# الثقافة الممرفية للحـاجـات واشكالية الاندمـاج الاجتماعي والمهني لشبــاب 

## زبيلي عـائشة: أستاذة محاضرة " أ "

## قسهم علم الاجتماع، جـامعة الجزائر 2

## ملخص:

يحتاج الشبـاب الى المعرفة الثقـافية الملحة للتمـكن من حاجاتهم الـلازمـة
 الاجتمـاعي والمهني من خـلال بداية العـلاقة الاسـرية الاولية والعالاقات الاجتمـاعية الاخرى داخل المجتمـع، واهميـة اكتسـاب مؤهـالات العمل وعوامل التـكيف والاندمـاج واجتتـاب الوقوع ٌِِ دوامـة الانحـرافـات النفسيـة والثقافية والاجتمـاعية ومن ثم تجنب الجريمـة.
ومن خلال القرب النظري من نظرية ابراهـام مـاسلو (هرم الحاجات) اعتمدت
 1-مـاهية احتيـاجات الشبـاب.

2-هشـاكل الشبـاب.
3-اهـداف الشبـاب واهتمـامـاتهم.
4-عـلاقات الشبـاب داخل الاسـرة وخارجها.
تتـكون الدراسـة حول عينـة من الشبـاب تتالف من 20 شـاب وتتراوح
اعمـارهـم بين الـ18 سنـة والـ35 سـنة


#### Abstract

Youth need cultural knowledge necessary to provide their essential needsin their social life inorder to insure their adaptation in their social life inorder to insure their adaptation and integration in the social and professional environment by starting their primary relationship within family and then the other social relations within society, they also need to aquire professional qualifications


and factors of adaptation and integration to avoid psychological,cultural and social aberration and also to avoid crime.Through the theoretical approach of Maslow's "the pyramid of needs", questionnaire is used as a research tool consisted of the following questions:Definition of youth needs

1- Youth issues
2- Youth objectives and concerns
3- Youth relashionships inside and outside family
The study consists of a sample of 20 young people aged 18 to 35 years.

المقدمة:
ان التزايد السريع لسكان الكرة الارضية والتغير المستمر للحاجات ادى الى انخفاض الامكانات والموارد الاقتصـادية العالمية، وبالتالي تقلصت فرص العمل من حيث الكـر الـيم والنوع،
 والتي ادت فيها هذه الاوضاع الى ظهور العديد من الاشكـال الثقافية السلبية ، بالاضـاضـافة الى الى
 الاقتصادي والاجتماعي والمورد البشري الثمـين للتقدم والازدهار .بالمقابل يعتبر الشباب الابـي الاكثر

 اليونسكو/1998).



 وحيث ان الكثير من الشباب يقف على ابواب الحياة المهنية وهم لايتمتعون بمقومات تسهح لهم بالاندماج فيها واعمـال الفعالية المهنية ولعدة اسبـابـابواهمهـا : 1-غياب حافز الاقدام وطرق الاختيارواذي تتميه التربية الابوية والعلاقة الاسرية.(احترام الذات - الكيان الاجتماعي- القيمة والمكانة).
2-انعدام القدرة على تخيل المستقبل وتفعيل الهدف، وهذا مـا تتميه الاسرة والبيئة المحيطة. 3-رفض المهن البسيطة والمؤقتة لعدم امتلاك مهارات لازمة وقدرة معرفية. 4-عدم توفر وامتلاك القدرة المادية لاي انتـاج مهني.

ان من واجب الاسـرة ان تقوم بدورها الفاعل ازاء ابنائها يٌِ تامين بيئة ضرورية فاعلة

 التي يقع على عاتقها مههة تامين ظروف مـرفي النفسي والديناميكي ومن ثم تمكينهم من حاجاتهم التي تؤهلهم للحياة الاجتماعية السوية عبرتوجيههم थٌ طريق اندماجهم الاجتماعي والمهني.

## هدف الدراسة:

 والمهني للشباب يٌ المجتمع المتغير وادراك الوعي حول متطلبات الحـيا الحياة الراهنة واهمية الذات والكيان الاجتماعي ِِّ تحقيق الحاجات والاهدافـ

## اشكالية الدراسة :

ان المعرفة الثقافية للحاجات هي مطلب اجتماعي يحوي اشكا اشكال عديدة من الطرق المتوازنة والمنتظمة داخل النسق الاجتماعي العام والذي بنته التـكر الـورارات الحياتية للمجتمعات المتكررة يوِنطاق جيو سوسيولوجي، ومن حيث ان المعرفة الثقافية للحاجات تؤدي الى الى توازن
 التعليمية والمجتمع والبيئة.

والسؤال المطروح هو:
الى اي مدى اكتسب الشباب مهارات معرفية واجتماعية وقيم لكي تشـكـل لديهم مشروع حياتهم واندماجهم الاجتماعيوالمهني؟ ومـا هي الظروف التي امنـيا التـها الاسـرة والمدرسـة لتكوين طاقات فكرية وديناميكية لديهم؟ والى اي مدى ساعـي الاعدتهم معرفتهم للحاجات
 الاقتصـادي للبيئة المعاشة يِّ تاسيس الثقافة المعرفية وطريقة الاندمـاج الاجتماعي للشباب؟

القرب النظري :






 حياته اتصل بالعديد من المثقفين الاوروبيـين المهاجرين امثال: الدر ، فروم، كـورت جلودستن.


المرجع : هوك ك. ليندزي ج، "نظريات الشخصية" ترجمة : د.فرج أحمد فرج ، د. قدري حنفي، د. لطفي فطيم (الطبعة الثانية ) دار الشايع للنشر ، الكويت 1978.

من ابرز مؤلفاته :
-نحو سيكولوجية الكينونة(1968).
-الدافعية والثخخصية(1954). -ابعد ماتستطيعه الطبيعة البشرية(1972).

ملخص النظرية:
من خلال الشكل نجد ان ماسلو اكد على وجود خهسـة حاجات ضرورية لحياة الناس وتتدرج حسب الاولوية والضرورة، وان الوصول الى قمة الهرم الذي رسمـه مالسلو والذي الذي يعتبر
 وتوضيح درجة ارتباط الكل بالاجزاء من خلال تبيان الارتباط بين متغيرات المات من عوامل محيطة ومتصلة ،وهي بالتالي من اجل مساعدة الافراد على فـهم العـلاقات المتبادلة بينهم وبين البيئة واكسـابهم معارف ومفاهيم متصلة من خلال الوعي والمهارات والمشـاركة الموجهة ومن ثم القدرة على الاختيار والتقويم.

## الفرضية:

هناك علاقة جدلية تكاملية بين الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب وبين مـا يمتلكونه من معرفة حول عوامل الاندماج والتي تمكنهم من التكيف داخل المجتمع والمشاركة يٌٌ التتمية بعيدا عن الاقصـاء والتهميش والبطالة والانحراف.

مفـاهيم اللدراسة:

مفهوم الحاجـات:
الحاجات هي شعور الفرد بالافتقار الى شيء معين،وهي مرتبطة بالدوافع وتتشئ
 ومؤسسـات التربية والتعليم بتامين احتياجات الفرد وتوجيه سلوكه من خلال تعريفه بحاجاته

وتتظيمها وتوجيهها.
تصنيف الحاجـات:
يوجد اكثر من تصنيف للحاجات وهي حاجات اولية وحاجات اجتماعية :
1- الحاجات الاولية:وهي الحاجات اللازمة لحفظوجود الانسان مثل الغذاء والملبس والمسكن. 2-حاجات اجتماعية: وهي التي يفرضها التطور الاجتماعي مثل التعلم واكتسـاب الخبرات

وتوفير الوسـائل.
بالاضافة الى حاجة التكيف الاجتماعي يقول العالم الاملماني رينيه كونينغ انه هناك
 يمثل حياتتا الشخخصية والجانب الاخر يعبر عن نظام الافـكار والمثـــاعر والعــــادات التي التي تعبـر عن حياة الجهاعة التي نتتهي اليها. وايضا حاجة الاندماج المهني التي تاتي من خـالال التعلم
 تر: معين رومية/وزارة الثقافة/دمشق/2002/ص9.)

## خصائص الحاجـات:

- قابلة للاشباع: فاستخدام الوسائل المناسبة يؤدي تدريجيا الى تتاقص الثنور بالحرمان. -تزداد باستمرار: فكلما نجح الفرد والمجتمع پِّ اشباع حاجة معينة تظهر حاجات جديدة ذات اهمية متزايدة. - متطورة: كلمـا زاد تطورالانسـان تتطور حاجاته.


## مفهوم الثقافة المعرفية :

 تعريف المنظمة العربية للتربيةوالثقافة والعلوم والذي يشير الى انها"تشتتمل على جميع السمات

 والمعرٌِْ والتقنـي، وسبـل السلــوك والتصرف والتعبيـر وطراز الحياة، كـما تشتـمل تطلعات
 لحياتهوقيمها ومستقبله وابداع كـل ما يتفوق باه على ذاتها اتها كمـا تعـرف ايضـا بانها "شبكـة من المعاني والرموز والاشـارات التي نسـجـهـا الانســان
 تضم النتاج التراكمي لمجمل موجات الابداع والابتكـــار التي تتـاقلها الاجيال، وتثـمـل بذلك





 الاسـلامية للتربيـة والعلوم والثقافة-القاهـرة-2010.
ولقدحدد المفكر الجزائري مالكك بن نبي اريعدعائم تقوم عليها الثقافة العربية وهي:
())-الد)-الدستور الجمالـيلاقي.

د)-الصناعة او التقنية.
والثقافة يحددها بن نبي بالقول:انها مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاهـا الفرد منذ ولادته كـراسمـال اولي يٌْ الوسط الذي ولد فيهه. اي انها المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعها وشخصيتاه.

وعلى هذا الاسـاس تكون الثقافة(نظرية يٌ السلوك) اكثثر من ان تكون(نظرية يِ المعرفة) . و وِْهذا التحديد يكمن الفرق بين الثقافة والعلم. فالثقافة سلوك اما العلم فهو معرفة ،

والثقافة وِّ هذا المعنى وثيقة الصلة بالتاريخ و بالتربية ، فليس ثمة تاريخ لامة بلا ثقافة والشعب
 التاريخية من عبقرية وتقاليد واذواق ومشاعر. والثقافة تنحدر بمضمونها التريوئ من حيث











 الاجتماعي الذي ولد فيه.4 (محمد لبيب النجيحي- الادنـي ${ }^{4}$ الاسر الاجتماعية للتربية-المكتبة المصرية-القاهرة-1978-ص76).

1-المعرفة العامية: وهي المعرفة الحسية والتي بامكان الجميع الحصول عليها بواسطة حواسهم وعقولههم وخبراتهم اليومية. 2-المعرفة العلمية: والتي تعتمد على التجربة والثياس والادوات المسـاعدة للعلم. بالاضافة الى نوع ثالث من المعارف يسمى بالمعرفة الحدسية اي مـا يتجاوز الادراك الحسي والبحـث العلمي وهو ليس يِّ متتاول الجميع.
واحيانا لايمكننا التفريق بين المعرفة العلمية والعامية لسبب بسيط وهو انتا نعتمد

 علمية وعلاقة العقلي بالحسي وعلاقة الذات بالموضوع ومدى موضوعية المحيط حولنا لان

العقل هو منتج للمعرفة والثقافة هي ذاكرة جمعية تختزن الخبرات والمعارف،وهي تمنح العقل نشاط وقدرة على التواصل والاستمرار والتطور.


 اكدت مؤتمرات"اليونسكو" العديدة على اهمية الاعتراف بالبعد الثقاِيٌ ضمن منوال

 الثقافية حيث تصبح مهمة السياسـات الثقافية المحافظة على تعددية المبادراد الات الثار الثقافية وحمايتها قصد دعم التفاهم والاعتبار والاحترام بين الافراد والاوطان يٌ مجابهة مخاطر الصـراع المات


 الفنون والاداب وطرق الحياة ومنظومة القيم والتقاليد والمعتقدات.

## مههوم الاندماج:

الاندماج هو مجموعة من التفاعالات بين عناصر مختلفة بهدف تحصيل تماثل وانسـجام فيما بينها وضمن آليات عديدة، اي وضع الفرد پِّ تفاعل مع الاخخرين الذين يتقاسـم معهم القيم والمعايير . ويرتبط الاندمـاج بعناصر فـا وناعلة وهيا وهي

 الاندمـاج داخله.بالاضافة الى حاجات توفير الغذاء واللبـاس والسكن والتعلمم والصحة والامن


- المدرسة: يقول الكاتب الفرنسي فيكتور هيغو: ان من فتح مدرسـة اغلق سـجنا.على اعتباران المدرسة هي مؤسسـة اجتماعية تعليمية تعبر عن متطلبـات المجتمع وتكسبـه منـيه منظومة
 التربؤي-تر: نزار عيون السود -دار دمشق-1984 -ص 120) .
 بنقل حضارة المجتمع الى الاجيال لتسهيل عملية اندماجهم اجتماعيا وتعكس تفاعلهم الاجتمـاعي فيها ،وهي امتدادللاسـرة من خلال التدريب على:

1- المثـاركة الوجدانية داخل المجتمع.
2- توفير منـاخ مـلائم للتعبير عن الذات وابراز المهارات وتطوير القدرات العلمية والفنية. 3- تمكـن الاضراد من الانتقال المتمركزحول الذات الى التمركز حول الجمـاعة.ومن
 الاسس الاجتماعية للتربية- المكتبة المصرية - القاهرة-1978 اصص76).

## الاندماج المهني :

هو العملية الاجتمـاعية التي تقوم على اختيـار مناسب وطوعي للفرد داخل المهنة الاقتصـادية التي يتمتع بدراية ومعرفة حول القيام بها والنجاح وٌِ التفاعل وِّ مجمل خصـائصها وشـروطها.
 بالواقع المهني والالمام بالمهارات والادواتيات المادية والفـا المعنوية، بالاضافة الى بناء علاقات اجتماعية تترك اثرا يِّ شخـصية الفرد. ${ }^{8}$ (جواد بشارة


السمات الثقافية والاجتمـاعية للشبـاب:
تقوم الـدراسـة على معرفة السـمات الثقافية والاجتماعية للشبـاب وفاعليتها داخل
 الاجتماعيـين داخل المجتتمع. وقد استتعملنـا تقنية المقابلة .
تتمثل العينـة وِ مجـموعة مـن الثـبـاب تتقارب اعمـارهـم وتشـملهم سهـات وقـدرات يمـكنها
 لديهم ثـلاثة ابعاد وهي :
-التعلم- البيئة السـوسيو ثقافية - الذاتية الفردية. - التعلم يعني التخخلص من بعض المعارف واستبـدالها بـاخرى، والتي تكون قادرة على اعادة الابنـاء على نطاق واسـع. ويتعلم الفرد عنـدما نسـاعده على تـكوين علاقات جديدة ومعارف، بالاضـاضة الى تفعيل صراع معرِوٌ بين مـا سـبق من معارض وبين معارض اخرى لها ضـرورة ويـجب ان تكتسب.اي يجب ايجاد عملية قطع لتتمية مـكونات عقـلانية مقابل مـكونات عاطفية ، وفيها تتبلور الرؤيا حول الرغبـة يِ التعلم والتتكون،وهـذه الرغبـة تتـكون من دافعية تتمو تدريجيا ولها عدة مصـادر منها :

1-مصدر ذاتي. 2- مصدر عائلي. 3- مصدر اجتماعي. (ابراهيم سيد الجيار-التربية ومشكـلات المجتمع- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة-1984-صفـئ
 ويحقق له تكوين ذات اجتماعية فاعلة ويجب على المسار المعرِيْ ان يغير الواقع من خلال تصورات ضمن حدود امكاناتات هذا الواقع. اصبحت الاسرة غير قادرة على تسهيل مسار اندماج الابناء يٌ المجتمع وذلك لتاثير

 ايجاد العمل وتكوين بنـاء حياتي للزواج.
ترتكز القيم على اسـاس اجتماعي لتأمـين التعلم ضمن مناخ علائقي بين الفرد والبيئة. نتائج الدراسة:
من خلال المقابلة توصلت الدراسة الى اجابات افراد العينة على شكل الــل نتائج: 1-يطالب الشباب اليوم بالتمحور حول الحرية بكل مفاهيهها مثل الحق بالتعبير وحق


تطول وتسبب مشاكل لدى الشباب بسبب تعقد البيئة الاجتماعية والثقافية. 2-الآسـرةهي محور التحليل، فالآباء ينقلون الارث الثقاِيٌ الى الابناء من قيم ومواقف وامثلة


اشكال سلوك جديدة واساليب حياة مغايرة ،ممـا أضعف قدرة التحليل ونتائجها. 3-يمر العالم بتغيرات سريعة وواضحة وضعت فئة الثباب يٌ مِ مرحلة صعبة حول مقدرتهم على ألى



 الآخرين وهذا يكون لديهم معارف متتاقضة بين المرغوب والممنوع وبين الواقع وبين الحيال وهذا بهدف اشبـاع الرغبة بما يسمى تحقيق الحـرية الحـرية الثـخصية.

 الكثير من المجتمعات الناهضة وتحللها.
 الطفولة، وتغذية دوافع الطموح، وتكوين مناخ مناسب لـالابتكار المار والمبادرة، والعمل الطوع الماري

8-ان غياب المعرفةحول ماهية الحاجات تؤدي الى صعوبة الاع الاختيار المار وسهولة التبسيط وان



 معرفة الشباب لحاجاتهم وادراك المتطلبات الضرورية التي ذكرهـا العالم ابراهـاهـام الـام ماسلو حول تحقيق الذات. 11-ان الخطأ يِن الاختيار راجع الى وجود شـريحة من الشباب تفتقر الى الكثيرمن المقومات
 والطلاق والتسرب المدرسي والعائلي والذي بالتالي غياب المرجعية الثقافية المعرفية ويؤثر على تشكيل الدور الاجتماعي مما يؤدي الى سلوك مضـاد للهـجتمع. توصيـات:
تتمية القدرات النفسية والاجتماعية للحماية من الانحراف. تفعيل وظيفة التشيط الادماجي من خلال ما يحتاجه الشباب من متطلبات ثقافية وتعليمية ورياضية وفنية.
تفعيل منظومة القيم التي تحكم سلوك الافراد ضمن برامج اعلامية حديثة تتوافق مع التغير الفني والشكلي للقبول الاجتماعي.
تغييرتصورات الشباب حول المستقبل من خلال ادخال مفهوم الطموح يٌ حِياتهم. العمل على تجاوز الصعوبات وايجاد امكانـانات تحد من التهميش والاقصـاء وتقوم بتفعيلها جميع المؤسسات الثقافية والاقتصاديانية. تفعيل برامج الترفيه الاجتماعي.

## الهوامش :

1 1-ابراهيم سيد الجيـار -التربية ومشـكـلات المجتمع-دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة-1984-ص6.
2-جواد بشـارة-التههيش الاجتماعي-الحوار المتمـدن-القاهرة-2009-ص12. 3-راندال هرمان ، تكوين العقل الحديث، ترجمة: جورجطعمة، دار الثقافة، بيروت، 1955، الاري: 20. 4- عبد العزيز بن عثمـان - الثقافة العربية والثقافا ات الانخرى - المدير العام للمنظمـة العربية

5- غـورفا (رينـاتا) علم الاجتمـاع التـريـوي، ترجهــة: نـزار عيــون الســود، ،دار دمشـق،دمشثـق، 1984، ص120.
6- كابرا فرتيجون/ شبـكة الحياة/ ترجمة: معين رومية/ وزارة الثقافة/ دمشق/ 2002/ ص9.
7- هحمد لبيب النجيحي ، الاسس الاجتماعية للتربية، المكتبة المصرية، القاهرة ، 1978، ص76.
 فطيم، دار الشـايع للنشر ، الكويت 1978.

