**جامعة محمد الصديق بن يحيى-جيجل-**

**كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية**

**قسم علم الاجتماع**

**سنة ثالثة ليسانس علم الاجتماع**

**الإجابة النموذجية لامتحان الدورة الأولى للسداسي الأول في مقياس علم اجتماع المؤسسات**

اشرح ما يلي :

1-المعيار الاجتماعي يصف السلوك الفعلي أكثر من المتوقع أي أنه لا يتضمن الكبح الصارم أو الضبط النهائي بقدر ما يحدد مجال للسلوك المسموح به و الذي تختلف مساحته من جماعة إلى أخرى (07 نقاط)

المعيار الاجتماعي هو قاعدة أو مستوى تحدده التوقعات المشتركة لشخصين أو أكثر اعتمادا على ما يعتبره المجتمع سلوكا ملائما ، هذا السلوك الملائم درجات تبدأ من الـفعال البسيطة إلى الأحكام الأخلاقية المعقدة لذا فإن وصف السلوك بالمعياري يعني تطابقه مع أنماط السلوك المتوقع من المجتمع و الذي يعتبر متغير داخل الجماعة الواحدة و من جماعة إلى أخرى و هذا حسب تقبل الأفراد لها و بالتالي الامتثال لها لذا فإن السلوك المعياري يعبر عن السلوك الفعلي الواقعي الذي يملك مجالا معينا محددة بدايته و نهايته ،هذه النهاية أي قمة الامتثال هي ما يعبر عن ما هو متوقع أي ما هو مثالي

2 - المؤسسة لا تنفصل عن مظهرها الاجتماعي و هي تعتبر الموضوع الطبيعي لعلم الاجتماع (06 نقاط) : و هذا حسب ما قال به اميل دوركايم حيث يعتبر علم الاجتماع علم المؤسسات الاجتماعية كونها –المؤسسات الاجتماعية – تعبر عن جميع المعتقدات و جميع أنماط السلوك التي يؤسسها المجتمع و بالتالي فهي موجهة للمعايير الضابطة و لها أولوية على الأفراد و تتواجد خارج ذواتهم في تصوراتهم الجماعية التي تنتظم في فضاء المؤسسة ،التواجد في فضاء المؤسسة يعني الامتثال لما تمارسه من إكراه مقبول و متفق عليه ، موقف الامتثال ليس دائم و وجدود المقاومة وارد و بالتالي إمكانية تغير القوانين الضابطة و تغير المؤسسة في حد ذاتها ،حسب دوركايم فهم الأفعال الاجتماعية لا يتسنى إلا في الإطار الاجتماعي أي في الضمير الجمعي و ما ينتجه التواجد الاجتماعي لا ينتهي في كل مرة يموت فيها جيل

3- إن الاجتماع للبشر ضروري لابد لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه و حكمه فيهم إما أن يستند إلى شرع منزل من عند الله ،يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب و العقاب عليه، أو إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم ،فالأولى يحصل نفعها في الدنيا و الآخرة و الثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط (07 نقاط) : يسلط عبد الرحمان ابن خلدون الضوء على أحد أهم المسائل الاجتماعية المتعلقة بالضبط الاجتماعي انطلاقا من كون اندفاع البشر للاجتماع فطري و غريزي تحت إملاء ضروريات و احتياجات الحياة و المصالح الشخصية التي يجب أن تحقق تحت إشراف سلطة تستمد قوانينها و تشريعاتها من :

أولا :النص الديني :أي كلام الله و سنة رسوله و الذي يلتزم به الأفراد لاعتبارات نفسية و روحية تتعلق بالإيمان بصحة ما جاء به و بالتالي ضرورة الامتثال طمعا في الجزاء أو خوفا من العقاب الحاصل و المحقق في الدنيا و الآخرة

ثانيا :سلطة وضعية قانونية تتمثل في جملة من الأحكام التي يضعها السلطان أو الحاكم و عصبته لتنظيم شؤون الأفراد المُلزمون بالانقياد خوفا من العقاب و طمعا في الجزاء الحاصل لهم من السلطان حسب ما ينص عليه القانون

ثالثا :الأعراف الاجتماعية المستمدة من السياسة العقلية و الأحكام الدينية و العادات الفردية التي تشكل مع الوقت عادات جمعية أي أن الضمير الفردي المرتكز على مسألة الإيمان مكون للضمير الجمعي

أ.براهمة