عتين التجريبية و الضابطة فى القياس البعدى وذلك على مقياس الرهاب الاجتماعى فى انجاه المجموعة التجريبية＂وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخذام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test جدول（ץ）دلالة الفروق يين متوسطات رتب درجات الثنلاميذ بالمجمو عة التجريبية فى القاسبين

| مستوى اللالة｜ | قيمة（Z） | مجموع الرتب | متوسط الرتب | － | اتجاه فروق <br> الرتب | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot . \cdot 1$ | ヶ，9¢ | $\dagger$ | 1．，0 | r． | الرتب السالبة | البعد السلوكي |
|  |  | ． | ． | $\cdot$ | الرتب الموجبة |  |
|  |  |  |  | － | النساوى |  |
| $\cdot \cdot \cdot 1$ | ヶ，90． | H | 1，0 | r． | الرتب السالبة | البعد المعرفي |
|  |  | ． | ． | － | الرتب الموببة |  |
|  |  |  |  | － | النّارى |  |
| $\cdot . \cdot 1$ | ヶ，9¢） | Y | 1，0 | r． | الرتب السالبة | الفسيولوجي |
|  |  | ． | ． | － | الرتب الموببة |  |
|  |  |  |  | － | النّارى |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | г，9ro | H | 1，0 | r． | الرتب السالبة | الارجة الكلية للمقياس |
|  |  | ． | ． | － | ｜الرتب الموجبة |  |
|  |  |  |  | － | النساوى |  |


يتضح من جدول السابق أن قيم（Z）المحسوبة لأبعاد مقياس الرهاب الاجتماعى و الارجة الكلية للمقياس أكبر من القيمة الحدية r，0\، مما يشبر إلى وجود فروق دالة إحصائبا عند مستوى دلالة 1 •，•• بين متوسطات رتب درجات التلاميذ بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لأبعاد مقياس الرهاب الاجتماعى و الارجة الكلية للمقياس فى اتجاه القياس البعدي، مما يعنى انخفاض درجات التالميذ بالمجموعة التجريبية وبالثالى تحسنهم بعد تعرضهم لجلسات

البرنامج العلاجي．
Z إحصائيا بين منوسطات رتب درجات المجموعة التجرييية فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس الرهاب الاجنماعى فى اتجاه القياس البعدي＂وللتحقق من Mann－Whitney Test صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتيى اللابار امتزى والجدول التنالى يوضح ذلك جاول（£）دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجمو عتّين النجرييية والضابطة فى القياس

| مالـلالة | （Z） | （U） | الرتبوع | الرتوبط | \|الالنعيري | الحسابيى \|l | ن | \|المجوعـة | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdots, \cdot 1$ | $0, \ldots$ ¢ | ． | H． | $1 ., 0$ | 1，ror | rr，q | r． | تجـريبية | السلوكي |
|  |  |  | II． | r－， 0 | 1，ro． | ¢q， Y | $r$. |  |  |
| $\cdots, \cdot 1$ | $0,54 \lambda$ | ． | H． | 1．，0 | 1，rus | Yr， $\mathrm{EO}_{0}$ | $r$. | تجـريبية | ｜البع المعرفي |
|  |  |  | 7. | r．， 0 | 1，9r． | $0 ., \varepsilon$ | $r$. |  |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | $0,5 r v$ | － | H． | $1 \cdot 0$ | 1，70． | 1，reo | $r$ r． | تجـريبية | الفسيولوجي |
|  |  |  | 7. | r．， 0 | 1，7．0 | ¢ V ，$¢ 0$ | $r$. | ضـــبطة |  |
| $\cdot, \cdot 1$ | $0, \leqslant r$ ． | － | H． | $1 ., 0$ | r， E 10 | 7¢， 7 | $r$. | تجـريبية | الارجة الكلية للـقيّس |
|  |  |  | 7. | $r \cdot 0$ | r，Y¢0 | $1 \leqslant\rangle, 00$ | r． | ｜ |  |


يتضح من جدول السابق أن قيم（Z）المحسوبة لأبعاد مقياس الر هاب الاجتماعى

فقد استخذم الباحث المنهج النجريبى للتحقق من أثنر البرنامج العلاجى لخفض الر هاب الاجتماعى للى من تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي．

نكونت عينة الار اسة الاستطلاعية من ． التعليم الأساسي، ثم اختبار ．．
 وتم اختيار عينة الار اسة الأساسية ممن حصلوا على درجات مرنفعة فى مقياس الر هاب الاجتماعى حيث تكونت عينة الار اسة من • ؛ تلميذا من تلاميذ الحلقة الثانبة
 ■ ت ت تكافؤ أفر اد المجمو عتين التجرييية و الضابطة قبل تطبيق البرنامج： 1．من حيث العمر الزمني：قام الباحث بمقارنة العمر الزمنى لللناميذ

بالمجمو عتين التجريبية و الضابطة باستخدام اختبار مان ويتيـي
جورل（（）دلالة الفروق بين متوسطات رتب العسر الزمنى لللتلاميذ بالمجموعثين النجريبية والضابطة（ن＝• غ）．

| مسنوى | فيمة（Z） | فيمة（U） | الرجبو ع | الرتب | المعيجري | الهتوسط الحسابي | ن | الحجموعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| غير دالة | 1，r¢9 | 17. | ¢o． | rr，o | ．，0．r | 1r， | r． | تجـريبية |
|  |  |  | ry． | $1 \mathrm{~A}, 0$ | ．，0．r | $1 r,{ }^{1}$ | r． | ضـبطة |


r．من حيث مستوى الرهاب الاجتماعي：قام الباحث بمقارنة متوسطات رتب درجات أفراد اللجموعتين التجرييية والضابطة على مقياس الرهاب الاجتماعى（إعداد الباحث）فبل تطبيق البرنامج باستخذام اختبار مان ويتتي． جلول（Y）دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجمو عتين التجريبية و الضابطة فى القيالس القبلى لأبعاد مقباس الر هاب الاجتماعي（ن＝＝\＆）．

| مستوى | قيمة | （U） | مالرتبوع | متوس <br> الرتب | \|الانعيار ي | المتوسط الحسابيى | ن | المجموعة | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| غير دالة｜ | 1，0r7 | 1〔\＆，0 | ros，o | IV，Vr | 1，VM） | £ $\uparrow, 00$ | r． | تجـريبية | البعد السلوكي |
|  |  |  | ！ 70,0 | rr，rı | 1，¢，r | ¢ $¢, \varepsilon$ ． | r． | ضا |  |
| غير دالة｜ | I，7•V | 181，0 | rol， 0 | IV，o八 | 1，AY） | ¢ $9,0$. | r． | تجـريبيّ | البعد المعرفي |
|  |  |  | ¢ 1 ¢， 0 | Yr，$\frac{1}{}$ | 1，77\％ | $0 . r 0$ | r． | ض｜ |  |
| غبر دالة｜ | 1，r17 | 107 | ¢0\％ | Mr，r． | 1，¢1＾ | ¢ $\mathrm{V}, \mathrm{v}$ ． | r． | تجـربيبية | الفسيولوجي |
|  |  |  | r74 | IN，r． | 1，¢71 | ¢ $\mathrm{V}, 10$ | $r$. | ضـــبابطة |  |
| غير | 1，891 | 180，0 | roo，0 | IV，rv | r，VIr | 1 1 o，vo | r． | تجـريبية | اللمقباس الكلية |
|  |  |  | 幺ท | rr，ru | Y，YYY | 1 17,9 ． | $r$ ． |  |  |


أدوات الدراسة：
1．مقياس الرهاب الاجتماعى（إعداد الباحث）：
أ．صدق المقاس：للتحقق من صدق المقياس تم استخدام صدق الاتساق الداخلى
وصدق المحك وذلك على النحو النالى：
ם حساب معامل الارتباط بين درجات أفراد العينة ．． عبارة والارجة الكلية للبعد الذى نتتمى إليه وقد كانت أبعاد اللققاس


عند
ロ ومقياس الرهاب الاجتماعى（إعداد مجدى الاسوقي）كـحك خارجى
 الثانية من التعليم الأسساسي، ومن ثم ثم حساب معامل الارتباط بين


إحصائيا عند مستوى دلالة（．，．•
ب．ثبات المقاس：لحساب ثبات المقياس تم استخذام طريقة ألفا－كرونباخ، وطريقة التجزئة التصفية لسبيرمان براون حيث تم تنسيم العبارات إلى نصفين（العبارات الفردية／العبار ات الزوجية）ثم حساب معامل الارتباط بين
3. Chung, M. C.\& Chen, Z. S. (2017). Child abuse and psychiatric comorbidity among Chinese adolescents: emotional processing as mediator and PTSD from past trauma as moderator. Child Psychiatry\& Human Development, Vol, 48, No(4), pp.610-618.
4. De Voogd, E. L., Wiers, R. W., Prins, P. J. M.\& Salemink, E. (2014). Visual search attentional bias modification reduced social phobia in adolescents. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol, 45, No(2), pp252-259.
5. Greenberg, Lesilie. (2013). Cognition, Emotion, and the Construction of Meaning in Psychotherapy. (In). Robinson, Michael; Watkins, Edward\& Jone.
6. Eddie. (Eds). Handbook of Cognition and Emotion. New York: The Guilford Press. pp521-539.
7. Hilal, Emirye; Arikan, Duygu; Saban, Fatma; Bas, Nazan\& Ozcan, Ozlem. (2017). Examination of the correlation between internet addiction and social phobia in adolescents. Western Journal of Nursing research. Vol, 39, No(9), pp1240-1254.
8. Junttila, N., Vauras, M., Niemi, P. M.\& Laakkonen, E. (2012). Multisource assessed social competence as a predictor for children's and adolescents' later loneliness, social anxiety, and social phobia. Journal for Educational Research Online, Vol, 4, No(1), pp73-98.
9. Leahy, Robert; Holland, Stephen\& McGinn, Lata. (2012). Treatment Olans and Interventions for Depression and Anxiety Disorders. New York: The Guilford Press.
10. Moghadam, Fatemeh; Quchan, Arezoo\& Shomia, Sadighe. (2018). The Role of Mother's Early Maladaptive Schema in Predicting Early Maladaptive Schemas and Loneliness of Children Aged 8 to 15 Years in Amol City, Iran. Journal of Clinical\& Diagnostic Research, Vol, 12, No(9), pp1-3.
11. Nicol, A., Mak, A. S., Murray, K., Walker, I.\& Buckmaster, D. (2020). The Relationships Between Early Maladaptive Schemas and Youth Mental Health: A Systematic Review. Cognitive therapy and research. Vol, 44, pp715-751.
12. Öztürk, Y., Özyurt, G., Turan, S., Mutlu, C., Tufan, A. E.\& Akay, A. P. (2020). Association of theory of mind and empathy abilities in adolescents with social anxiety disorder. Current Psychology, 1-10.
13. Silvestri, Linda. (2013). Saunders Comprehensive Review for the NCLEX- PN Examination (5 $5^{\text {th }}$ Edition). Missouri. Elsevier.
14. Speed, B.\& Hajcak, G. (2016). Self- referential emotional processing abnormatlities in adolescents with depression and those at increase risk. Journal of the American Academy of Child\& Adolescent Psychiatry, Vol, 55, No, (10), pp342.
15. Yayan, E. H., Arikan, D., Saban, F., Gürarslan Baş, N.\& Özel Özcan, Ö. (2017). Examination of the Correlation Between Internet Addiction and Social Phobia in Adolescents. Western Journal of Nursing Research, Vol 39, No(9), pp.1240-1254.
 ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 1 •, • بين متوسطات رتب درجات الثلاميذ بالمجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لمقياس الرهاب الاجتماعى

فى اتجاه المجموعة التجريبية.
■ دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على مقياس الرهاب الاجتماعي" وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test اللابار امترى والجدول الثالىى يوضح ذللك.
جلول (0) دلالة الفروق بين منوسطات رتب درجات المجموعة النجرييية فى القياسين البعدى


| مالـلالة | (Z) | الرجبوع | متوسط الرتب | ن | اتجاه فروق الرتب | الأبعاد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| غير دالة | 1,7.\% | . | . | - | الرتب السالبة | السلوكي |
|  |  | 7 | r | r | \|الرتب الموبة| |  |
|  |  |  |  | iv | النسارى |  |
| غير دالة | $1, r \leq r$ | - | - | $\cdot$ | الرتب السالبة | البعد المعفي |
|  |  | r | 1,0 | r | \|الرنب الموجبة |  |
|  |  |  |  | $1 /$ | النّاوى |  |
| غير دالة | $1, \ldots$ | - | - | - | الرتب السالبة | الفسيولوجي |
|  |  | 1 | 1 | 1 | \|الرنب الموبة| |  |
|  |  |  |  | 19 | النسارى |  |
| غير دالة | 1,7.¢ | - | - | - | الرتب السالبة | الارجة الكلية للـقياس |
|  |  | 7 | r | r | \|لالرتب الموجبة |  |
|  |  |  |  | Iv | النّاوى |  |


يتضح من جدول السابق أن قيم (Z) المحسوبة لأبعاد مقياس الرهاب الاجتماعى والارجة الكلية للمقياس أقلى من القيمة الحدية 1,97، مما يشبر إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات التلاميذ بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى لأبعاد مقياس الر هاب الاجنماعى والارجة للمقياس، مما يعنى استمر ار التحسن لاى التلاميذ بالمجمو عة التجريبية حتى فترة


1. إعداد الدورات التدريبية من جانب الأخصائيين النفسيين، والمرشدين لاستخدام العلاج المنمركز حول المخططات المعرفية، والتجهيز الانفعالى فى علاج المشكلات التى تطر أ على التلاميذ فى البيئة المدرسية والتى تؤثر على حياتهم

الاجتماعية.
r. الإهتمام بالتنرف على مشكلات الثنلاميذ الأسرية وما تتطوى عليه من مخططات لاتكيفية لها أثنر فى عدم نو افقهم النفسى والاجتماعى و العمل على علاجها.

المقتر حات البحثية:
ا. در اسة العلاقة بين المخططات اللانكيفية والتجهيز الانفعالى لاى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي.
r. برنامج علاجى قائم على العلاج العلاج القائم على نظرية العقل لخفض الرهاب الاجتماعى لاى تلاميذ المرحلة الإعدادية (در اسة تجريبية كلينكية).

 المصرية.
2. Capaldi, Sandy; Zandberg, Laurie\& Foa, Edna. (2017). Traumatic Experiences. (In). Landolt, Markus; Cloitre, Marylene\& Schnyder, Ulrich. (Eds). Evidence Based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents. Switzerland: Springer. pp.209226.

##  2018 -

ipcs.shams.edu.eg
childhood_journal@chi.asu.edu.eg

$$
\begin{aligned}
& \text {,لاء عهود إبراهبمر الشهوْلم }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

   









حدة اللزمات للأطفال الذانويين (إعاد الباشية).


r. بيما.

## The Effectiveness of a Program to Reduce the tics among the Autistic Children

Introduction: Autism is the most difficult developmental handicap for the child's parents, those around him, and those working in the field of special education. Because of this disability is characterized by ambiguity and strangeness of behavioral patterns resulting from it, as subjectivity is not limited to being a disorder that can be coexisting with in peace with society, because of its abnormal behavior that causes embarrassment to the caregivers of the child from the view of others.
Objective: The current study aims to test the possibility of intervention in reducing the tics of a sample of autistic children through the following: Preparing a program that works to reduce the severity of tics for autistic children in early childhood at the age of $(3-6)$ years.
Ensuring the continuity of the program's impact after the training cessation
Sample: The sample of the study consisted of 7 autistic children ( 6 males, female) for the experimental group and their age ranges from (3-6) years.

Method: The researcher uses the experimental design method and the researcher used the one-group design
Instruments: Childhood Autism Rating Scale C. A. R. S prepared by (Schopler, et al., 1999) modified by (Huda Amin, 2004), The socioeconomic level scale prepared by (Muhammad Saafan, Doaa Khattab, 2016), Yale's Global Scale of Intensity, prepared by (Leckman, et al., 1989) modified by (Amr Muhammad Issa, 2018) and A program to reduce the severity of supplies for autistic children prepared by) the researcher).
Statistical Approaches: Arithmetic mean, Standard deviation, kurtosis, skewness and Wilcoxon Test.
Results: The results of the current study concluded with the effectiveness of the program in reducing the severity of the tics on a sample of autistic children. Also, the results concluded the continued impact of the effectiveness of the program in reducing the severity of the tics after the end of the follow- up periods, which was estimated at 30 days.

العادية نتيجة الوصول فى نهاية المطاف الى طفل ذانوى اثنبه بالطفل
الطبيحى وذلك بعد التخفيف من حدة سلوكياته الغريبه.
ج. نتُجيع الباحثين على النوجه لإعداد برامج سلوكية للانتويين بدلا من اللجوء الى الادوية والمهئئات التى لا مفر من اثار ها السلبي.

هفاهيم الدر اسه:
ם البرنامج The Program: عرفتة الباحثة اجر ائيا مجمو عة من الانشطة المنظمة المعتدة فى هذه المعالجة على التوازن، التأرجح، التفريش وارتداء الاوزان الثقلة من خلال استخدام بعض الفنيات منها مقاطعة الاستجابة وإعادة نوجيهها RIR حدة اللزمات لاى أطفال الذانوية. ■ ذ يصيب الطفل قبل الثالثة من عمره فيسبب بعض المشكلات السلوكية التى قد نثير انتباه الآخرين نظرا لطبعها الغريب؛ بالإضافة إلى وجود خلل فى النو احى المختلفة من النمو (الاجتماعي- اللغوى- الانفعالي- العقلي- الحركي)، ومحاكاته متمتلة فى (نقص التفاعل الاجنماعى- وقصور النتو اصل اللفظى وغير اللفظىظهور السلوكيات النمطية المنكررة). ه اللزمات/ العرات Tics: التعريف الاجرائى للزمات: ا. الحركية البسيطة: حركة مفاجئة قصيرة " لا متنى لها " تنكرر فی نوبات. r. الحركية المعقة: نمطية (اى انها دائما نتم بنفس الطريقة)، شبه هادفة (اى بمعنى ان الحركة ربما تشبه فعل ذو مغزى، ولكنها عادة تكون لا ارادية وغير مرتبطة بالذى يحدث فى ذلك الوقت).
r. الصوتية البسيطة: عبارة عن كلام من أصوات سريعة، لا معنى لها ؛. الصوتية المعقدة: كلام لا ارادى متكرر مندون هدف يتضمن كلمات، جمل او عبار ات خار ج السياق. (Leckman, et.al., 1989)

هراسات سابقةة:
الار اسات تتاولت اللزمات مع الذاتوية:
R اذا كانت اللزمات تحدث فى الذانوية ومتلازمة اسبرجر أم لا لا الار اسة من 1 ( فردا يعانون من الذاتوية ASD (الذين تر اوحت أعمار هم بين Y Y سنة). وقد توصلت نتائج الدر اسة بعد إحالتهم إلى عيادة اضطر اب الحركة
 وبالنالى استوفو ا معايير متلازمة السبرجر و \& افراد تم تطابق المعايير النتثخيصية لأضطراب الذالنويةعليهم، وأظهر جميع المرضى حركات نمطية بالإضافة إلى ذللك كان V افراد لايهم لزمات لا إرادية و7 افراد من هؤ لاء استوفو ا معايير النتخيص لمتلازمة نوريت أى 1 يعانون من المظاهر السريرية لكلا من
 مع لزماتهم اللاإر دادة عولجوا بالمنبهات ونم التعامل مع عدد فلبل بمسنقبلات الاوبامين و هذا يشير إلى أن الحرمان الحسى يساهم فى تطور اللزمات اللاإرادية. Canitano, R.\& Vivanti, G. (2007) هدفت هذه الار اسة إلى تحديد معدل اضطر اب اللزمات فى عينة (ن= 1.0 1 1) من الأطفال والمر اهتين ممن يعانون من الذانوية ووصف الخصائص السريرية لمجموعة من مرضى الاضطر ابات المصاحبة للذاتوية واللزمات (ن = \& Y). تم تثقييم التثاخل بين اللزمات وغيرها من الحركات اللتكررة و السلوكيات فى اضطراب الذانتوية
 توريت و \% \% يعانون من اضطر اب اللزمات الحركية المزمنة وجميع المشاركين فى العينة كان لايهم درجات مختلفة من الضحف الإدر اكي. تم اكتشاف ارنباط بين مستوى التخلف العقلى وشدة اللزمات. وخلص إلى أنه لا ينبغى

التغاضى عن حدوث اللزمات فى اضطر اب الذانوية وينبغى نتييمها بعناية.

الذانتوية تمتل أكثر الإعقاتات النمائية صعوبة بالنسبة لوالاى الطفل، والمحيطين به،
 السلوكية الناتجة عنها. حيث لم تتتصر الذانتوية على كونها اضطر اب يمكن التعايش معه فى سلام مع المجتمع لما لها من سلوك شاذ (لزمات) كصدور اصوات ليس لها ملا معنى وحركات أخرى كالرفرفة والقفز والنظرة الجانيبة والششى على الأطر اف وما الى ذلكّ،
 ان الذانوية لا يظهر على افرادها علامات الإعاقة كغير ها من الأعاقات الاخرى بل بل ينسم الذاتوى بالوسامة والمظهر الخارجى العادى ومن هنا وجب الاتي الاتجاه الى التعامل مع لزماته حتى يصبح تو اجده فى المجنمع غير ملفت لانتباه الاخرين.

مشكهلة الدر اسه:
انبنقت مشكلة الار اسة من متابعة الباحثة للأطفال الذاتويين المترددين خلال عطلها بإحدى مر اكز التأهيلi باحدى مر اكز للو الاحتياجات الخاصة حيث تبين من خلال الملاحظة والمتابعة لهؤ لاء الاطفال سلوكيات غير عادية ينخرطون فيها لوقت طويل

دون اظهار أى رغبة فى انهاؤها فكان على سبيل الأكر وليس الحصر . قام احدهم بإخر اج صوت ليس له معنى بشكل متقطع واحيانا مستمر وكان يمشى على اطر اف اصابعة ويقوم بالوثب مرارا وتكرارا. كان الآخر يقوم بالتصفيق بشكل
 اخر • بينما كان رابع يقوم بتحريك ذر اعية كأنة يرغب في الطير ان وري وكان
زو اية الاسقف كأنه يرى شيء ما.

مما اثار رغبة الباحثة فى تحديد سبب هذه اللسلوكيات والنتوصل الى التخفيف من حتنها ومن هنا جاء الاهتمام بدر اسة هذة المشكلة وعند البحث فى الار اسات السابقة اتضح ندرة الار اسات فى هذا المجال واهتمام الار اسات الأجنبية مثل . Ringman, J) M.\& Jankovic, J. 2000)\& (Canitano, R.\& Vivanti, G. 2007) \& (Larson, T., et.al. 2010)\& (Darrow, S. M., et.al. 2017)\& (Dubovyk, K. 2018) من الذين قامو ا بدراسة لزمات هؤلاء والبحث عن أسبابها ومظاهر ها والأساليب اللازمة لوضع حد لها، و النقليل من خطر ها، و آثار ها السلبية لأقل قـر ممكن. .لذلك رأت الباحثة وجود حاجة لحة الى تسليط الضوء على تخفيف لزمات هؤلاء لاء الأطفال بشكل خاص و اتجهت الى تصميم برنامج لخفض حدة اللزمات للى الأطفال الذانويين. وتبلورت مشكلة الار اسة الحالية فى سؤ ال عام هو الى الى مدى سوف يسهم

البرنامج فى خفض حدة اللزمات لاى الأطفال الذالتويين.
أهداف الدر اسة:

1. الكثف عن فاعلية برنامتج للتخفيف من حدة اللزمات لاى اطفال الذانوية فى

r. النأكد من مدى الستمرارية نأثثير البرنامج فى خفض حدة اللزمات لاى اطفلل الذانتوية من خال القياس التتبعى.

أههية الدر اسه:

1. الأهمية النظرية:

أ. نسليط الضوء على الأطفال الانتويين، بحيث تعد الاراسة الحالية محاولة علمية للتطرق الى عالم الذانتوية والتنخل فى بعض خصائصهم ومشكلاتهم السلوكية الحسية و اللغوية.
ب. نقتام الار اسة اطار ا نظريا حديث للزمات بشكل عام وللذانويين بشكل خاص ويرجع ذلك الى ندرة الار اسات التى اجريت الى الان فى حدود ما اطلعت عليه الباحثة عن اللزمات (الحركية/ الصوتية).
r. الأهمية التطبيقية:

تو اجد الأتويين فى الأماكن العامة بدلا من عزلهم عن العالم الخارجى منعا
للحرج.
ب. الاستقرار الاسرى نظر المحاولة السعى لأن تكون الحياه الاسرية اقرب الى
أعمار هم الزمنية من (ץ- ؟) سنو ات.

口 ش شروط التيّار العينة：راعت الباثثة عند اختيار العينة أن تتوافر فيها الشروط
الآتية：
ا．أن يكرنوا من الأطفلا الذانتويين ذو التثخيص البسيط الى المتوسط． r．الستبعاد الأطفال الآين لايهم أمراض مز منة أو إعالقات، وتم التُّكد من ذلك من خالل سجاتات الأطفال مع الأخصائى الالنسي．
 ؛．ألا بِل الستوى الانقصادى والاجتماعى الثقافى عن المتوسط． وللتأكد من النجانس بين الهجموعة النجرييية من الأطفال الاناتويين فى العسر والذاتوية والسستوى الاقتصادى الاجتماعى الثقافى تم حساب معامل الالتواء

والهتوسط والانحر ان المعياري؛ ويوضح ذلك جبول（1）（1）



| مسنوى الدلا | تجريبية（ن） |  |  |  | متغير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الانحر اف <br> المعياري | المتوسط | معامل الالتو اء |  |  |
|  |  |  | Kurtosis | Skewness |  |
| غبر دالة | －，А人 | \＆，O入T | －，9r7－ | －，17V－ | العمر |
| غبر دالة | 1，7ะ | rr，qr | 1，9rを－ | －， 7 － | الذانوية |
| غير دالة | 1，9入人 | $0 \varepsilon, \varepsilon ヶ 9$ | 1，¢97－ | －， 510 |  <br> الاجنماعى النقاف |

أُثّارت نتائج جوول（1）إلى عدم وجود فروق دالة بين متوسطات ودرجات
 الالنوية والعر الزمنى والسستوى الانتصادى والاجتماعى النقافي، وللنّأكد من التجانس بين الدجموعة النتريبية من الأطفال الالاتويين فى شدة اللزمات تما تم
حساب معامل الالتواء المتوسط والانحر ان المعياري؛ ويوضح ذلك جبول（Y）．
 التجريبية على بال العالمى لشدة اللزمة

| مستلهو | تبريبية（ ${ }^{\text {（ }}$ |  |  |  | متّغر |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | اللانجران | الهتو | معالمل الالنزاء |  |  |
|  |  |  | Kurtosis | Skewness |  |
| غرير دلالة | r，97＾ | 1V，）$¢$ | r，irq | 1，0Vr | اللزمات الركبية |
| غرير دلالة | Y，¢r | 17，Ar | ．，o¢v－ | ，ovy | ｜لالزمات الصونية |
| غير دالة． | ¢，710 | 10，10 | ．，ヶ9A | ．，991 | شُدرة اللزمة |
| غبر دالة | r，\％$\times$ | 1r0，9 | v | r，¢¢ | الضر |
| غير دلالة | 7，70＾ | or | －，vr－ | ，，r¢ | كرجة الكبية |

أُشارت ننائج جدول（广）إلى عدم وجود فروق داللة الحصائيا بين متوسطات ودرجات أفر اد العينة من الأطفال الاناتويين على مقيلس يال العالمى لشدّ اللزي
 فى شدة اللزمة．

أدوات الدر اسة：
Z $\square$

 ومتوسط إلى شديد ويتكون من البنود الآتية وهي：العالاقة بالآخرين／التقلثي／
 الاستجابة البصرية／الاستجابة السمية／الاستخام والاستجابة للالنوق والشم واللمس／الخوف أو العصبية／النزاصل اللفظي／النز اصل غير اللفظى／مستوى

النشاط／مستوى وتناغر الاستجابة العقلية／انطباعات عامة． قامت معربة الاختبار بالتحقق من ثبات اللقياس بأسلوب إعادة الاختبار وذلك على عينة تو امها 10 طفلا وطفلة من النوحديين ذوى المستوى الوظيفى المرتفع


a $\square$ فعالية فنية مقاطعة الالستجابة وإعادة توجيهها RIR في علاج طفلين من أطفال الاناتوية لايهما تنتيط صوتي）نكرار الكلمات والجمل والأصوات، عمر الطلف



 Kahl，U．et．al．，（2015）هـفت الدراسة إلى تحدبد تردد اللزمات الحركية وشدة اللزمات الحركية وعدد مناطق الجسم وتردد اللزمات الصوتية ثم اعادة التقييم للتوزيع اللزمات لأجزاء من الجسم（الرأس، العنق／الكتفين، اللذراعين｜
 اضطراب الذانوية الحاد دون إعاقة ذهنية و1 1 ا مصايبين بمتلازمة توريت وتوصلت نتائج الاراسة إلى أن عشرة من أصل با با من اللاتويين وجميع الششاركين ذوى متازمة توريت كان لديهم لزمات وكان الذانويين على وعى بلزماتهه．وظلصت الدر اسة إلى أن اللزمات اللإرإدية شائئة
 منتازمة نوريت GTS ويتٌ توزيعها بالمنل ولكنها أقل حدة غير أن الوعى باللزمات محدود لاى الاناتويين．

تعقيب على الدراسات السابقة：
يتضح من خلال الار اسات السابقة ما يلي：
ا．لا توجد در سات عريية تُجرييبة لذفض حدة اللزمات لاى أطفال الأنوية． r．ركزت معظم الاراسات الاجنبية على تحديد معل اضطر اب اللزمات لاى

الاناتويين．
r．r．وفيما يتعّق بالدر السات الأجنية التي أجريت لمعرفة فعالية بر امج وطرق لخفض حدة لزمات أطفل الذانوية نادرة مقارنة مع الار السات الني أجريت حول الهتنير ات الأخرى لفئة الانانويين． ؛．وتمتاز الار اسة الحالية عن الار اسات السابقة بأنها نكاد تكون الوحبدة في هذا الهوضوع على مستوى جمهورية مصر العربية، حبث جمعت بين ما ما هو نظري وعلي في تحديد طريقة علاج إجرائية يمكن استخذامها مع فئة الأطفال

الاناتوين．
فروضض الدر اسة：
1．توجد نروق ذات دلالة احصائية يين متوسط رتب أنر اد المجموعة التجريبية فى القياسين قبل تطبيق البرنامتج وبعده على مقياس يال العالمى فيما يتصطل باللزمات الحركية، اللزمات الصونية، شدة اللزمات، الضرر، والارجة الكلية لللقيلس فى اتجاه القياس القبلي． r．لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة
 العالمى فيما يتصل ب（اللزمات الحركية، اللزمات الصوتية، شدة اللزمات، الضرر والارجة الكلية للمقياس）．

## هحددات الدر اسة：

ם هـهنج الدراسة：الستخمت الباحثة اللنهج التُرييى النصميم نو المجموعة الواحدة
مع القّاس القبلى و البعدى و التنبعى للمجموعة التجريبية．
व
استبّاد حالتّين من العينة：
ر．الحالة الاولي：غير منظمة فى الحضور ．
r．الحالة الثانية：رفض والاة الانضمام الى البرنامج لاعتقاده بسلامة ابنه ومهاجمة الام．
فأصبحت عينة الاراسة الأساسية（ن（V）مقسهين 1 من الذكرر وانثى تراوحت

■

محمود المشتولى（19 19）بهـف خفض حدة اللزمات لاى أطفال الذانتوية （المجموعة التجريية））، يطبق هذا البرنامج على الأطفال الذانويين من عمر（Y


جلسة حو الى •7 دقيقة وكانت بشكل فردى لكل طفل على حده لمدة 7 السابيع．
إجراءات تطبيق أدوات الدر اسة： إبتعت الباحثة فى الار اسة الخطو ات التالية： 1．اختيار عينة الار اسة من الأطفال الذانويين الذين نتزراوح أعمارهم الزمنية من （ r．حساب التجانس بين أفراد العينة من حيث العمر الزمنى والذانوية والمستوى الاقتصادى و الاجتماعى و الثقافى للأسرة． r．r．تطبيق مقياس يال العالمى لشدة اللزمة على أفراد العينة قبل تطبيق البرنامج فى
 \＆．تم تطبيق البرنامج المستخذم فى الاراسة على أفراد العينة تطبيق البرنامج


تطبيق البرنامج 7 أسابيع بو اقع 0 جلسات أسبو عيا وكانت مدة الجلسة ． 0．وبعد الانتهاء من تطبيق البرنامج، قامت الباحثة بتطبيق مقياس يال العالمى لشدة


> اللمقارنة بينهما فى الارجات قبل وبعد تطبيق البرنامج.

 على مدى استمر ار اثر البرنامج．

الأساليب الإ حمائية：
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صدق فروض الار اسة استخدمت الأساليب الإحصائية النالية المتوسط الحسابي، والانحر اف المعياري، ومعامل الالتو اء／النفلطح، و واختبار ويلكوكسون Test Wilcoxon اللابار امترى．

## نتائج الدر اسة：

■ دلالة احصائية بين متوسط رتب أفراد المجموعة النجرييية فى القياسين قبل تطبيق البرنامج وبعده على مقياس يال العالمى فيما يتصل باللزمات الحركية، اللزمات الصوتية، شدة اللزمات، الضرر، والارجة الكلية للمقياس فى اتجاه القاس القبلي، وللإجابة على هذا الفرض والتحقق من صحتها تم استخذام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Signed Ranks Test لحساب متوسطات رتب المجمو عة التجريبية على القياس القبلى والبعدى عند مستوى（اللزمات الحركبة، اللزمات الصوتية، شدة اللزمات، الضرر، و الارجة الكلية للمقياس）، كما بالجدول التالي：
ججول（ץ）منو سط الرتب ومجموعها وقيمة（Z）ودلالانها بين القاسين قبل وبعد تطبيق البرنامج


| \|الدلالة | Wilcoxon Signed Ranks Test |  | مجموع | متوسط الرتب | ن | المجموعة | المجمو عة التجريبية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | قيمة الدلالة | قيمة（Z） |  |  |  |  |  |
| دال | －， 17 | Y，\＆．）－ | 「А，．． | \＆，． | v | الرتب السالبة | للازمات الحركية |
|  |  |  | －，•• | －，$\cdot$ | － | الرتب الموجبة |  |
| دال | $\cdot, .17$ | Y，¢1．－ | rı，$\cdot \cdot$ | \＆，． | v | الرتب السالبة | اللزمات الصونية |
|  |  |  | －，•• | $\bullet, \cdot$ | － | الرتب الموجبة |  |
| دال | －， $11 /$ | r，rvo－ | 「＾，$\cdot \cdot$ | \＆，． | v | الرتب السالبة | شدة اللزمات |
|  |  |  | －，•• | －，•• | － | الرتب الموجبة |  |
| دال | $\bullet, \cdots$ 人 | 「，7¢7－ | 「 $\wedge, \cdots$ | \＆，$\cdot$ | V | الرتب السالبة | لضرر |
|  |  |  | －，•• | －，•• | － | الرتب الموجبة |  |
| دال | $\cdot, \cdot 1 \wedge$ | r，rvo－ | YА，．${ }^{\text {c }}$ | \＆，． | V | الرتب السالبة | الارجة الكلية |
|  |  |  | －，•• | －，•• | － | الرتب الموجبة |  |

 0，，• بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجرييبة على القياسين

وتم حساب صدق المقياس بطرية الصدق التنييزى حيث تم التحقق من صدق الصورة العربية للمقياس وققرنها على الثنييز من خلال تطبيقها على عينة من 10 من المصابين بالتوحد و10 من المتخلفين عقليا القابلين للتعلم، وقد جاءت الفروق بين درجات مجموعات المصابين بالتوحد والمتخلفين عقليا على كل مقياس من المقاييس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة ودالة عند 1 •，．．． بالإضافة الى استخدام صدق الانساق الداخلى من خلال ارنباط الارجة على اللند بالدرجة الكلية على المقياس، حيث تبين أن جميع البنود ارتبطت بالارجة الكلية على المقياس بدرجة دالة عند مستوى 0．，ه، وأخير ا تم حساب صدق المحكمين． ■

Y－17）：هدف هذا المقياس الى بناء مقياس جديد يحقق لنا الأهداف الاتية： ا．يعكس التحو لات الاوتصادية والاجتماعية والثقافية للأسرة المصرية و العربية． r．يعكس سلوكيات التمدن فى مجالات الحياة الثالاثة الاقتصادية الاجتماعية

النقافية．
r．يعكس مدى الانفناح على الثقافات الو افدة من نتقيات ومناهج وتطليم و أفكار واتجاهات．
؛．الوصف من خلاله لنوجيهات وسلوكيات الاسرة اقتصاديا واجتماعيا وتقافيا． تقتين المقياس：تم تقتين المقياس على عينة قد بلغ حجمها •0 فردا من الجنسين

و استخذم فى نتقنين المقياس طريقة
1．الاتساق الاخلي：حيث كانت النتائج تتحصر بين اقل درجة و اعلى درجة

 دالة احصائيا عند مستوى 1•，•• ماعدا حالة واحدة كانت دالة عند

## مستوى 0．， 0 ．

r．وبالنسبة لثبات المقياس تم بطريقتين：
أ．فكانت درجات ألفاكرونباخ（للمستوى الاقتصادى آ，，－－المستوى
 ب．التجزئة النصفية（للمستوى الاقتصادى rر ז，•－المستوى الاجتماعى


يتضح ان جميع القتم دالة احصائيا عند 1 ，．，．
（Leckman，et．al．，1989）تعريب وتقتين
 حركبة أو صونية لاى الحالة، مع تقصى ناريخ الحدوث، مع قياس شدة تلك اللزمات سواء الحركية أو الصوتية．تم التأكد من صدق وثي العالمى لشدة اللزمة الذى طبق على عينة قو امها＾اطفل（11 ذكور، 「 إنات） ونت حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية لسبيرمان بر اون حيث تم تقسيم العبار ات إلى نصفين（العبارات الفردية／العبارات الزوجية）ثم حساب

 معاملات الثبات مر تفعة． كما تم التأكد من صدق المقاس باستخدام طريقة صدق المحكمين حيث كان معامل الاتفاق بين المحكمين لعبارات مقياس يال العالمى لشدة اللزمة A＾，، ، ، وأيضا من خلال طريقة الاتساق الداخلى Internal Consistency حيث كانت مصفوفة معاملات الارتباط بين درجات الأفراد على أبعاد المقياس والدرجة

 ا•，•• باستثاء معامل الارتباط بين بعدى الشدة للزمات الحركية والصوتبة فهو دال عند مستوى دلالة ه．，•．

ترجع إلى اضطر ابات فى النكيف الحسي.
كما اثقق (Lane, A. E., et.al, 2019; Schaaf, R. C.\& Miller, L. J., 2005) على أن نوفير أثنكال محددة من التحفيز الحسى فى جرعة مناسبة قد تحسن من كفاءة الجهاز العصبى على معالجة اللنبهات الحسية فى نهاية المطاف مما يؤدى إلى تخفيض السلوك المشكل وتعلم أكثر كفاءة. و اشار (2010) Green, S. A.\& Ben Sasson, A إلى اقتز ان مشكلات المعالجة الحسية لاى أطفال الذانوية ASD بالقلق، فالأطفال ذوى الاستثارة الزائدة، يتميزوا بالانتباه الز ائد لاى مثير حسى، ردود أفعال عنيفة ولايهم مشكلات فى النتظيم الأنفعالى واستجابات سلبية، وايضا يذكروا أن الضغوط تكون أكثر للى أطفال الذانتية ASD مما ليس لايهم مهارات اتصال لغوى وذلك للتببير عن

وللذك اعتمدت الباحثة فى بعض الأنشطة على عرض صور النشاط على الطفل وقامت بتوصية مسئولى الرعاية بالاعتماد على الصور حتى لا يتباب الطفل القلق ويلجأ الى لزماته كنوع من الاستجابة بالإضافة الى قيام الباحثة بإضافة حصيلة لغوية اثثاء الجلسات لتحسين الأتصال اللغوى بدلا من اصدار أصوات ليس لها معنى كنوع من نو اصل الطفل مع الاخرين. وقد تم خفض اضطر اب اللزمات لاى أطفال العينة من خلال استخدام الأنشطة الحسية والأنشطة الحركية كتحريك أثنياء ثقيلة، شد حبل بقوة مما جعل الجو العام مسلى وعلاجى فى نفس الوقت، بالإضافة الى استخدام فنيتى مقاطعة الاستجابة وإعادة توجيهها RIR والتتزيز التفاضلى للسلوك الاخر DRO وذلك من خلال
 عدم ثبات الطفل كان التخخل بشكل بدنى عن طريق امساك الطفل بالضغط على ذراعة وتثبيته لثوانى ثم نوجيهه للقيام بنشاط اخر و عند استجابته يعزز على
الفور .

وبشكل عام فإن النتيجة الحالية التى مفاداها نجاح البرنامج فى خفض حدة اللزمات لاى الأطفال الذاتويين تنفق مع نتائج كثبير من الار اسات التى عززت دور البر امج و التخخلات العلاجية والتنريبية فى خفض حدة اللزمات لاى أطفال العينة كما ظهر فى در اسة: , Taylor, B. A., et.al., 2005; Ahearn, W. H. et.al., 2007; Farber, R., 2010; Liu Gitz, L.\& Banda, D. R., 2010; Gilbride, M. M., 2011; Cassella, M. D., et.al., 2011; Colón, C. L., et.al., 2012) بينما نتوقع الباحثة أن اللزمات الصوتية الراجعة لرغبة الطفل فى النو اصل كالمصاداه وغيرها من اللزمات الصوتية (التتميط الصوتي/ الأصوات الألية النكر ارية) للأطفال الذانويين غير اللتككمين تزداد مع مرور الوقت لاى بعض الأطفال الذين ينلقون تشجيعا من أهاليهم عليها. حيث أدرك سكينر التنطم كارتباط بين المثير و الاستجابة حيث وجد أن الاشتر اط يأخذ مكانه عندما تتبع الاستجابة بمعزز، فاعتد على فكرة التأثير البيئى لأن نتائج الاستجابة تؤثر فى الحدث التالي، وحيث ان النتائج تحدث فى البيئة الخارجية فإن البيئة هى التى تسبب التغيير فى السلوك وانما يمكن فى هذه الحالة التعامل مع الطفل بإضافة المفردات
اللغوية له وتدريبه على استخدام الجمل الموظفة.
r دلالة احصائية بين منوسط رتب درجات أفر اد المجموعة التجرييية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق إجر اءات البرنامج على مقياس يال العالمى فيما يتصل ب (اللزمات الحركية، اللزمات الصوتية، شدة اللزمات، الضرر والارجة الكلية لللمقاس)، وللإجابة على هذه الفرضية والتحقق من صحتها نم حساب اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Signed Ranks Test لحساب متوسطات رتب المجموعة التجريبية على المقياس البعدى و التتبعى عند مستوى (اللزمات الحركية، اللزمات

الصوتية، شدة اللزمات، الضرر و اللارجة الكلية للمقياس)، كما بالجدول التّالي:
0., •بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية على القياسين القبلى والبعدي، وذلك فى اتجاه القياس القبلي، وللتأكد أكثر من نتائج هذا الفرض تم حساب المتوسطات و الانحر افات المعيارية للمجموعة التجرييية على القياسين قبل وبعد تطبيق إجراءات البرنامج على مقياس يال العالمى عند مستوى (اللزمات الحركية، اللزمات الصوتية، شدة اللزمات، الضرر، والارجة الكلية

للمقياس)، كما يتضـح من الجدول النالي:
جدول (؟) متوسط الارجات والانحر افات المعيارية للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق إجراءات البرنامج على مقياس يـل العالمى لشدة اللزمة.

| القجاس البعدي |  | القباس القبلي |  | المجموعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الانحر اف المعياري | المنوسط | الانحر اف المعياري | اللتّوسط | التجرييية |
| r,799 | Mr, $\frac{179}{}$ | r,971 | 1V, $1 \leq r$ | اللزمات الحركية |
| r,ovr | 11,0V1 | r,Ar. | 1\&, ¢rq | اللزمات الصونية |
| £,0¢7 | Y\&, .. | £,710 | rı,ovl | شدة اللزمات |
| r,vA. | $11,5 r 9$ | r,vA. | rl, ¢ra | الضرر |
| 7, ¢01 | ro, $\frac{1}{}$ | 7,701 | or,... | الارجة الكلية |

بينت نتائج جدول (६) ارتفاع جميع متوسطات درجات المجموعة التجريبية فى القياس القبلى على متوسطات درجاتهم فى القياس البعدى لتطبيق إجراءات البرنامج على مقياس يال العالمى، حيث تم تدريب الباحثة للأطفلل الذانويين (أفراد المجموعة التجريبية) على مجموعة من الأنشطة (كما اتضح فى جلسات البرنامج) نتج عنه تحسن دال وبالتالى اختلاف متوسط درجات أطفال المجموعة
 متوسط هؤلاء الأطفال على القياس البعدى حيث بلغ Y (01, 7 ,7ما يدل على الفرق بين قبل وبعد تطبيق إجراءات البرنامج على أطفلا

المجموعة التجريبية.
 للأطفال الذانتيين، التى نتشير إلى حركات الجسم المنكررة فى ضوء قصور المعالجة الحسيه المرنبطة بوضع الجس فى الفر اغ ويتضح ذلك من خلا مثال على لزمة الرفرفة فقد يلجئ إليها بعض أطفال الذاتوية نتيجة لاحتياجه للشعور

بذر اعيه. فأنبعت الباحثة الأنشطة المتمدة على التنليكات (التفريش والضغط على اللفاصل) وارتداء الاوزان الثقيلة حيث بين (1997) , Field et.al أن العلاج بالتتليك أو المساج Massage Therapy لددة شهر، ومرنين أسبو عيا، على أن تبلغ مدة الجلسة الو احدة ب Y دقيقة، يفيد فى خفض حدة السلوكيات الحركية الشاذة لاى الطفل الذانوى.

 تمارين الرياضة الاماغية بالموسيقى للضغط على عضلات الطفل ومفاصله واوتاره.
 المعالجات تعتمد على توازن المر اكز حيث المستقبل الجلدى و العصب و المفاصل

والعضلات.
كما اتجهت الباحثة الى نوصيات (الثمامي، وفاء، \& .. . لف الطفل ببطانية بإحكام و انشطة القفز . فقد اثتملت الأنشطة المعتمدة فى هذه المعالجة على التأرجح، ولمس مختلف أجزاء الجسم بالفرشاة، وممارسة الأنشطة القائمة على التوازن. ويفترض بهذه الأنشطة أن تصحح الخلل العصبى الذى يسبب المشاكل الادر اكية الحسية الحركية التى نراها عند العديد من الأشخاص الانتويين. وأكد (Case Smith, J., et.al., 2014) أن . . من أطفال الذانوية ASD لايهم مشكلات فى المعالجة الحسية وحساسية مرتفعة أو منخفضة، وأيضا قد أكدوا أن السبب فى الاضطر ابات الموجودة لاى أطفال الذانوية ASD مثل اللزمات، قد

التجريبية وهو ما تُكسه نتائج هذا الفرض حيث بلغت متوسط درجات المجموعة
 درجاتْهم على القياس التنبتى ومن ثم تتفق نتائج هذه الار اسة مع در اسة（Baranek，G．T．，2002）التى ترى أن أثنتر الك الطفل الذانوى فى لعبة هادفة مثل التأرجح، ولمسة الضغط العميق، و اللعب بالسكوتر، واللعب بالدراجة والتعلق والنتلق والقفز ، وقفف الكرات، والأنشطة الشفيية والفمية منل نفخ الكره، ونفخ فقاعات الصابون الون الو الصفارة وكل هذا يندر ج تحت مظلة أنشطة اللعب التى تعد أمر الازما للأطفال بشكل عام وأمر ا ضروريا أو حتميا للطفل الذاتوى بشكل خاص．وأنشطة أخرى تثوم على إنتاج استجابات وظيفية نكيفية للمثير ات الحسية الموجودة، فإن هذه الأنشطة من شأنها تتمية مهار ات العمل وتصسين الاستجابات الحسية، وتتمية العضلات من

خلال الحركة، وزيادة الوعى بالجسم وتنظيم المعلومات．
تو ويات الدر اسه：
1．ضرورة التنذل المبكر مع لزمات أطفال الذانوية．
r．الاهتمام بتتمية الققرات الحسية والحركية المرتبطة بالتوازن، الششى والجرى و الققز والزحف وأوضاع الجسم المختلفة للحد من لزماتهم． r．تتاول المأكو لات الصلبة（اللحمة／اللبان السمارة／الجزر／الخيار／／．．）للطفل الذى يعانى من اللزمات الصوتية لرغبته فى النتواصل لمساعدته على نتقوية عضلات الفك حتى ينطق． ؛．الاهتمام بتتمية الناحية اللفوية و إكساب الطفل بعض المفردات اللغوية وفهم بعض الإشارات والتعبير البدنى بالجسم． ه．ضرورة تفهم ان كل طفل ذانوى هو حالة فردية له لزماته الخاصة التى يجب التتخل المناسب مع سبب ظهور ها، فيجب تعامل مسئولى الرعاية مع سبب اللزمة كارتداء الملابس الضيقة للأطفال المتأرجحة． 4．العمل على خفض توتر الطفل وعدم إثارة غضبه لأنه قد يلجئ فى هذه الحالة إلى اللزمات． V．عدم تعرض الطفل الذانتى لسياق بيئى يحتوى على مثيرات كثبرة ومتتو عة فتكون فرصة جديدة لظهور اللزمات وذللك لتهئة جهازه العصبي． A．عدم المبالغة فى ردود الفعل عند ظهور اللزمات فيثلا فى حالة شعوره بالفرح وظهور هذه السلوكيات حين ذلك فلا يصح رفضها بشكل مباثشر وتعنيفه عليها فكأنك تقول له（لا تفر ح）بل يجب استبدال السلوك حينها بآخر مقبول فمثّلا عند رفرفة الطفل لرؤية الأم يتم الامساك بيديه على اللور وتوجيهم الى التصفيق كنوع من التنبير عن الفرح لرؤيتها ويتم تعميم استبدال السلوك الثاذ（اللزمة） بالسلوك المقبول فى حالة الشعور بالسعادة． 9．تقايم التعزيز او العقاب فى حدود ما يحبه الطفل من معززات حتى يسهل عليه تنهم أن ما حصل عليه أو ما فقده هو نتيجة لسلوكه．
 －r．القشش، مصطفى نورى．（Y－（Y）．اضطربات الثوح：الاسباب－التثخيصه العلاج：دراسات عملية، عمان：دار المسيرة للنشر والتّزيع．
 جده، الجمعيه الخيريه النسويه：مركز جده لللتوحد．
 اللمستوى الاقتصادى الاجتماعى الثقافى، القاهرة：دار الكتاب الحديث．
 عملية ونماذج تطبيقية، القاهر ه، دار الكتب والوثائق القومية：مكتبة أو لاد الثيخ

جدول（0）منوسط الرتب ومجمو عها وقيم（W）و（Z）ودلالتها بين القياسين البعدى و التنجّى لنطبيق البرنامج للمجمو عة التُجريية（ن＝

| الدسلوى | Wilcoxon Signed Ranks Test |  | مجموع | متوسط <br> الرتب | ن | المجهو عة | المجمو عة التجريبية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | فيمة الدلالة | Z قيمة |  |  |  |  |  |
| غير دال | $\cdot, \cdot \Delta \mu$ | 1，VMY－ | －，． | －，$\cdot$ ． | － | الرتب السالبة | اللزمات الحركية |
|  |  |  | 7，．． | r，．． | $\Gamma$ | الرتب الموجبة |  |
| غير دال | $\cdot, \cdot \Delta \Gamma$ | 1，VMY－ | －，•• | －，． | － | الرتب السالبة | اللزمات الصوتبة |
|  |  |  | 7，． | r，．． | r | الرتب الموجبة |  |
| غير دال | －，－$¢$ | 1，10V－ | $\bullet, \cdot \cdot$ | －，•• | － | الرتب السالبة | شدة اللزمات |
|  |  |  | $1 \cdot, \cdot$ ， | r，o． | \＆ | الرتب الموجبة |  |
| غير دال | $1, \cdots$ | 1，10v－ | －，$\cdot$ ． | －，． | － | الرنب السالبة | الضرر |
|  |  |  | $\bullet, \cdot \cdot$ | －，•• | － | الرتب الموجبة |  |
| غير دال | －，ナル | 1，10v－ | $\bullet, \cdot \cdot$ | －，•• | － | الرتب السالبة | الارجة الكلية |
|  |  |  | $1 \cdot, \cdot$ | r，o． | ¢ | الرتب الموجبة |  |

ويظهر فى جدول（0）اللسابق عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجمو عة النجريبية على مقياس يال العالمى عند مستوى（اللزمات الحركية، اللزمات الصونية، شدة اللزمات، الضرر و الارجة الكلية للمقياس）فى القياسين البعدى واللتبعى لتطبيق البرنامج، وللتأكد أكثر من نتائج هذا الفرض تم حساب المتوسطات والانحر فات المعيارية للمجموعة التجرييية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق اجراءات البرنامج على مقياس يال العالمي، وكما يتضح

من الجدول النالي：
جبول（1）متوسط اللرجات و الانحر افات المعيارية للمجمو عة النجريبية فى القياسين البعدى والتثبعى لتطبيق إجر اءات البرنامج على مقاس يال العالمى لثّدة اللزمة．

| القياس التّبحي |  | القيس البعي |  | المجموعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الانحر اف المعياري | المنوسط | الانحراف المياري | الهنوس | التجريبية |
| r，ह1． | Ir，Aov | r， 999 | ｜r，¢Tq | اللزمات الحركية |
| r，01\％ | lr，．． | r，ovr | 11，0Y） | ｜اللزمات الصونية |
| \＆，ran | r£，\ov | \＆，0¢7 | rı，．．． | شدة اللزمات |
| r，ヶ入． | 11，¢¢9 | r，ヶ入． | 11， 5 ¢q | الضرر |
| 7，017 | 「7，ヶ＾4 | 7，501 | r0， $5 \uparrow 9$ | لالارجة الكلية |

يوضح جدول（7）النقارب بين جميع متوسطات درجات المجمو عة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق إجر اءات البرنامج على مقياس يال عند مستوى （اللزمات الحركية، اللزمات الصوتية، شدة اللزمات، الضرر والارجة الكلية للمقياس）؛ مما يؤكد على تحقيق صدق هذا الفرض واستمر ارية أثر البرنامج وفاعليته بعد فترة من الزمن فى محاولة لتخفيف حدة اللزمات． تفسر الباحثة عدم وجود فروق فى القياس البعدى والتُبعى على مقياس يال العالمى لشدة اللزمة بالرغم من نوقفه لفترة زمنية ألا أنه ماز ال له تأثير وفعالية
 الأنشطة المعتددة فى هذه المعالجة تصحح الظلل العصبى الذى يسبب المشاكل الإدر اكية الحسية الحركية التى نر اها عند العديد من الأشخاص الذانويين، وليست المعالجة الحسية دصممة لتعليم الطفل أنشطة جسدية أو حركية جديدة، ولكن لتصحيح الخلل الحسى الحركى الأساسى الذى يسبب الاضطراب من أجل زيادة ققرة الثخص على تعلم أنشطة جديدة． فيبتت ننائج الار اسة ان الأنشطة الحسية ثبتت فاعليتها فى التخلى عن اللزمات الراجعة إلى التعزيز الحسى ومن ثم نجح البرنامج فى المحافظة على أثره بعد فتره من تطبيقه فى تخفيف لزمات أطفال الذانتوية． ومن جهة أخرى نشيرر هذه النتيجة أيضا إلى أن البرامج المقدمة للأطفال الذانويين لابد من الاستمر ار فى تققيمها ومر اعاة النتو ع للأدو ات والاستر اتيجيات المستخدمة، وكنلك استخدام المعززات المادية والمعنوية التى تساعد على ثبوت السلوك الإيجابى وتلاشى السلوك السلبى و العمل على تحقيق أعلى درجة من الاستفادة للطفل الذانوي． وبناء على ما سبق، يتضح أن البرنامج فى البحث الحالى يتمتع بكفاءته واستمر ارية أثره ودوره فى خفض حدة اللزمات لاى عينة أطفال المجموعة
to decrease vocal stereotypy in a student with autism. Behavioral Interventions: Theory\& Practice in Residential\& Community Based Clinical Programs, 25(1), 77-87.
22. Taylor, B. A., Hoch, H.\& Weissman, M. (2005). The analysis and treatment of vocal stereotypy in a child with autism. Behavioral Interventions: Theory\& Practice in Residential\& Community $\square$ Based Clinical Programs, 20(4), 239-253.

أسامة للنشر والتوزيع.
 اللتكامل الحسي: علاج للأطفال المصابين بالتوحد والاضطر ابات النمائية الثشاملة
الأخرى، نزجمة: منبر زكريا، هشام الضلعان، طّ، الرياض: مكتبة فهد الوطنية.
8. Ahearn, W. H., Clark, K. M., MacDonald, R. P.\& Chung, B. I. (2007). Assessing and treating vocal stereotypy in children with autism. Journal of applied behavior analysis, 40(2), 263-275.
9. Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 32(5), 397-422.
10. Canitano, R.\& Vivanti, G. (2007). Tics and Tourette syndrome in autism spectrum disorders. Autism, 11(1), 19-28.
11. Case- Smith, J., Weaver, L. L.\& Fristad, M. A. (2014). A systematic review of sensory processing interventions for children with autism spectrum disorders. Autism, 19(2), 133-148.
12. Cassella, M. D., Sidener, T. M., Sidener, D. W.\& Progar, P. R. (2011). Response interruption and redirection for vocal stereotypy in children with autism: A systematic replication. Journal of Applied Behavior Analysis, 44(1), 169-173.
13. Colón, C. L., Ahearn, W. H., Clark, K. M.\& Masalsky, J. (2012). The effects of verbal operant training and response interruption and redirection on appropriate and inappropriate vocalizations. Journal of Applied Behavior Analysis, 45(1), 107-120.
14. Ringman, J. M.\& Jankovic, J. (2000). Occurrence of Tics in Asperger's Syndrome and Autistic Disorder. Journal of Child Neurology, 15(6), 394-400.
15. Darrow, S. M., Grados, M., Sandor, P., Hirschtritt, M. E., Illmann, C., Osiecki, L. \& Cath, D. C. (2017). Autism spectrum symptoms in a Tourette's disorder sample. Journal of the American Academy of Child\& Adolescent Psychiatry, 56(7), 610-617.
16. Dubovyk, K. (2018). Prevalence of motor disorders and repetitive movements among children with Autism spectrum disorders and Tics disorders. Psychosomatic Medicine and General Practice, 3(3), e0303133-e0303133.
17. Farber, R. (2010). The effects of response interruption redirection and differential reinforcement of other behavior on motor stereotypy.
18. Gilbride, M. M. (2011). A comparison of differential reinforcement of other behavior and response interruption and redirection on vocal stereotypy.
19. Greene, D. J., Koller, J. M., Robichaux- Viehoever, A., Bihun, E. C., Schlaggar, B. L.\& Black, K. J. (2015). Reward enhances tic suppression in children within months of tic disorder onset. Developmental Cognitive Neuroscience, 11, 65-74.
20. Lane, A. E., Young, R. L., Baker, A. E.\& Angley, M. T. (2010). Sensory processing subtypes in autism: Association with adaptive behavior. Journal of autism and developmental disorders, 40(1), 112122.
21. Liu Gitz, L.\& Banda, D. R. (2010). A replication of the RIRD strategy

## ipcs.shams.edu.eg

childhood_journal@chi.asu.edu.eg

Fig. 3: Auxiliary heteropic partial liver transplantation of bisegmental graft from a living donor in the splenic bed ${ }^{6}$


Fig. 4: Resection of segmental graft of the liver ${ }^{6}$

8. Absolon KB, Hagihari PF, Griffen WO, Lillehei RC. 1981/Experimental and clinical heterotopic liver Homotran-ran-splantation. Rev. Intern. Hepatol. 1965; IS; mi
9. Bismuth $H(1982)$ Surgical anatomy and anatomical surgery of the liver, World J. Surg. 6: 3-9
10. Bismuth H, Houssin D (1984): Reduced-size orthotopic liver graft in hepatic transplantation in children. Surgery 95: 367-370
11. Brolsch CE, Neuhaus P. Bur-Delski M, Burdelski M, Bernsou V, Pichlmayr R, (2984). Orthotope Transplantation van Lebersegmentation van Lebersegmenten beiKleinkindern mit Gallngagstresie. Langenbecks. Arch. Chir (Suppl.) Chir Forum, pp 105-109
12. Burdelski At, Schmidt K, Hoyer PF, Bernsau I/, Galaske R, Brodehl J, Ringe fl, Lauchart W, Wonigeit K, Pichlmayr R, (2987): Liver transplantation in children: the Hanover experience, Transplant Proc. 19; 3277-3281
13. Couinaud C (1957): Le foie, Etudes anatomiques et chirur-gicales. Masson, Paris
14. Houssin D, Vigouroux C, Filipponi F, Rossat Mignod JC, Dousset B, Hamaguchi M, Bokolza B, Icard P, Mathey C Pras Jude N, Lecam B, Groteau F, Michel A and Y. Cfwpuis. One Liver for-: an experimental study in pfinwtes. Transplant Int. (1988) 1:201-294
15. Hemptine B de, Ville de Goyet J de, Kestens PJ, Otte JB (1987). Volume teduction of the liver graft before orthotopic transplantation: report of a clinical experience in II cases transplat Proc. 19: 3317-3322
16. Otte JB, et al (1985). La transplantation hepatique chez Venfant. Chir. Pediatr. 26: 261-271
17. Otte JB, et al (1987). Recent developments in pediatric liver trans plantation. Transplant Proc 19: 4361-4364
18. Ringe B, Pichlmyr R, and Burdelski M. (1988). A new technique of hepatic vein reconstruction in partial liver transplantation. Transplant Int. 1:30-35
19. Starzyl Te, Bell RH, Beart RW, Putman CW (1975). Hepatic trisegmentectomy and other liver resections. Seirg. Gynecol. Obstet. 141: 429-437
20. Onno T. Terpstra, Cees B, Reuvers, and Soiko W, Schalm. (1988). Auxiliary heterotopic liver transplantation. Transplantation overview 45: 1003-1007
21. Welch CS. A note on transplantation of the whole liver in dogs. Transplant Bull 1955; 2: 54

## ACKNOWLEDGEMENT

Investigators thank Prof. Dr. Houssin for his fruitful discussion of the manuscript

Fig. 1: Orthotopic non auxiliary partial liver transplantation of bisegmnetal graft from living donor ${ }^{6}$


Fig. 2: Anatomy of hepatobiliary tree ${ }^{6}$

recipient dogs remained alive three months after operation. The investigators did scarification of three dogs one from each group after 3 months. No abdominal complications. The graft of normal color and consistency, and histologically the graft were normal. The remaining dogs are living their normal life. The mortality rate was $20 \%$ in dogs submitted to partial Orthotopic liver transplantation of living graft. One dog died of hemorrhage out of three dogs who developed post-operative bleeding. The causes of bleeding were: congestion of the graft in one case leading to subscapular hemorrhage, leakage from the vena cava anastomosis in the second case, and bleeding from the cut surface of the liver graft in the third who died immediately. Another dog died 3 days' post operatively due to intra-abdominal infection.

Discussion: There are some problems facing liver transplantation. Two of them are; the availability of the graft and the second is lack of room inside the abdominal cavity specially in children. In countries where the brain death is not yet accepted, the problem is much more. So, the investigators aimed in this study to solve these problems by using a bisegmental liver graft from a living donor from the study of Welch and Co-studiers in 1955. ${ }^{21}$ In 1965 Absolon ${ }^{1}$ did the first auxiliary heterotopic liver transplantation.

In this study, the results of the donor operation is encouraging. The technique was harmless to the donor and his remaining liver, in spite of doing transection without clamping any vascular structure, to avoid the warm ischemic damage of the graft's parenchyma. These results go with the results of Houssin et all, in 1988. ${ }^{14}$

In this study, the investigators implanted the graft in 3 sites. The first site is auxiliary heterotopic in the splenic bed. In this site, there is enough space for the graft after splenectomy, the stumps of the recipient vessels after rotation of the graft 180 in horizontal plane. Also, the use of heparin locally in splenic vein is important which is a common complication after splenectomy. The portal vein of the recipient is narrowed to the half of its diameter to oblige the portal blood to flow to the graft. So, in this site for implantation, it is easy to find space for the graft, but there is high incidence of vascular thrombosis. In this group, two dogs died from bleeding due to non-availability of blood transfusion. High incidence of venous thrombosis due to the long splenic vein and stagnation of blood inside it.

The second site is implantation in the right para-colic gutter. In this group, there was much difficulty to dissect a space for the graft with much bleeding and dogs were
infused by 750 ml lactated Ringer's solution which saved two dogs out of three developed bleeding during operation. But two cases developed severe, abdominal sepsis and died because of the dissection of the para colic gutter which helped in wide spread of infection.

In the third site which is orthotopic non auxiliary; expecting bleeding during hepatectomy of the recipient liver, the dogs were infused by 500 ml plasma expanders. This amount of infusion saved 2 I.V.C., only clamping of the portal vein before hepatectomy without excision of the recipient I.V.C. ${ }^{14,18,19,20,21}$

In conclusion, the study presents a technique for obtaining a liver graft from a living donor in an attempt to transplant these grafts either heterotopic ally or orthotopically. The heterotopic implantation met with difficulty in the right para colic gutter to find an adequate space for the graft. As regard the implantation in the splenic bed it met with the problem of venous thrombosis and hence the graft necrosis. In the orthotopic non auxiliary partial liver transplantation of a bi-segmental liver graft with conservation of the vena cava of the recipient would probably be preferable, its only problem is bleeding which can be corrected by blood transfusion.

## REFERENCES:

1. Department of Medical History and Bioethics dates back to 1950, when the University of Wisconsin Medical School created a Department of the History of Medicine, on net Feb 12, 2021
2. Sarton G, 1959; History of Science, translated in Arabic by Haddad G, Fakhry M, et al., Almarraf with Franklin Organization for printing and distribution, Cairo
3. Ibn Sina, A H I, 980-1063, A.D. "AlKanon," Alamara Printing shop, 1294 Hegira, Cairo, published in Arabic
4. Major R H; 1954, A history of Medicine, Edited by Charles C Thomas, Publisher, Illinois, USA
5. Bishop L F, 1967; Rheumatic and coronary heart disease, USA, edited by Charles P Baily, Philadelphia \& Toronto, USA
6. Alaa Ismail, TRANSPLANTATION OF LIVING LIVER GRAFT IN DIFFERENT POSSIBLE SITES, Sci. Med J. Cai Med. Synd., Vol. 2, No.3, July 1990
7. Einstein (Sao Paulo), Jan-Mar 2015;13(1):149-52/ doi: 10.1590/S1679-45082015RW3164.

The recipient operation was done through a midline incision. The harvesting procedure itself was standardized in all types of operations. The right paravertebral gutter was dissected carefully to find a bed suitable for the size o the graft. Mobilization of portal vein and exposure of the infra-hepatic inferior. Vena cava is essential step. Then the graft was placed in the space after its rotation $180^{\prime}$ in the frontal plane so as to bring the hepatic vein downward and hepatic pedicle upward. The hepatic vein of the graft was anastomosed end-to-end side to the right anterior surface of the inferior vena cava below the site of the right renal vein. The portal branch of the graft was anastomosed end-to-end to the portal vein of the recipient. The hepatic duct was implanted end-to-side as a Roux-en-Y in a jejnal loop. The dogs were infused by 750 ml lactated Ringer's solution, because of the dissection of the P.C. gutter.

## 3. Technique of Orthotopic Partial Liver Transplantation:

The recipient operation started by complete dissection of the liver and total hepatectomy without its vascular supply, i.e. leaving the vessels in its place after their clamping. The investigators clamped and transected the hepatic veins while the recipient I.V.C. was clamped above and below the liver which is preserved in continuity. The confluence of the three hepatic veins was left opened while the small hepatic veins.
The graft was implanted by anastomosing the hepatic vein end-to-side of the I.V.C. at the site of the recipient veins, using $5-0$; prolene suhire. The hepatic artery of the graft was anastomosed to the recipient hepatic artery end-toend using 5-0 prolene suture. The portal vein was anastomosed end-to-end to the recipient portal vein, using $6-0$ prolene suture. Then the clamps the investigatorsre removed and bleeding or biliary leakage were managed. Then, the duct was reconstructed as end-to-side choledochojejunostomy using a Roux-en-Y loop with insertion of a T tube. The dogs were infused by 500 ml lactated Ringer's solution and 500 ml plasma expanders because of the ooze occurred during dissection and removal of the liver.
Table (1): Complications after the different types' liver transplantation

| Type of Complications | Type of Operations |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | APLT in splenic n=10 | ALPT in right paravertebral gutter n=10 | $\begin{aligned} & \text { Partial LTX } \\ & \mathrm{n}=10 \end{aligned}$ |
| Bleeding | 2/10 | 3/10 | 3/10 |
| Sepsis | 1/10 | 2/10 | 1/10 |
| Graft necrosis | 1/10 | 1/10 | -- |
| Venous thrombosis | 2/10 | -- | -- |

ALPT= Auxillary Partial Liver Transplantation LTX=Orthotopic Liver Transplantation

Table (2): Mortality and its causes in the three different types of partial liver transplantation

| Typer of <br> Operation | Cause of death |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | Bleeding | Sepsis | Graft <br> Necrosis | Venous <br> Throm- <br> bosis | $\%$ of <br> mortality |
| APLT in <br> splenic <br> bed | 2 | 1 | 1 | 2 | $60 \%$ |
| APLT in <br> right para <br> vertebral <br> gutter | 1 | 2 | - | - | $30 \%$ |
| Partial LTX |  |  |  |  |  |

Table (3): As Regard the Donor most operations were successful

| Type of <br> infusion | Type of Operation |  |  |  | APLT in <br> splenic bed | ALPT in right <br> paravertebral <br> gutter | Partial LTX |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ringer's <br> Lactate <br> solution | 500 ml | 750 | 500 ml |  |  |  |  |
| Plasma <br> expanders | -- | - | 500 ml |  |  |  |  |

## Results:

As regards the donor most operations were successful: Seven dogs out of thirty died. Four cases died either at the end of operation or two days after due to acute anemia resulting from repeated hemorrhagic episodes during transection of the liver parenchyma and in availability of blood transfusion. The other three died from 4-10 days after operation due to severe intra-abdominal infection23 dogs were alive 3 months after operation Three of these twenty-three dogs were systematically killed. No abdominal complications were noted. The remaining right part of the liver was slightly enlarged as compared with the time of surgery. The surface, color and consistency of the livers were normal. Histological examination of the liver was normal.

The investigator started immune oppressive drugs to all the recipient dogs during operation and the dose was calculated according to the body weight. Nineteen
from older heart-beating cadaver donors. The experimental study was conducted to assess the feasibility of resecting segment II and III from a living donor and implanting it in three different sites in the abdominal cavity of the recipients. $8-13,14,15,16,17$

## Animals and Methods

The study was done on 30 adult mongrel dogs weighting 12-16KG. Sodium pentobarbital was used for the induction of anesthesia which was maintained by endotracheal intubation and halothane.

The experiment was designed to evaluate three possible sites for partial liver transplantation.

1. Auxiliary heterotopic partial liver transplantation of a bisegmental graft from a living donor in the splenic bed (Fig. 1\&2).
2. Auxiliary heteropic partial liver transplantation of bisegmental graft from a living donor in the right paravenebral gutter (Fig. 3).
3. Orthotopic non auxiliary partial liver transplantation of bisegmnetal graft from living donor.

The investigator used another 30 dogs for liver donation. The technique of resection was standardized as described by Couinaud13 for the three types of recipient operations. Investigator resected segment II and III with its left hepatic vein (Fig. 1).

Preservation was done by flushing and cooling the graft via its portal vein and hepatic artery using 4C" Ringer's lactate solution. Then, the graft was stored in cold Euro-Collins solution at 4 Centigrade.

## Donor Operation

According to Houssin et al., $1988{ }^{14}$ the donor operation was performed through a midline incision. The round ligament, falciform ligaments were divided. Using an operative microscope, the terminal 2 cm of the left hepatic vein were dissected from the surrounding parenchyma and encircled. Then, the upper left portion of the hepatic artery, hepatic duct and portal vein was achieved. According to the particular animal, two to three glissonian pedicles going from the horizontal portion of the left glissonian pedicle to the quadrate lobe were ligated and divided, as well as one or two short pedicles going to the Spigelian lobe. Then, without clamping the vascular structures going to the left part of the liver, the liver capsule was incised along a line between the right side of the round ligament and the right side of the end of the left
hepatic vein. The transaction was done step by step using a Kelly clamp with ligature or coagulation of each pedicle; it was conducted posteriorly and slightly to the left ending in front of the right border of the caudate portion of the Spigelian lobe. This technique allowed us to maintain normal blood to the left part of the liver during transection of the parenchyma.

Finally, the left branches of the hepatic artery and portal vein and left hepatic vein clamped and divided. After a warm ischemia time of less than 2 min , the graft was flushed and cooled via the left portal branch and the left hepatic artery using 200 ml of 4 centigrade Ringer's lactate solution and them immediately transplanted. In the donor, the stumps of the left portal branch, and left hepatic duct were either ligated or sutured. Before the abdomen was closed without drainage, inspection of the remaining liver revealed in all cases a small area of congestion on its left and anterior part, close to the transaction plane.

## 1. Technique of auxiliary heterotopic partial liver transplantation in the splenic bed:

The donor and recipient operation were done simultaneously. The liver graft was flushed cooled via its portal vein and its hepatic artery using 4C* Ringer's lactate solution during operation. The graft was implanted in the splenic bed of the recipient after removal of the spleen and leaving a long stump of the splenic artery and vein. The splenic vein was flushed by $1 / 10.000$ heparinized saline solution before its clamping to prevent splenic vein thrombosis. The liver graft was rotated 180' in the frontal plane so that the end of the hepatic vein was in down ward position, also the graft was rotated $180^{\prime \prime}$ in the vertical plane so that the cut surface of the graft is facing medially. The graft was implanted in the splenic bed by anastomosing its left portal branch end-to-end to the splenic vein using 6-0 prolene continuous suture. The hepatic artery was anastomosed end-to-end to the splenic artery using 6-0 prolene continuous suture. The hepatic vein was anastomosed end-to-end to the proximal end of the left renal vein after its thorough dissection and ligation very bear to the kidney hilum. The hepatic duct of the graft-was implanted end-to-side on a Roux-ewn- $Y$ in a jejunal loop. The portal vein of the recipient was narrowed to half of its diameter to allow blood to flow to the graft. At the end of the operation careful hemostasis was done and the abdomen was closed by ordinary technique. The dogs were then extubated as soon as it awoke.
2. Technique of auxiliary heterotopic partial liver transplantation in the right paravertebral gutter:

Introduction: Medical achievements along the human history shows that the discovery of the natural history of the diseases, management procedure, is not simple task, it took years to discover the key of this event or this procedure. For this reason, some faculty of medicine established special department of medical history, such as Faculty of Madison, University of Wisconsin-Madison, USA, since 1950. ${ }^{1}$

The acute chest pain of ischemic heart disease has been early described in the history of medicine; while Hippocrates,460-370 B.C., recorded the relation between the occupation and incidence of angina pectoris, Sarton G, 1959. ${ }^{2}$ Beside Ibn Sina, 980-1036 A.D., in his "Al Kanon" gave full account of the pain of angina pectoris. ${ }^{3}$

Sclerosis of the coronary arteries in this disease was described by Fothergill in about the year 1748. By the end of seventeenth century, Parry wrote one of the earliest accounts of angina pectoris, which he attributed to disease of coronary arteries. The first clear description of angina pectoris appeared in1802 appeared by William Heberden, Major R H 1954. ${ }^{4}$ Moreover, Heberden discussed factors that can participate attacks, how to prevent them and mentioned the value of opium in their management, Bishop L F, 1967. ${ }^{5}$

## HISTORY OF LIVER TRANSPLANTATION

It is almost impossible to discuss the history and development of liver transplantation without mentioning the names of Thomas Starzl and Roy Calne, two of the surgical founders of liver transplantation, who have both published autobiographies, have produced a beautifully non-technical history in Art, Surgery and Transplantation, Ismael A, 1990. ${ }^{6}$

## Liver Transplantation Events ${ }^{6,7}$ YEAR DESCRIPTION

1955 Firsts article in the literature on auxiliary liver transplantation (C Stuart Welch)
1956 First article on orthotopic liver transplantation (Jack Cannon) 1958-1960 Formal research programs on liver replacement at Harvard and Northwestern 1960 Multi-visceral transplantation described, the forerunner of composite grafts
1963 Development of the azathioprine-prednisone cocktail (kidneys first, then livers)
1963 First human liver transplantation trial (University of Colorado)
1964 Confirmation of the portal venous blood hepatotrophic effect; defined the problem of auxiliary liver transplantation

1963-1966 Improvements in preservation, in situ and ex vivo 1966 Introduction of anti-lymphocyte globulin (kidneys, then livers)
1967 First long survivals of human recipients (19671968), treated with azathioprine, prednisone and antilymphocyte globulin
1973-1976 Principal portal hepato-trophic substance identified as insulin
1976 Improved liver preservation (5-8 hours) permitting long-distance procurement
1979d Systematic use of arterial and venous grafts for vascular reconstruction
1979 Cyclosporine introduced for kidneys and liver
1980 Cyclosporine-steroid cocktail introduced for kidneys
1980 Cyclosporine-steroid cocktail for livers
1983 Pump-driven venovenous bypass without anticoagulation
1984 Standardization of multiple organ procurement techniques
1987 University of Wisconsin (UW) solution for improved preservation
1989 FK 506 steroid immunosuppression
1990 Alaa Ismail, TRANSPLANTATION OF LIVING LIVER GRAFT IN DIFFERENT POSSIBLE SITES, Sci. Med J. Cai Med. Synd., Vol. 2, No.3, July 1990
1992 Discovery of chimerism as explanation of hepatic tolerogenicity
1992 Baboon to human xenotransplantation

## Transplantation of Living Liver Graft in Different Possible Sites, Model

Orthotopic replacement of the diseased liver by a whole liver obtained from a heart-beating cadaver is the standard technique for liver transplantation. A main obstacle is the shortage of liver donors compared to the long waiting list of recipients. In some countries in which brain death is not yet accepted as a legal criterion for organ retrieval the liver graft is simply not available. For infants the shortage of pediatric donors was particularly critics. Because of the rapid expansion of liver transplantation for treatment of numerous patients with acute or chronic liver diseases. Potential sources of organs such as non-heart-beating human cadavers or non-human donors are under investigations. Another source of liver grafts could result from the fact that the liver is composed of two half-liver which can be surgically divided. Each halfliver has its own portal vein, hepatic artery and bile duct. Partition of the liver may allow the obtaining of two grafts from a liver retrieved in a cadaver donor and of one graft from a living donor. In several centers, the technique has been markedly improved by the use of reduced size grafts

## MEDICAL HISTORY AND CONTINUE EDUCATION A Liver Transportation Model

1- IMAN ISMAIL; PHD
2- SALAH MOSTAFA, MD, FACE
3- ALAA ISMAIL MD, FICS, FACS


#### Abstract

Medical history and ethics have a great role in advance medical research and clinical practices, through studying health and medical situations along the human history, to detect the gabs between our knowledge and the ongoing inventions of various sorts. Closing these gabs and managing the new tools brought to us by these discoveries such as surgical scopes helped the current investigators to create better diagnosis, medical and surgical systems. Such efforts lead us to better care and better prognosis regarding current patients for current medical conditions and effective care. This study discusses the role of medical history in exploring new events and procedures as well as its application on our daily health situations, for example, a liver transplant model, to meet the upmost urgent need of a liver recipient.


التاريخ الطبي واخلاقيات لها دور كبير في تقدم البحث الطبي والممارسات الطبية المختلفة، من خلال
 في مختلف المجالات. مثل هذه الفجوات والتعامل مع الادوات الجراحية الجديدة المتاحة لنـا بفعل الاكتشافات

 تتاقش دور التاريخ الطبي في اكتساب نماذج وخبرات جديدة وكذلك تطبيقها على مواقف حياتيه يوميه جديدة، كمثال. زرع فص كبد، نظرا للاحتياج الثديد لمرضى الفشل الكبدى.

1 Lecturer, Faculty of Postgraduate Childhood Studies, Ain-Shams University
2 Professor of Preventive Medicine and Epidemiology Faculty of Postgraduate Childhood Studies, AinShams University, FACE; Fellow of American College of Epidemiology

3 Professor of Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Ain-Shams University

# ab ghali mixul jeublay  

> ipcs.shams.edu.eg
> childhood_journal@chi.asu.edu.eg
8. Degé $F$ and Schwarzer $G$ (2011) The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers. Frontiers in psychology 2: 124.
9. Du Sautoy M (2004) Universal language of math and music. Times Educational Supplement (4574) 24.
10. Fujioka T, Trainor LJ, Ross B, Kakigi R and Pantev C (2004) Musical training enhances automatic encoding of melodic contour and interval structure. Journal of cognitive neuroscience 16(6): 1010-1021.
11. Gillon GT (2000) The efficacy of phonological awareness intervention for children with spoken language impairment. Language, speech, and hearing services in schools 31(2): 126-141.
12. Gosvvarni U. (2011) Language, music, and children's brains: a rhythmic timing perspective on language and music as cognitive systems. Language and music as cognitive systems: 292.
13. Gredler G (2002) Snow, CE, Burns, MS\& Griffin, P. (eds.) (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington, DC: National Academy Press.
14. Hayes, BL (1991). Effective strategies for teaching reading. Boston: Allyn\& Bacon. Hengari, JU (2007). Identification of reading difficulties amongst grade 4: 191-209.
15. Grofčíková $S$. and Máčajová $M$ (2017) Abilities of phonological awareness in the context of cognitive development in preschool age. Journal of Language and Cultural Education 5(3): 46-56.
16. Henriksen- Macaulay L (2014) The Music Miracle: The Scientific Secret to Unlocking Your Child's Full Potential. Earnest House Publishing.
17. Ho YC, Cheung MC and Chan AS (2003) Music training improves verbal but not visual memory: cross- sectional and longitudinal explorations in children. Neuropsychology 17(3): 439.
18. Hoff E (2006) How social contexts support and shape language development. Developmental review 26(1): 55-88.
19. Josep $T$ and Brian B (2013) Test of phonological awareness.
20. Kenner BB, Terry NP, Friehling AH and Namy LL (2017) Phonemic awareness development in 2.5 and 3.5 year old children: an examination of emergent, receptive, Knowledge and Skills. Reading and Writing 30(7): 1575-1594.
21. Koelsch S and Siebel WA (2005) Towards a neural basis of music perception. Trends in cognitive sciences 9(12): 578-584.
22. Lightbown PM and Spada $N$ (2013) How languages are learned 4th edition- Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford university press.
23. McMullen E and Saffran JR (2004) Music and language: A developmental comparison. Music Perception: An Interdisciplinary Journal 21(3): 289-311.
24. Moats L (2009) Knowledge foundations for teaching reading and spelling. Reading and Writing 22(4): 379-399.
25. Mol SE and Bus AG (2011) To read or not to read: a meta- analysis of print exposure from infancy to early adulthood. Psychological
bulletin 137(2): 267.
26. of Health UD, Services H et.al. (2015) Head start early learning outcomes framework: Ages birth to five. Washington, DC: Administration for Children and Families Office of Head Start.
27. Paquette KR and Rieg SA (2008) Using music to support the literacy development of youngenglish language learners. Early Childhood Education Journal 36(3): 227-232.
28. Perez IR (2008) Phonemic awareness: A step by step approach for success in early reading. Rowman\& Littlefield Education.
29. Morrow, L. M. (2009). Literacy development in the early years: Helping children read and write ( $6^{\text {th }}$ ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
30. Phillips BM, Clancy- Menchetti J. and Lonigan CJ (2008) Successful phonological awareness instruction with preschool children: Lessons from the classroom. Topics in early childhood special education 28(1): 3-17.
31. Qi S and O'Connor R (2000) Comparison of phonological training procedures in kindergarten classrooms. The Journal of Educational Research 93(4): 226-233.
32. Salmon A (2010) Using music to promote children's thinking and enhance their literacy development. Early child development and care 180(7): 937-945.
33. Schuele CM and Boudreau D (2008) Phonological awareness intervention: Beyond the basics. Language, Speech, and hearing services in schools.
34. Vygotsky L (1978) Mind in Society: The development of higher psychological processes Harvard university press. Cambridge, MA.
35. Walton P (2014) Using singing and movement to teach prereading skills and word reading to kindergarten children: An exploratory study. Language and Literacy 16(3): 54-77.
36. Walton PD and Walton LM (2002) Beginning reading by teaching in rime analogy: Effects on phonological skills, letter- sound knowledge, working memory, and wordreading strategies. Scientific Studies of Reading 6(1): 79-115.
37. Walton, P. (2014). Using singing and movement to teach pre- reading skills and word reading to kindergarten children: An exploratory study. Language and Literacy, 16(3), 54-77.
38. Wasik BA (2001) Phonemic awareness and young children. Childhood Education 77(3): 128-133.
39. Whitehurst GJ and Lonigan CJ (1998) Child development and emergent literacy. Child development 69(3): 848-872.
40. Zeece PD (2006) Sound reading and reading sounds: The case for phonemic awareness. Early Childhood Education Journal 34(2): 169175.


Figure (3) Comparison between the two studied groups in phonemic awareness at baseline, at the end of treatment.

## Discussion:

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the musical activities program to develop phonemic awareness on toddlers. The results indicate that most toddlers in the experimental group develop their phonemic awareness more than the toddlers in control group. The toddlers of the experimental group were able to acquire the skill of distinguishing sounds and identifying the sounds of letters, and they were able to identify some words that included rhyming, as well as identifying the first and the last sound in the words, and they also gained the ability to link the sound of some letters and their forms. This result indicates that songs and musical games which included movement are excellent methods to teach phonemic awareness skills to toddlers. This result can be explained according to the songs that were included in the program which helped toddlers to develop their memory and enhance their oral expressions. Dancing, music games and rhyming movement help young children to learn the sound of the letter in an atmosphere of joy and pleasure, this is appropriate for their needs in that early stage of life. These data show that learning phonemic awareness by singing a song is quite easy for toddlers specially if the songs end with words rhyme, and have few words and strong rhythm to help them to remember. Also, other music activities like dancing and games helped them to stimulate their minds and emotions to think and to realize the phonemic of the letter and also help them to repeat the rhyming words. The content of the program depended on the gradient of tasks from easy to difficult. Starting the introduction of the program by training children in the skills of auditory discrimination by using musical instruments and motor games accompanied by music, which helped to develop their skills of auditory discrimination and auditory memory. (Ho\& et.al2003) Also the children were able to understand the meaning of sounds, words and the talk directed to them. This was the first step that supports the acquisition of phonemic awareness skill. The use of music activities can create a balance between the language processes that occur in the left hemisphere of the brain and the music processes which occur in the right hemisphere. (Salmon, 2010) The program included musical games that helped toddlers to acquire the skill of linking between the letter and its sound and the perception of the rhythm and toning of the word's sounds.

The program also adopted the use of reinforcement and induction techniques, which agrees with Skinner's theory which emphasizes that language is a skill that is acquired through reward, encouragement, and support by those around the child. (Lightbown and Spada, 2013). The results also showed the continuation of the effect of the program after the end of the application. The results revealed also an increase in the degrees of distinguishing sound and determining the last sound in follow up test, and this confirms that the musical activities develop long- term memory. (Gosvvarni, 2011) Although the control group was practicing musical activities associated with the nursery curriculum, there were statistically significant differences on the phonemic awareness scale in favor of the experimental group. which indicates that musical activities and songs must be prepared to train children on gaining phonemic awareness skills, so using songs and music activities without setting goals may not help to develop phonemic awareness in toddlers. This result is consistent with what was confirmed by Vygotsky's theory, which emphasized that the process of acquiring children to read and write depends on providing them with opportunities for training by participating in activities that help them to acquire the skills of recognizing the sounds of letters and verbal words, as well as linking between the sound of words and their symbolic forms. (Vygotsky, 1978). The results of this research agreed with the results of research. (Kenner, et.al, 2017) on that phonemic awareness develops in children before the age of three years. She also agreed with the result of the research (Degé and Schwarzer, 2011) (Walton, 2014) which said that musical activities have a positive effect on the development of children's phonemic awareness skill. overall, the results of this research confirm that the development of phonemic awareness in the early stages of life particularly in the nursery stage, may help to reduce the reading difficulties that children faces up in the following academic stages.

## References:

1. Adams MJ (1990) Beginning to read: Thinking and learning about print. cambridge, MA: Bolt, Beranek, and Newman. Inc. ED 317: 950.
2. Ball EW and Blachman BA (1991) Does phoneme awareness training in kindergarten make a difference in early word recognition and developmental spelling? Reading research quarterly: 49-66.
3. Bashir and AH Jahh Matar (2015) Arabic version of the woodcock johnson knowledge and achievement tests. Journal of Studies and Educational Sciences 42(2): 499-515.
4. Bernier A, Carlson SM, Deschênes M and Matte- Gagné C (2012) Social factors in the development of early executive functioning: A closer look at the caregiving environment. Developmental science 15(1): 12-24.
5. Chapman ML (2003) Phonemic awareness: Clarifying what we know.

Literacy Teaching and Learning 7: 91-114.
6. Cooper $S$ (2010) Lighting up the brain with songs and stories. General Music Today 23(2): 24-30.
7. Cunningham AE and Stanovich KE (1998) What reading does for the mind. American Educator 22: 8-17.

## Childhood Studies Jan. 2021

4. Select the time that could be spent on each session.
5. Identify the method used to apply each activity in the program.
6. Determine the appropriate musical instruments and games for each session.
7. Identify any difficulties and try to avoid them.

## Results:

Data were analysis to answer the questions of the study using the SPSS Data Analysis Software. The results are shown according the hypotheses of the study:
$\square$ The first Hypothesis: There are statistically significant differences between the experimental were statistically significant, (U) ( N experimental group $=15, \mathrm{~N}$ control $=\mathrm{s} 15)=0.00,(\mathrm{Z})=5.019, \mathrm{p} 0.001$ for distinguishing sound, $(\mathrm{U})=0.00,(\mathrm{Z})=5.019, \mathrm{p} 0.00$ for sound recognition; $(U)=0.00,(Z)=4.839, p 0.00$ for determining first sound; $(\mathrm{U})=0.00,(\mathrm{Z})=4.294, \mathrm{p} 0.001$ for determining the last sound; $(\mathrm{U})=$ 0.00 , (Z) $=0.5051 \mathrm{p} 0.001$ for linking sound to shape; $(\mathrm{U})=0.001$, $(\mathrm{Z})=$ 4.832, p 0.00 for Rhyming words; $(\mathrm{U})=0.00$, $(\mathrm{Z})=4.846, \mathrm{p} 0.001$ for Total Score.


Figure (1) show the differences between two groups after applied program. Table (2) Group differences between experimental and control group in the post test phonemic awareness skills $(\mathrm{N}=30)$.

| phonemic awareness skils (N=30). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Outcome Group <br> Experimental Control | Mean <br> Rank | Total <br> Rank | n | Mean <br> Rank | Total <br> Rank | N | $(\mathrm{U})$ | $(\mathrm{Z})$ | Sig |
| Distinguishing Sound | 23 | 345 | 15 | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 5.019 | 0.001 |
| Sound Recognition | 23 | 345 | 15 | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 5.019 | 0.001 |
| Determining First Sound | 22.87 | 343.0 | 15 | 8.13 | 122.0 | 15 | 2.00 | 4.839 | 0.001 |
| Determine Last Sound | 22.10 | 331.50 | 15 | 8.90 | 133.50 | 15 | 0.00 | 4.295 | 0.001 |
| Linking Sound To Shape | 23.0 | 345.0 | 5 | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 5.051 | 0.001 |

$\checkmark$ The second Hypothesis: There are statistically signifi between the pre and posttest of the phonemic awarenes post- test:
Table (3) Group differences between the pre and the post test of phor skills ( $\mathrm{N}=15$ ).

| Outcome | Group |  |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Positive Ranks |  |  | Negative Rank |  |
|  | Mean <br> Rank | Total <br> Rank | n | Mean <br> Rank | Total <br> Rank |
|  | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Determining First Sound | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Determine Last Sound | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Linking Sound To Shape | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Rhyming Words | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Total Score | 8.00 | 120.0 | 15 | 0.00 | 0.00 |

Phonemic awareness scores were compared before an activities program. On average the experimental $g$ worse before than after the musical activities programs. A Wilcoxon signed- rank test indicated that this d statistically significant, $T=120,(Z)=3.520$ p 0.001 fo sound, $T=120,(Z)=3.464, p 0.00$ for sound recognitior 4.839, p 0.00 for determining first sound; $T=120,(Z)=$ for determining the last sound; $T=120,(Z)=3.473 \mathrm{p} 0$ sound to shape; $T=120,(Z)=3.453$, p 0.00 for Rhyn $120,(Z)=3.422, p 0.001$ for Total Score.
$\checkmark$ The Third Hypothesis: there are no statistically signifi between the post and the follow up test of phonemic aw Table (4) Group differences between the post test and follow up tes awareness skills ( $\mathrm{N}=15$ ).

| Outcome | awareness skills (N= 15). |  |  |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Positive Ranks |  |  | Negative Ran |  |  |
|  | Mean <br> Rank | Total <br> Rank | n | Mean <br> Rank | Total <br> Rank |  |
|  | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 1.00 |  |
| Sound Recognition | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.00 | 28.00 |  |
| Determining First Sound | 2.50 | 2.50 | 1 | 2.50 | 7.50 |  |
| Determine Last Sound | 4.50 | 36.00 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| Linking Sound To Shape | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.00 | 6.00 |  |
| Rhyming Words | 2.50 | 2.50 | 1 | 2.50 | 7.50 |  |
| Total Score | 4.00 | 16.00 | 4 | 7.14 | 50.0 |  |

0.443 , p 0.683 for Total Score; (U)= 75.50, (Z)= 1.556, p 0.126 for Age; $(U)=101.50,(Z)=0.462, p 0.653$ for IQ . The results showed that there were no statistically significant differences between the two groups in phonemic awareness skills, age, and IQ. Table (1).

## Instruments:

The study used a variety of tools to obtain data for sample members and those tools were:
I Data Collection Tools: Preferred child support form (Researcher preparation).
I Stanford Binet fifth edition (Abu El Neel, Taha\& Abd El sameea, 2011).

- Measurement Tools: A scale of Phonemic awareness, (the Researcher's preparation). The phonemic awareness scale has been prepared appropriately to the phonemic awareness skills that grow in children before the age of four, such as the skill of distinguishing sounds and perception of rhythm and awareness of the word. (Adams, 1990). Skills that require deletion or addition have been excluded, because they may exceed the children's abilities in this early age. The researcher also reviewed several measures that were used in the field of phonemic awareness for e.g (Josep and Brian, 2013) (Kenner, et.al, 2017) The scale of phonemic awareness skills consists of six skills. (Distinguishing sound, sound recognition, rhyming words, determining the first sound of the word; determining the last sound of the word and linking between the letter sound and its shape). Each of the previous skills includes five questions. The correct answer is rated two marks and the wrong answer is one mark. The total score for the scale is estimated at sixty marks.
■ The psychometric properties of the phonemic awareness scale: Reliability of the phonemic awareness skills scale was carried out using Cronbach's alpha on a sample of 30 participants. (Cronbach's alpha) were 0.91 for distinguishing sound, 0.92 for sound recognition, and 0.94 for determining first sound, 0.85 for determining last sound, 0.83 for linking sound to shape, 0.78 for Rhyming words, 0.75 for total score respectively. Validity analysis was done using correlation coefficients for the total score of the dimensions and items. Two- week test- retest correlations range from 0.72 to 0.84 . Also correlation coefficients were done between items and the total score of the scale. All correlation coefficients were statistically significant, which asserted the validity of the scale.

Experimental Teartment: Musical activities program (Researcher's preparation). The program aims to develop phonemic awareness in toddlers. In order to prepare this program several studies on the subject have been reviewed like. (Schuele and Boudreau, 2008) (Salmon, 2010) (Kenner, et.al, 2017) (Walton, 2014).

Before applying the program to the experimental group, the program was presented to five Egyptian arbitrators professors in the field of psychology and music in order to verify the appropriateness of the program for the individuals of the experimental sample and the
correctness of the application procedures for the program. The required adjustments were made and the final image of the phonemic awareness program was prepared. The program consisted of 36 sessions. The music activities program was applied to the experimental group, 3 days per week, 45 minutes per session for three months. The program includes many different musical activities like (songs, music games, playing musical instrument, and dance) These activities aimed to: Training the children of the experimental group to distinguish between sounds: longshort, low- high by using Flute, whistle or drum. Learn about the different types of sounds for musical instruments (drum, piano, flute, ...), recognition sounds of musical instruments (drum, piano, flute, ...), and Recognizing and distinguishing letter sounds. The program relied on the use of a range of techniques such as reinforcement, modeling, prompting and feedback. The program included different activities aimed to train the children on recognizing sounds. An example of these activities is that the children wear masks of different animals, then the trainer plays each time a different animal's sound and the kid who wears the mask of the animal that he/ she hears should stand up. Another game is that the trainer distributes the pictures of different musical instruments on the children, then she plays each time the sound of a different instrument. Each time the child who hears the sound of the instrument he/ she has he/ she should stand up. The program also included teaching the children how to differentiate between loud and low sounds, short and long sounds, and slow and fast sounds (a rabbit running in the garden and the turtle walking slowly). The program included musical songs that introduces the sounds of the Arabic letters, some songs included rhyming words.

## Procedures:

- The study employed quasi- experimental methodology specifically, a pre- test, post- test, and follow test repeated measures design with control group. The researcher got help from music teacher. The premeasurement was performed in the end of August then the experimental group participated in the musical activities program which consisted of three weekly 45 Minute activities, for total 36 sessions. These activates were implemented by the teacher and a music instructor assigned to that class. The program was implemented from 1/9/2019 to 1/ 12/ 2019 The control participation carried out the curriculum activities of their nursery program receiving a different type of instruction and the same level of attention. The posttest instrument was applied after 3 months on the control and experimental groups, the follow test applied on the experimental group a month after the end of the program.
- Pilot Study: The researcher conducted a pilot study on 10 toddlers sample out of the basic research sample from 21/ 7/ 2019 to 21 /8/ 2019 aiming to:

1. Determine The Sample's Size.
2. Determine the types of musical activities that toddlers can perform it.
3. Determine the number of program sessions.

The Constructivist theory assures that that child should use "curiosity, inquisitiveness and spontaneity to help themselves learn" Another Theorist Lev Vygotsky states that children learn by "internalizing activities and language of others into their world" (Morrow, 2009).

As what this theory states, when a more knowledgeable person supports children to learn, they gain much more knowledge. As a result, teachers amazingly succeed when they support children in the form of modeling and scaffolding, which is also important when teaching phonemic awareness and phonics skills. Finally the Emergent literacy theory, which assures that literacy development in children begins early in life and keeps developing in every day's meaningful and purposeful contexts (Morrow, 2009). Emergent literacy theory also supports teaching phonemic awareness and phonics deliberately and within the context of a larger literacy program (Yopp\& Yopp, 2000).

As result of these theories, the present study aimed to develop phonemic awareness among toddlers by using a program based on songs and musical activities.

Musical activities are defined as a group of works based on the use of basic musical elements (melody, rhythm, and harmonic) according to specific art formulas and templates. Musical activities are the most effective way to engage toddlers in learning. Music stimulates memory, attention, gross and fine motor skills, language and mathematic skills and communication skills. (Du Sautoy, 2004) (Henriksson Macaulay, 2014)\& (McMullen and Saffran, 2004) confirm that language and music share relevant processing mechanisms, especially in childhood. Empirical evidence has supported idea that music and language have a common basis in the early years of development. (Fujioka, Trainor, Ross, Kakigi and Pantev, 2004). (Koelsch and Siebel, 2005) confirmed that the early developing brain processes language as a type of music. Many studies e.g. (Paquette and Rieg, 2008) (Cooper, 2010) recommended the importance of using songs and musical activities in training and teaching young children phonemic awareness and developing reading skills. Despite of this fact, there are a few studies that have examined the effect of using music activities to develop phonemic awareness skill especially in the toddlers. Music helps children to express their feelings and emotions freely and fluently and help them also to develop sensory perception and develop attention and motor skills through rhythm and toning. There is a relationship between language and music, as music contains language, especially in poetry. Also, the language is containing music, especially in songs. Songs help children to gain new words and remember them. (Walton and Walton, 2002).

Songs that segment words or include rhyming words help young children to discriminate language, which leads to develop the skill of phonemic awareness. What supports the effectiveness of musical activities in training young children on the skill of phonemic awareness is that it stimulates the activity of the phonemic apparatus for expressing sounds, which results in memorizing toning words. Musical activities have a magic that attracts children to practice many language activities and tasks
related to reading and we can say, music is their first language. (Walton, 2014).

## Goals Of Current Study:

Assessment of the effectiveness of the musical activities- based program to develop phonemic awareness for toddlers.

## Hypotheses Of Study

1. There are statistically significant differences between the experimental and control group in the post test in favor of the experimental group.
2. There are statistically significant differences between the pre- and posttest of the phonemic awareness in favor of the post- test.
3. There are no statistically significant differences between the post and the follow up test of phonemic awareness.

## Methods:

Participants: A total of 30 toddlers ( 18 males, 12 females) 2.5- to 3.5 year old (mean age 2.54 years, SD 0.194), were selected from Baby Academic Nursery, and Marshmallow nursery Cairo City (El- Giza). They were divided non- random into two groups. The experimental group ( 7 girls, 8 boys) and the control group ( 5 girls, 10 boys). The foundations for selecting the sample were based on two main tendencies, one is general and the other is private. The general tendency in the sample selection was to choose children aged from 2.5- 3.5 years. The private tendency in selecting the sample depended on the necessity of having several conditions in order to increase the current research control. These conditions are:

1. Children should not be accompanied by physical, motor or Sensory disabilities.
2. They should not have language disorders.
3. The IQ of the children should not be less than the average. A pretest of phonemic awareness and Stanford Binet Fifth edition was applied on both groups. Table (1) showed the matching data between the two groups.
Table (1) Group differences between experimental and control group in the pre- test phonemic awareness skills, Age, and IQ . $(\mathrm{N}=30)$.

| Outcome Group <br> Experimental Control | Mean <br> Rank | Total <br> Rank | N | Mean <br> Rank | Total <br> Rank | N | (U) | (Z) | Sig |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Distinguishing Sound | 13.70 | 205.5 | 15 | 17.30 | 259.5 | 15 | 85.50 | 1.245 | N. S |
| Sound Recognition | 16.30 | 244.5 | 15 | 14.70 | 220.5 | 15 | 100.50 | 0.535 | N. S |
| Determining First Sound | 16.70 | 250.50 | 15 | 14.30 | 214.5 | 15 | 94.50 | 0.836 | N. S |
| Determine Last Sound | 13.83 | 207.50 | 15 | 17.17 | 57.5 | 15 | 87.50 | 1.180 | N. S |
| Linking Sound To Shape | 14.47 | 217.0 | 15 | 16.53 | 248.0 | 15 | 97.00 | 0.692 | N. S |
| Rhyming Words | 15.97 | 39.50 | 15 | 15.03 | 225.5 | 15 | 105.50 | 0.323 | N. S |
| Total Score | 14.80 | 222.0 | 15 | 16.20 | 243.0 | 15 | 102.00 | 0.443 | N. S |
| Age | 13.03 | 195.50 | 15 | 17.97 | 269.50 | 15 | 95.50 | 1.556 | N. S |
| IQ | 16.23 | 243.50 | 15 | 14.77 | 221.50 | 15 | 85.50 | 0.462 | N. S |

A Mann- Whitney test indicated that this differences were not statistically significant, (U) ( N experimental group $=15, \mathrm{~N}$ control= 15 )= 85.50 , (Z) $=1.245$, p 0.267 for distinguishing sound, ( U ) $=100.50$, ( Z$)=$ $0.535, \mathrm{p} 0.624$ for sound recognition; $(\mathrm{U})=94.50,(\mathrm{Z})=0.836, \mathrm{p} 0.461$ for determining first sound; $(\mathrm{U})=87.50,(\mathrm{Z})=1.180, \mathrm{p} 0.305$ for determining the last sound; $(U)=97.00,(Z)=0.692, p 0.539$ for linking sound to shape; $(\mathrm{U})=105.50,(\mathrm{Z})=0.323, \mathrm{p} 0.775$ for Rhyming words; $(\mathrm{U})=102.00,(\mathrm{Z})=$

## Introduction:

The most important phase in every child's life is when they are in their early childhood years, so it is necessary to give effort to develop their skills. Despite of the facts that the toddlers' stage is important, most of the effort is directed to the preschool age range, but now this is beginning to change and the early childhood learning and developing their skills became as an important part in the puzzle of human development. The first three years are distinct by a rapid growth for various aspects of children's cognitive language, and social development, So experiences in these first three years of life have many strong impacts on their learning skills and their future lives (Hoff, 2006) (Bernier, Carlson, Deschênes and Matte- Gagné, 2012) Reading is important in the lives of children, as it is one of the most important means that is necessary to develop their intellectual of language, capabilities, emotional abilities and it has a major role in increasing the children's imagination and giving them many ideas and behaviors. (Mol and Bus, 2011) Learning and gaining early reading skills helps to expand their knowledge and leads to a quicker understanding. Many theoretical frameworks and studies have confirmed that reading is one of the most important reasons to succeed in the academic educational stages for children later on. (Adams, 1990; Gredler2002; Whitehurst and Lonigan, 1998; Moats 2009)

In order for children to reach the stage of reading without assistance, it takes a great effort and multiple strategies that start from the birth of the child, because reading is one of the complex mental skills that basically link the language of speaking to the language of writing. (Cunningham and Stanovich, 1998).

Reading mainly depends on the processes of phonemic processing, from recognizing the sounds in the word, to translating the written symbols into the sounds they represent in the written word, and merging them to reach the correct Pronunciation. working memory helps children to remember the voices of the word and prevents them from forgetting. Grofčíková and Máčajová (2017); Phillips, Clancy- Menchetti and Lonigan (2008) stressed on the existence of a causal relationship between developing the skill of phonemic awareness in children and their acquisition of reading and writing skills, the child understood that the word is made up of sounds represented by syllables and phonemes, which will later help him in translating the written symbols into those sounds, that is, the ability to link the letter with his voice. The current research considers that early intervention in the acquisition of reading skills is a prerequisite for the growth of cognitive skills, as the failure of children to learn this skill leads to learning difficulties in subsequent academic education stages. (Ball and Blachman, 1991); (Moats, 2009); (Gillon, 2000).

## Review of the Literature and its theories:

Phonemic awareness is the basis of the children's understanding of grammar and the application of language skills that help them to understand texts and read fluently. Phonemic awareness is defined as the ability to analyze sound units that make up the word. (NRP, 2000) or
blend the phonemes into word. (Chapman, 2003) Although phonemic awareness is a part from phonological awareness sometimes the concepts of phonemic awareness and phonological awareness are used interchangeably. There are differences between the two concept, phonological awareness is the ability hear and manipulate Units of sound in spoken language for example the word apple we hear ap/ and/ ple, there are two syllables in the word apple. Phonemic awareness involves being able to hear and manipulate phonemic, the smallest units of sound. forexample, word cat we hear $\mathrm{C} / \mathrm{a} / \mathrm{t}$ the smallest unit of sound. Phonological awareness including (syllable, onset, rime, phonemes) phonemic awareness including (blending sound, segmenting sound, add sound, Deleting sound). Both of them are important to develop the Metalinguistic awareness. (Gillon, 2000); (Chapman, 2003). Children begin acquiring phonemic awareness as soon as they learn how to speak. They begin to make sounds like P/ P/ M /M and then combine these sounds to form words such as Papa and Mama. (Wasik, 2001); (Zeece, 2006). When they reach the age of two years, they can repeat songs that depend on the rhyme and begin to make syllables and words. They are able to move their bodies with the beat of the song when they reach the two and half age. (Ho, Cheung and Chan, 2003). The previous researches have shown that phonemic awareness can be successfully taught to children as young as kindergarten especially when specific instructions on phonemic skills and practice with related activities are provided (Adams, 1990); (Phillips, et.al. 2008). Most of the results of the studies and researches have paid attention to the importance of developing phonemic awareness for children in the Kindergarten stage, for e.g studies of (Qi and O’Connor, 2000) (Gillon, 2000) (Schuele and Boudreau, 2008 (Perez, 2008). And She also stressed that training children on phonemic awareness will have positive effects to succeed in acquiring reading skills in the following academic stages. Despite the importance of phonemic awareness, few studies were interested to study phonemic awareness in toddlers. (Kenner, Terry, Friehling and Namy, 2017).

Study explained the causes of that referring to that there are no phonemic awareness measures appropriate for toddlers. The result of their study also stressed on the importance of preparing measures to evaluate phonemic awareness skills of toddlers. Study also provided evidence that phonemic awareness appears at an early age. Based on the findings of the (Kenner, et.al, 2017) the early intervention is important to develop phonemic awareness to reduce reading difficulties in later academic learning stages. When Jean Piaget supported the Constructivist theory, which is extremely important in teaching phonemic awareness and phonics, he stated that when kids deal with other kids or adults, they learn much more better which totally supports the constructive theory. Referring to this constructivist approach, the time spent in the classroom should be spent in playing, exploring, and using language. Enable for children to understand the alphabetic principle and gain phonics knowledge, they should have time to explore and expose language and text.

## Dr.Rania Mohamed Ali Kassem

Associate professor in Education for Early Childhood Faculty , Psychological sciences Department Fayoum University


#### Abstract

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the musical activities program on the development of the toddlers' phonemic awareness skills. and also ensuring the continuity of the effectiveness of a musical activities program to develop the phonemic awareness among toddlers after a period of time has passed. Methodology: The researcher used the semi-experimental method based on two groups (experimental\& control) group. Sample: The sample consisted of ( 30 ) toddlers ( 18 males, 12 females) between the ages ( $2.5-3.5$ ) years enrolled in Baby Academic Nursery, and Marshmallow. Cairo City (El-Giza). They were divided randomly into two groups. The experimental group ( 7 girls, 8 boys) and the control group ( 5 girls, 10 boys). Tools: The researcher used The following tools in the research: Stanford Binet fifth edition (Abu El Neel, Taha\& Abd El sameea, 2011), A scale of Phonemic awareness (the Researcher's preparation), Musical activities program to develop phonemic awareness (the Researcher's preparation). The musical activities program was applied to the experimental group, 3 days per week, 45 minutes per session for three months. The control participation carried out the curricular activities of their nursery program receiving a different type of instruction and the same level of attention. Results: The results showed that the musical activities program significantly developed the phonemic awareness skills of toddlers on the experimental group and this positive impact of the program continued during the follow up period. The results indicate that most toddlers in the experimental group develop their phonemic awareness more than the toddlers in control group. The discussion focuses on the importance of developing phonemic awareness in early childhood age, which may help to reduce the chances of children being exposed to reading difficulties in the next academic learning stages.


Keywords: Toddlers, Musical activities program, Phonemic awareness, early childhood education, reading difficulties.
فاعلية بر ناهح قائم على الانشطة الموييةة نى تنيهة مهارة الو مى الصوتى لاطفثال المطانة
 الأطفال، واككابهم العدي من الأفكار والسلوكبات والقم. فتعلم مهارات القراءة ولكتسابها فى وفت مبكر بساعد على سر عة وفهم المادة المقرو عة ويكون احد اهم الاسباب فى النجاح فى المر اهل النعليمة الاكاديمبة للأطفال فيما بدر والحباتية أضضا ومن ثم بعبّر النتخل المبكر باكساب الاطفال فى مرطلة الحضانة مهارة الوعى
الصونى قـ بساهم بشكل كبير فى نعلم مهار ات القز اءة فى وفت مبكر .
 وكذللك التأكد من استمر ارية فاعليته لتتمية الوعى الصونى لاى أطفال الحضانة بعد مرور فترة زمنية من التطبيق البعدى.

 النجريبة , 10 (طفل وطفلة) بيثلون المجموعة الضابطة، ثم اختبار العينة من خضانتى بيبى اكاديمى، مارشمللو بنطقة حائق الأهر ام محافظة الجيزة، نعرض اطفال الدجموعة الضابطة للبرنامج المتناد المعد من قبل ادار الحضانة للمجوعة الضابطة، اسنغرق نطبيق البرنامج r شهور بواقع ثلاث جلسات اسبو عيا بإجمالى Y جلسة، مدة لجلسة 0؛ دققفة. الادوات: اعتمد البحث على استخدام مجمو عة متتو عة من الأدوات للاحقق من فروض البحث مثل: أداة لضبط العينة وتكافؤ ها (اختبار ستانفورد بينبه الصور ه لخامسة)
 (إعداد الباحثه).
النتائع: ولقد كثف نثائج البحث عن أهمبة الأششطة الموسبقية فى تتمبة الوعى الصونى لاى أطفال الحضانة واستمر ابة فعالية البرنامج بعد مرور شهر من النهاء

University School of Medicine, Baltimore, MD, USA et.al. , Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA; Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA (2009) Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA; Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA Correspondence cutting@ kennedykrieger.org The Contribution of Executive Skills to Reading Comprehension. Journal Child Neuropsychology 15(3): 232-46.
48. Geary DC, Hoard MK, Hamson CO (1999) Numerical and arithmetical cognition: Patterns of functions and deficits in children at risk for a mathematical disability. Journal of Experimental Child Psychology 74: 213-39
49. Lima RF, Azoni CA, Ciasca SM (2011) Attentional Performance and Executive Functions in Children with Learning Difficulties. Psicologia: Reflexão e Crítica 24 (4), 685-91.
50. Gooch D, Snowling M, Hulme C (2011)Time perception, phonological skills and executive function in children with dyslexia and/or ADHD symptoms. J Child Psychol Psychiatry Feb; 52(2): 195-203.
51. Marzocchi GM, Oosterlaan J, Zuddas A, et.al. (2008) Contrasting deficits on executive functions between ADHD and reading disabled children. Journal of Child Psychology and Psychiatry 49(5): 543-52.
52. Klaver JM, DiLalla LF, Klaver J, Kibby M (2013) Anatomical Correlates of Executive Functioning in Children with Attentiondeficit/hyperactivity Disorder and Developmental Dyslexia. Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Master of Arts Degree. In the field of Clinical Psychology. Semantic scholar.
53. Fadaei E, Tavakol M, Tahmasebi A, Narimani M, Shiri V, Shiri E (2017) the relationship between executive functions with reading difficulty in children with specific learning disability. Arch Neurosci October; 4(4)
54. Clark C, Prior M, Kinsella GJ (2000) Do executive function deficits differentiate between adolescents with ADHD and oppositional defiant/ conduct disorder? A neuropsychological study using the six elements test and Hayling sentence completion test. Journal of Abnormal Child Psychology 28:403-14
55. Holmes J, Gathercole SE, Dunning DL (2009) Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. Dev. Sci 12, F9- F15. doi: 10.1111/j. 1467-7687.2009.00848. x
56. Doyle AE (2006) Executive functions in attention- deficit/ hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychiatry 67(8).
57. Reiter A, Tucha O, Lange KW (2005) Executive functions in children with dyslexia. Dyslexia 11: 116-31.
58. Brosnan JD, Hamill S, Robson K, Shepherd H, Cody G (2002) Executive functioning in adults and children with developmental dyslexia. Neuropsychologia 40: 2144-55.
59. Gaub M, Carlson CL (1997) Gender differences in ADHD: a metaanalysis and critical review. J Am Acad Child Adol Psychiat 36: 1036-45.
60. Roufael R, El- Bakry A, Amer D, Refaat O, Emad- Eldin M (2012) Gender differences in executive functions and reading abilities in children with attention deficit hyperactivity disorder 33 (2): 63-73.
measurement theory to measuring executive function in early childhood: An empirical demonstration. Journal of Experimental Child Psychology 108:414-35.
22. Brook U, Boaz M (2005) Attention deficit and learning disabilities (ADHD/ LD) among high school pupils in Holon (Israel). Patient Education and Counseling 58: 164-167.
23. Farrag AF, El- Behairy AA., Kandil MR (1988) Prevalence of specific reading disability in Egypt. Lancet https://doi.org/10.1016/S0140-6736(88)92794-8. Get rights and content
24. American Academy of Pediatrics (2000) clinical practice guideline: diagnosis and evaluation of the child with attention- deficit/ hyperactivity disorder. Pediatrics 105:1158-1170.
25. Global Research on Developmental Disabilities Collaborators (2018):

Developmental disabilities among children younger than 5 years in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Glob Health 2018; 6: e1100- 21 Published Online August 29, 2018. http://dx.doi.org /10.1016/S2214-109X(18)30309-7.
26. Farahat T, Alkot M, Rajab A, Anbar R. (2014) Attention- Deficit Hyperactive Disorder among Primary School Children in Menoufia Governorate, Egypt. International Journal of Family Medicine. 2014: 7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/257369.
27. EL- Gendy SD, El- Bitar EA, El- Awady MA, Bayomy HE, Agwa EM (2017) Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder: Prevalence and risk factors in Egyptian primary School Children. The Egyptian Journal of Community Medicine (35); 1.
28. Ford T, Goodman R, Meltzer H (2003) The British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: the prevalence of DSM- IV disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003; 42(10): 12031211.
29. Wang T, Liu K, Li Z, Xu Y et.al. (2017) Prevalence of attention deficit/ hyperactivity disorder among children and adolescents in China: a systematic review and meta- analysis. BMC Psychiatry BMC series 17:32.
30. DuPaul GJ, Gormley MJ, Laracy SD (2013) Comorbidity of LD and ADHD: implications of DSM- 5 for assessment and treatment. J Learn Disabil Jan- Feb; 46(1): 43-51
31. Wu KK, Anderson V, Castiello U (2010) Neuropsychological Evaluation of Deficits in Executive Functioning for ADHD Children With or Without Learning Disabilities. June: 501-531.
32. Biederman J, Monuteaux MC, Doyle AE, et.al. (2004) Impact of executive function deficits and attention- deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) on academic outcomes in children. J Consult Clin Psychol Oct; 72(5): 757-766.
33. Riccio CA. Homack S. Jarratt KP. Wolfe ME (2006) Differences in academic and executive function domains among children with ADHD Predominantly Inattentive and Combined Types. Archives of Clinical Neuropsychology 21: 657-67
34. Rabiner DL. Murray DW. Schmid L. Malone PS (2004)An exploration of the relationship between ethnicity, attention problems, and academic achievement. School Psychology Review 33: 498-509.
35. Willcutt EG, Doyle AE, Nigg JT, Faraone SV, Pennington BF (2013) Validity of the Executive Function Theory of Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder: A Meta- Analytic Review. BIOL Psychiatry 57:1336-46.
36. Vélez- van- Meerbeke A, Zamora IP, Guzmán G, Figueroa B, López Cabra CA, Talero- Gutiérrez C (2013) Evaluating executive function in schoolchildren with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. Neurologia Jul- Aug; 28(6): 348-55. doi: 10.1016/j. nrl. 2012.06.011.
37. Barkley RA (1997a) Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin 121: 65-94.
38. Barkley RA. (1997b) ADHD and the nature of self- control. New York: Guilford.
39. Schreiber JE. Possin KL (2014) Girard JM. Rey- Casserly C. Executive Function in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: the NIH Examiner battery. J Int Neuropsychol Soc January; 20(1): 41-51. doi: 10.1017/S1355617713001100.
40. Nigg JT (2005) Neuropsychologic theory and findings in attentiondeficit/ hyperactivity disorder: The state of the field and salient challenges for the coming decade. Biological Psychiatry 57: 1424-35.
41. Shallice T, Marzocchi GM, Coser S. et.al. (2002) Executive function profile of children with attention deficit hyperactivity disorder. Dev Neuropsychol 21(1): 43-71.
42. Boonstra AM, Oosterlaan J, Sergeant JA, Buitelaar J (2005) Executive functioning in adult ADHD: A meta- analytic review. Psychological Medicine 35: 1097-108.
43. Brocki KC, Eninger L, Thorell LB, Bohlin G (2010) Interrelations Between Executive Function and Symptoms of Hyperactivity/ Impulsivity and Inattention in Preschoolers: A Two Year Longitudinal Study J Abnorm Child Psychol 38:163-171. DOI 10.1007/s10802-009-9354-9.
44. Geurts HM, Verté S, Oosterlaan J, Roeyers H, Sergeant JA (2005) ADHD subtypes: do they differ in their executive functioning profile? Arch Clin Neuropsychol 20:457-77.
45. 45 Meltzer, L. (Ed.) (2007) Executive function in education: From theory to practice. New York, NY, US: Guilford Press.
46. Bull R, Scerif G (2001) Executive Functioning as a Predictor of Children's Mathematics Ability: Inhibition, Switching, and Working Memory. Developmental Neuropsychology 19(3): 273-293.
47. Sesma HW, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA; Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA Mahone EM, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA; Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA Levine T, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA; Johns Hopkins
minute structural magnetic resonance imaging (MRI). Fadaei et.al. ${ }^{(53)}$ explained the heterogeneity of variables that might affect EFs scoring among literature by differences in the severity of LD (that was not mentioned) among different studies.

The current study showed that although children with LD and ADHD were significantly lower in their EFs scoring, ADHD children scored higher than LD children. This finding was supported by Clark et.al.\& ${ }^{(54)}$ Holmes et.al. ${ }^{(55)}$ and Doyle et.al. ${ }^{(56)}$

The current work demonstrated that primary school children in Egypt obtained high score in mental flexibility even for the case group. This finding might indicate the positive effect of the Egyptian environment (with continuous change) on children's executive functions and nurture their flexibility. However, Reiter et.al. ${ }^{(57)}$ and Brosnan et.al. ${ }^{(58)}$ showed that $83.3 \%$ of dyslexic children showed affection of mental flexibility.

In the current study sex variation did not play a role in executive function scoring. This result was supported and explained by Biederman et.al., ${ }^{32)}$ Gaub et.al. ${ }^{(59)}$ and Roufael et.al. ${ }^{(60)}$ They explained the pseudomajority of boys with executive dysfunction as bias, as there were under diagnosis among girls because they disrupt less in class.

## Conclusion:

The current study indicated that most of the examined executive functions were significantly compromised among children with learning disability and ADHD. These clinical presentations could be considered as a determinant factor for EFs deficit among the studied sample of Egyptian school children.

It was recommended by the current work that learning disability assessment protocol should include a comprehensive assessment of the child's executive function abilities. This assessment protocol could be also enrolled during the school readiness assessment. Intervention studies for executive functions dysfunction should be carried up to promote school success in children at high risk for school failure, especially in young age.

Limitation of the study: the major limitation of the current work was in obtaining the approval for the second time in order to complete the missing data of some children. This reason was behind the shrinkage of the number of the participating children from 200 to 90 .

## References:

1. Abreu PN, Abreu NN, Nikaedo CC, et.al. 2014) Executive functioning and reading achievement in school: a study of Brazilian children assessed by their teachers as "Poor Readers". Front. Psychol. June: 10.
2. Nelto ML, Rose G, Medina J. et.al. (2016) Assessing executive functions in preschoolers using Shape school task. Frontiers in Psychology: 1489.
3. Shallice T, Burgess P (1996) The domain of supervisory processes and temporal organization of behavior, Philosophical Transactions of the Royal Society B- Biological Science. 351(1346): 1405-11.
4. Reader MJ, Harris EL, Schuerholz LJ et.al. (1994) Attention deficit hyperactivity disorder and executive dysfunction. Developmental

Neuropsycholog1ay (10): 493-512.
5. Rebecca E (2003) Executive Functions and Their Disorders, British Medical Bulletin 65(1); 49- 59.
6. Zelazo PD, Blair CB, and Willoughby MT (2016) Executive Function: Implications for Education (NCER 2017- 2000) Washington, DC: National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, U. S. Department of Education.
7. Willcutt EG, Pennington BF (2000) Comorbidity of reading disability and attention deficit/ hyperactivity disorder: Differences by gender and subtype. Journal of Learning Disabilities 33(2): 179-191.
8. Willcutt EG, Pennington BF, Boada R, Ogline JS, Tunick RA, Chhabildas NA, Olson RK (2001) A comparison of the cognitive deficits in reading disability and attention- deficit/hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Psychology 110(1): 157-72.
9. Harris DB (1963) Children's drawings as measures of intellectual maturity. New York: Harcourt, Brace\& World, Inc.
10. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), Washington, D. C. : American Psychiatric Association
11. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed. , text revision). Washington, DC: Author.
12. Naglieri JA, Goldstein S (2013) Comprehensive Executive Functioning Index. Toronto: Multi Health Systems.
13. Harpaz I (2003) "The Essence of Performing Meaningful Comparative International Survey Research", in Punnett, B. J. and Shenkar, O. (Eds.), Hand book for International Management Research, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2 ${ }^{\text {nd }}$ ed., pp.17-48.
14. Cronbach LJ. (1951) Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
15. Cortina J. M. (1993) What Is Coefficient Alpha: An Examination of Theory and Applications? Journal of Applied Psychology, 78, 98104.
16. Field A. Discovering statistics using SPSS (2009) 3rd ed. London: SAGE Publications Ltd.
17. Blair C., Steinhard N (2013) Executive Functions in the Classroom. Encyclopedia of early childhood development. USA January.
18. Carlson SA. (2005) Developmentally sensitive measures of executive function in preschool children. Developmental Neuropsycholog 28(2): 595-616.
19. Gupta SK, Venkatesnn S (2014) Efficacy of training program on executive functions in children with learning disability, Guru journal of behavioral and social sciences 2(2): 283-91.
20. Seidenberg M, Giordani B, Berent S. et.al. (1983) IQ level and performance of the Halstead- Reitan Neuropsychological Test battery for older children. Journal of Consulting and Clinical Psychology 51 (3): 406-13.
21. Willoughby MT, Wirth RJ, Blair CB (2011) Contributions of modern
scoring but with poor academic achievement.
The current work chose the draw a man test to measure the general intelligence. It was chosen as it could measure intelligence apart from EFs assessment. ${ }^{(20)}$

Among many different tools Standardized BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) was the most commonly used tools. ${ }^{(21)}$ The current study utilized a reliable, valid and standardized Arabic version of CEFI- teacher form. Based on the fact that EFs scoring varies markedly between different settings and in different environment, ${ }^{(21)}$ CEFI- teacher form is considered as the most accurate and comprehensive measure of academic achievement (as it depends on observation of the child's response in the classroom). ${ }^{(12)}$

In the current study, ${ }^{(29)}$ children $(32.22 \%)$ of the studied sample were suffering from learning disability with or without ADHD. Seventeen children of them (18.9\%) were diagnosed as children with Learning Disability. Brook et.al. 22 was in agreement with the current study regarding the prevalence of LD (17.6\%). Farrag et.al. ${ }^{(23)}$ measured the prevalence of reading disability among 2878 children from the 2 nd and 3rd grades in elementary schools. Their findings were $3 \%$ of their sample only suffered from reading disability. The inclusion of all types of LD among the current work could explain the difference.

In the current study, ${ }^{(24)}$ children ( $26.7 \%$ ) children received ADHD diagnosis based on teachers report and this teacher based diagnosis was more related to children's ADHD manifestation as reported by American Academy of pediatrics. ${ }^{(24)}$ The order of ADHD subtypes according to their frequency was in the following sequences: (ADHD- PI (16 children) followed by ADHD- CT ( 6 children) and finally ADHD- HI (2 children). The rate of ADHD among the current work which is considered higher than the figure reported worldwide was explained by improvement in the clinical diagnosis. ${ }^{(25)}$ However, this figure went with Farahat et.al. and ElGendy et.al. ${ }^{(26)(27)}$ They examined the prevalence of ADHD among Egyptian primary school children. The first work reported a prevalence rate reaching $22 \%$. Whereas the second study estimated that the prevalence was $21.8 \%$ and $16.2 \%$ based on the informants (teacher for the first and parent for the second). Ford et.al. ${ }^{(28)}$ reported that the prevalence of ADHD was $70 \%$ higher if data from teachers was combined with parent report when compared with parent report alone. The prevalence rate of ADHD in the current study was higher than Wang et.al. 29 but similar with it in the order of ADHD sub- types. The wide range, the high mean age and the referral base of their sample could explain the aspect of disagreement with the current work.

The current study showed that 12 (50\%) of ADHD children (6 with ADHD- IT and 6 with ADHD-CT) showed comorbidity of ADHD and L.D\& 70\% of children with LD reported ADHD comorbidity. These findings were supported by Brook et.al., ${ }^{(22)}$ DuPaul et.al. ${ }^{(30)}$ Furthermore, Wu et.al. ${ }^{(31)}$ and Biederman et.al. ${ }^{(32)}$ explained this high rate of comorbidity by the presence of EFs deficits as common feature between both disorders. Riccio et.al. ${ }^{(33)}$ confirmed in their series that $31 \%$ of
children with ADHD (PI) and 78\% of ADHD (CT) received medication during school time to improve their academic performance.

In the current study, the significantly low executive functions scoring among ADHD children than those without ADHD was supported by Riccio et.al. ${ }^{(32)}$ and Rabiner et.al. ${ }^{(34)}$ Willcutt et.al. ${ }^{(35)}$ and Vélez- vanMeerbeke et.al. ${ }^{(36)}$ Their work demonstrated marked affection of the examined EFs skills among ADHD predominantly inattentive type who suffered from academic problems. Willcutt et.al. ${ }^{(35)}$ and Vélez- vanMeerbeke et.al. ${ }^{(36)}$ determined that weaknesses in EFs were significant in both clinic- referred and population based samples of ADHD and assigned that EFs are considered as an important component of the complex neuropsychological aspect of ADHD.

The attribution of ADHD to the manifestation of learning disability was explained by Barkley's theory. ${ }^{(37)(38)}$ They stated that disinhibition and planning problems were the compromised EFs of ADHD-CT and responsible for academic problems among this ADHD subtype. However, set shifting, vigilance, and interference control deficits may be more associated with ADHD- PI and responsible for comorbidity of poor academic achievements among them. Moreover, Schreiber et.al. ${ }^{(39)}$ Nigg et.al. ${ }^{(40)}$ Shallice et.al. ${ }^{(41)}$ Boonstra et.al. ${ }^{(42)}$ Wu et.al. ${ }^{(31)}$ and Brocki et.al. ${ }^{(43)}$ suggested that academic difficulties are more related to inattention symptoms than hyperactivity symptoms. In contrast to this, was Geurts et.al. ${ }^{(44)}$ They did not support different executive functioning profile among different ADHD subtypes.

The EFs scoring among the current study was significantly compromised among group A (children with LD/ ADHD or both of them). This finding was supported by Meltzer, ${ }^{(45)}$ Bull and Scerif\& ${ }^{(46)}$ Wilcutt et.al. 8 In the same direction with the current work results' was Sesma et.al., ${ }^{(47)}$ Geary et.al. ${ }^{(48)}$ and Lima et.al. ${ }^{(49)}$ Sesma et.al. ${ }^{(47)}$ and Lima et.al. ${ }^{(49)}$ determined that working memory and planning, and inattention were the compromised EFs among their studied dyslexic children. Bull and Scerif ${ }^{(48)}$ concluded that children at risk for poor academic achievements showed significant deficits in EFs than their control peers.

The current study determined that children in group Ai and Aii have a significantly lower EFs score than children in group B. The methodology of the current study was similar to what has been drawn by Willcutlt et.al. ${ }^{(35)}$ Results revealed that ADHD was associated with inhibition deficits whereas; children with RD was associated with significant deficits on measures of PA and verbal working memory. The comorbidity of ADHD and RD showed impairment of all of the all assessed measures. Gooch et.al. ${ }^{(50)}$ were in the same direction as the current work data in the aspect that comorbidity of ADHD and learning disability exhibited a greater EFs deficit than each disorder alone. Marzocchi et.al. ${ }^{(51)}$ and Klaver et.al. ${ }^{(52)}$ result was in disagreement with the current work results'. Their findings showed that EFs deficits were evident findings in ADHD children; whereas the reading disabled children showed almost spared executive functions. Klaver et.al. ${ }^{(52)}$ proved their findings by unique protocol that was composed of: a neuropsychological test battery and an 8
(children with comorbidity of ADHD and LD). According to DMS IV children with ADHD were divided into: ADHD (PI) (16 children) $\} 6$ of them presented with learning disability comorbidity\{. ADHD (CT) (6 children) \}all of them presented with learning disability
learning disability comorbidity\{. The three ADHD subtypes results were shown in table (4). There is a significant statistical difference between children with ADHD and those without ADHD and ( $\mathrm{P}<$ $0.001)$. comorbidity\{ and ADHD (HI) (2 children), \}none of them showed

Table (4) The table described data of the ADHD children and compared it to those without ADHD:

| The whole studied sample | Sample subgroups after ADHD checklist |  |  |  |  |  |  | ADHD sub-types |  |  | No. of children with L.D | E.F scoring |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sub groups | No. | Age (years) | Sex Distribution |  |  | P value |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Type | No. | Mean age (SD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M | 11 | $( \pm 0.66) 10.89$ | 0.07 | ADHD (PI) | M | 6 |  | 6 | $88( \pm 13)$ | <0.001 |
| 90 Children | ADHD <br> children | 24 | $11( \pm 1)$ |  |  |  |  |  | F | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ADHD(HI) | M | 2 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | F | 13 | 11( $\pm 0.2)$ |  |  | F | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ADHD (CT) | M | 3 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | 3 |  |  |  |  |
|  | Non-ADHD <br> children | 66 | $10.81( \pm 0.68)$ | M | 26 | $10.73( \pm 0.60)$ | 0.841 | 66 |  |  | 78 | 101.52 ( $\pm 6.498$ |  |  |
|  |  |  |  | F | 40 | 10.92 ( $\pm 0.87)$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |

Data of children who received the diagnosis of LD (with and without ADHD) were shown in Table (5). There is a significant statistical
difference between LD group and group of children without LD ( $\mathrm{P}<0.001$ ).

Table (5) The table described data of the LD children and compared it to those without LD

| The classification of children according to the presence of learning disability | Number | Mean age | Sex distribution |  |  | Executive function |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Type | No. | Mean age | Mean scoring | $P$ value |
| L.D children | 17 (18.9\%) | 10.72( $\pm 0.79)$ | M | 11 | 10.45 ( $\pm 0.68)$ | $85( \pm 15)$ | <0.001 |
|  |  |  | F | 6 | $11.00( \pm 0.89)$ |  |  |
| Without L.D | 73 (81.1\%) | $10.74( \pm 0.75)$ | M | 25 | 10.72 ( $\pm 0.68)$ | 102 ( $\pm 6)$ |  |
|  |  |  | F | 48 | 10.78 ( $\pm 0.78)$ |  |  |

Table (6) compared the standard score and the nine domains' scores for some variables in the current work. These variables included the clinical state (group A and group B), sex, and specific diagnosis (ADHD and LD). Findings showed that the clinical state contributed largely to significant dysfunction in EFs (presence or absence of ADHD and LD).

Although there is no statistical difference between children with ADHD and children LD among their CEFI scoring domains, children who diagnosed with LD were lower in their scores in different domains than children who received the ADHD diagnosis.

| The <br> Assessed <br> Variable | The d score in different scales | St Score | p | AS | p | Er-S | p | FS | p | Ic- S | p | IS | p | OS | p | PS | p | Sm- S | p | Wm- S | p |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| The <br> Clinical <br> State | Control Case | $101.52 \pm 6.49$ $88.86 \pm 12.96$ | $\begin{gathered} \stackrel{\rightharpoonup}{8} \\ \stackrel{\rightharpoonup}{8} \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c\|} 103.98 \pm 5.07 \\ \hline 89.86 \pm 15.6 \end{array}$ | $\overrightarrow{-}_{8}^{11} \underbrace{1}_{8}$ | $\begin{gathered} 103.15 \pm 6.99 \\ \hline 88.14 \pm 15.96 \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 109.02 \pm 6.12 \\ 2 \\ \hline 101.59 \pm 8.36 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \overrightarrow{8} \\ \stackrel{\rightharpoonup}{\mathrm{v}} \end{gathered}$ | $98.82 \pm 8.79$ $86.21 \pm 12.30$ | $\begin{gathered} \overrightarrow{8} \\ \stackrel{\rightharpoonup}{2} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 102.1 \pm 5.15 \\ 89.10 \pm 12.34 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} -1 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \end{gathered}$ | $102.11 \pm 6.77$ $89.9 \pm 14.85$ | $\begin{gathered} -1 \\ \vdots \\ \stackrel{\rightharpoonup}{\mathrm{~V}} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 101.21 \pm 6.12 \\ & 93.17 \pm 10.21 \end{aligned}$ | - | $99.52 \pm 8.62$ <br> $88.76 \pm 11.5$ <br> 7 | $\begin{gathered} \overrightarrow{8} \\ 0 \\ \stackrel{\rightharpoonup}{\mathrm{v}} \end{gathered}$ | $\frac{94.07 \pm 8.65}{84.21 \pm 12.0}$ | - |
| The Gender | Male | $96.56 \pm 11.72$ <br> $98.04 \pm 10.22$ |  | $\begin{array}{c\|} 97.22 \pm 12.81 \\ \hline 100.52 \pm 10.9 \\ 0 \end{array}$ | $\stackrel{7}{0}_{9}^{9}$ | $97.64 \pm 14.34$ <br> $98.76 \pm 11.70$ | $\underbrace{1}_{1}$ | $\begin{array}{\|c\|} 105.64 \pm 9.36 \\ \hline 107.28 \pm 9.36 \end{array}$ |  | $\frac{93.47 \pm 11.90}{95.61 \pm 11.45}$ |  | $96.52 \pm 6.49$ $98.83 \pm 9.97$ | O- | $\frac{96.64 \pm 12.60}{99.20 \pm 10.78}$ | $\begin{aligned} & n \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 97.52 \pm 9.18 \\ 99.59 \pm 7.97 \end{gathered}$ | $\stackrel{\sim}{\infty}$ | $\begin{gathered} \hline 96.75 \pm 11.6 \\ 8 \\ \hline 95.59 \pm 10.3 \end{gathered}$ <br> 55 | N | $\begin{gathered} 92.64 \pm 11.4 \\ 5 \\ \hline 89.72 \pm 10.3 \\ 4 \end{gathered}$ | $\stackrel{3}{7}$ |
| The <br> Specific <br> Diagnosis | L. D | $85 \pm 15$ $88 \pm 13$ | O- | $85 \pm 18$ $89 \pm 16$ | B | $84 \pm 19$ $86 \pm 16$ | 芯 | $100 \pm 10$ $102 \pm 7$ | N్రి\|- | $\begin{aligned} & 83 \pm 14 \\ & 85 \pm 13 \end{aligned}$ | $\underset{\text { ç }}{\underset{\sim}{2}}$ | $\begin{aligned} & 86 \pm 14 \\ & 88 \pm 13 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \underset{\sim}{2} \\ \underset{\sim}{2} \end{gathered}$ | $\frac{85 \pm 18}{89 \pm 16}$ | $\begin{gathered} N \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 91 \pm 12 \\ & 93 \pm 11 \end{aligned}$ | $\stackrel{8}{3}$ | $\begin{aligned} & 87 \pm 14 \\ & 88 \pm 12 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \widetilde{N} \\ \underset{O}{2} \end{gathered}$ | $82 \pm 15$ $83 \pm 12$ | O |

ST score= Standard score AS= Attention score ER- S= Emotion- Regulation score FS= flexibility score IC- S= Inhibition- Control score IS= Initiation score OS= Organization score PS = Planning score SM- $\mathrm{S}=$ Self- Monitoring Score WM- $\mathrm{S}=$ Working Memory Score.

## Discussion:

The period of primary school years is a critical period in the acquisition of fundamental academic skills in reading, writing, and mathematical skills. These skills are markedly influenced by many factors (intrinsic and extrinsic). Evidence showed that certain fundamental executive functions skills were considered as an indicator of early academic achievement after controlling for general intelligence. ${ }^{(17)(18)}$ Early
screening, assessment, and investigation of EFs are essential for early intervention to prevent complication. ${ }^{(19)}$

The purpose of the current work was mainly to determine some factors influencing teachers' executive functions' scoring among a sample of primary school children in Egypt of average intelligence. It was hypothesized by the current study that executive functions' deficits were strongly affected among children who were average in their cognitive

The standard score is the most important reliable indicator of an individual's executive function behavior. Low scores suggest behaviors associated with weakness in executive function. Conversely, high scores indicate behaviors associated with strength in executive function.

The reliability and validity of the CEFI were proved in the following steps:

1. CEFI questionnaire was translated into the Arabic language through forward- translations and back- translations (WHO guidelines). ${ }^{(13)}$
2. Pre- testing: A pilot study was done on 10 students. Teachers were asked to fill CEFI. Thereafter, changes were made until the final satisfactory version was reached.
3. The reliability and validity of the CEFI were proved via the following statistical work that is applied to a sample of normally developed children ( 31 males and 31 females). Their ages ranged between (9-12) years and the mean age was 10.74 years $( \pm 0.72)$ with no statistical differences between males and female ages.
4. Reliability Was Proved By: Internal consistency: CEFI is a unidimensional instrument and Cronbach's alpha ${ }^{(14)}$ is an appropriate estimate of the CEFI's reliability. ${ }^{(15)}$ Cronbach's alpha will generally increase as the inter- correlations among test items increase. Cronbach's alpha coefficiency was $\alpha=0.927$. Correlation co- efficiency values are considered excellent when $\alpha \leq 0.9$, good when $\alpha \leq 0.8$ and $<0.9$ and acceptable when $\alpha \leq 0.7$ and $<0.8$.
5. Validity: The validity of CEFI was examined by:

- Content validity (judgments' validity): the preliminary content was determined by a comprehensive review of current theory and research literature. Moreover, two independent, experienced and bilingual professor of child mental health and one psychologist judged all items of the checklist for language and cultural appropriateness as being completely relevant to the purpose for which they were meant. They agreed that nine scales of CEFI were suitable to judge what it was constructed for. See Appendix (1) for the definition and examples.
- Criterion- related validity: to evaluate the criterion- related validity of CEFI, univariate analysis of variance (ANOVA) was conducted to examine the mean difference between the general population (matched on age, gender) and sample of children diagnosed with learning disability. Table (2) showed that there is a significant difference between mean values of CEFI scales among both normal children and children with

LD except the Flexibility scale.
Table (2) Determined the statistical significance between standard score obtained by the normal sample and children with Learning Disability

| Sub-Scales | group | Mean | SD | T Test | P - Value |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Attention | Normal | 103.64 | 6.75 | 7.23 | <0.001** |
|  | LD | 83.12 | 13.90 |  |  |
| Emotion <br> Regulation | Normal | 103.21 | 6.75 | 7.577 | <0.001** |
|  | LD | 82.23 | 17.90 |  |  |
| Flexibility | Normal | 105.66 | 3.46 | 5.16 | <0.001** |
|  | LD | 90.166 | 24.52 |  |  |
| Inhibitory <br> Control | Normal | 98.08 | 9.15 | 5.750 | <0.001** |
|  | LD | 81.64 | 14.32 |  |  |
| Initiation | Normal | 101.81 | 5.07 | 8.318 | <0.001** |
|  | LD | 83.70 | 14.35 |  |  |
| Organization | Normal | 100.19 | 12.70 | 3.974 | <0.001** |
|  | LD | 84.70 | 18.97 |  |  |
| Planning | Normal | 100.85 | 6.21 | 4.368 | <0.001** |
|  | LD | 91.52 | 12.05 |  |  |
| Self- <br> Monitoring | Normal | 101.27 | 6.43 | 9.497 | <0.001** |
|  | LD | 81.52 | 10.94 |  |  |
| Working Memory | Normal | 94.45 | 8.45 | 6.014 | <0.001** |
|  | LD | 78.52 | 13.32 |  |  |

Microsoft Excel 2013 was used for data entry and the statistical package for social science (SPSS) version $21^{(16)}$ was used for data analysis. Simple descriptive statistics (arithmetic mean and standard deviation) used for the summary of quantitative data and frequencies used for qualitative data. The bivariate relationship was displayed in cross- tabulations and comparison of proportions was performed using the chi- square and Fisher's exact tests where appropriate. T- independent, one- way ANOVA and post- hook tests were used to compare normally distributed quantitative data. The level of significance was set at probability P- value $<0.05$.

## Results:

$\square$ Descriptive Statistics: The current study was carried on 90 - children (36 (40\%) males\& $54(60 \%)$ females) their ages ranged between (9-12) years with a mean age equal to 10.73 years ( $\pm 0.79$ ) and their EFs mean scoring was $97.3( \pm 10.72)$. There was no statistical differences between male and female mean ages and EFs scoring ( $\mathrm{P}=0.92 \& 0.527$ consecutively). Table (3) illustrated the subgroups of the sample after application of the DSM V based learning disability checklist. They were group A (children with LD/ADHD or both) and group B (children without any behavioral or academic deficit). There is a significant statistical difference between the mean EFs scoring among the two studied groups (A, B) ( $\mathrm{P}<0.001$ ).

Table (3) illustrated the subgrouping of the studied sample

| The whole studied sample No. | Age <br> range <br> (years) | Mean ages (years $\pm$ SD) | Sex Distribution |  |  |  | Sub- <br> groups | No.(\%) | Mean age (years $\pm$ SD) | Sex Distribution |  |  |  | E.F scoring | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ \text { value } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | type | No. (\%) | Mean age (years) | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ \text { value } \end{gathered}$ |  |  |  | type | No. (\%) | Mean age (years) | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ \text { value } \end{gathered}$ |  |  |
| 90 child | 9-12 | 10.73( $\pm 0.79)$ | Male | 36 (40\%) | 10.7( $\pm 0.74)$ | 0.92 | Group A | 29(32.2\%) | $10.7( \pm 0.89)$ | Male | 15 (51.27\%) | $10.60( \pm 0.83)$ | 0.727 | 101.52( $\pm 6.498)$ | <0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Female | 14 (48.21\%) | 10.71( $\pm 0.914)$ |  |  |  |
|  |  |  | Female | 54 (60\%) | 10.7( $\pm 0.87)$ |  | Group B | 61 (67.8\%) | 10.79( $\pm 0.79)$ | Male | 21 (\%) | $10.81( \pm 0.68)$ | 0.786 | $88.8( \pm 12.96)$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Female | 40 (\%) | $10.75( \pm 0.875)$ |  |  |  |

## Introduction:

Learning is a complex cognitive process and it depends on a range of skills. ${ }^{(1)}$ Recently, executive functions have been considered as a crucial building block for learning. ${ }^{(2)}$ Executive functions (EFs) can be defined as a supervisory system that is important for planning, reasoning ability and the integration of thought and action. ${ }^{(3)}$ EFs are considered as a multidimensional process that include a variety of correlated but distinct skills such as attention control, cognitive flexibility, self- regulation, inhibition, strategic planning, and impulse control. ${ }^{(4)}$ EFs deficit are a common manifestation among children with (LD) and (ADHD) as well as other conditions (e.g. neurological conditions, mood disorders, Autism Spectrum Disorders (ASD) and acquired brain injury). ${ }^{(5)}$ Literatures proved the unique predictor ability of EFs scoring for school performance and achievements especially in early school years. ${ }^{(6)}$ Studies showed that ADHD and developmental dyslexia are considered as the most commonly diagnosed childhood disorders and they had a high rate of comorbidity. ${ }^{(7)}$ Moreover, the executive functions deficit was accused in the development of comorbidity between the two disorders. ${ }^{(8)}$ Many debates remain about the degree and type of executive functioning difficulties exhibited by children with ADHD and /or LD. The current study aimed to explore the executive functions profile among a sample of primary school children in Egypt and factors that could influence it.

## Methodology

## Subjects:

A cross sectional case control comparative study was carried in the period between January 2017 and a June 2019. The Ministry of Education provided the researcher with written approval to carry out the study in 3 governmental schools in El- Maadi directorate, Cairo. The studied sample included 200 participants. The age of the participants ranged from (9-12) years. Written consent was taken from parents of children or one of them before carrying out the work.

1. The Inclusion Criteria Were:
a. Children aged between (9-12) years of both sex.
b. Children with an average or above average intelligent quotient (IQ) (above 89) according to (Draw a Man test). ${ }^{(9)}$
2. The Exclusion Criteria Were:
a. Children who obtained below average (below 89) in the IQ score (Draw a Man test). ${ }^{(9)}$
b. Children with any sensory impairment, for example, visual and/ or hearing impairment.
c. Children with a perinatal history of severe complication during pregnancy, labor or postnatal period.
d. Children with a past history of traumatic brain injury, ASD or any other chronic illnesses.
e. Children who were under medication to control their inattention, hyperactivity, and impulsivity.

## Methods:

Participants were subjected to an assessment protocol, which included:

1. Assessment of children intelligence by (Draw a Man Test). ${ }^{(9)}$
2. Clinical Interview with the parents: Parents of children who obtained an average score on (Draw a Man Test) were interviewed and asked to answer a sheet of clinical interview including (Personal data, the perinatal history, developmental and past history of any medical condition).
3. The researcher met the class teacher to make a teacher- based assessment of the children clinical state regarding the presence or absence of LD and/ or ADHD by a DSM V based assessment sheet.
4. The researcher asked the class teacher to complete the (CEFI)- teacher form.

## Tools:

Initially, 200 students underwent (Draw a man Test) ${ }^{(9)}$ for assessment of intelligence. Then, according to Draw a Man test, children were divided into: Group I: They were 90 children who passed (Draw a Man Test), and fulfill the inclusion criteria. In addition, all of their data were complete, and Group II: They were 110 children who presented with any exclusionary criteria preventing them from participation.

Group I was the only group which completed further assessment protocol in the current work. After that, children in Group I were examined for their behavior in school, their monthly reports, and their attentiveness. The classroom teacher was asked to complete a DSM V based checklist for LD and ADHD $^{(10)}$ for each child.

For children who received ADHD diagnosis, their teachers were asked to fill the Diagnostic and Statistical Manual fourth edition (DSM IV) based checklist ${ }^{(11)}$ in order to classify them into ADHD predominantly inattentive type (ADHD (PI)) and ADHD hyperactivity an impulsivity type (ADHD (HI)) and ADHD combined type (ADHD (CT))

Finally, a checklist of (CEFI- teacher form) ${ }^{(12)}$ was given to the classroom teacher (as they were in close contact with each child in the class). The researcher has chosen the teacher form of the inventory because the teachers desire their students to be active learners, attend to instruction, and to complete work both in and outside their school.

CEFI teacher- form components: The executive functions were assessed by 100 questions that cover the nine Efs Scales: Attention, Emotion Regulation, Flexibility, Inhibitory Control, Initiation, Organization, Planning, Self- Monitoring, and Working Memory. The raw scores is transformed into standard scores and percentile ranks. Completed form scored via The CEFI scoring software program. The interpretation process begins by describing the standard score in table (1).
Table (1) Showed The Qualitative Description Of The Standard Score And Percentile Ranks Of CEFI During The Interpretation Process

| Classification | Percentile Rank | Standard Score |
| :--- | :---: | :---: |
| Very Superior | $\leq 98$ | $\leq 130$ |
| superior | $91-97$ | $120-129$ |
| High Average | $75-90$ | $110-119$ |
| average | $25-74$ | $90-109$ |
| Low Average | $9-24$ | $80-89$ |
| Below Average | $2-8$ | $70-79$ |
| Well Below Average | $\geq 2$ | $\geq 69$ |


#### Abstract

Background: Executive Functions (EFs) among children received special interest especially among those with Learning Disability (LD). Different tools developed to make a valid as well as an objective assessment of EFs for children with learning disability. Factors that contribute to variability of EFs scoring among this population remain an area of research. Aim: This study aimed to explore the executive functions scoring among a sample of the primary school children with learning disability in Egypt. Methodology: Ninety Primary school children of average intelligence, their ages ranged between 9 to 12 years, underwent an assessment protocol which included: Diagnosis of LD and its comorbid condition by Diagnostic and Statistical Manual- fifth edition (DSM V) based teacher checklist\& assessment of Executive Functions by Comprehensive Executive Function Inventory (CEFI)-teacher form. Results: Seventeen children ( $18.8 \%$ ) were diagnosed as (LD). Twenty- four ( $26.6 \%$ ) children were diagnosed as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). CEFI score among children with LD and ADHD were significantly lower than the score received by their control peers in the current study.

Conclusions: Executive functions deficit may be the backbone of different manifestation in Primary school children with LD. Therefore, its comprehensive assessment should be carried as a preliminary step in learning disability assessment.


Keywords: Learning disability, executive functions assessment, ADHD, CEFI.


 الهث: تهنف هذه الار اسة إلى نقيبم الوظائف التنفيذية بيز عينه من أطفال المدارس الإبتدائيه المصريه. ونعمل الدراسه على تحديد نسبة إصابة هؤلاء الأطفال

 هذه المجوعه الأطفال الذين بعانون من صبوبات فى التعلم, والمجهوعة- r: الأطفال الذين بيطورون طبيعا و لا بظهر عليهم أى عرض لأى مرض. طريقه البمث: فى البداية، خضع الأطفال الذين شاركوا فى در استا لاختبار رسم الرجل لتقيبم الذكاء ومن ثم مت در اسة الأطفال الذين أظهروا علامات اضطر اب فرط


إلى المعل لملؤ لجميع المشاركين فى مجمو عتنا اسنتيان الوظائف التنفبذية الثشامل (CEFI).


 بالذاكرة العاملة، النحكم العاطفى والبدء بالمهام والإنتباه والهنع والتزتبب ومر اقبة النسس أثناء التنفبا. التوصيات: بجب إعطاء الفرص للتدربب على اسنظدام الوظائف التففذبة مثل كففبة النعلم والدر اسة والتظطم، وتحدبد الأولويات، والمر اجعة، والمشاركة بششاط فى

العالت الدالة: الوظائف التتفذية، نفص الانثباه وفرط الحركه وصعوبات التعلم والفروف بين الذكور والإيناث فى الوظائف التتفبذيه.

## Childhood Studies Jan. 2021

## Contents

Hassnaa Othman Mohammed
Eman Hany Elsebaie

Assessment of Executive Functions among a sample of Primary School Children with Learning Disability in Egypt: Comparative Study

The Efficacy of Musical activities program to develop phonemic awareness skill for toddlers

Medical History and Continue Education - A liver Transportation Model

Amiraa Mohamed Dabour
Samia Sami Aziz ... 1
lettering. Type-written or in a hand lettering is unacceptable.

All lettering must be done professionally and should be in proportion to the drawing, graph, or photograph. Do not send original artwork, x-ray film, or ECG strips.

The colors used must be dark enough and of sufficient contrast for reproduction. With the exception of fluorescent colors, all colors can be reproduced in fourcolor.

Format Submit four copies (letter-quality) computer printout or clean, sharp photocopy accepted) typewritten on one side of white paper, sequentially numbered, double-spaced (including references), with liberal margins, approximately 25 lines to a page. We expect that original articles will not exceed 6 published pages; therefore please do not exceed 18 manuscript pages, including the title page, references, and tables. Figures are calculated at three per printed page. To assist with a prompt, fair review process, please provide the names and addresses of three or four potential reviewers with the appropriate expertise to evaluate your manuscript.

Once a manuscript is accepted, the final version of the manuscript should be submitted on diskette along with three copies of the printout. The authors accept responsibility for the submitted diskette's exactly matching the printout of the final version of the manuscript. Guidelines for submission of accepted manuscripts on diskette would be sent to the author by the editorial office.

Title Page. The title page should include authors [names and academic degrees; departmental and institutional affiliations of each author; and sources of financial assistance, it any.

Designate one author as the correspondent, and provide address, business and home telephone numbers, and, if available, fax number and E-mail address. For cross-referencing purposes, include a list of key words not in the title.

Abstract. Full-length papers for the Original Articles section or special sections of The Journal should include a summation of 200 words or less, to appear after the title page. For the structured format, most abstracts should contain the following headings: Objective(s); Study design, Results; and conclusion(s). The objective(s) reflects the purpose of the study, that is, the hypothesis that is being tested. The study design should include the setting for the study, the subjects (number and type), the
treatment or intervention, and the type of statistical analysis. The results include the outcome of the study and statistical significance it appropriate. The conclusion (s) states the significance of the results.

Papers for the Clinical and Laboratory Observations and Current Literature and Clinical Issues sections should include a brief summation of approximately 50 words.

Laboratory Values. Laboratory values should be described in both the International System of Units (SI units) and in metric mass units. The SI units should be stated first and the metric units in parentheses immediately thereafter. Conversion tables are available (see JAMA 1986; 255:2329-39 or Ann Inter Med. 1987; 106:1 14-29).

Drug Nomenclature. Drugs should be described in both the United States Adopted Names (USAN) and International Non-propriety Names (IINN) nomenclature. At first usage cite the USAN with the INN in parentheses; subsequent appearances should use the USAN only.

References. Number references according to order of appearance in the text. For reference, follow the format set forth in "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Ann Inter Med. 1997; 126:36-47). (If six or fewer authors or editors list all; if seven or more, list first six and add et al.).

Tables. Each table must be typed double- spaced on a separate sheet of paper. A concise title should be supplied for each. Tables should be self-explanatory and should supplement, not duplicate the text. If a table or any data therein have been previously published, a footnote must give full credit to the original source.

Figure Legends. Each illustration must be provided with a legend Type legends double-spaced on a sheet of paper. Illustration has been previously published, the legend must give full credit the original source.

Illustrations. Original drawings of graphs should be prepared in black India ink or typographic (press-apply)

## General Policies And Instructions For Authors

The Journal of Childhood Studies publishes original research articles, clinical and laboratory observations, and reviews of medical progress in pediatrics and related fields. We recommend that dl manuscripts be reviewed and approved for submission by the department chair or editorial committee.

Articles are accepted for publication with the stipulation that they are submitted solely to the journal. The Journal will not consider for publication papers that have been published elsewhere, even if in another language or papers that are being considered by another publication or are in press. If a paper by the same author or authors contains any data previously published, in press, or under consideration by another publication, a reprint of the previous article or a copy of the other manuscript should be submitted to the Editor with an explanation by the authors of the overlap or duplication. If the Editor is made aware of such overlapping or duplicate papers that have not been disclosed by the authors, a written explanation will be requested. If in the judgment of the Editor the explanation is inadequate, the editors of the other general journals will be notified of the occurrence.

## Publisher

All authors of a manuscript must sign a form transferring copyright ownership of the manuscript to the journal. The form will be sent to the corresponding author when the Editors reach a decision that the manuscript may be potentially publishable.

All accepted manuscripts are subject to editorial revision and shortening. The Editors may recommend that appendixes and tables containing extensive data be withheld from publication and referenced in a footnote as available from the authors.

Statements and opinions expressed in the articles and communications therein are those of the authors and not necessarily those of the Editor or publisher; the Editor and
publisher disclaim any responsiblity or liability for such material. Neither the Editor nor the publisher guarantees, warrants, or endorses any product or service advertised in this publication; neither do they guarantee any claim made by the manufacturer of such product or service.

Papers describing research involving human subjects should indicate that informed consent was obtained from the parents or guardians of the children who served as subjects of the investigation and, when appropriate, from the subjects themselves. In the event either the Editor or referees question the propriety of the human investigation with respect to the risk to the subjects or to the means of obtaining informed consent, The Journal may request more detailed information about the safeguards employed and the procedures used to obtain informed consent. Copies of the minutes of the committees that reviewed and approved the research may also be requested.

## Conflict of Interest

Authors should disclose at the time of submission any conflict of interest, Especially any financial arrangement with a company whose product is discussed in the manuscript. If the article is accepted for publication, an appropriate disclosure statement will be required and may be published.

## Release to Media

It is a violation of the copyright agreement to disclose the findings of an accepted manuscript to the media or the public before publication in The Journal. The release of information in the manuscript may be announced one day after publication. Return of Manuscripts

Manuscripts are not returned to authors. Reviewers are instructed to destroy manuscripts after review. Original illustrations are returned it requested the authors.

## Preparation of Manuscript

All manuscripts and editorial correspondence should be submitted by first-class (not registered) mail to Editor Address.

## Childhood Studies

## Chief of the Board

Prof. Howida Hosney Elgebaly

## Assistant Chief of the Board

Prof. Mohamed Rizk ElBehary

## Chief Editor

Prof. Salah Mostafa

## Ass.Editor

Prof.Gamal S. Ahmed

## Editorial Board

Prof.Hayam Kamal Nazif
Prof.Asmaa AbdElal ElGabry
Prof.Randa Kamal AbdElraouf
Dr.Ashraf Mostafa Shalaby

## IT Expert

Mr.Medhat Fathalla Asaad

## Senior Manager

Mrs.Hoda Hassan Ibraheem

## Secretary

Mr.Sameh Kandeel Elsaid
Mrs.Alaa AbdElMonem Mostafa

## Visit our web site:

www.ipcs.shams.edu.eg
Email: childhood_studies@chi.asu.edu.eg

# Journal of <br> CHILDHOOD STUDIES 

## (Medical, Psychological and Media) (Refreed- Periodical)


[^0]:    العقلية.

