# 1054-1040: مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد 8 العدد 2(2015) 

$$
\begin{aligned}
& \text { مجلَّة الواحات للبحوث والدراسات } \\
& \text { ردمد 7163-1112 }
\end{aligned}
$$

http://elwahat.univ-ghardaia.dz

# العقاب مـن وجهة نظر المربيين التربويين (المسلمين, الغربيـين) 

$$
\begin{aligned}
& \text { مبروك مريهم } \\
& \text { قسم علم الاجتماع جامعـة : البليدة رقم } 2 \text {-العفرون- الجزائر } \\
& \text { m.mmebrouk@yahoo.fr }
\end{aligned}
$$

الملـخص-

تعتبر التربية العملية الفعالة هِ تنميـة القدرات العقلية و الجسميـة و الاجتتماعية و الخلقية و الوجدانيـة للفرد فهي عمليـة تقوم بالتـريب الفكري و الأخالاقي و تنميـة مـختلف الاتجاهات و التصورات مـع تطوير القوى العقليـة لدى الفرد. .

و يعتبر المدرس العنصر الفاعل بها لنـجاح عملها وتحقيق أهدافها ، فهو المسؤول عن إعلـاد الأجـيـال، فمهـامـه مـتعـددة و مـعقـدة بـالنظر إلى مـختـلف الفـرو قات الفـرديـة المطروحة ـٌِ الميدان التربوي إذ يـعمل على توجيـه المتعلـمـين نحو آداب السلوك و الانضبـاط بـالمؤسسـة و الاهتتمـام بـالعمليـة التعلـيـميـة و التعلميـة مـن مـعارف و أخلاق. .فهـذه المعطيـات قـ تجـعل ردة فعل بـض المتعلـمـين ايجابية بـعـنى الاستتجابـة أو سلبيـة بهعنى الرفض و نتيـجة لذلك تطرح بعض المشاكل و الظواهر داخل الوسط المدرسي كالرسوب المدرسي ضعف

التتحصيل الدراسي السلوكيـات الالاتربويـة بـالصف الدراسي .... الخ . و مـا يــكن قولّه هو أن العقـاب ظاهـرة اجتـتماعيـة تـربويـة عرفتـها البشـريـة مـنـن القدم و هو مـن الظواهر التي أثارت الجـلـ يٌ التربيـة و التعلـيـم و لازالت تثير ذلك ، إذ أنها شغلت العــيـل مـن آراء المفكريـن و رجال الدين و رجال القانون و علمـاء النفس و علـماء الاجتـمـاع و غيرهـم مـن المفكريـن هِّ مـختلف التخصصصات و المجالات .

```
وعليـه يــكن التطرق مـن خلال هذا المقال إلى بعض آراء أعلام التربيـة ـِ% 
```



```
                        .بـالحـجـج و الأدلة الداعمـة لارائهـم
```


## Punishment in the point of view of educators in education.

## Subject -

Education is an effective operation in the development of the physical;social;mental and emotional capacities of the person;it is an operation that marches the mental and moral way of thinking and it is improved by many upbringing foundation such as the family; the school...
So;school is an effective foundation in the individuals development after family; and the educator is the main doer of that development; he is the main responsible about preparing the generations; and as a conclusion of many unsuitable duties from the educators; the educator became unable to face these incorrect duties and understand them what pushed it to use the severe punishment as a tool to control the behaviour ; the punishment in the schools environment is a very important subject in the domain of education ;and it also had known so many different opinions from educators;therefore;the punishment is a social /educational phenomenon that the humanity had known since ever and one of the main events that caused a controversy in education $s$ domain in Islamic and foreign history and theres a diversity between supporters and objectors to this case.

مقدمـة -

تعتبر التربيـة العـمليـة الفعالة ِيْ تنمـيـة القـدرات العقليـة و الجسـميـية و
الاجتتمـاعيـة و الخلقيـة و الوجـدانيـة للفرد فهي عملـيـة تقوم بـالتـدريب الفكري و الأخلاقي و تتـميـة مـختلف الاتجـاهات و التصورات مـع تطوير القوى العقليـة لـى الفـرد كمـا يـرى عاطف غيـث " أنها جملـة مـن الأفهال و الآثار التي يـحــثهـا


تشـارك مـختلف المؤسسـات التتنشئة كا لأسـرة، المدرسـة، جمـاعة الرفاق..... الخ
.
إن الأسـرة بـاعتبـارها النواة الأولى ِيْ تكويـن المجتـهـع و بـنـائه فهي تسـاهم بشكل أولي و فعال ـٌِ تشكيل سلوكيـات الناشئـة و توجهها الوجهـة السلـيمـة القائمـة على مـعايير المجتتمـع هذا مـن جهـة و مـن جهـة أخرى تعــ المـدرسـة المؤسسـة التربويـة الفعـالة يِّ تكويـن و تتشئـة الفرد بـعــ الأسـرة و هذا يٌِ إطـارهـا الرسمي ، إذ تسعى إلى تحقيق أهدافها العلميـة و التربويـة على جميـع الأصعـدة و يِّ كافة المستويـات و هذا تكملـة لعـمل الأسـرة مـن اجل الحصول على مواطن صـالح قادر على تفكير السـوي و العمـل النـاجـح و الإنتـاج الجـيـد ، فيـخلـم نفســه و

 مـختلف الفرو قات الفرديـة المطروحة يِ الميدان التربوي إذ يـعمل على توجيـه المتعلمـين نحو آداب السـلوك و الانضبـاط بـالمؤسسـة و الاهتـمـام بالعمليـة التعليـميـة و التتعلمـيـة مـن مـعارف و أخلاق و هـا بـاعتبـار البـناء المدرسي هوا


 تغيير جملـة مـن الأفكار و التصورات عنـد المتعلمى و هذا بـالفعل تكيفه مـع أسـاليب و أنهـاط تربويـة جـديـلـة قد يجـد نفسـه مـلزمـا بـالضبط و الانضبـاط داخل المؤسسـة مـع احترام الفاعلـين التربويـين بهـا ، فهـذه المعطيـات قـد تجـعل ردة فعل بعض المتعلمـين ايجابيـة بـعنـى الاستتجابـة أو سلبـيـة بــعنى الرفض و و نتيـجـة لذلك تطرح بـعض المشاكل و الظواهر داخل الوسط المدرسي كالرسوب المدرسـي ضعف التتحصيل الدراسي السلـوكيـات الالاتربويـة بـالصف
الدراسي .... الخ .

لذا يـكـن القول أن المعلم أصبـح عاجز عن مواجهـة و فهم هلذه السلوكيـات الامـرالذي دفعـه إلى مــارسـة العقاب كوسـيلـة للضبط و تعــيـل سـلوك المتعلـم ، فظاهرة العقاب يِ الوسط المدرسي مـن المواضيـع الهامـة ـِّ المجال التربوي و التعليـيمي و قد عرفت آراء مـختلفـة بـين أعالام التتربيـة .

و مـا يــكن قوله هو أن العقاب ظاهـرة اجحتمـاعيـة تـربويـة عرفتها البشـريـة مـنـن القدم و هو مـن الظواهر التي أثارت الجـدل يٌ التربيـة و التعليـيم و لازالت تثير ذلك ، إذ أنها شغلتت العـديـل مـن آراء المفكريـن و رجـال الدين و رجـال القانون و علـمـاء النفس و علـمـاء الاجتتمـاع و غيرهم مـن المفكريـن يِّ مـختلف التخخصصات و المجالات ، فالعقاب ظاهرة اجتـمـاعيـة تربوية عرفها التـاريخ الأوربي و تـاريـخ
 وعليـه يـكن التطرق إلى بعض آراء أعلام التربية يِّ مسـألة العقاب و التربيـة عنـد بعض المفكريـن المسلـمـين و الغربيـين.

1
أولا :آراء بعض العلماء المسلمـبين حول مسـألة العقاب و التربيـة : 1/ آ آراء ابن سـحنون 202 هـحري - 256 هـحريـ :
ولد بـالقيروان يِ سنـة 202هـجـري الموافق ل819 مـيـلادي كان عالما بـالمذاهب و بالآثار وقد تفرس فيـه والده بـالإمـامـة تأثر بـالتربيـة الأسـريـة لـه علدة مؤلفات
2) منهـا كتاب آداب المعلمـيـن

اهتـم ابن سـحنون بـسـألة العقـاب و هو يــكس وجهـة نظر فقهاء المالكيـة ـِيو المغرب ، و قد صور لنا الحـياة التربويـة التي كانت سـائــة ٌِِ تعليـم الأطفال و التصور السـائل لهـا التعليـم ، فقـل تعرض إلى طبيعـة العـلاقة بـين المعلم و التلـميـذ ووضـع مـنهاجـا مــين و كذا عدة أسـاليـب طالب بإتبـاعها كتـرج ووقت التــريس الذي حـدده مـن الضـحى إلى الانقلاب (3) فقـد استتخدم ابن سـحنون مصطلـح التأديب مـكان الثواب و العقاب و يـراه

وسـيلـة لتقديـم الطالب و إصـلاحـه و دفعه إلى العمـل و الاجتهـاد . (4) الا فهو لا يــانـع أسلوب الضرب للتأديب إلا انه يشـترط أن لا يضـرب المعلـم الصبي و هو غضبـان ، و أن تكون دواعي الضرب اذأسـاء المــاملـة أو قسر ـِّ التـعلـم ، و بـين أن يكون الضرب المسـموح بـه هِ حــود ثلاثة ضـربـات ، مـن غير إسـراف أو غضبـ و بهــف الإصـلاح و أن لا يصل إلى عشـرة ضـربات إلا بإذن والد المتعلـم و

فحاجـة النفس البشـريـة تحـتـاج إلى تصـحيح مســارها عنـدمـا تخطأ .

كمـا اشترط على المعلم أن يكون عادل و أن يحـرص على المسـاواة بـين

 عليـه صـلاة و سـلام " أيمـا مؤدب ولي ثلاثة صبـيـة مـن هذه الأمـة فلـم يـلـمـهم بـالسويـة فقيرهـم مـع غنيهـم و غنيهـم مـع فقيرهم حشر يـوم القيـامـة مـع

الخائنـين " . (6)
ان أفكار ابن سـحنـون تأكـد على عمليـة التـعليـم و تعلـم القرآن الكـريـم ، فتتاول طريقـة التعليـم و أسلوب مـعامـلة التلـهـيـل و ضرورة توفير الظروف المناسبــة التي تسـاعل على تعلمـه مـع تجـنب القسوة ـِ التعـامـل مــه ، فتتناول يِ مسـألـة التأديـب نوع العصـا التتي تسـتخخلـم و أمـاكن الضرب التي عادة مـا تـكون على الـرجلـين (الفلقة) يِّ حـلـود ضربـة واحـلـة


- ا آراء القابسبي (324هحري- 403هحري، 935م- 1012م): هو أبو الحسن علي بن مـحمـد بن خلف المعا فري ولد بـالقيروان سنـة 324هـجري الموافق ل935مـيلاديـكان عارفا بـالعلل والرجال والفق ونه والأصول والكالام وهو مـن اصـح العلـمـاء كتبـا كـان زاهلـا وورعا ويقظا لـه العــيـد مـن
 سنـة 402هـجري الموافق ل1012مـيـلادي وقـد قال القاضي عيـاض لـ يـكن قابسـيـا وإنما كان لـه عم يشـل عمـامتـه شـد القابسـيـين فسـيـي بـلك وهو قيرواني الأصل(8)
تحـدث علي ابن مـحمـد القابسي عن فلسفة مـيـنـة يو تربيـة الصبـيـان ، ولا تبتعد كثيرا عن فلسفـة ابن سـحنون ، فهو يلتقي معـه وِ عدة نقاط ، و باعتبـاره فقيـه و مـربي فقـد تنـاول مسـألة العقـاب مـن الزاويـة الفقهيـة و هـذا مـن الناحيـة الشـرعيـة إذ بـين حـلوده و درجاته كمـا هو مقرر ِيٌ الإسـلام بـها هو ثابت ِيْ كلام الله و أحاديث الرسـول عليـه الصالاة و سـلام ، كمـا تنـاوله مـن


فهو يرى أن الضـرب هو أسلوب تأديبي للمتتحلـم فيمكـن ضربـه مـن ضـرب إلى ثلاثة ضـربت، و أن يسبقه إشـارة ولي الأمـر ، و على المعلـم أن يتـجـنب الغضب

حتى لا تتحـول العمليـة إلى أداة انتقام (10)
و ان يكون الضرب بـقـر الخطأ و حسـب ظروف المتمـدرسـين (11)
كمـا يـرى عدم الشـدة يِ العقاب لقولّه " فالا يـبـادر المعلـم إلى عقـاب التـلمـيـن


اللينـة كالتتنبيـه " . (12)
كمـا تطرق إلى نوع المعاملة بـين المعلمى وتلميـذه فأمر بـالرفق بالصبيـان. (13) ، كمـا طالب بالعـل بـين المتعلمـين حتى يتتحقق النهج السليه ٌِ تربيـة الناشئة .

فالقابسي يـرى أن الخرض مـن العقاب هو الإصـلاح ، و الوعظ و ليس التشفي و الانتقام ، فروح العـل مهتـزج بـالشفقة تطل مـن وراء مبـادئ القابسي التي

قررا يِّ التأديب و التتهـيـب . (15)
كمـا نبـه القابسي إلى الفرو قات الفرديـة الصـحـة النفسيـة لدى المتعلم مـع
 و تأديبهـا مـع التـدرج وِ عمليـة التأديبـ بـدايـة برفق و تـنتهي بـالشـلـة مـع وضـع

ذلكـ كمـا إثـارة إلى ضرورة الرب

هو مـحمد بن احمد الغزالي درس علوم الفقه والأصول و الجـل والمنطق والكالام والفلسفة قضى حيـاته يِ التتجوال بـين العواصـم متصوفا وزاهـدا

ووعظا لـه الكثير مـن المؤلفـات مـنها ـِ丷天 المجال التـربوي رسـالة أيهـا الولد (16) تأتي إسهـامـات أبو حـامد مـحمد ابن مـحمد غزالي لتؤكد أبعاد تـربويـة جـيـدة فِّ فكر الإسـلامي ، فشهلت معالجتـه للقضايا التربويـة للمـعرفة و

فيرى أن للعقاب حـدود مهنيـة و أن يكون غير مبـالـن فيـه و أن تتتناسـب العقوبـة مـع نوع الخطأ كما حث على ضـرورة التـلـرج پِ العقاب ، و أن تكون وسـيلـة

العقاب أخر و الوسائل التي يلجئ ليها المدرس بعد عدم جـدئ الـدئ الوسـائل


لا يكثر الصراعو و الشغب لا يستشفع بأحد بل يصبر " . (18) الا
 العقاب و هذا بالتفاعل معه أولا ثم عند التكرار يعاقبه ن كـما ذكر أسلوب
 يكرم عليه و مـا يجازي عليه مـايفرح بـه و يمدلـح أمام النـا






 1332 ميلادي فـحف القران ودرس العلوم الشرعية واللسانيـة والمنطق و


 إلى أعلى المناصب ومـرة أخرى إلى جـدران السـجن ويعد ابـن خلدون أول مـن
 3
 المفاهيم الحديثة كما أكد على ضرورة معاملة الطفل بالرقة و اللين .(22 ) ، " يقول



 الطفل و تنمية عقله و معارفه و مـدركاته. (24) .

لقد وضع ابن خلدون يٌ قضية الضرب شروطا فهو لا يخالف سـابقيه يو مسألة العقاب إذ دعي إليه هٌِ حالة عدم جـد
 احتاجوا إليه على ثلاثة اصواط شيئا . (25) .


## انيـا :آراء بـعض المفكريـن الفرنســـين حول مسـألة التريــــة و العقاب:

 /- جون لوك 1632 - 1704 : هو فيلسوف انلجزي عاش وِّ المرحلة الأولى من العصور الحديثة ، أكد على أن هدف التربية الـد هو التر التربية طبيعية للفرد على أن تكون هله التربيـة متكاملة بحيث تشـمل العقل و خلق و الجسم(26). هـعـا

جون لوك هو فيلسوف ومفكر سياسي درس الهندسة والبلاغة واليونانية
 التجريب العلمي عمل طبيب خاص لانطولي اشكي كوبر حافظ على منصبه كمدرس وباحث ومـحاضر نشر مقالتين سياستين سنـة 1690بعنوان مقالتان عن الحكومة تأييدا لثورة 1688 الكبرى هاجر إلى هولندا بسبب مـلاحقة الشرطة له وهناك كتب العديد من المقالات متعلقة بالفهم البشري وأفكار عن التربية وعن التسـامح رجـع إلى انجلترا بعد اندلاع الثورة الكبرى وتوِيٌ سنة 1704 م (27) أما هِ مسالة العقاب إنني اعتقد بأن التربية بواسطة العقاب لا تؤدي إلا لكأشياء السيئة فالطفل يراجـع دروسه دون ادني رغبة يِّ ذلك . (28) ، فهو يرى أن أسلوب العقابو لجوء المدرسين إليه راجـع كونهم كساء كـيالى و متهاونين لا يبحثون عن أسباب الفعل و دافعه كالتصرفات الالاتربوية التي تصد رعن التلاميـيذ كعدا

 من الأساليب التربوية اللينة إلى أن يصل إلى العقاب البدنـي المتمثل وٌِ الضرب
جون جاك روسو 1712-1778 :

فيلسوف وكاتب ومححلل سياسي فرنسي من ابرز مفكري القرن الثامن عشر فهو مفكروعالمه أخلاق وعارف بالفنون والآداب وتركزت شهرته وِّ الفكر السياسي

والتربية مـن أهم مؤلفاته العقد الاجتتماعي اخذ أفكاره مـما يسميه بالقانون الطبيعي درس الأديان السماوية والأرضية كما كله كـا كتاب
 يــد جون جاك روسو رائلد الحـركة الطبيـيـة ٌِِ التربيـة و لها العديـل مـن المؤيـيـن الذين ارتبطت أفكارهم بـه كأعمـال بسـتالوزي ، فروبل ، جـون ديـوي ...

الخ مـن التربويـين المحــثـين و المعاصـريـن ..(31)
 شئ لتتـمو الطبيعـة و ترقى )(32). 4
ترى النظريـة الطبيعيـة إن العقوبـة هي نتيـجـة طبيعيـة للذنب المرتكب حيث تفرض الطبيـعيـة عقوبتها على مـتن يـخالفاهـا أو يـخالف قوانينـها و قد تحـدث روسو عن العقـاب و عن المعاملـة بـين المعلـم و الطفل و هو يـنتصـح بـحسن المعـاملـة و يحـث على مـراعاة الفروق الفرديـة و سـن الأطفال ، و ناد بـالتربيـة السلـيـــة مـن
 و تـرك الطفل للطبيـعة فهي كفيلـة بـذلك " إن الطبيعـة تـدعو الأطفال أن (33). يـكون أطفـال قبـل أن يكون رجالا
 و لا تحاول إخـراجـه مـنـه و لا تســـحوا لـه بـالخـروج مـنـه . (34) و مـا يــكن قولّه هو اذه ترك الأطفال يـعاقبون على القبيـح مـن مـن أعمـا لهـه دون دخل لإرادة الإنسـان و هـا مـا يـتضح ِيْ قوله " فإذا أتلف أحـدهم لعبـة أو أثاث حـجرته بقي بـدون أثاث و إذا كسر زجـاج نافذة قاس ألم البرودة إذا كذب
 انـج وجو جـاك رسو يــعو إلى ضرورة ترك الأثـيـاء للطبيـعيـة و أخـذ الدروس مـن التتجارب و هذا يوضـحـه قولّه " أضنوني قلت مـا فيـه الكفـايـة لإِفصـاح عن دعوة ألا يصب على أطفال العقاب مـن حيث هو عقاب " بـل يـجب آن يـحـث

العقاب لهم كمـا لو كان نتيـجـة طبيـعيـة لسوء فعلهـم .185(36)

$$
\text { جون ديوي 1859- } 1952 \text { : }
$$

هو مربي و فيلسوف وخبير يٌ التربية والتعليم و عالمر نفس أمريكي ، من زعماء الفلسفة البرغمانيـة و هو مـن الأوائل المؤسسين لها ولها ولد سنـة 1859


 تأثر كذلك بالمذهب التتجريبي والمذهب المن فعي عمل مـدرسا ورئيسا لقسم الفلسفة والتربيـة بجامعة شيكاغو كاني الذي تأتي به المعلومة جاهزة ويرى أن التعليم الحقيقي يأتي عن طريق

الممارسة والفعل بمعنى عن طريق التجربـة والخطأ (37)
يرى إن للعملية التربوية جانبين أحداهمـا نفسي والأخر اجتمـاعـاعي وهمـا
متكاملان لا يمكن الفصل بينهمـا وإلا حدث لا توازن (38)
 المدرسة وحدد وظيفتها هو إعداد الفرد عن طريق الخبرة ليكون عضوا اجتماعيا عامـلا على تطوير بيئته (39) وهٌِ هنا الصدد يقول إن المدرسة كمؤسسسة عميقة البعـد عن سـائر المؤسسـات الاجتماعية الأخرى (40) كما تطرق إلى نوع النظام الذي من المفروض إن يكون سائدا فيقول إن

 يفضلون المظهر على المخبر ويقتل عندهم التفكير والخيال ألابتكاري (41) وباعتبار الديمقراطية عنـده هي تهيئة الفرص المتكافئة للجميع وتكامل اجتماعي ففي المدرسة الديهقراطية يعيش المتعلمون والمعلم معا لتحقيق هدف مشترك (42) فجون ديوي يرفض فكرة العقاب المادي يٌ المدرسة وهنذا لما
 كتابه الخبرة والتربية على المعاني الحقيقية للحـرية وينظر إلى أهدافه المستقبلية عن طريق الذكاء آي حرية الملاحظة والحكم الذي يستخـي

تحقيق أهداف قيمة وِّ ذاتها (43)

## خاتمـــــة

- مـا يهكن قوله هو أن التربيـة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة تهـدف إلى تتـميـة القـدرات الفكريـة والعقليـة والروحيـة والوجـدانيـة والخلقيـة والاجتتماعيـة للفرد وهي فاعلـة بتفعيل وظائف المؤسسـات التنشئيـية مـن أسـرة ومــرسـة ووسـائل الإعلام وجمـاعة الرفاق والنـوادي والجـمــيـات والمسـاجـد فالأسـرة بـاعتبـارها المؤسسـة الأولى التي تعـمل على تشـكيـل سـلوكيـات أبنـائهـا وتوجيههم الوجهـة الصـحيـحة والسليـمـة كمـا تسـاعدها ِفٌ ذلك وبشـكل مـتكامل ومتتواصـل فِ الوظيفة المؤسسـة الاجـتماعيـة الثانيـة ذات الطابع الرسـمي داخل المجتتمـع وهي المدرسـة التي تعمـل على تحقيق الأهلـاف التربويـة والتعليمـيـة للنـاشئـة وهـا بفعل عنـاصـرهـا ولا سـيمـا فعاليـة المعلـم أو الأسـتاذ الذي يعـد مـحور العمليـة يِّ إعداد وتكوين جـيل قادر على تحـمل المسؤوليـة واتخاذ القرارات البـناءة فيـخدم نفسـه والمجتتمـع إلا أن تحقيق هذه الأهداف تواجهها جملـة مـن المثـاكل والظواهر التي تعرفها العديـ مـن مؤسـسـات التعليـم بـالمجتـمـع وهي بــثابـة الصعوبات التي تعيق مهام الملـرس وِّ مهامـه كظهور السلوكيـات اللاتربويـة عنـد بعض المتعلمـين مـن عنف وعدم احترام

القانون الداخلي للـمؤسسـة وغيرها مـن المشاكل التي تعـرفها المدارس - الأجل ضبط سلوك المتحلـم ووضع حل للمشكالات المطروحـة يمـارس المحلم علدة أسـاليب لذلك قائمـة على مبـلـأ الثواب والعقاب هذا الأخير الذي اختلفت فيـه الآراء الفكريـة التربويـة فهو موضوع جـل بـين مؤيــ ومـعارض لـه
 ظهور العلوم وكثرة التخخصصـات كعلـم النفس المدرسي وعلم النفس التربوي وعلـم الاجتـماع التربوي وغيرها مـن التخخصصات التي تبنـت نظريات تربوية مـعارضـة للعقاب كوسـيلـة تربويـة وتأديبيـة للنـاشئـة وهذا مـاتبـين مـن خلال طرحـنا لبـعض أراء المفكرين التربويـين الإسـلامـيـين والغـربيـين كمـا تبـين لنـا مـن خلال بعض الآراء الأخرى انه لا يهـكن الاستـغنـاء عن العقاب كوسيلـة تأديب نافــة وفحالة بـعـد عـدم جـدوى الوسـائل الأخرى فقط يــب مـراعاة جملـة مـن الشروط كمـا تطرق إليها بـض المفكريـن التربويـين وعليـه فعلى
 اللينة الأخرى كالتنبيه والتحذير وتوضيح عيوب ومساوئ التصرفات المات والسلوكيات السلبيـة بإعطاء أمثلـة واقعية عن نماذج مشار احـابه وتبيـان نهاية مسارها اختيار أسلوب الثواب من اجل التحفيز والمثابرة والعمل الجيد

 الحسنة إلا انه توجد فورقات فردية بين المتعلمين مـع اختـلاف الأسالياليب

 أسلوب العقاب كمـا انه يجب الإثشارة إلى أن العقاب يمـارس يِّ حالة وجود خطا او ذنب يستحق ذلك وان يكون وقت وقوع الخطأ فلا يؤجل لأنه يفقد قيمته التربوية ولن يجدي نفـي وان لا يكون المربي غاضبا عند معاقبتـه لتلميذه لان الأمر قد يخرج مـن
 وحتى معلمهه قد يعاني نفسيا بسبب هذا التصرف فيندم على ذلك الك حيث لا
 فبقدر الذنب يكون العقاب فالمماثلة بين نوع الخطأ ونوع العقاب أمر لابـد منـه كمـا يجب الابتعاد عن العقاب الجمـاعي باعتباره ظلم للكثير مـن المتعلمـين



 نفس الخطأ هٌِ نفس الوقت
 العقاب يبقى موضوع جدل بين مؤيـد ومـعارض مـع الإشارة إلى المرجعية الثقافية لكل مجتتمع وكذا خصوصياته ومميزاته

- فأرى مـعاملـة الطفل أو المتعلـم تكون على أسـاس المودة والعطف والثواب دون الاستغنتاء عن العقاب الذي يهـارس يِ حالة الضرورة المفروضة من منطلق التأديب والتهذيب وليس العنف مـع مراعاة الشروط التي تكلم عنهـا المربين السـابقة الذكر وهذا دون أن نتسى مـجتمعـنا وخصوصيتـه الثقافيـة ومرجعيتته

الدينية

## الهوامش

(1) : عاطف غيث قاموس علم الاجتماع النهضة المصريـة العامـة للكتاب 1979 ص 21 ص
(2) جمـال معتوق صفحات مشرقة من الفكر التربوي الإسلامي ط1 2004 ص6
(3) : مـاجد عرسان الكيلاني ، تطور مفهوم النظريـة التربوية الاسـلاميـة ، ط3 ، دمشق الان

$$
\text { ،1987، ص ص112 - } 114 \text {. }
$$

(4) : عبـد الرحمـان عثمـان الحـجازي ، المدهب التربوي عند ابن سـحنون ، المكتبة العصريـة ،

$$
\text { دمشق ، ط1 ،1995 ،ص } 85 \text {. }
$$

$$
\text { (5) : مــجـد عرسـان الكيـلاني ، مرجـع سـابق ، ص } 113 \text {. }
$$

(6) : مـحمد منـير مـرسي ، الت

(8)نفس المرجـع نقلا عن ابن خلكان وفيات الاعيان وابناء الزمـان دار ناف جزء 2 بيروت -

$$
\text { لبنـان } 1997 \text { ص152 }
$$



$$
\text { (10) : مـاجد عرسـان الكيـلاني ، مـرجـع سـابق ، ص } 120 .
$$

(11) : أحمد فؤاد الأهواني ، مرجـع سـابق ، ص137 ، ربية اسلاميـة (أصو لها و تطورها يوْ بِاد

(12) تنفس المرجـع ص 215 (12)

$$
\text { (13) : نفس المرجـع ، ص } 134
$$

(14) : عبد الرحمـان أيمن شمس الدين ، الفكر التربوي القابسي ، دار اقرأ ، بيروت ، ط1 ،

$$
1985 \text { ،ص151 ، }
$$

(15) : احمد شلبي ، تاريخ البشريـة الاسلاميـة ، دار كشافة للطباعة للنشر و التوزيـ ،

$$
\text { القاهرة ، } 1955 \text { ، ص155 . }
$$

(16) : جمـال مـتوق مرجـع سـابق صص 84-85
(17) : فادية عمر الجولاني ، علمّ الاجتماع تربوي ، مركز الإسكنـدرية ، الاسكنـدري 1997 ، ص147.
(18) :ابراهيم عصمة مطاوع ، التربية العلمية و أسس طرق التعليم ، دار النهضة العربية ،
بيروت ، ص30

7
(19) :الشيخ الأمـين مـحمد عوض الله ، التربيـة و تعليم يٌٍ اسلام ، جامعة العربيـة المتحدة

$$
\text { ،ط2 ، } 1990 \text { ، ص102 }
$$

(20) : فادية عمر الجولاني ، مرجـع سـابق ص148 ال14
(21) : عبد الباسط عبد المعطي اتجاهات نظرية يِّ علم الاجتـماع عالم المعرفة 1981

ص53-54
-


26) : : صبـحي درويش الفيلسوف والمفكر السياسي جون لوك شفاف الشرق الاوسط 2008 من الانترنيت
(27) : فاديـة عمر الجولاني ، مرجـع سابق ، ص 155

- (28) : التومي الشيبـني ، تطور الأفكار و النظريات التربوية منشرورات المنشأ الشعبيـة "

$$
\text { ليبيـا ، } 1992 \text { ، ص } 181
$$

بيروت ، ط191،1994 ص145

(31) : فادية عمر الجولاني ، مرجـع سـابق ، ص156
-
(33) : نفس المرجع ، نفس الصفـح ،
 - (35) حامـد عبد القادر ، النهج الحديث يِّ أصول التربيـة ، و طرق التـريس ، نهضة ، مصر ، الجزء 11 ، 1957 ، ص264 (36) : امـيل دوركـايـم ، مرجـع سـابق ، ص11 ، 106

37- مـحمد زالكريا توفيق جون ديوي فيلسوف وخبير تربية وتعليم الحوار المتمدن
2012 م الانترنيت
(38 -
(39) - انطوان الخوري اعلام التربية حياتهم واثارهم دار الكتاب القتهرة 1964 ص197 -

مجلَّة الواحات ثلبحوث و الدراسات المجلد 8 العدد 2(2015) :1040-1054


