1. **بطاقة التواصل ومعلومات المقياس :** علم الاجتماع التنظيمي
* المعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
* القسم الإدارة و التسيير الرياضي
* المستوي الدراسي: ماستر1
* السداسي:02
* الرصيد:04
* المعامل: 02
* الحجم الساعي:1.30سا

.............................................................................................

اسم ولقب الأستاذ: زحاف محمد

البريد الالكتروني : Mohamed.Zahaf@univ-msila.dz

**2-التقويم التشخيصي والمكتسبات القبلية:**

يفضل إعداد أسئلة بسيطة متعددة الاختيارات

**3**-**أهداف المقياس(وفق المنهاج):** " مفاهيم أولية حول علم الاجتماع التنظيمي "

**4- الأبواب**

**الباب الأول : المحاضرة رقم 2**

**- أهدافه:** **"** ابن خلدون بين علم الاجتماع التنظيمي و التاريخ ، وتعريف علم الاجتماع التنظيمي **و** عوامل ظهوره"

**ابن خلدون بين علم الاجتماع التنظيمي و التاريخ**(1)**:**

 لا تكمن أهمية أبي زيد بن محمد بن خلدون (1332\_1406) في مؤلفه التاريخي الذي سماه كتاب العبر و ديوان المبتدأ في أيام العرب و العجم و البربر بل أن أهميه تتمثل في المقدمة التي تدرس الطبيعة المجتمعات و تطورها من حال إلى حال، والتي يمكن تلخيصها في مجموعة نظريات وأسس وضعها ابن خلدون لتجعل منه المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع على عكس ما يدعيه علماء الغرب أن المؤسس الحقيقي هو الفرنسي [أوغيست كونت](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA)، كما يمكن القول أن ابن خلدون كان أول من حدد بوضوح وطبق بعض المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن يرتكز عليها علم الاجتماع و منها:

- إن الظواهر الاجتماعية على ما يبدوا تخضع لقوانين قد تكون من الثبات كتلك التي تحكم الظواهر الطبيعية.

- إن تلك القوانين تفعل في الجماعات و لا تتأثر بصورة كبيرة بأفراد الأحداث المنعزلة (لا تتأثر بالحوادث الفردية وإنما يتأثر بالمجتمعات ككل) وقياسا على الأمثلة التي يسوقها ابن خلدون فان المحاولات التي يقوم بها احد المصلحون لأحياء دولة فاسدة قلما تصادف النجاح لان جهود الفرد سرعنا ما يكتسحها التيار الجارف العنيف التي تمثله القوى الاجتماعية . - وأخيراً أكَّدَ ابن خلدون أن هذه القوانين يمكن تطبيقها على مجتمعات تعيش في أزمنة مختلفة بشرط أن تكون البني واحدة في جميعها، فمثلا المجتمع الزراعي هو نفس المجتمع الزراعي بعد 100 سنة أو في العصر نفسه .

**العوامل التي أدت إلي ظهور علم الاجتماع التنظيم** :

- تراكم قدرا كبيرا من المعلومات عن التنظيمات العمل المختلفة.

- اتساع نطاق النمو التنظيمي

- فاعلية الدور الذي يؤديه التنظيم في الحياة الاجتماعية

-التغيرات التي تحدث داخل التنظيم وما يترتب عليها من مشكلات تنظيمية.

**تعريف علم الاجتماع التنظيم** (2)**:**

 علم الاجتماع التنظيم هو أحد فروع علم الاجتماع وفرع حديث نسبيا, وقد ظهرت الحاجة إليه بعد اتساع نطاق النمو التنظيمي في العصر الحديث, وظهور العديد من المشكلات الناجمة عن التغييرات التي حدثت داخل التنظيمات في المجتمع. وهناك تعريفات متعددة لعلم الاجتماع التنظيمي،حيث يمكن تعريفه بأنه "دراسة العلاقات الاجتماعية داخل المصنع والمنظمات إلي جانب التأثير المتبادل بينهما وبين المجتمع المحلي".ويعرف **ميتشل** علم الاجتماع التنظيم بأنه تحليل للنظم الصناعية و التنظيمات،وللعلاقات فيما بينها وكذلك للعلاقات بين الظواهر الصناعية والنظم في المجتمع الأكبر.

 ويذكر **جيسبرت** أن علم الاجتماع التنظيم هو العلم الذي يدرس العوامل الاجتماعية والتفاعلية،ويهتم بالعلاقات الإنسانية والصناعية،وبالتنظيم الرسمي والغير الرسمي داخل المنظمات الموجودة بالمجتمع. ويمكن تعريف علم الاجتماع التنظيم بأنه الدراسة العلمية لمختلف أشكال التنظيم الاجتماعي من مؤسسات و تنظيمات واتحادات في ضوء آلياته التي تعزز وحدته وتماسكه،وفي ضوء القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية الضابطة لهذه الآليات في المجتمع والتي من شانها تحديد أشكال التفاعل بين مكونات التنظيم وعلاقته مع المجتمع المحيط.

وبصفة عامة هناك قضيتين أساسيتين يهتم بهما علم الاجتماع التنظيم أولهما البحث عن الآليات التي من شانها تعزز أداء التنظيم وثانيهما البحث و دراسة المعايير الاجتماعية الضابطة لهذه الميكانيزمات في المجتمع والتي من شانها أن تحدد أنماط التفاعل بين المجتمع الأصغر مجسد في التنظيم في بنائه الرسمي وبين المجتمع الأكبر والمتمثل في المجتمع في سياق علاقات التأثر و التأثير المتبادل .

**5 - التقويم النهائي:**

-سواء أسئلة متعددة أو فرض كتابي محدد بمدة

**6- المراجع :**

1-طلعت ابراهيم لطفي، علم الاجتماع التنظيم، دار الغريب للنشر, القاهرة, 2007, ص 25

2 - فايز الصياغ: علم الاجتماع، مع مدخلات عربية مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الرابعة، 2005, ص 18.

2- السيد الحسيني, النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم, دار المعارف, القاهرة, 1975, ص 5.

**7- صبر آراء حول المقياس:**