## سوسيولوجيـة العولمـــــــــــة

(الدلالات والأبعاد التأثيريـة ذات السياق الاجتماعي الثقافي)
الدكتورة: مليكة عرعور، جامعةة بسكرة، الجزائر

## الملخص:

العولمة ظاهرة اجتماعية تشــير إلى تــول المجتمـع الإنسـاني الكـبير، الشاسـع المترامـي






 وبناءاتهم العلائثية، والأهم أنها غدت تـشابابهة في كثير من الملامح الاجتماعية والثقافية.

## Abstract:

Globalization is a social phenomenon refers to the transformation of human society great, vast sprawling, diverse and contrasting characteristics of cultural, social, historical, economic and political to a small village with the features of a cultural and social simple similar, with the structure of economic policy going in one direction and working for one side, and so by the spread of mass communication satellite and the World Wide Web, which trickled in houses rich and poor, and when all people, young and old, male and female, when people with higher education and simple, in other words that all members of the human community and the Algerian happened to them re- normalization of the values and ideas, the ways of thinking, methods of interactions, visions dealing with the opposite sex, and there lifestyles have changed and most importantly it has become similar in many social and cultural features.

مققّمـة:
لقد تطور المجتمع الانساني بشكل كبير عبر التطور التكنولـوجي الــني لمـس
 وصول الجمتمـع الانسـاني إلى مرحلـة تطوريـة الفكريـة، القيميـة والعلائقيـة تكــاد تتصف بالتعقيد والتشابك الكبيرين إضافة إلى تقلص الصلات الحار الحميميـة في مقابـل
 الاكتروني الرقمي أكثر من العـالم البشـري الإنسـاني أي تحـول المجتمــع الانسـاني


 ذات الوتيرة التأثيرية.











 العولمة على الاخلال بتوازنه إن لم يكن وجودهـ الاحيا

 مذلة وبأبعاد أربع سمعي بصري وحركة وألوان لا يتمكن المتلقي من تمحيصها أو
 المعلومة المنتشرة ليست كلها صحيحة أو ليست واقعية، كما قد تكون ملفقة أو قــد تكون مروج لا والغرض منها إحداث فوضى اجتماعية عرقيـة أو دينـــة في بجتمـع ما أو لإحداث تغير في بنية اجتماعية معينة نمط علائقي أو أنمـاط ســلوكية معينــة لم تكن موجودة فيه لتحويله من بجتمع له بنية ثقافية بطابع غختلف عما كانت عليـه أو اخلال باستقرار دولة ما لم تتفق هي وأخرى سياسـياً أو تسـتجيب لـــا في السـيطرة
 التمحيص وحصانته الثقافية فإن المعلومة في حالة تغلغل سـريع للـوعي، وبالتـاليا التغير في البنى الثقافية للمجتمع وتغير العلاقات الاجتماعية أكثر سرعة مــا كانـت عليه في القرن السابق.

إن العولمة ظاهرة اجتماعية تشير إلى تحول الجتمع الإنساني الكـبير، الشاسـع والمترامي الأطراف، المنتنوع والمتبـاين الخصـائص الثقافيـة المـة، الاجتماعيـة، التاريخيـة،
 وذات بنية اقتصادية وسياسية موحلدة تسير في اتجـاه واحــد وتعمـل لحســاب واحلة، وذلـك نتيجـة انتشـار وسـائل الاتصـال الجمــاهيري الفضـائية والشـبكة العنكبوتية réseau internat، التي تغلغلـت في البيـوت الغنيـة والفتــيرة، وعنــد كـل الأشـخاص الكبـار والصـغار، الإنـاث والــذكور، عنـد ذوي الـتعلم العـالي وبسيط، بمعنى أخر أن كل أفراد المجتمع الإنساني والجزائري بالتحديـد حـا
 التعامل مع الجنس الأخر، ومن ثمة تغيرت أنمـاط معيشـتهم وبنـاءاتهم العلائقيـة، والأهم أنها غدت متشابهة في كثير من الملامح الاجتماعية والثقافية.

من هذا المنطلق جاءت هـذه البحـث ذا المعالجـة التصـورية السوسـيولوجية

 تشكيل معطيات اجتماعية بعلامح معينـة، وتتمثـل تلـك المعطيـات الـات الاجتماعـاعيــة في الأدوار، المكانات والعلاقات الاجتماعية.

1. تعريف العولمة:

يشير مصطلح العولمة أي Globalization بين الباحثين لغوي إلى تعميم
الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله(1)
دون استثناء، وتعرف كذلك بأنها "مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عالم ونفترض هلا فعلاً هو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد القياسي، وأما صيا صيغة الفعللة


ماثّلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل (2).
أما من الناحية الابستمولوجية فإنه من الصعوبة بكان الاتفاق على تعريـف


 إطاره العام، وذلك بعرض بعض من تعاريف الباحثين والمهتمين به.
وفق التعريف الأول، العولمة هي الترجمة الحرفية للمصطلح الفرنسي

 الموالي يقدر العولمة بأنها مشروع حضاري غربي متكامل البنيات، أوجده المان التاقلاقي
 أوجدتها الطفرات النوعية الكبيرة في تقنيات الاتصال والمعلومات والصناعات

المتقدمة من جانب آخر (4).

وبالتالي غدى النموذج المعيشي الغربي يغلب على جل دول العالم الما وبجتمعاته، إضافة إلى النقل السريع للمعلومة، أما التعريف الثالث المقدم هنا ونا هو يعتقد به غالبة المككرين والباحثين، وهو يعرف مصطلح العولمة بأنها سيطرة وغلبة ثقافة من الثقافات على جميع الثقافات في العالم (5) وهذا النمط الثقافي هو النمط الغربي وبالتحديد الأمريكي، تعريفاً شاملاً
 اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو
 الجتمعات الانسانية عدا الججتمع الأمريكي عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات والما الأمة وإلناء شخصيتها وكيانها وذوبانها في الآخر، فالعولمة تنفذ من خلال رغيات الأفراد والجماعات بييث تقضي على الخصوصيات تدريياً من ونير ونير صراع إيديولوجي. فهي " تقوم على تكريس إيديولوجيا " الفردية المستسلمة " وهو اعتقاد المرء في أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته، وأن كل ما عداه أجنبي عنه لا يعنيه ،


فهي تقوم بتكريس النزعة الأنانية وطمس الروح الجماعيـيـة ، وتعمــل علـى الــى تكريس الحياد وهو التحلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية ، وهـي بهــذا تقـوم
 ـ وبالتالي يحدث فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة، ما يما يفـــد المويـة

الثقافية من كل محتوى.

 ليست مفهوماً بجرداً؛ بل هو يتحول كلية إلى سياسات وإجراءات عملية ملموسة
في كل الجالات السياسية والاقتصادية والإعلام (10).

بل وأخطر من ذلك كله هو أن العولمة أضحت عملية تطـرح - في جوهرهـا وــا ــ هيكلاً للقيم تتفاعل كثير من الاتجاهات والأوضـاع علـى فرضــهـ وتثبيتـه وقسـر

غختل شعوب المعمورة على تبنى تلك القيم وهيكلها ونظرتهـا للإنســان والكــون

 الإعلامية، والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هـذه الحضــارة وتعميمهـا علـى العالم.
2. أبعـاد العـولمة:

إن تغلغل العولمة وتشعبها في كل جنبات الحياة الاجتماعية لأفراد والجماعات، يلزم علمياً بضرورة التعرض إلى بميع الأبعاد التي تأثرت الـان بها تلك الحياة، وهي أبعاد الاقتصادية، السياسية والثقافية، ومن منطلق الترابط الما المنطقي والتأثير المتبادل بينها بوسائل الاتصال والإلماد وإلاملامي، إذ أن هذه الأبعاد الثلاثة تتخذ من الإعلام والاتصالات الحديثة، وعلى رأسها وسائل التصال الجمالئماهيري القنوات الفضائية والأنترنيت وسيلة أساسية لتجد طريقها إلى التغلغل والتطبيق. 1.2. البعد الاقتصادي: وهو البعد الأكثر بروزاً في أبعاد العولمة ، إذ أن مفهوم
 على هذه الاتفاقية، يتم إلغاء الرسوم الجمركية، وغيرها من القيود اليود ليصبح العالم سوقاً واحدة، ومن ثم يتسنى للشركات أن تقيم المصانع، وغيرها ولا منا من الأنشا
 الخاص، في إطـــار ما يسمى بـ (الخصخصة)، وتحرير أسواق المال والأوراق المالمالية
 المال، أن تسيطر على الدول الفقيرة من خلال شركاتها العاملة هناك.
2.2. البعد السياسي: إن الحماية الاقتصادية التي تجدها الشركات الأجنبية داخل


 عموماً دول العالم الثالث لزيادة إحكام السيطرة عليها، فتظهر انعكاسات ذلك

على الأوضاع السياسية عامةً في تلك الدولة، التي تفقد استقلالما الذاتي تدرييياً، ويكون ذلك أكثر وضوحاً في دول العالم الثالث في الوقت الراهن، حيث ألم
 إضافة إلى تحريك دور الأقليات في دول العالم الثالث للنشاط السياسي، وتفعيل أنظمتها تجاه الأقليات العرقية والدينية، المطالبة بجقوق الإنسان، تفعيل سياسة مكافحة الإرهاب فيها، وغير ذلك ما يسفر عن الأهداف والأبعاد اللياسية جرَّاء الاتغاقيات الاقتصادية (14).
3.2 البعد الثقافي: إن الغاية الجوهرية للعولمة في هذا السياق هو سير الجتمع
 وضوحاً في أنشطة المؤسسات الغربية في الدول النامية الماية، وعلى سبيل المثال المال ما تقوم


 الثالث، مستغلةُ ندرة مواردها، ومكا يشير إلى الاتجاه الاستغلاليلي لهذه المؤسسات، أن تمويلها قاصر على الدول الفقيرة، كدول شمال أفريقيا بما فيها الجزائر إضافة


 من مظاهر السيطرة الثقافية أيضاً، مؤترات المرأة العالمية، كمؤتر بكين الذي انعـرا

 والبني الثقافية للمجتمعات المذكورة وأهمها (17)
『 إلغاء التحفظات التي تستند إلى أساس ديني أو حضاري:

الإنجاب حق مكفول للأفراد والمتزوجين على حدٍ سواء.
$\checkmark$ تغليب معايير الثقافة الغربية على المعاير الحلية القومية (18). $\checkmark$
تشير الثقافة إلى جكموع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي
تيز بتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها وأنها تشمل الفنون والآلآداب وطرابئ الئق الحياة والإنتاج الاقتصادي كما تشمل الحئ الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم

والتقاليد والمعتقدات (19)
وبالتالي فإن التحدي الثقافي الاجتماعي والإعلامي أو بعبارة أخرى
 الجُتمعي للبلدان العربية، ولعل من أبرز هذه الملامح (20)
ما يتعلق بالاختلال الذي طرأ على المنظومة الثيمية، وبالتضارب الفاضح
 المركز التي استطاعت في أغلب الأحيان التسلسل إلى عقول وعواطف ومشاعر
 على وجه الخصوص بأنه النموذج الوحيد (21).
للحياة الثقافية والاجتماعية الراقية. ولعل أبرز الأدلة لمدى سطوة هذا


 العولة واقعاً جديداً للهيكل والنسق الاجتماعي والعاقاقات الاجتماعية (22). سواء على مستوى الأسرة أو مستوى شرائح ومؤسسات الجتمع أو على مستوى العلاقة بين أفراد الجتمع والدولة. كما أنها أصبحت تهديداً حقيقياً للهوية الثقافية، هذه مقدمة لمخاطر أعظم على الدولى الدولة الوطنية والاستقلال الوالو الوطني والإرادة الوطنية والثقافة الوطنية ،فالعولمة تعني مزيداً من تبعية الأطراف لقوى المركز (23)

إضافة إلى والإنتمـاء الـوطني أو الحلمي ، وعـاملاً رئيسـأ في هجـران الإرث الحضاري القومي المبني على تاريخ الأمم وحضار اتما واتها وأبجادها.
إن الدول والمنظمات العالمية تعتمد على الداعية، اترويج والإشهار العاملة لفرض ظاهرة العولمة تعمل على استثمار منجزات ثورئ التقني والتكنولوجي في نشر ثقافة جماهيرية واحدة وبقوالب عددة (24).

مسبقة الصنع عمودها الفكري الاستهلاك وهذا ما نجده في المانيان الفضائية والذي يستتج المراقب كأنها غضصة للإعلان وترويج البضائع
 الإعلانية هذه الماجس والمسيطر والبوصلة الثي توجه الأجيال الجلديدة في التفكير والتعامل والبيع والعرض والترويج وأسلوب الحياة بكاملها وبذلك المالك فإن هذه


إلى حدوث تغييرات اجتماعية عميقة (25).
إن الجتمع الغربي وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بعد أن أصبحت الحاكم القوى في العالم أنها ستعمل على نشر القيم والميا والسلوك الألمريكي


 وخصوصياتها في الصميم وترمي إلى تعميم نماذج وأناط من من السلوك والئر والعيش وفرض منظومات من القيم وطر ائق التفكير والتدبير (26) وتكوين رؤى وأهداف تعمل في خدمتها ومن ثم فهي تحمل ثقي ثقافات وبجتمعات أخرى وتؤدي إلى تخريب منظمات وقيم وإحـالال قيم أخرى


 إطار خططه ومصالحه مع تحيد قوة الدولة أو إنهاكها واستلابابها وانتزاع مقومات

حضورها وتأثيرها الاجتماعيين وفرض نوع من الإدراك الواقعي مع إلحاق شلل بالوعي المنقذ والإرادة والقوة وطاقات الروح واحين والإيمان وقان وقدراته الخلاقة عند المؤمنين (27).

وهذا ما جعلنا نتذكر قول وزير الثقافة الفرنسي في مؤتمر المكسيك إن هذا



 الثقافية والقومية وفرض التبعية عليها وإذابتها (28)
ومن هذا المنطلق يككن القول، أن العولمة (29)، تحاوز في تأثيرها الأبعاد السياسية والجغرافية والاقتصادية لتصل إلى جوهر كيان التمايز والتخصيص إلى اللى الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفكرية والروحية وتأتي العولمة لتحقيق التانية هلا الأهداف إن النظام الأمريكي يعمل على تدمير البنى الثقافية للبلدان النامية من خلال تدمير بناها المجتمعية وعزل الثقافة عن الواق الوا
 طياتها نوعا آخر من الغزو الثقافي الدال على القهر الثقافي من المجتمع القوي


 العالمية والتي تعني إغناء للهوية الثقافية.
بينما العولمة تعني اختراقا فالاختراق العولمي يعني إلغاء الحوار والتبادل





يـؤكد علماء الاجتماع في دراساتهـــم للمجتمعات التقلـيــدية، أن من مسببات عدم تفكك الجتمعات التقليدية، التي ظلـت متماسكة وقوية برغم


 تفكيكه، وقد يمكن حصر ملامح تأثر الجّتمع العربي والاسلامي في نقاط ثابـي

ومحددة، وهي
『 التراجع التدريجي للعلاقات الأسرية والعاطفيــة الجياشة وتلاشي ما يسمى بالأمن العاطفي عند المرأة والرجل والـرا وبطبيعة علاقاتهم مع الأطفال وبقية أفراد الأسرة والآخرين
$\checkmark$

 صحيح، وهــذا يؤثر على مسألة العاطفة الأسرية والترابط الـعائلي، حيث يتم الإرتكاز على الـمربيات أو وضع الأطفال في مؤسسات التنشئة الاجتماعيــة، والتي لا يمكن أن تحل محـل الألألـا لألــيرة وبالتحديد محـل الأم في تنشئـــة الأطفال. ل المنحرفة في الأسرة ومن ثم تهـد الـد هذه السلوكات الألألـا
 المرأة المتعلمــة، وسهولة الزواج الجاج التلقائي بعيــداً عن المار المــــئولية العائليـة
والأخــلاقـية والقيميـة .

『
 الموضة والأدوات المنزلية والتزفيهيـة وأدوات التجميـل، وخلق ورالـيـر وعي إستهلاكي

زائف يلقـي بضـالاله على الأسرة والجُتـــع لمزيــد من التميع والفوضى والتبذير وبعيـداً عن الحصافة والتدبيـر المنزلي السليم.
خلق وعي إجتماعي وثقافي زائف لدى المرأة عن الحرية والتقدم والتحضر



 بكثير من اللهث وراء الموضة وعاكاة الممثلين، وإستـخدام أدوات المات التجميل، والتفنن في طهي الأطعمة، وتخضير ألوان الأشـربة، هـي أبعــد من مسألة المالة الحروج من المنزل والذهاب إلى الجامعـة أو الأسواق أو إلى مؤسسات الأشغال والـــدائق وأنديـة التسلية والترفية وبجـالس القات النسائية (32).

إن مح حرية المرأة ومساواتها بالرجل، لكن الحـرية التي تجعل من المرأة

 نسيج المياة اليومية والخضارية للمجتمع (33)
, ولقد جاء التركيز على المرأة لأن الجُتمع الغربي وسياسيه يعون الدئ الدور الجوهري والقطي في تكونين الأجيال التي تورث قيم الجمتمع العربي وتقاليده.

خاتمة:
إن العولمـة تسـهـم في زيــادة التباعــد والتفـاوت الاجتمـا





 بالنسبة للمعاير ذات الطابع الاقتصادي، ومثل هذه التحو لات اضـات المافة إلى انفجـار
 الحدود، سيؤدي إلى اضعاف بعض الأدوار التي كانت تقوم بها الدوا
 ووسائل دعم وتطوير دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية في ظل العولمة.

## العدد 20:.2..................................................................................... 2016 20

## هوامش البحث

عمرو عبد الكريم، العولمة عالم ثالث على ابواب قرن جديد، بجلة المنار الجديد، العدد 3

عبد الصبور شاهين، العولمة جرية تذويب الأصالة، بجلة المعرفة، العدد48.

أمد عثمان التويري، الدين والعولمة، المجلة العربية ، العدد 273، فبراير 2000، ص 38

بربر علوي السادة، العولمة طريق الميمنة، بجلة الوعي الإسلامي، العدد 409،
جانفي 2000، ص6

عمرو عبد الكريم، مرجع سابق
حسني إبراهيم عبد العظيم، مقدمة في سوسيولوجيا 34 إيا الاتصال، مكتبة دار الكتاب
الجامعي، 2011، ص34

نصر الدين لعياضي، وسائل الاتصال الجماهيري والجُمع، دار القصبة، الجزائر،
1999، ص57

عمد عابد الجابري، العولمة والموية الثقافية وعشر اطروحـات، بجلة المستقبل

جمال الدين عطية، العولمة، بجلة المسلم المعاصر ، العدد 90 ، السنة 23، نوفمبر /
ديسمبر 1999م، ص5
المرجع السابق، ص7
المرجع السابق، ص8
' حسني إبراهيم عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص46.

$$
\begin{align*}
& \text { الــربي، العدد 248، أكتوبـر 1999، ص } 13 \\
& \text { عمرو عبد الكريم، مرجع سابق } \\
& \text { (11) صالح خليل أبو إصبع، مرجع سابق، ص45 } \tag{12}
\end{align*}
$$

- سهيلة زين العابدين، المراة المسلمة ومواجهة تحديات العولمة، ججلة المنهل

$$
\begin{equation*}
\text { الإصدار السنوي الخاص، فبرايـر 2000، ص } 84 \tag{16}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{equation*}
\text { المرجع السابق، ص } 89 \tag{17}
\end{equation*}
$$

جمال الدين عطية ، مرجع سبق ذكره، ص ص 6 ـ 10.
علي عقلة عرسان،" العولمة والثقافة "، مجلة الفكر السياسي، العددان (4 - 5) ص225

$$
\begin{align*}
& \text { نصر الدين لعياضي، مرجع سبق ذكره، ص59. }  \tag{20}\\
& \text { حسني إبراهيم مرجع سابق، ص96. } \tag{21}
\end{align*}
$$

تركي صقر، الإعلام العربي وتحديات العولمة، وزارة الثقافة، دمشق، 1998 ص 204

حسن حنفي، " الثقافة العربية بين العولمة والحصوصية"، ججلة الفكر السياسي

$$
\begin{equation*}
\text { العددان (4 - 5) ص } 248 \tag{23}
\end{equation*}
$$

تركي صقر،" الإعلام العربي وتحديات العولمة "، وزارة الثقافة، دمشق، 1998 ص 204

$$
\begin{aligned}
& \text { المرجع السابق، ص } 207 . \\
& \text { (26) نصر الدين لعياضي، مرجع سبق ذكره، ص124 } \\
& \text { (27) صالح خليل أبو إصبع، مرجع سبق ذكره، ص } 204
\end{aligned}
$$

(28) (2002 (28يد يعقوب" الصهيونية والعولمة"، ججلة الفكر السياسي ، العدد السادس عشر، 2002 ،ص 264.
حسني إبراهيم عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص135.
(30) محمد أمد السامرائي، "العولمة السياسية وغخاطرها على الوطن العربي "، عجلة الفكر
صالح خليل أبو إصبع، مرجع سبق ذكره، ص118 ص179.
سبتمر 2016

سمـير عبـدالرهمن الشميري، المـراة والتعليم العالي والتغير الاجتماعي، مـؤتر
 2000، ص100

فاطمة عبد الرحمن عبد الله، مهـددات الأسـرة المعاصرة، بجلة جامعة القرآن
الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 9، 2004، ص 324

