داية $\qquad$ ــامعة غـ $\qquad$ ج

كليّة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة
قسم علم الاجتماع والديموغرافيا

الرقــابـــة الإداريـــة وعـــاناقتـها بــكفـــاءة الأداء

- دراسة ميدانية للعمال الاداريين بجامعة غرداية -

مذكّرة مقدّمة لاستكمال متطلّبات نيل شهادة الماستر في علم الاجتماع تخصّص: تنظيم وعمل

إشراف الأستاذة:
إعداد الطالبة:
د. مهيري دليلة صفاء بن أممد




قبل كل كلام أحم الله تعالى، الذي وفقين يـ مشواري و على إبخاز مذا العمل المتواضع وأتقدم بيزيل الشكر و الثقدير اللى الأستاذة المسرفة الدكتورة مهري دليلة، على ما قدمته لي من توحيهات و إرشادات فقد كانت لي سنداً و أعطت لي يد العون و المساعدة في إبكازي لمشروع بكثي العلمي؛

كما اتقدم بلميع أساتذة علم الاجتماع بحامعة غرداية بالشكر والثقدير لكم ومسامتم في تكويننا طيلة مذا المسار البامعي؛

كما أتوحه بالشكر الم كل من سامم في مذا العمل من تشحيع وتعفيز، وسامم في اثمامه، والذي أامال الله ان يتسبها أحرا لمم.

أمدي عُرة عملي مذا إلى من أعطت ولم تطلب الشكر، إلى من رعتي ببها وعطفها، حبيبي وغاليي أمي.. أحب الناس إلى قلي، حفظها الله و أطال في عمرها؛ إلي أمي الثانية ،فرحيت وروحي، غاليي خديبة بن أمد، اليَ ربتيذ وأعطتي حنان الأم و الحب بدون مقابل، اليت شحعتني و أعطتي الدعم و العون عند الماجة، رعاها الله و أطال عمرها؛

اللى سندي و ظهري و عُكازي عند السُقوط، اللى فنحري و عزلي ، اللى أغلي حبيب على قلبي أبي" مبروك "حفظه الله و رعاه و أطال عمره؛

والى اححي ايناس، صشرة شايغة، الغالية العظلمة، الكربعد في عطفها وحبها؛ و اللى
إباني أخيت فرح و مري، و اللى حيبييت واختي و صغيري و ابنيّ مروة، لؤلوة المزل؛
والي أخي جمال و محمد و عبد الرمان حفظهم الله لي يا رب.
و لا أنسى بذكر صديقيَ و توأم روحي الغالية أمناء بن عيسى، مي من أرشدتين
ومن تعبت وسهرت معي حقاً، في ابخازي لذذا العمل، أدعو الل أن يفظظها و يرعاها وأن يوفقها إن شاء الله؛

اللى روح أستاذي و معلمي الغالي سبقاق حميد، الذي أسال الله أن يرهمه ويغفر لـ ويسكنه فسيح جناته؛

ولكل من سامم في مذا العمل، امدي هذا المهد.

## فهرس الغتويات:

| الصــــــ冖ـ冖2 |  |
| :---: | :---: |
| 1 | - • الشكر والتقدير |
| 1 | - |
| 1 | - فهرس الغتويات |
| 1 | - فهرس الجداول |
| 1 | - فهرس الاشكال |
| 1 | - |
| 14 | - مقدمة |
| 1 |  |
| 18 | .I |
| 18 | . اهمية الموضوع و أهداف الدراسة |
| 19 | اشاشكالية الدراسة |
| 20 | فرضيات الدراسة الرسا |
| 21 | (V) |
| 23 | . المقاربة السوسيولوجية للدراسية |
| 25 | . الدراسات السابقة |
| 1 | ** الفصل الثاني: الرقابة الإدارية |
| 33 | - |
| 34 | * البحث الأول: ماهية الرقابة إلإرية |
| 34 | . . |
| 37 | أ.II |
| 38 | أهدإ |
| 38 | . IV |
| 40 | * المبحث الثاني: لإنصائص، بالات، و أدوات الرقابة الادارية |


| 40 | خ |
| :---: | :---: |
| 42 | بمالات الرقابة الادارية .II |
| 43 | .أدوات الرقابة الإدارية |
| 46 | خلاصة الفصل |
| 1 | ** الفصل الثالث: ماهية الأداء و تقييم الأداء |
| 48 | - تمهيد |
| 49 | * المبحث الأول: ماهية الأداء |
| 49 | مفهوم الأداء |
| 51 | . C |
| 53 | . C . |
| 54 | 1- |
| 55 | 2 |
| 55 | * المبحث الثاني: تقيم الأداء |
| 55 | مفهوم تقيم الأداء .I |
| 58 | أهمية تقيم الأداء |
| 59 | خصائص تقيم الأداء .III |
| 60 | 1-اساليب تقييم الأداء |
| 62 | معايير تقييم الأداء. IV |
| 63 | 2-صعوبات تقييم الأداء . |
| 64 | خلاصة الفصل |
| 1 | الفصل الرابع: الاطار الميداني للدراسة |
|  | * المبحث الاول: |
| 66 | تمهيد |
| 67 | المطلب الاول: بجالات الدراسة |


| 72 | المطلب الثاني: المنهج |
| :---: | :---: |
| 76 | الططلب الثالث: ادوات وتقنيات جمع بيانات الدراسة |
| 78 | الالبلب الرابع: |
| 81 | * المبحث الثاني: تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة والنتائج العامة لا. |
| 81 | المطلب الأول: تحليل ومناقشة الفرضية الأولى |
| 93 | المطلب الثاني: تحليل ومناقشة الفرضية الثرا الثانية |
| 102 | المطلب الثالث: النتائج العامة للدراسة |
| 105 | خاتمة الدراسة |
| 108 | قائمة المرابع |
| 112 | الملاحق |


| الصفحة | عنوان الجدول | الرقم |
| :---: | :---: | :---: |
| 78 | يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس. | 1 |
| 78 | يُيين توزيع المبحوثين حسب المِ | 2 |
| 79 | ييين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي | 3 |
| 79 | : ييبن توزيع المبحوثين حسبِ المبيّن الحالة الاجتماعية | 4 |
| 80 | ييين توزيع المبحوثين حسب الاقديلنية في | 5 |
| 81 | ييين موقف المبحوثين لاعتقادهم بأن لمسؤول رب العمل دورا رئيسي في سير العمل حسب متغير السن | 6 |
| 82 | ييين وجهة نظر المبحوثين حول دور الضبط الصارم على تحفيزهم على تحسين مستوى الأداء لديهم حسب متغير الجنس | 7 |
| 82 | ييين وجهة نظر المبحوثين حول دور رب العمل في رفع روح المعنوية للموظفين لتعز يز الاداء لديهم من خلال متغير الجنس | 8 |
| 83 | ييين رأي المبحويّن حسب تأثير وجود رب العمل أثناء العمل حسب متغير الجنس | 9 |
| 84 | ييين اعتقاد المبحوثين بأن صرامة رب العمل هي اليّ تدفـهـم غو ابكاز المهام بشكل مطلوب، حسب متغير السن | 10 |
| 85 | ييين رأي المبحوثين في تصرف رب العمل عند تدني مستوى الأداء حسب متغير الجنس | 11 |
| 86 | ييين رأي المبحوين بالالتزام على الاقتناع وعالتهن بالر قابة الايجايية في تسين وأدا اللهام | 12 |
| 86 | ييين وجهة نظر المبحوثين حول الرقابة الصارمة في دنههم الى أداء المهام وعلاقتها بدور الانضباط الصارم | 13 |
| 87 | ييين وجهة نظر المبحوثين لمدى احترامهم توقيت العمل عند تفعيل الرقابة وعلاقتها بارتفاع أداء المؤسسة بار تفاع انضباط العمال | 14 |


| 87 | ييين اجابات المبحوين حول دور التحفيز المعنوي في رفع الاداء وعاقته بأكثر الحوافز التي تدفع لتحسين الاداء | 15 |
| :---: | :---: | :---: |
| 91 | ييين مفهوم المبحوين للرقابة الادارية حسب متغير الجنس | 16 |
| 92 | ييين اجابات المبحوثين حول نوع الرقابة المطبقة وعلاقتها بوجود صعوبات ومشاكل أثناء تأديتهم للمهام | 17 |
| 95 | يوضح اجابات المبحوثين حول أكثر الاساليب الرقابية المطبقة وعلاقتها . مستوى الز يارات الدورية لرب العمل | 18 |
| 95 |  وعالاقته باسلوب تعامل رب العمل معهم | 19 |
| 95 | ييين دور النظام الرقابي في زيادة فعالية الأداء من خلال متغير المستوى التعليمي | 20 |
| 97 | ييين رأي المبحوثين حول دور الرقابة المطبقة في المؤسسة في رفع انتاجية الأداء لفم حسب متغير السن. | 21 |
| 97 | ييين موقف المحوثين من الدورات التكوينة فيّ تسين الأداء حسب تنغير الجنس. | 22 |
| 98 | ييين رأي المبحوثين حول تقديم المؤ سسة لحوافز مادية ومعنوية لتحفيزهم على تحسين الأداء حسب متغير الجنس. | 23 |
| 98 | ييين مستوى تفعيل الرقابة الادارية من خلال السجلات حسب متغير الجنس. | 24 |

فهرس الأشكال

| الصفحة | عنوان الشكل | الرقم |
| :---: | :---: | :---: |
| 24 | يوضح الوظائف إلإدارية للمؤسِّس | 1 |
| 25 | يوضح التصور النموذجي لنظرية البالبائية الوظيفية | 2 |
| 61 | يوضح أساليب المقارنة ين العاملين | 3 |
| 68 | يوضح كليات جالمعة غر براية | 4 |
| 69 | يوضح الميكل التظيمي لجامعة غر غردية | 5 |



أهمية الدراسة: يمكننا تلخيص اهمية الدراسة في فعالية النظام الرقابي بمختلف أساليبه و و وسائله على الموظفين الاداريين بلامعة غرداية، و دوره في رفع كفاءة الاداء. وأهداف الدارسة: يمكننا القول أن هدف الرئيسي للدراسة ، هو الكشف عن علاقة الرقابة الادارية بكفاءة الاداء للعمال الاداريين بلامعة غرداية ،و تأكيد الدور الهام للأدوات والأساليب الرقابية في ضبط سير العمل ، و مدي فعالية هذا النظام على الجهاز الاداري لمؤسسة جامعة غرداية. حيث انطلقت إشكالية الدراسة من التساؤل الرئيسي: كيف تساهم الرقابة الادارية في تحقيق كفاءة أداء العمال الإداريين لجامعة غرداية؟

متغيرات الدراسة: المتغير المستقل: الرقابة الإدارية، المتغير التابع: كفاءة الأداء.
المنهج المستخدم في هذه الدارسة :المنهج الوصفي كونه يصف لنا الظاهرة بشكل دقيق • نوع العينة: عينة طبقية عشوائية، أخدنا 71 موظف إداري و بجتمع الدارسة: العمال الإداريين جلامعة غرداية و يقدر عددهم 283 موظف إداري. نتائج الدراسة: يمكننا تحصيل نتائج الدراسة في نقاط التالية:

لعملية الانضباط التي تعتمدها ادارة الجامعة دوراً في تحسين اداء الموظفين الإدار يين. أن الانضباط الايبابي على موظفين يدفع من العمال الى تطبيق القوانين و نظام المؤ سسة . يرتبط ارتفاع انتاجية الاداء المؤسسة بمدى انضباط العاملين بيها . التحفيز المعنوي و المادي للموظفين لديه دوراً في دفع الموظفين الإداريين على احترام نظام المؤسسة و تأدية مهام و تطوير الأداء هم في مؤسسة .

تفعيل الأساليب و الإجراءات الرقابية اليت تعتمدها المؤسسة لما دور، في تحسين و تطوير
أداء الموظفين الإداريين.

إن الرقابة الصارمة المتشددة تعيق و تكبح فعالية الأداء لدى الموظفين.


#### Abstract

: the importance of studying: We can summarize the importance of the effectiveness of the supervisory system with its various methods and means on the administrative staff of the University of Ghardaia, and its role in raising the efficiency of the performance of administrative staff The objectives of the study: We can say that the main objective of the study is to reveal the relationship of administrative control with the efficiency of the performance of the administrative staff of the University of Ghardaia, and to confirm the important role of tools and methods of administrative control in controlling workflow, and the effectiveness of this system on the institution's administrative apparatus, University of Ghardaia،The problem of the study started from the main question: How does administrative control contribute to achieving the efficiency of the administrative staff performance of the University of Ghardaia?


Study variables: the independent variable: administrative control, the dependent variable: performance efficiency.
The method used in this study: The descriptive method, as it describes a phenomenon accurately for us. Sample type: a stratified random sample, we took 71 administrative employees and the study community: administrative workers of the University of Ghardaia and their number is estimated at 283 administrative employees.
Results of the study: We can collect the results of the study in the following points:

- The discipline process adopted by the university administration has a role in improving the performance of administrative staff.
- Positive discipline on employees pushes workers to implement laws and the institution system.
- The high productivity of the organization's performance is related to the discipline of its employees.
- The moral and material motivation of the employees has a role in pushing the administrative staff to respect the organization's system and perform the tasks and develop the performance they are in an organization.
- Activating the control methods and procedures adopted by the institution that have a role in improving and developing the performance of administrative staff.
- The strict controls are restrictive and impede and inhibit the effectiveness of performance of employees.

مقّــــلـمة

## مقدمة:

يَشهُُ العا لم تطوراً وتحولاتْ جذرية في المياكل الإدارية، مُخلفة وراءها مُناخا جديدا من
التقلبات في الأوضاع الاقتصادية والتكنولوجية و السياسية و الاجتماعية ، على غرار ما كانت عليه سابقاً، حيث برزتْ هذه الأوضاع المتعددة ، بشكل كبير و تميزتْ بالحر كية و التغير و التقدمْ والتطور وبسرعة غير مسبوقة من قبل، بكيث شمل ذلك غتتلف بحالات الحياة الانسانية و أثر بشكل كبير على جوانب حياة الافراد ، بكيث تعددتٌ الحاجات اليت يمتاجها الانسان ، منا استدعى تَبي مُؤسسات و منظمات تعمل على تلبية تلك الحاجات، وتقديم الخدمات المختلفة،
 والعمل على تحسين مر اكزها، و مهار اتا ، من أجل تحقيق فو ائد و مزايا تخدم مصالمها و مصالح
 لمواردها ، و بعقابل تُتاج المنظمة للموارد البشر ية من أجل تلبية نَشاطها و أعمالها ،و عليه تقوم المنظمة بانتقاء احتياجاهاها من عنصر الموارد البشري، من أجل تعقيق بناعة نشاطاهِا بشكل أنسب، لذلك توجه العلماء إلى الاهتمام بدراسة الإدارة وتحديد أهم نقاط ضعفها ونقاط قوقا من أجل تُقيق اهدافها ورفع انتاجية أداء المؤسسات ،كيث الإدارة تتبنى بجموعة من السياسات

 المهام و الأعمال ت تنفيذها بشكل مُنظم ، و كما هو مُخطط له مسبقاً.

جيث تُعد الرقابة الإدارية عملية مُكملة و مُلازمة للوظائف الإدارية و أحد أهم
العناصر المامة في الوظائف الإدار ية المتعددة ، بييث الرقابة الادارية يتم تغعيلها من خلال الأساليب و الإجراءات المُختلفة، فهي عملية مُتابعة مُستمرة ، ومتجددة ومتواصلة ، تُطبقها الإدارة للتأكد من أن المهامْ يتم تنفيذها بشكل سليم و مطلوب، فعملية الرقابة هي سلسة مُتكاملة و متصلة بكلقات الوظائف الإدارية ، بكيث لما دور فعال في عملية التُعديل و التّقييم و الضّطّط، لباقي
 الانر افات و الاخطاء و منع تكر ارها بحدداً، لذلك فإن عملية الرقابة لا تتوقف على التصحيح

وقياس الأداء، بل تْسعى بشكل مُباشر لتسهيل وظائف العملية الإدارية وسرعة في إبكاز المهام، ويف تقليم الخدمات بشكل أنسب و بكفاءة عالية ، و من هنا يمكننا القول أن الرقابة الإدارية يتمحورُ دورها الأساسي في تحديد و تصنيف مَدى كفاءة العملية الإدارية، والعمل على الرفع في مُعدل نشاطاها و توجيه رؤساء العمل على اتخاد القرارات الأنسب و تطبيقها بأفضل صورة مْكنة، وذلك حرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة والنتائج المطلوبة ، حيث يظهر تأثير النظام الرقابي من خلال فاعلية في تحسين أداء الموظفين الإداريين، و دور الجهاز الإداري في التسيير و التنظيم والتو جيه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

إن العملية الرقابية تلعب دوراً هام في ربط أجزاء العملية الإدارية ببعضها البعض ، فيتجسد دور العملية الرقابية من خلال تطوير التنظيم و تنشيط الأداء داخل المؤسسة ،فمن خلال الأساليبْ المتقدمة وإجراءات النظام الرقابي اليت يؤدي رفع في انتاجية الاداء و تحسينه، و من هنا سنحاول التطرق إلى عناصر التي قد شكلت لدينا غموض و تساؤل في اذهاننا حول موضوع الرقابة الإدارية، ذلك من خلال تعريفها و إبراز أهميتها و أهدافها داخل التنظيم مع توضيح أساليبها و أدواها في عملية تقيم الأداء، و لتحقيق ذلك فقد قسمنا الدارسة إلى قسمين أساسين: الإطار النظري، الإطار الميداين.

## الفصل الاول :الإطار المنهجي للدراسة

حيث ورد فيه أساب اختيار الموضوع ، الأهمية و الأهداف، إشكالية الدراسة، مع الاشارة الى بحموعة من التساؤلات الفرعية و الفرضيات ، بالإضافة الى تحديد المفاهيم و المقاربات السيسيولوجية، و الدراسات السابقة و مقارنة بين الدراسات، وذكر أهم المُعيقات التي تَعرضتْ إليها دراستنا

أما الفصل الثاني : بعنوان الرقابة الإدارية فيندرجُ ضمنهُ مبحثين أساسين هما :
المبحث الاول: تحت عنوان ماهية الرقابة الإدارية يكتوي هذا المبحث على مفهوم الرقابة
. الإدارية و أهميتها و أهدافها و أبرز أنواعها

المبحث الثاني: يكتوي أهم خصائص الرقابة الإدارية و بحالاتحا متعددة و أدوات مستخدمة في الرقابة الإدارية .

## الفصل الثالث: بعنوان ماهية الأداء و تقييم الأداء بحيث قسم إلى مبحثين هما:

المبحث الاول : تحت عنوان ماهية الأداء بحيث يندر ج ضمنه مفهوم الأداء ، محددات الأداء ، الرقابة على الأداء ، تم كفاءة الأداء ، و تقيم كفاءة الأداء ، و غرض من تقييم كفاءة الأداء. المبحث الثاني : تحت عنوان تقييم الأداء بحيث يندر ج ضمنه مفهومه ، و اهميته و خصائصه، و أساليب تقييم الأداء ، معايير و صعوبات تقييم الأداء .

الفصل الرابع : الإجراءات المنهجية للدراسة فقد شمل مبحثين هما :
المبحث الاول : بحالات الدراسة و المنهج المستخدم في الدراسة
المبحث الثاني: أدوات و تقنيات جمع البيانات الدارسة، و خصائص عينة الدراسة.
الفصل الخنامس: بعنوان عرض و تحليل البيانات الفرضيات الدراسة، و قد ضَم مبحثين هما:

المبحث الاول : تفريغ البيانات حسب الفرضيات .
المبحث الثاي: تحليل البيانات حسب الفرضيات.

## الفـــــــــلـل الأول:

## الإطـــار المنـهـهجي للدراســة

المبحث الاول : مشكلة الدراسة

$$
\begin{aligned}
& \text {. I } \\
& \text { اههية الموضوع الدارسة .II }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الاشكالية الدراسة } \\
& \text { فرضيات الدراسة }
\end{aligned}
$$

المبحث الثاني: مغاهيم، المقاربة، و الدراسات السابقة
تحديد المفاهيم الدراسة
. المقاربة السوسويولوجية
. الدراسات السابقة

# المبحث الأول: مشكلة الدراسة 

和. أسباب اختيار الموضوع:
القلق السوسو سيولوجي زر ع لدي رغبة في معرفة موضوع اساليب الرقابة
الادارية المستخدمة داخل المؤسسات و تشكيل فكرة شاملة حول هدا الموضوع ع
> الوضع المتدني للمؤسسات بمختلف انواعها و بحالاقا هو الذي جعلنا نحاول
القيام بدارسة اساليب الرقابة متبناه او مستعملة داخل التنظيم.
> الرغبة بالقيام بززيد من الابحاث حول هدا موضوع لتحسين اداء المؤسسة
و التنبيه بأهمية المورد البشري و عمل على تحسين الاداء.
> نظرا لعدم تناول موضوع الرقابة الادارية في تخصص علم الاجتماع تنظيم
وعمل بشكل كبير تُت دراسة موضوع الرقابة الادارية من الجانب الاجتماعي ع
II. اهمية الموضوع:

تتوقف اهمية البحث على مدى اهمية الموضوع المطروح، و ذلك من خلال ما يقدمه
من رصيد معرفي علمي، من خلال بحالين هما النظري و الميداين، مبرزا لنا نقاط مهمة،
بييث تناول هدا البحث موضوعا حساس جدا داخل التنظيم أو المؤسسة، و هو الرقابة الادارية بيث من خلال دراستنا لمذا الموضوع ابر زنا مدى فعالية العملية الرقابية على بناعة

اداء العمال، و مساهمتها البارزة على تحسين زيادة كفاءة الاداء و عاولة كشف
الانخرافات، و معرفة معوقات العملية الرقابية، و العمل على معالجة الاخطاء داخل المؤ سسة .
III. أهداف الدراسة:

معرفة دور الرقابة الادارية في عملية فعالية العمال داخل المؤسسة. معرفة دور الرقابة الادارية في تحسين الكفاءة الانتاجية. معرفة دور نظم الرقابة في عملية الالتزام بأنظمة العمل.

معرفة الاساليب والاجر اءات الرقابية التي تّقق الانضباط للعمال و اليت تحد
من التسيب الاداري داخل المؤسسة.

## . IV

التغير الاجتماعي تلك العملية الحتمية اليت تقود البتمع غو اوضاع و ظروف أفضل،
ومستويات أرقى و أعلى من التطور و الازدهار، فتطور البتمع يعين تطور وديناميكية جميع الإيم مؤ سساته، وتأثره به وعلى جميع عملياهًا الإدارية، ومع التطورات المتسارعة اليّ يعر فها العار العا لم اليوم أصبحت العمليات الادارية تلعب دورا كبيرا في بخاعة وأداء المؤسسات، بل وحت في استمرارية وبخاح المؤ سسة او فشلها وزوالما، الأمر الذي ادى الى العمل على تطوير الاساليب اليت ترفع من اداء العمال وتحسين ورفع مستو اهم و كفاءگّم.

وقد أصبحت العملية الرقابية اليوم، احد أهم الوظائف الادارية نظرا لأهميتها فيُ رفع وتسين
اداء الموارد البشر ية داخل المؤ سسة، من خلال خليط متجانس من الوظائف التي تدعم العملية الرقابية (التخطيط، التوجيه، التنظيم) ،وذلك من اجل تُقيق اهداف المؤسسة و الرفع من مستوي الاداء و تعزيز الكفاءة الانتاجية، لمذا يتم تنشيط و تفعيل العملية الرقابية داخل جميع المؤسسات، حرصا على المتابعة المستمرة لمدى فاعلية الإدارة لدور ها ،و العمل على المعالجة، التصحيح والتقليل من اخرافات الاداء و التسيب الاداري، الذي ينقص من مردودية الاداء داخل المؤسسة . فالرقابة الادارية بجدها دائما ما تربطها علاقة طردية جدلية بأداء العمال كون أن أي تأثير في أحدهما يفرض بالضرورة تأثير ا في الآخر على اختلاف مستواه ودرجته، فالحديث عن الأداء يمثل ذلك السلوك الوظيفي للعاملين في المؤسسة، بالعمل على تسخير وتوجيه سلوك العاملين نو أهداف المؤسسة، واضفاء الحماس والابداع في اعمالمم.

وبالحديث عن كالاهما (الرقابة والأداء) وما تحدثه هذه العلاقة من تأثير داخل جميع المؤ سسات سواء كانت حكومية او خاصة، تقوم إدارة المؤسسة بتطبيق و تفعيل العملية الرقايية، على غتلف الموارد البشر ية، وذلك من اجل ضمان متابعة لعميلة الاداء ولكن مع هدا تشهد معظم المؤسسات نوع من الازمات و المعوقات و المشاكل العديدة اليت تعيق اداء المؤسسة نذكر منها

التسيب الاداري , عدم الالتزام بقوانين العمل ، وعدم الانضباط بالأخلاقيات المهنة و انخرافات في السلوك, مان نتج عنها ضعف و هشاشة في مردودية و إنتاجية اداء العمال داخل المؤسسة، فهذا التأثير الحاصل بين كالاهما قد شكل لدينا عور اهتمام ودفع بنا إلى تسليط الضوء على هذه الدراسة، ما شكلت لنا أسئلة هامة وتححورت حولما اشكالية بنيت هِا الدراسة وهي كالتاليا كيف تساهم الرقابة الادارية في تحقيق كفاءة أداء الموظفين الإداريين بلامعة غرداية؟
والذي تتفر ع منه سؤالين هما كالآتي:

- هل لعملية الانضباط اليت تعتمدها ادارة الجلامعة على الافراد دور في تسسين
اداء عمال جامعة غرداية؟
- ما مدى تفعيل الاساليب والاجر اءات الرقابية اليت تعتمدها جامعة غرداية في تحسين وتطوير اداء عمالما؟
V. . فرضيات الدراسة:

لقد بنيت هذه الدراسة على فرضية عامة وطرحت كالآتي: الفرضية العامة:

تساهم الرقابة الادارية في تحقيق كفاءة أداء عمال جامعة غرداية
وتفرعت منها هي الأخرى فرضيتين جزئيتين كالتالي:

- لعملية الانضباط التي تعتمدها ادارة الجامعة على الافراد دور في تحسين اداء عمال جامعة غر داية.
- لتفعيل الاساليب و الاجر اءات الرقابية اليّ تعتمدها جامعة غرداية دور في تحسين و تطوير أداء عمالها.

المبحث الثاني : مفاهيم، المقاربة، الدراسات السابقة .
.I تحديد مغاهيم الدراسة:

مفهوم الرقابة الادارية : "هي متابعة او لا بأول للتعرف على قدرتا على
تقويم الخطأ الناتج عن الاعمال و عادة من يقوم هِده المراقبة وحدات تكون دانحل التنظيم الرقابة السابقة واللاحقة في الادارة و الرقابة هي قسم لا ينفصل عن الإدارة و التخطيط و
التو جيه لأها من وظائفها."1

## المفهوم الاجرائي للرقابة الادارية :

هي عملية التقييم و قياس جودة اداء العمال داخل التنظيم من قبل الإدارة او وحدات التنظيم والعمل على تصحيح الاخطاء و الاخر افات داخل المؤسسة من اجل تحسين الاداء
مفهوم الرقابة:
"هي تلك المهمة من الوظيفة الادارية و الي يتم. بموجبها مراجعة المهام و الاداء المنجز
للتعرف على ما تم تنفده بالمقارنة لما خطط و نظم في ظل الرؤيا و المهمة و الاستراتيجيات المرسومة مسبقا واتخاد الاجراء اللازم في حال وجود تفاضل أو الاختلاف "2
المفهوم الاجرائي للرقابة :

هي القيام بعملية مقارنة بين ما تح التوصل له و بين الخطط التي تم وضعها في العملية الرقابية ومعرفة مدى بناعة هدا المخطط المستخدم و معرفة اسباب عدم نـاح الرقابة و العمل على تصحيح الأخطاء ووضع حلول .

1 ناصر القاسي ، دليل مصطلحات علم الاجتماع تنظيم و عمل ، ديروان مطبوعات الجامعية ، جزائر, 2011، صص 23


## مفهوم الاداء :

"هي جملة السلو كيات التي يقوم هـا العاملون ابجاز مهام معينة و يتحلدد الاداء اذا كان جيدا بناء على معنويات مرتفعة و التكوين الجيد للعاملين و التكنولوجيا العالية و تصميم المهام و قدرة التنظيم و الأفر اد قوعد السلوك الجماعي بكيث يتم التحكم في العمل من الناحيتين الكمية و النوعية "1

المفهوم الاجرائي للأداء : يقاس الاداء و مدي فاعليته من خلال الخبرة اليت تكون لدى
عمال المؤسسة و مدي رغبتهم في العمل و الرغبة في تحسين و تطوير و ايضا قدرة هياكل الادارة على التخطيط المسبق للمهام الموزعة للعاملين.

## مفهوم الكفاءة:

"الاستغلال الامثل و العقلاين للإمكانات بكيث تتحقق المعادلة بين المدخلات و المخرجات و
الاداء بالطريقة الصحيحة لتحقيق الاهداف او هي الاداء بالطريقة الصحيحة و بالوسائل الملائمة لتحقيق الاهداف باقل التكاليف و باقل جهد ووقت مككن "22

المفهوم الاجرائي للكفاءة : هي القيام بالمهام المنسوبة للعمال بشكل كامل و صحيح وقدرة في تُقيق مطالب و اهداف المؤ سسة بشكل سليم و موازنة بين الوقت و التكلفة و ايضا الجهد

مفهوم الادارة : "هي تنفيذ الاعمال عن طريق الاخرين لتحقيق هدف
معين مع ما يتطلب ذلك من تخطيط و تنظيم و رقابة و غير دلك من وظا المفهوم الاجرائي لإلدارة : هي السلطة الاعلى اليت تتحكم في عملية اعطاء الاوامر من خلال التخطيط المسبق توجيه و تنظيم و المراقبة ,,,,'الخ و ذلك من اجل تحقيق اهدافها

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 ناصر قاسي، نفس مرجع السابق، ص } 25 \\
& \text { |" الرحع نسه،، ص34 }
\end{aligned}
$$

3طلعت ابراهمم لطني ، علم الاجتماع التظظم ، دار غريب لطباءة ، القاهرة، 2007، ص 58

مفهوم الانضباط: "هو سلوك تنظيمي يقوم به اعضاء التنظيم بغرض إظهار
الطاعة والسلوك الودي ابتاه القيادة و ابتحاه التنظيم و اظهار نية التعاون الفعلي و احترام الاوامر والقو انين الرسمية للتنظيم "1

المفهوم الاجرائي للانضباط : هي بحموعة من انماط السلوك يلتزم بها العامل من خلال الالتزام بالمهام المو كلة له و احترام السلطة المكلفة و إتباع اوامر التنظيم و اتباع القوانين المطبقة داخل التنظيم .

## II. مقاربة الدراسة:

تَعدْدت الدارسات و النظريات حول موضوع الرقابة الادارية بحيث اختلفتْ وجهات نظر
الباحثين في علم الاجتماع على حسب طبيعة البيانات التي كتتمُ هِا هده الدراسة ، كون أن العلماء و الباحثين في علم الاجتماع اختلفو ا في اختصاصهم و ميوفم العلمي، و من بين هذه النظريات التي يمكننا ان نسقط عليها دراستنا حاليا هي البنائية الوظيفية، كون هذه النظرية قريبة جدا من دراستنا و هذا ما سوف نحاول تبيانه من خلال ربط نظرية البنائية الوظيفية بالرقابة
" لقد ظهرت النظرية البنائية الوظيفية في هناية القرن التاسع العشر و بداية القرن العشرين
و كانت بمثابة رد فعل للمعوقات و الانتقادات و المشكالات التي واجهت لكل من النظرية البنيوية والنظرية الوظيفية"2. إن النظر ية البنيوية الوظيفية جاءت لتكمل الاعمال التي بدأت كل من البنيوية و الوظيفية , ذلك ان البنيوية الوظيفية تعترف ان لكل بجتمع و مؤسسة او منظمة بناء، والبناء يتحلل الى اجزاء و عناصر تكوينية ، و لكل جزء وظيفة أو عنصر وظيفة تساعد على ديمومة البتمع أو المؤسسة والمنظمة .

$$
\text { 1 ناصر قاسي ،مرجع سابق . ص } 22 \text {. }
$$

$$
\text { 2احسان عمد الاحسان ، النظريات الاجتماعية المتقدمة ، ط1، دار الوائل، } 2001 \text { ، ص } 49
$$

"بكيث شبه " هربرت سبنسر " الكائن الاجتماعي بالكائن العضوي فهو يتكون من
بكموعة مؤسسات أو نظم اجتماعية فرعية كالنظام الاقتصادي، السياسي ،الديي، التربوي، الاسري، والنظام الواحد يتحلل الى الادوار القيادية و الوسطية و القاعدية و لكل دور الواجبات
والحقوق الاجتماعية."¹

عا عا ان الرقابة تُعد من أهم الوظائف الادارية التي تتكون من ( التخطيط ، التوجيه ، التنظيم
، تم الرقابة )، بكيث هي نسق من انساق العملية الادارية متكاملة فكل وظيفة ادارية مرتبطة بوظيفة الي قبلها و كل وظيفة تقوم بأداء دورها من اجل تُقيق التوازن و انسجام المؤسسة، و من هنا يمكن إسقاط النظرية البنائية الوظيفية اليّ ترى ان الكل الذي يتألف من جزء وبيا يقوم كل جزء منها بأداء دور0، و هذه الاجزاء مرتبطة مع بعضها البعض، و من هنا نسا نستطيع القول ان الرقابة تحقق تكامل بين الوظائف الادارية من بينها التوجيه , التخطط , التنظيم ,,,,, اليت من خلالها يتم تُقيق التكامل و التناسق الانسجام داخل المؤسسة


شكل رقم 1 :يوضح الوظائف الإدارية للمؤسسة

11 1 احسان عمد الاحسان ،نفس المرجع السابق ، ص 52


شكل رقم 2 : يوضح التصور النموذجي لنظرية البنائية الوظيفية.

المصدر: من اعداد الطالبة
III. الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى: الرقابة التظيمية و الاداء
هي دراسة أكاديكية من اجل نيل شهادة الماجستير في تنمية وتسير الموارد البشرية, لصاحبتها إيان محامدية رسالة منشورة ، جامعة 20أوت 1955،سكيكدة ، كلية علوم الاجتماعية ،

والذي انطلق من السؤال مر كزي التالي : هل هناك علاقة بين الرقابة التنظيمية و
معدلات الاداء ؟

و كانت الاسئلة الجزئية كالتالي :
1- هل يؤدي الالتزام بالقواعد البيروقراطية الي زيادة التحكم في العمل ؟
2 -هل يؤدي تحديد الأدوار التنظيمية الي زيادة الفعالية؟
3- أي الاناط الرقابية الأكثر فعالية في زيادة الاداء؟

الفرضيات :
الفرضية العامة: هناك علاقة ذات ذلالة بين الرقابة التنظيمية و الاداء .
الفرضيات الجزئية:

- يؤدي الالتزام بالقواعد البيروقر اطية الي زيادة التحكم في العمل - يؤدي تحديد الادوار التنظيمية الي زيادة الفعالية

اما الدراسة الميدانية :
اعتمدت على اسلوب المسح بالعينة و هو أحد أساليب المنهج الوصفي عن طريق الادوات
التالية: الملاحظة , المقابلة الحرة , السجلات و الوثائق إضافة الى اعتماد التحليل الكمي و كيفي

نتائج الدراسة:
اظهرت نتائج الدراسة ان الالتزام بالقواعد البيروقر اطية يؤدي الى التحكم في العمل على اعتبار ان كل من وضوح اللوائح التنظيمية و تنفيد قوانين الانضباط تؤدي الم ابناز العمل في المواعيد الخددة و السرعة في ابخاز المهام و تحمل المسؤولية

اظهر ت النتائج ان العلاقة الارتباطية بين وضوح القواعد البيروقر اطية و يين اتباع قواعد المنظمة للعمل و زيادة الاداء.

كما اتفقت هده الدراسة مع الدراسة الخاصة بالاتصال و الأداء حيث توصلت إلم وجود العلاقة الارتباطية يين القاعدة البيروقر اطية و المواظبة اي انه كلما كانت القواعد واضحة كلما زادت معدلات المواظبة الامر الدي يساهم فِّ زيادة الفعالية من تم تُقيق الاهداف

مقارنة
إن هذه الدراسة قد عرفت او جه تشابه واختلاف بينها و بين دراستنا، حيث أن هذا الملاحظ من خلال العنوان " الرقابة التظيمية والأداء" من خلال معرفة العلاقة بين الرقابة التنظيمية ومعلاتات الاداء و هو ما يتشابه مع المتغير المستقل والتابع لدراستنا، وتشاجت هذه الدراسة أيضا في طرحها لأحد الأسئلة الجزئية هِلدف معرفة الأنماط الرقابية الأكثر فعالية في زيادة الأداء ، اضافة الى استخلاصها لنتائج أن الانضباط يؤدي الى ابكاز العمل واليت كانت احد مرتكزات دراستنا ،اما اختلاف كان من حيث اعتماد على أسلوب المسح بالعينة ، و متغير المستقل الرقابة التنظيمية و ربطه بالأداء على خلاف درستنا التي تح ربط الرقابة الادارية عتغغير التابع كفاءة الاداء، فقد ساعدت هذه الدراسة موضوع بكثنا كثيرا، من خلال التوجيه في اختيار منهج الدراسة، اضافة الما الى الاشارة والتوجيه لبعض المصادر والمراجع الاساسية لموضوعي الرقابة والاداء، ويمكن القول ان اوجه الاختلاف، قد ابرزت في تر كيز الدراسة على بعد البيروقراطية، اضافة الى

اساس تقنيات هذه الدراسة اليت تُحورت في الملاحظة والمقابلات الحرة.

## الدراسة الثانية : الرقابة الإدارية و علاقتها بكفاءة الأداء

وهي دراسة لنيل شهادة الماجستير في الأعمال الإدارية تحت عنوان الرقابة الإدارية و علاقتها بكفاءة الأداء؟ ، أمحد بن صالُ بن هليل الحربي: رسالة منشورة ،جامعة الملك سعود، كلية العلوم
الإدارية،.2004

واليت انطلقت من السؤال المر كزي التالي: ما علاقة الرقابة الإدارية بكفاءة أداء المراقيين الممر كيين بيمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض ؟

## و كانت الأسئلة الجزئية كالتالي:

-1 ما أساليب و أدوات الرقابة الإدارية على أداء المر اقبين الجمر كيين بجمرك مطار الملك خالد


2-ما مدى فعالية الرقابة الإدارية ببمرك مطار الملك خالد الدولي في رفع مستوى أداء
المر اقبين
الجمر كيين ؟
3-ما الصعوبات التي تواجه تطبيق الرقابة الإدارية الفعالية على أداء المر اقبين الجمر كيين بجمرك مطار الملك خالد الدولي ؟

4- ما العلاقة بين الأساليب الرقابية و مستوى كفاءة الأداء لدى المر اقبين ابلمر كيين بجمرك مطار الملك خالد الدولي ؟

أما الدراسة الميدانية:
المنهج و الادوات : اعتمد على المنهج الوصغي بأسلوبه المسحي.
أما الادوات فقد تم استعمال الاستبيان كوسيلة بلمع المعلومات و بيانات العمال الجمر كيين بالمطار .و الاساليب الاحصائية ، النسب المئوية ، التكرارات ، المتوسط الحسابي.

نتائج الدارسة:
إن بحث و مناقشة مشكالت العمل مع العاملين عند حدوثها لا يتم بشكل فعال بجمرك
المطار، ويمثل هذا الجانب أحد أبرز الصعوبات التي تواجه تطبيق الرقابة الإدارية الفعالة على أداء
المراقبين الجمر كيين ، وتدني متابعة الأداء بجمرك مطار الملك خالد ،للكشف المستمر عن تطبيق الرقابة الفعالة على أداء المراقبين ،وأن الأساليب الرقابية المتبعة بجمرك مطار لا تر كز على تطوير الأداء.
-تدني متابعة الاداء بجمارك مطار الملك خالد الدولي للكشف المستمر ع السير العمل للتأكد من انه يسير وفقاً للخطط الموضوعة.
-عدم فعالية غالبية الاساليب و الادوات الرقابية ببمرك مطار الملك خالد الدولي في رفع مستوى الاداء المراقبين الجمر كيين

مقارنة :
إن دراسة " الرقابة الادارية و علاقتها بكفاءة الأداء. هي أكثر دارسة قريبة لدراستنا حاليا
،حيث كانت بمثابة مرجع اساسي و ملهم لبحتنا ،و رغم هذا لم نلاحظ اختالف كبير بين الدر استين بكيث تح ربط المتغير المستقل الرقابة الادارية بالمتغير التابع كفاءة الاداء، و هذا ما قد تم استعماله يف دراستنا ايضا، ايضا تم الاستعانة في كل من الدراستين نفس ادوات و تقنيات الاستمارة جلمع المعلومات ، و المنهج الوصفي ايضا ، و الاختالاف كان في ان كانت دراستنا توضح دور الاساليب الرقابية في تحسين اداء العمال ، و دور انضباط العمال في زيادة و تحسين اداء المؤسسة، حيث هذه الدراسة طرحت في أحد الأسئلة الجزئية هدف معرفة الأساليب الرقابية الأكثر فعالية في زيادة الأداء ،و الصعوبة اليت تواجه النظام الرقابي على فاعلية الاداء ، و اخر الاختلاف هو مكان الدارسة الميدانية المطار أما دراستنا فكانت في مؤسسة جامعة غرداية .

## الدراسة الثالثة : ، " الرقابة الادارية و علاقتها بالأداء الوظيفي في الاجهزة الامنية

هي دراسة اكاديمية من اجل نيل شهادة الماجستير في العلوم الادارية تحت عنوان " الرقابة
الادارية و علاقتها بالأداء الوظيفي في الاجهزة الامنية ،لصاحبها عبد الله عبد الرحمان النميان ،رسالة منشورة ،جامعة المملكة العربية السعودية، كلية الدراسات العليا،.2001.

و الذي انطلق من السؤال المركزي التالي : ما هو واقع الرقابة الادارية في الاجهزة الامنية ؟
و كانت الاسئلة الجزئية كالتالي :

- ما هو واقع انظمة الرقابة الادارية في شرطة منطقة حائل و ما مدي فعاليتها بتحاه الاداء الوظيفي في الاجهزة الامنية؟2 - ماهي الاجزاءو و الوسائل المتبعة في العملية الرقابية ؟ 3- ماهي اهم العقبات و المشكالات التي تواجهها العملية الرقابية في شرطة في منطقة الحائل؟ 4 - ماهي المقترحات المؤدية لتطوير انظمة الرقابية الادارية ؟


# 1) ( تحظى الاصول النظرية في بحال الرقابة الادارية على الاداء الوظيفي 2) 2 التعرف على الجوانب السلبية و الإيمابية في عملية الرقابية الادارية <br> 3) تقديم التوصيات و الاقتراحات المناسبة لتفعيل عملية الرقابية 4) (اجراء مقارنة بين النظرية و الواقع للوصول الى تحديد نقاط الاختالف و 

المنهج و الادوات : اعتمدت الدراسة على المنهج الوصغي

و اعتمدت على أدوات وهي الاستمارة على عينة شرطة منطقة الحائل .

> نتائج الدراسة :

اظهرت النتائج وجود الرقابة الادارية بشكل دائم على الاقسام التابعة لشرطة المنطقة و ان
هذه الرقابة فعالة ، اذ اظهرت النتائج اهم المشاكل و العقبات اليت تواجه الرقابة الادارية و هي العلاقات الشخصية ،و ضعف الرقابة الذاتية ، و عدم وجود نظام رقابي متخصص حديث ، اظهرت الدراسة المقترحات لتطوير الرقابة الادارية مثل الحو افز المادية و المعنوية و تشجيع المنافسة بين الاقسام و مر اكز الشرطة و تشجيع العاملين و توعيتهم .بممارسة الرقابة الذاتية، وجود علاقة ايجابية او سلبية ووجود فروق ذات دلالة احصائية بين المتغيرات الديموغر افية و استجابة افراد العينة

على بعض الفقرات ؟

مقارنة :
ان دراسة" الرقابة الادارية وعلاقتها بالأداء الوظيفي في الأجهزة الأمنية" قد عرفت هي
 شاملة لمو ع الرقابة الادارية من خلال معرفة واقع وانظمة الرقابة الادارية في ميدان البحث والاجراءات والوسائل المتبعة في العملية الرقابية مع معرفة العقبات والمشكالات واضافة المقتر حات

لتطوير الرقابة في مؤسسة ميدان البحث، وهو ما توافق مع دراستنا من خلالل معرفة الاجراءات والوسائل المتبعة في العملية الرقابية ، بالإضافة الم توافق الدراسة وتقنيات البحث حيث ان اساس كلا الدر استين كانت تقنية الاستمارة، وبذلك يمكن القول ان اوجه الاختلاف لم تكن كثيرة كون ان دراستنا كانت جزءا ما طر حته هذه الدر اسة، واعتمدناها كأساس في توجيه العديد من مرتكزات بكثنا.

## الفصل الثاني

## الرقابة الإدارية

المبحث الاول : ماهية الرقابة الإدارية


$$
\begin{aligned}
& \text { مغهوم الرقابة الادارية I } \\
& \text {.II } \\
& \text { اهداف الرقابة الادارية } \\
& \text { أنواع الرقابة الادارية .IV }
\end{aligned}
$$

المبحث الثاني: خصائص، بحالات، و أدوات الرقابة الادارية
خصائص الرقابة الادارية I
.II
.أدوات الرقابة الإدارية

خلاصة الفصل

## تمهيد

تعد الرقابة الادارية إحدى أهم الر كائز المهمة لسير المؤ سسة، فهي تُعد عملية ديناميكية متو اصلة و مستمرة ،تتم من خلال إحراءات مُحتلفة و مدروسة بعناية فائقة ،وذلك من أجل التوافق بين الخططْ و الاهداف و المصالح اليت تتبناها المؤ سسة. لصالخ سير أعمالما بشكل متقن و بكفاءة جد عالية.
فيتمثل دور الرقابة في الخافظة على هذا التوازن، بين الجهود المبذولة و النتائج الخصل عليها، بكيث يتمحور دورها في المقارنة بين الاداء الذي نفذ و المخطط الذي خطط للقيام به ،همدف الوصول و التأكد من مدي تحقيق التوازن بين الأداء القائم و الأداء المخطط له. و .ما أن الرقابة أحدى الوظائف الهامة للإدارة فهي تقوم بكشف جميع الانرا الاتات و الأخطاء و ذلك من بداية التخطيط الى غاية مر حلة التنفيذ، فهي تساعد على اكتشاف
 سير العمل ، وتضمن احترام القوانين و القواعد القائمة داخل التنظيم، والمهامْ بشكل

# المبحث الأول: ماهية الرقابة الادارية 

.I
لقد تم وضع العديد من المفاهيم المختلفة باختلاف التعبير اللغوي لما و عتواها و الغرض منها، وقد تم التوصل إلي اتفاق فائي على تعريف مفهوم الرقابة الادارية في بعض النفاط المتشاكهة، و من هنا يمكننا عرض بجموعة من وجهات النظر لمفهوم الرقابة الادارية من بينها تعريف : " (هنري فايول): تنطوي الرقابة على التحقق إذا كان كل شيء يمدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة وأن غرضها هو الإشارة الى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع
 الرقابة الادارية هو قيام بتحقق و عحاولة معرفة ادا تم تطبيق الخطة و تعليمات الموضوعة , و هدفها تحديد نقاط الضعف و ذلك من أجل معالجتها و تحقق من عدم حدوثها مرة أخرى. و يعرفها
 يقع في المستقبل" 2
"أما الدكتور محمد ماهر عيسى فعرفها بأها: عملية گّدف الى التأكد من الأهداف الخدودة
والسياسات المرسومة و الخطط الموضوعة والأوامر و التعليمات الموجهة و خلافهة". 3 الما " "أما الدكتور صلاح الشنواني يعرفها: وظيفة إدارية تنطوي على قياس وتصحيح أعمال المساعدين
 تم تقديمه في التعريفات فإن الرقابة الادارية عملها الاساسي هو معرفة اذا تم تنفيد الخطط والأوامر الصادرة بشكل صحيح و منجز، و ايضا هي القيام بتصحيح مهام العمال و متابعتها والتأكد من تنفيذها بشكل غخطط له سابقا .

$$
\begin{aligned}
& \text { ³ }{ }^{3} \\
& \text { 4 نفس المرجع السابق ، ص } 21
\end{aligned}
$$

فيما سبق تطرقنا الي مفهوم الرقابة الادارية كوظيفة ادارية على اها عملية تصحيح و قياس
اداء العمال ، و ذلك من أجل التأكد من ان الاهداف التي تم التخطيط لما قد تم ابنازها بشكل
صحيح.
"أما السلو كيون و أنصارهم فقد عرفوا الرقابة الادارية من المنظور الانساني ومن بينهم من رواد الفكر السلوكي الحديث " تيري جورج " الذي عرفها بأذا " قدرة المدير على التأنير في سلوك الأفر اد في تنظيم معين بحيث يحقق هدا التأثير النتائج المستهلدفة "1 من خلال توضيح أعلاه ان للمدير قدرة على تأثير على اسلوب تصرف العمال و ذلك بغرض تحقيق الاهداف . "ومن كتب الادارة العرب الدكتور محمد ماهر عليش : الذي عرف الوظيفة الرقابية بأها :عملية التي تسعى الى التأكد من أن الاهداف الحددة و السياسات المرسومة والخطط و التعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعناية ، كما تعين الرقابة من النتائج الخققة تطابق تماما ما تتوقعه الإدارة و تصبوا إليه. "2

لقد اججعت التعريفات السابقة لعديد من العلماء و قد اجمعوا على بعض نقاط التشابه و الاختلافت واحد و من هنا يمكننا تقديم بمموعة نقاط تشابه في تعريفات العلماء لمفهوم الرقابة الادارية : O "أن الرقابة الادرية تُتم بقياس الاداء و مقارنته بتلك المعايير اليت تح تحديدها في خطة، ثم تصحيح الانر افات السلبية وتدعيم الاخر افات الايجابية عن تلك المعايير O و أن الرقابة ليست وظيفة مستقلة و منفصلة عن الوظائف الادارية الأخرى وانما هي وظيفة

تكتمل بها العملية الادارية من بدايتها حتى هايتها
O وأن الرقابة واجبة وضرورية بلميع الانشطة يف المؤسسة للتأكد التام من أن العمل يسير بدقة نحو تحقيق تلك الاهداف "3

1 علي عباس ، الرقابة الادارية في منظمات الاعمال ، ط1 ، إثراء لنشر ، عمان ،2008 ، ص24
2نفس المرجع السابق , ص24 3 على عباس ،نفس المرجع السابق ، ص،25. 25.
"الرقابة الادارية هي الوظيفة التي تعين بتظيم و تو جيه الجهود بالعمل وفقا الخطة الموضوعة
من اجل الوصول الى تعقيق الاهداف المرغوبة"
"إن الرقابة الادارية تعد أحدى اهم الوظائف الادارية داخل المؤسسة بحيث تقوم على متابعة سير الاعمال المخطط ها مسبقا من اجل الوصول الى النتائج المرغوبة من المؤسسة الإدارية تح تحرص على معالجة جميع الاخطاء الموجودة .

ايضا هي العملية اليي يتم فيها التحقق من مدي سير النشاطات و الاوامر الصادرة تسير كمـا
هو خططط له و ذلك من خلال عملية مقارنة اداء العمال للمهام المنسوبة إليهم مع الخطة الموضوعة. بكيث تعد الرقابة الادارية أحدى أهم الوظائف الادارية المساهمة في بجاح سيرورة الإدارة و ذلك من خلال المراقبة المستمرة لسير العمل و التحقق المستمر لعدم الابتعاد عن الخطط الموضوعة وذّلك من اجل تحقيق النتائج المرغوبة ."2

في علم الادارة الحديث هناك نماذج منها ما يسمى بالرقابة الادارية و "هي الرقابة اليت يمارسها الجهاز الإداري للدولة على نفسه سواء، كانت الرقابة داخل المنظمة الادارية أو من السلطة المر كزية منها الرقابة الداخلية : و هي التي يمارسها رئيس المنظمة الادارية، أو مديريها على موظفيه"3
"والرقابة الخارجية : وهي التي تمارس من السلطة الإدارية المركزية ويطلق عليها بالوصاية
الادارية."4

الرقابة الادارية هي وظيفة إدارية وهي عملية مستمرة متجددة . يتم .مقتضاها التحقق من أن الاداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف و المعايير الموضوعة ـ و ذلك بقياس درجة بناح الأداء الفعلي في تحقيق الأهداف و المعايير بغرض التقويم والتصحيح" 1 12 ${ }^{2}$ نعس معمود المرجع السابق.، ،القيادة و الرقابة والاتصال الاداري ، ط1 ط1 ، دار حامل ، عمان ، 2008.ص 71

و من هنا نستنتج ان الرقابة الادارية هي احدى الوظائف الادارية التي وظيفتها متابعة و مر اقبة الاداء الفعلي لتأدية مهام ،من خلال عملية قياس الاداء ،و المقارنة مع الخطط الموضوعة مسبقا، والتأكد من إذا قدْ تم تطبيق الخطط الموضوعة ،و تُم يتم تصحيح الاخطاء و الانخر افات و التحقق من عدم تكرار هذه الاخطاء بجددا في المستقبل .
.أهمية الرقابة الادارية .II
"في العملية الادارية بند هناك ارتباط بين الرقابة و التخطيط و هي تعد احدى نقاط الضعف في العملية الادارية و من هنا يمكننا ان نلخص اهمية الرقابة الادارية في النقاط التالية : - أولا : تشجع الادارة على تحقيق الاهداف بكيث يبرز دور الرقابة في كشف الصعوبات والاخطاء و بكيث تقوم الرقابة باتخاذ القرارات و ذلك من اجل عدم وقوع أي اخطاء

- ثانيا : يتم النظر الى العوامل المؤثرة في تطبيق الخطط الموضوعة تقوم الرقابة بعملية تعديل وتغير الخطط من اجل التفادي وقوع الاخطاء و الانخرافات - ثالثا : تقوم الرقابة الادارية بضمان سير حسن العمل و تحقيق النتائج المرغوبة بشكل سليم - رابعا : العدلة بين العمال من خلال الدعم المعنوي و المادي و تشجيع العمال الدين يبذلون طاقة و جهد في العمل من اجل تحقيق اهداف المؤسسة لرفع الانتاجية و تحسين الاداء
- خامسا : معرفة المستوى القائم في العمل - سادسا : القيام بمر اقبة عدم حدوث الاخطاء و الانخرافات - سابعا : تنسيق بين البمموعة الواحدة من اجل تنفيد الخطط و تحقيق النتائج المرغوبة "2
¹، نفس المرجع السابق . ص90
20معن ممود عاصرة ,المرجع السابق . ص .73

نستنتج ان للرقابة الادارية اهمية جد عالية في تعقيق فاعلية و بخاح العملية الادارية و العمل على تحقيق النتائج المخطط لما و المرجو منها بشكل سليم و صحيح . أهداف الرقابة الادارية

من خلال ما تطرقنا اليه سابقا يمكننا تلخيص الاهداف التي تسعى لتحقيق الرقابة الادارية
الفعالة فيما يلي :

- "التعرف على المشكلات و العقبات و تحديد الاسباب و تقديم الحلول
! إكتشاف الاخطاء قبل وقوعها و المعالجة و التصحيح الفوري لما
التأكد ان العمليات الفنية تسير وفق المخطط المرسوم
التحقق من أن المسؤوليات تؤدي بشكل مناسب
رفع الروح المعنوية و تعزيز ها وتقديم حو افز مادية وية و معنوية
من هنا يككننا قول ان اهداف الرقابة الادارية تتمثل في العمل على معرفة الانخرافات واسباب وقوعها و تقديم حلول مناسبة و التأكد من سير الخطط المرسومة لها مع تحقق من عدم تكرارها.
.أنواع الرقابة الإدارية .IV

لقد تم تحديد انواع الرقابة الادرية و دلك من خلال معايير غتلفة ومتعدد و منه يمكننا التعرف
عليها كالاتي :
"أو لا : الرقابة من حيث توقيت حدوثها:

1- الرقابة الوقائية : يعمل هدا النوع من الرقابة على أساس التنبؤ أو توقع الخطأ واكتشافه قبل حدوثه , يأخذ هدا النوع من الرقابة بالحسبان ضرورة الاستعداد لمواجهته

2- الرقابة المتزامنة : هي عملية مر اقبة سير العمل مند بدايته والى غاية فايته فنقيس الاداء ونقيمه , بمقارنته مع المعايير الموضوعة لا كتشاف الاخطاء أو العمل على تصحيحه "1
حسن أمهد طراونة ، المرجع السابق ،25
"ثانيا : الرقابة من حيث مستويتها الادارية :
1 _الرقابة على مستوى الفرد : الهدف من هدا النوع من الرقابة الادارية الى تقييم اداء العاملين وتحديد مستوى كفاءهِّم في العمل و دلك من خلال المقارنة بين الاداء و المعايير المرسومة

2 _الرقابة على مستوى الوحدة الادارية : هدا النوع يخص الادارة بحد ذاها بحيث يقوم بتقييم ابجاز الإدارة و أقسامها و تحديد كفاءها و مدى فاعليتها في تنفيد المهام و تحقيق الاهداف

3 _الرقابة على مستوى الشر كة ككل : و هو للرقابة في المؤسسات و الشر كات و الغرض منه
 "ثالثا : الرقابة الادارية من حيث مصدرها :
و ذلك يكون من خالا إذا كانت الرقابة الادارية داخل مؤسسة او خارجها :

1 - الرقابة الداخلية : و هي الرقابة اليت تتم داخل المؤسسة و على كافة المستويات الادارية والافراد العاملين فيها على الختلاف وظائفهم، و مواقعهم في التنظيم سواء كانوا مدراء أو رؤ ساء أقسام

2- الرقابة الخارجية :تتم هده الرقابة خارج اطار المؤسسة ومن قبل الأجهزة الرقابية المتخصصة، و تكون تحت اشراف الدولة ،مثلا ديوان الخدمة المدنية يراقب عملية التوظيف و تحديد الدرجات الوظيفية والترقيات و إهاء الخدمة رابعا: الرقابة من حيث نوعية الاخراف:

يمكننا ان نصنف الرقابة الادارية إلى رقابة ايجابية و رقابة سلبية

1 - الرقابة الايجابية : تقوم هده الرقابة بتحديد الانخرافات الايجابية و معرفة أسباهـا وذلك من
أجل الاستفادة منها

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { 26، } 27 \text { ، } \\
& \text { 22 علي عباس ،المرجع السابق ،ص } 27 .
\end{aligned}
$$

الرقابة السلبية : وهي عملية الكشف عن الاخطاء و الاخرافات السلبية و تحديد أسباها وتصحيحها ومنع تكرار حدوثها مرة الخري "1
"خامسا : الرقابة من حيث تنظيمها :

- الرقابة المفاجئة : و هو ذلك النوع من الرقابة الادارية الذي يتم بصورة مفاجئة و دون سابق إندار من أجل مراقبة و ضبط العمل و ضبطه دون اتخاد ترتيبات مسبقة من المدير أو الرئيس المباشر
-2 الرقابة الدور رية : و هي التي تنفد كل فترة زمنية ، أي حسب جدول زمني منتظم ، حيث يتم تحديدها يوميا أو أكثر كل أسبوع

3 -الرقابة المستمرة: و تتم عن طريق المتابعة و الإشراف و التقييم المستمر لأداء العمل"2
و من خلال ما تطرقنا اليه نستتتج ان للرقابة الادارية أنواع ختلفة و متعددة و غتتلف
أنواعها على حسب المعيار المستخدم في تصنيفها منها من حيث توقيتها أي الزمن و ايضا من حيث مستوياهّا الادارية فرد , الادارة , الشر كة ككل ...الخ او من حيث مصدرها ما دار الخلية او خارجية او من حيث ادا كانت ايهابية او سلبية او من حيث تنظيمها من رقابة دورية , مفاجئة

المبحث الثاني : خصائص و بحالات و أدوات الرقابة الادارية :
خصائص الرقابة الإدارية .I

يقوم النظام الرقابي الفعال بتبين بمموعة من خصائص يتم مرعتها أثناء تفعيل النظام الرقابي داخل التنظيم او المؤسسة و من بين هده الخصائص كالتالي :

$$
\begin{aligned}
& \text { 118 على عباس، ننس مرجع السابق ،ص } 28 \text { ـ } 29 \text {. } 29 \\
& \text { ². }{ }^{2} \text { علي عباس ، هرجع السابت ،.ص29 }
\end{aligned}
$$

"1-الموضوعية : في عملية الرقابة يجب أن تكون موضوعية وتوضح اسباب حدوث الخطأ ويتقبل المخطئ خطأه ، ويسعى الل تصحيح هدا الخطأ

2- المرونة : يقصد هِا ان يتم تصميم النظام بطريقة يمكنها التواؤم من الواقع في حالة حدوث بعض المتغيرات و ان يناسب التطبيق وفق هده المتغيرات دون إحداث تعديلات "1 "3- مادا تراقب : حدد بدقة ، المطلوب رقابته ، معيار قياسه، نقاط المراقبة ، تحديد الوضع الحالي بيث لابد لمده الامور أن تكون واضحة للمراقب و المراقب

اضبطه يعمل شيئا صحيحا : يـب ان يسعى النظام الرقابي الى تصحيح و التشجيع ، بل يكاول أن يضبط الافراد يؤدون شيئاصحيحا ، بمعنى أن يلتقط الشيء الجيد ليشجعه 4- السرعة :من أساسات النظام الرقابي الفعال سرعة اكتشاف الاغر افات قبل تسيبها لمشاكل قد تتضخم، و هدا يعيز ضرورة العملية الرقابية في الفترات المتقاربة و المتناسبة. 5- الوضوح : لابد من الوضوح لمن يراقب ولمن يراقب ، أي ما المطلوب من النقاط حول الاداء وما هي معايير قياسها

6- الشمول : لا تعارض بين هذا المبدأ و البساطة ووضوح النظام الرقابي، و يقصد
 ومن الضروري ألا يحدث مر اقبة ما يسهل مر اقبته فقط.

7-الملائمة : ويقصد هبا ملائمة النظام الرقابي لطبيعة النشاط و لطاقات و الافراد وللنواحي التنظيمية بالمنظمة و للظروف الداخلية و الخارجية "2 ${ }^{2}$
"8- الاقتصادية : أن يكون عائد النظام الرقابي أكبر مما ينفق فيه من المهد والوقت و المال

ا9ا-الدورية و الاستمرار : هيب الا تكون الرقابة كنبضات ، منفصلة على فترات متباعدة بل يجب دوريتها و استمرارها حيث تكون : قبل التنفيذ ، اثناء التنفيذ ، بعد التنفيذ
....بكذا يكون النظام أقرب لتحقيق المستهدفات "1

ومنه نستتتج ان للنظام الرقابي بمموعة من الخصائص من بينها الموضوعية من حيت دراية
تامة بأسباب حدوث الأخطاء و استيعاب الانخطاء و العمل على تصحيحها، ايضا المرونة بيث يكون النظام مرن و يتلاءم مع طبيعة الواقع ايضا لابد ان تحدد مادا تراقب ؟ و معايير قياسه وأخد كل تدابير المراقبة و يجب للنظام ان يقوم بالتصحيح و التشجيع و أن يلتقط شيئ جيد، ايضا السرعة في اكتشاف الاخطاء و الاخرافات و الوضوح و الشمول الملائمة ايضا الاعتبار الإنساني من حيث زرع روح التعاون و التضامن داخل النظام الرقابي، ايضا الاستمر ارية و الدور رية اي وجود الرقابة بشكل مستمر منذ بداية تنفيد الى غاية فايته
بحالاتْ الرقابة الإدارية .II

ان للرقابة الادارية دورا فعال في بناح و ضمان سير حسن العمل و ذلك يتم من خلال تطبيق النظام الرقابي بشكل سليم من خلال تنفيد الخطط الموضوعة طبقاً لما هو مطلوب و و منهد يمكننا القول أن النظام الرقاي يتلاءم مع كافة النشاطات المختلفة و من هنا يمكننا تحديد بعالات استخدام هذا النظام الرقابي :
"1- في بحال الانتاج : تستخدم الرقابة في هدا الجال للتأكد من كمية الانتاج و جودمّا ، و عدم
و الجودة في المواد و المستلزمات الاخرى في عملية الانتاج

2- في بحال الشراء: و تستخدم للتأكد من سامة و جودة المشتريات ، و التأكد من مطابقتها للموصفات المطلوبة و كمية الخددة ، و من تم التأكد أيضا من وصولما في الوقت الخدد والمتفق عليه في عقد الشراء.

$$
\text { ¹. المرجع نسسه, ص } 126
$$

3- ين بحال التخزين : و هو من البالات الرئيسية اليت تستخدم فيها الرقابة على حر كة المخزون من حيث كمية الواردة و الصادرة و الرصيد المتبقي و بخزون الامان ، كما تعمل الرقابة على حماية المخزون من أخطاء التلف.

4- في بجال الاموال : و تدعى بالرقابة المالية اليت تعمل عمل مراقبة التدفقات النقدية الداخلية والخنارجة من صندوق الشر كة ومعرفة مدى كفاءة استخدام الاموال

5- يي بجال السلوك و التصرف : أن المقصود من استخدام الرقابة في هدا البحال هو مراقبة سلوك
الافراد داخل الشر كة و في كل إدارة أو قسم من أقسامها"1 ${ }^{\text {أقن }}$
من هنا نستنتج ان للرقابة الادارية دخلاً و دورا هاماً في العديد من البحالات المختلفة بحيث
أن الرقابة تتواجد في جميع البالات من الانتاج و بحال الشراء و البيع و بحال التخزين و بحال الاموال من التدفقات المالية و في بحال السلوك من خلال مراقبة تصرفات الافراد داخل المؤسسة. بعد كل عملية رقابية يتم تحصيل النتائج و عليه يمكن الاستفادة من النظام الرقابي في بمالات اخرى و متعدد من بينها :
(1 (1) "تستخدم نتائج العملية الرقابية كتغذية عكسية في تعديل الخطط و تطويرها 2) تستخدم في الخكم على أداء الأفراد عند مكافأفم أو عقاكمم في حالات الانخراف السلبي
والايبابي"2
3) "تساعد في تحديد الرواتب و الاجور بحسب خبرقهم الافراد و كفاءظم . 4) المساعدة في تحديد قدرة إدارة الشر كة على إدارة الاموال و مدى بناح سياستها في تعقيق

أهدافها" ${ }^{\text {أمسيا }}$

18علي عباس ، المرجع السابق،ص29 29
23
3 على عباس ، المرجع السابق , ص 30

إن للرقابة الادارية العديد من الأساليب و الأدوات المختلفة اليّ يستخدمها داخل التنظيم من
أجل ضمان سير العمل و من بين هذه الأدوات نّذ كر ابرزها :

- "الميزانية التقدير ية - البيانات الاحصائية
- التقارير

ع تحليل النقاط

- المراجعة الداخلية -
" الميزانية التقديرية : تسمى ايضا التخطيطية ، كتم بالتقدير الإرادات والمصرفات سواء على صعيد منظمات الاعمال و الدولة و تستخدم الميزانية التقديرية مع تكاليفها ، كوسيلة رقابية ثم كوسيلة فعالة للتخطيط الإداري تم للتنسيق بين الاعمال المشرو ع المختلفة فهي أداة للتعبير عن الاهداف و السياسات و الخطط البيانات الاحصائية : تقوم إدارة المؤ سسة بإعداد إحصائيات في البالات المختلفة لنشاطها وتستعمل هده الاحصائيات وخلال السلاسل الزمنية لدارسة تطور الأعمال و التنبؤات و تقدم هذه الإحصائيات في شكل جداول ، خخرائط ، رسوم بيانية ، حيث يمكن إجراء المقارنات بين يختلف المؤشرات "2
"التقرير : هو أسلوب معروف في جميع المنظمات و ذلك من خلال تطبيقه والاعتماد عليه لأنه يعتبر وسيلة هدف إلى إعطاء المعلومات اللازمة عن كيفية إجراء العمل ومدى كفاءة إبخازه، و هذا يسمح .كعقارنة مستويات الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة للأداء المخطط، توجه التقارير بالدرجة الأولى إلى الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار
¹ عمود عمدم مصطفي ،الرقابة الادارية، ط1 ،دار البادية ، 2012، ص109

لنيل شهادة الماجيستر , تنمية الموار البشرية ،جامعة قسنطينة , ص 51،50

تصحيح الانحراف و اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك"1 وتتمثل هذه التقارير كالتالي : تقرير الدورية ، تقرير سير الاعمال ، تقرير قياس كفاءة الموظفين ، تقرير الفحص.

تحليل النقاط :
"يمثل تحليل نقطة التعادل وسيلة تخطيطية مفيدة حيث أنه يبين النتائج التي يمكن أن تحقعها المؤسسة عند غختلف العلاقة ما بين التكاليف التي تتكبد ها المؤسسة و بين إيراداهّا عند تلك النقطة، و يعمل هذا الأسلوب على تثثيل وضع المؤسسة في خطة معينة، و لفذا الأسلوب تطبيقات كثيرة تساعد الإدارة في التنويد بالأفكار عن مستوى النشاط

المراجعة الداخلية:
هي التقييم المستمر للأعمال و العمليات المنجزة و أداة فعالة للتأكد من حسن التنفيذ و الكشف عن الأخطاء والانحر افات في جميع النواحي

المالاحظة الشخصية :

إن أسلوب المالاحظة يتم أثناء إبخاز العمل فهو يحشف الأخطاء عند وقوعها و بالتالي يكون تصحيح الأخطاء أكثر فعالية إن الحاجة إلى استخدام أسلوب الملاحظة يتوقف على مستوى مهارة العاملين و كفاءتّم في أداء عملهم و على درجة مهارة المشرفين و المدراء وعلى النظام السائد في إبكاز الأعمال"2

من خلال ما تطرقنا اليه سابقا توصلنا الى أن للرقابة الادارية العديد من الادوات والاساليب اليت يستخدمها داخل التنظيم و ذلك من أجل اقامة نظام رقابي فعال و ناجح بأتم وجه و من اهم الادوات المستخدمة هي الملاحظة الشخصية و البيانات الاحصائية و السجالات و ايضا هناك تحليل النقاط و المراجعة الداخلية و الميزانية التقديرية؛ كل هذه الادوات تستخدم من اجل بحاعة ادارة اي مؤسسة بحيث يتم تقليم المعلومات اللازمة حول الظروف والاوضاع وبحريات العمل من خلال التقرير وايضا تقيم الاعمال المنجزة من خلال المراجعة الداخلية

والكشف عن الاخطاء و العمل على تصحيحها من خلال الملاحظة الشخصية و تقدير نسبة الارادات و الارباح للمؤ سسة ونسبة انتاجية اداء المؤ سسة من خلال الميز انية التقدير ية و مر اقبة تطور الاعمال و التنبؤات على شكل الاحصائيات من خلال البيانات الاحصائية .

## خلاصة الفصل :

تعد الرقابة أخر عنصر في وظائف الإدارة بيث تعد وظيفة أساسية اليّ بمقتضاه يتم القياس و المقارنة تحديد سبب الانخر اف و من ثم معالجة الأخطاء , فالرقابة الإدارية هي عملية ديناميكية فمن خلالما يتم ترجمة الخطط المرسومة الى الأعمال القابلة لتفييد بيمث يتم رصد جميع الأخطاء و انخرافات و تحديد سبب وقوعها، و العمل على معالجتها و ذلك من اجل تعقيق نظام رقابي فعال و ناجح يخدم مصلحة المؤ سسة.

فالرقابة الإدارية هدفها الأساسي متابعة سير الأعمال أول بأول، و ذلك بشكل مستمر و دوري من خلال الأدوات الرقابية , فالرقابة الإدارية هي الوسيلة التي من خلالما يتم تطبيق القوانين و الحث على احترامها و تطبيقها من أجل بناء قوة إدارية فعالة اليت تصنع مصالح المؤ سسة و تساهم في تحسين وتطوير الاداء.

الفصل الثالث
ماهية الأداء و تقييم الأداء
المبحث الاول : ماهية الأداء

مفهوم الأداء .IV
محددات الأداء .V
. VI
. VII
1-تقييم كفاءة الأداء
2-الغرض من تقييم كفاء الأداء
المبحث الثاني: تقيم الاداء
مفهوم تقييم الاداء .V
. أهمية تقييم الاداء
.VII
1-أساليب تقييم الأداء
. معايير تقييم الاداء و صعوبات تقييم الاداء . VIII خحلاصة الفصل

## تمهيد

يعد الأداء من أهم المواضيع المتناولة في وظائف إدارة الموارد البشرية فإن بناعة المؤ سسة و سيرها و تقدمها مرتبط بشكل مباشر بمدى فعالية كفاءة عنصر موردها البشري، كونه أهم عنصر ابخاز المهامْ ، بشكل

تام وبكفاءة عالية ، و ذلك من خلال أدائه لمختلف الوظائف المكلف بإنحازها ، فالمؤ سسة مكلفة بقيام بعملية تقييم اداء الموظفين ، ذلك من أجل تحسين فاعلية الأداء و زيادة إنتاجية المؤسسة و تحصيل نقاط الضعف و نقاط القوة لديها ,و العمل على إيجاد حلول لتسهيل العمل و التطوير و زيادة فعالية الاداء.

المبحث الأول: ماهية الأداء
مفهوم الأداء .I

إن الأداء يحتل مكانة خاصة في أي منظمة أو مؤسسة حيث يرتبط بشكل وثيق بأسلوب سلوك الأفراد و المنظمة بحد ذاتا، ذلك أن الأداء يعتبر تحصيل حاصل لأنشطة الأفر اد و المؤسسة، و قد تم تقديم العديد من التعريفات المختلفة لمفهوم الأداء حيث غرف الأداء : " الأداء بأنه تفاعل لسلوك الموظف، وأن ذلك السلوك يتحدد بتفاعل جهده وقدراته ومفهوم الأداء يتضمن معايير أخرى إضافة إلى معياري الكفاءة والفاعليـــة مثل :معدلات الدوران والحوادث والغيابات والتأخير حيث أن الفرد العامل الجيد هو الذي تكون إنتاجيته عالية و كذلك يسهم في تقليــل المـــشاكل المرتبطــــة بالعمل كالانتظام في العمل وقلة حوادثه" 1

منه يمكننا القول أن الأداء يتم تحديده من خلال تفاعل سلوك الافراد ، من تفاعل بجهوداته و منه يتم تحديد مستوى أداء الموظف ، و مدى المساهمة اليت يقدمها في الز يادة الانتاجية في العمل ، كذلك تم تقلديم تعريف الاداء حيث يعرف الأداء : " بأنه قدرة الإدارة على تحويــل المـــدخلات الخاصـــة بالتنظيم إلى عدد من المنتجات ممواصفات محددة وبأقل تكلفـــة ممكنـــة|"2 منه يمكننا القول أن الأداء يتم تحديده من خلال تفاعل سلوك الافراد ، من تفاعل بجهوداته و منه يتم تحديد مستوى أداء الموظف ، و مدى المساهمة اليت يقدمها في الز يادة الانتاجية في العمل ، كذلك تح تقليم تعريف الاداء حيث يعرف الأداء : " بأنه قدرة الإدارة على تحويــل المـــدخلات الخاصـــة بالتنظيم إلى عدد من المنتجات ممواصفات محددة وبأقل تكلفــــة مـكنــــة"3

11 عبد الله عبد الرحمان النيمان ، الرقابة الإدارية و علاقتها بكفاءة الاداء الوظيفي في الاجهزة الامنية "دار سة مسحية على شرطة منطقة حائل" دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الخصول على درجة الماجستير في العلوم الادارية ،كلية الدراسات العليا، 2003 ، ص 36 2 ${ }^{2}$. المرجع نفسه،ص36، 36 3 . المرجع نفسه،ص36

كما عرف هانز, Haüynes :"ا الأداء بأنه الناتج الذي يكققه الموظف عند قيامه بأي عمل من الأعمال، كما يعرفه الأداء بأنه "قدرة الفرد على تحقــق أهــــداف الوظيفـــة التـــي يشغلها"1 ، ومنه فإن الاداء تحصيل حاصل عمل الذي يقدمه الموظف و قيام بتحقيق مصال منظمة , و كذلك يعرف الأداء الوظيفي بأنه " تنفيذ الموظف لأعماله وهــسئولياته اليت تكلفه هـا المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته هـا ، ويعنــي النتـــائج التــي يحققها الموظف في المنظمة والأداء كذلك هو النتائج المددة للسلوك ،وبالتالي فإن الأداء الإيبابي هـــو النتائج المرغوبة المددة للسلوك ،و بالمقابل فإن الأداء السلبي هــو النتـــائج غيــر المرغوبة المددة للسلوك "22 و منه فالموظف يقوم بإبحاز مهام مكلف هـا، و منه تحقيق نتائج سوآءا كانت مرغوبة أو غير مرغوبة tomas وومن هذه نتائج يتم تحديد سلوك الفرد أثناء العمل، أما تعريف توماس جلبرت Gilbert والأداء ، ذلك أن السلوك هـــو مـــا يقوم به الأفراد من أعمال في المنظمة الي يعملون هـا، أما الإبناز فهو ما يبقــى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف الأفراد عن العمل، أي أنـــه مخــرج أو نتـــاج أو النتائج، أما الأداء فهو التفاعل بين السلوك والإبناز ، و إنه بجموع السلوك و النتائج التي تُققت معا""3 حيث وضح توماس جلبرت في تعريفه : أن الاداء هو خليط بين السلوك الفرد من خلال ما يقوم به من أعمال في التنظيم و الابناز الذي هو نتائج العمل الذي قام به الفرد اثناء . العمل
"ويعرف الأداء : قيام الفرد بالأنشطة و المهام المختلفة اليّ يتكون منها عمله . فالأداء هو ما يقوم به الفرد من مهام و الاعمال غتلفة اليت يتم تحديدها من قبل رؤساء عمله، إذا: فالأداء هو بجموعة من المهام و الاعمال المقدمة من طرف رؤساء العمل ،لُعمال لإبحازها ،و يعرف سليمان : أن الأداء هو قدرة الإدارة على تحويل المدخالات الخاصة بالتنظيم الى عدد من المخرجات 33 المرجع نفسه، ص 38
.مواصفات محددو بأقل تكلفة مُكنة "1, و "يعرفٌ المير الاداء الوظيفي : بأنه نشاط يُمكنُ الفرد من ابجاز المهمة أو الهدف المخصص له بنجاح و يتوقف ذلك على القيود العادية للاستخدام المعقول للموارد المتاحة"202 إذا :و منه فإن الفرد يستطيع إبخاز مهامه و عمله و تحقيق النتائج المرغوبة بالاستخدام الذكي للموارد المتوفرة له , و "يعرف الأداء : ناتج جهد معين قام ببذله فرد أو بجموعة ، لإبخاز عمل معين ,"3 ويرى بعض الإداريين أن الأداء "هو وسيلة لتحقيق غاية و هي النتائج و هنذا فإن الأداء هو التربمة العملية لكافة مراحل التخطيط و النابتة عن تفاعل عدد من العوامل المتداخلة في التنظيم .و يشير فريدريك تايلور : ان الأداء في المنظمات ما هو إلا تعقيق أقصى إنتاجية في الفرد و الألة "4

إذا فإن الاداء هو تحقيق مر احل التخطيط للوصول الى نتائج محددة ،بحيث يتم ذلك بعد تفاعل
عو امل التنظيم.
نستنج أن الأداء هو جهد مبذول من قبل الموظف و ذلك من خلال تنفيد المهام والأعمال
المكلف القيام هـا و إبحازها بشكل خخط له ، و بالتالي الأداء يتم قياسه من خلال النتائج اليت حققها الفرد أثناء عمله
: محددات الاداء : .II
"و تنقسم محددات الأداء الى بحموعتين هما :

عوامل تتصل بالفرد نفسه من حيث:
القدرات و المهارات
التر كيب النفسي

1 1 مرح طاهر شكري ,الرقابة الادارية و علاقتها بكفاء الاداء ـ مديري المدارس الحكومية الاساسية ـ الاطرو حة استكمالا لمتطلبات الحصول عل درجة الماجستير ي الادارة , فلسطين ، ص 40

2 المرجع نفسه ،ص 40
3 أحمد بن صالح بن هليل الحربي .الرقابة الادارية و علاقتها بكفاءة الاداء درراسة ميدانية على مر اقبين جمارك كططار خالد دولي , بحث استكمالا لمتطلبات الخصول على درجة الماجستير في العلوم الادارية ،ص 64 4 المرجع نفسه، ص 64

التر كيب الاجتماعي
عوامل تتصل بالعمل ذاته و بنية العمل:
واجبات و مهام و طبيعة العمل
التنظيم الاجتماعي للعمل الموارد و الامكانيات المادية "1

و منه نستنتج ان الأداء الفعال ، لديه محددات تندرج خلف عوامل مختلفة من بينها العوامل التي تتصل بالفرد نفسه من خلال قدر اته ، التركيب النفسي و الاجتماعي ؛ وعوامل تتصل بالعمل و بنية العمل من خلال تلك الواجبات و المهام و الموارد المادية والبشرية حيث أن القدرة على فهم هذه المددات هي البداية في صنع و إنشاء نظام فعال
لإددارة الأداء
. الرقابة على الأداء
"إن الرقابة على الأداء تسهـم بشكل فّال فــــي ترشــيد اتخـــاذ القرارات، لأهنا تملُ صانعي
القرارات بالمعلومات اللازمة حول مدى ملاعمة السياسات، والبرامج لتحقيق الأهداف المرغوبـــة والخـــددة مسبقاً، وبالتالي فهي تكشف عن مدى ملاعمة السياسات والقــــرارات لظروف العمل ـ ومستويات العاملين، وما إذا كانت تلـــك القـــرارات تحتاج إلى تعديل أو تغيير وفقاً للظرو ف التــــي تعمــــــل فيهــــــا المنظمة "2 يمكننا القول عندما يتم المراقبة على أداء الافراد أو المنظمة يمكننا جهع المعلومات و البيانات حول البرامج و السياسات المتعددة ،و معرفة مدى ملائمتها ، و ذلك من أجل أخخذ القرارات المناسبة اليت تخدم مصالح المؤسسة من أجل تحقيق وابنحاز الاهداف التي تم تخطيط لها مسبقا.
"في كُتاب الإدارة أن الرقابة على الأداء تحقق الأهداف من بينها هدفين رئيسين و هما :

1¹ على السلمي ، إدارة الموارد البشرية ، دار غريب للطباعة و النشر ،القاهرة ، ص 266


أهداف وظيفية: وهي الأهداف اليت يسعى إلى تحقيقها المسئول ععــن مراقبـــة الأداء و

التحقق من كفاءة استخدام الموارد المتاحة وفقاً لما هو مخطــط له مع تحديد أسباب سوء استخدمها والتأكد من تحقيق النتائج المددة مسبقاً مع تحديد مستويات الانخر اف عن تحقيق النتائج وأسباهِا."1
"الأهداف الاستراتيجية و هي عبارة عن الأهداف غير المباشرة والتـــي تعــود علـــى المنظمة
من جراء تطبيق الرقابة على الأداء من بينها :
1 - المحافظة على المال العام والحد من الإسر اف والتبذير في النفقات.
2 - كسب رضا المستفيدين من نتائج الأداء و إقناعهم .مدى كفــــاءة وفعالية البرامج
3 - تـسين نوعية المعلومات المتعلقة بنتـــائج إدارة المـــال العـــام واللازمة للسلطة العليا في
الدولة "2

ومنه نستنتج :أن الرقابة على الأداء تساهم في تزو يد إدارة المنظمة بالمعلومات اللازمة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم مصالح المنظمة و تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرغوبة و الخددة مسبقاً و للرقابة على الأداء هدفين : الوظيفة اليت يسعى المسؤول عن مر اقبة الأداء إلى تحقيقها والأهداف الاستر اتيجية و هي التي تعود على المنظمة من جراء تطبيق الرقابة على الأداء.

مفهوم كفاءة الأداء و تقيم كفاءة الأداء و الغرض منها.
"مفهوم كفاءة الاداء
: ( يرى المنيــف :أن الكفاءة في الأداء تعيز الصالحية والقدرة على إتمام هدف أو عملية ما بنجاح طبقاً لما هو محدد لما ) ,إذا: المقصود من كفاءة الأداء أن يتم ابكاز المهام بنجاح و يتم ذلك بما تح تخطط له مسبقا و بشكل مطلوب , كمــــــــ أن الكفاءة في أداء المنظمات يعبــر عنها من خـــالال النسبة بيــن المدخلات إلــى المخرجـــات , أي أن كفاءة الأداء في المنظمـــات

1 ${ }^{1}$ المرجع نفسه، ص 70
2 المرجع نفسه ، ص 71

تـــرتبط بالاستخلدام الأمثل للموارد المادية، والبشرية المتوفرة في المنظمـــة، وذلك عن طريق استخدام الأساليب المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة أي ان تحقيق كفاءة الاداء العالية مرتبط بمدى القدرة على الاستغلال الامثل للموارد المادية و البشرية و منه تحقيق مصالح المؤسسة فمن خلال المورد البشري الذى يعتبر عنصر هام لتحقيق كفاءة الأداء الذي نعي به القيام بالاختيار الأمثل للموظفين المؤهلين "1 و "من اجل تحقيق كفاءة الأداء العالية يجب مر اعاة برامج التخطيط قبل تأدية المهام و ابخازها من خلال جمع المعلومات عن طبيعة النشاط و الهدف المراد تعقيقها فإدارة المنظمات من أجل تعقيق اهدافها التي تسعى إليها وجب عليها خفض تكاليف الأداء داخل التنظيم و تطوير أساليبها "2

و منه نستنتج أن كفاءة الأداء هي القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة بشكل تام وطبقا للا تم التخطيط له، بكيث كلما كان هناك استغلال جيد للموارد البشرية و المادية يتم تحقيق كفاءة الاداء العالية و بالاستعانة بالأساليب المثلى و المناسبة من أجل تحقيق الأهداف و مصالح المؤسسة .

1-تقيم كفاءة الاداء :
يتم تقيم كفاءة الأداء من خلال بعض المؤشرات و تتمثل كالاتي :
"العمل موضع التقييم و مكوناته
معدل الأداء المخطط و يشمل ذلك الأبعاد التالية : كمية العمل ( الابناز ) ، جودة العمل
. الوقت المستغرق في العمل ، تكلفة العمل ,
سلوك الأداء، أي الاسلوب و النمط الذي يتبعه الفرد في أداء واجبات العمل ، و يعبر
ذلك عن الجانب الانساني في علاقات الفرد بالأخرين .
احتمالات التطور في الاداء، و تشمل قدرات الفرد على تقبل و استيعاب الافكار والاساليب الجديدة و قدارته على التكيف مع التغيرات و اكتساب مهارات جديدة ."3

12امد بن صالح بن هليل الحربي ، المرجع السابق ،ص66 67
2 المرجع نفسه, ص 67
3 علي السلمي ، نفس المرجع السابق ، ص 272

و منه نستنتج تقييم كفاءة الاداء يتم تحديده من خلال معايير متعددة و واضحة من حيث العمل و مكوناته ، و معدل الأداء المخطط من كمية الأعمال المنجزة و ابلمودة و الوقت المستغرق في العمل و التكلفة ، أيضا سلوك الأداء من خلال أسلوب الفرد اثناء عمل قدرة الفرد على تطور مهارته و قدارته .

2-الغرض من تقيم كفاءة الاداء :
يتمثل الغرض من تقييم كفاءة الاداء كالتالي :
"التأكد من قدرة الفرد و رغبته ين تحقيق الاهداف التي تريدها الادارة .
يقدم تقيم كفاءة الأداء للإدارة على بحموعة من المعلومات المهمة ، اليت تستطيع
الاعتماد عليها في عملية التخطيط وتنفيد البرامج تنمية الموارد البشرية .
النتائج المتملة لتقييم كفاءة الاداء ،منها : ( أداء اقل من المعدل ، أداء يقارب المعدل ، أداء يتميز عن المعدل ) بكيث هده النتائج قد تكون مؤقتة أو مستمرة ."

نستنتج أن لتقييم كفاءة الأداء هدف و غرض واضح و مهم حيث، يتمثل هذا الغرض في معرفة قدرة الفرد و رغبته في تحقيق المصالح التي تخدم اهداف الادارة ، ويقدم تقييم كفاءة الأداء بجموعة من المعلومات، التي تساعد في عملية التخطيط و تنفيد برامج التنمية البشرية ، و ايضا تقديم نتائج اليي يمصلها تقييم كفاءة الاداء من أعلى درجة في الأداء إلى أدنى درجة أداء .

المبحث الثاني: ماهية تقييم الأداء
مفهوم تقييم الأداء : .I
"في غختلف البحالات الاقتصادية و السياسية أو الاجتماعية تتكون العملية الادارية من بجموعة خطوات متسلسلة ومتر ابطة مع بعضها البعض ،و بدايةً من تحديد الاهداف من خلال استغلال الموارد المتاحة للو حدة الادارية، تم يتم التخطيط للبرامج و السياسات المدروسة ووضع توقيت

مناسب و حدد لتحقيق الاهداف المطلوبة ،تم تأتي مرحلة تنفيذ الخطة، و من تم تأتي اخر مر حلة وهي مر حلة تقييم الأداء"1 1 "
" فإن تقيم الأداء يتأثر هكذه المراحل بحيث الهدف من تقييم اي نشاط هو معرف اذا يتحقق هذا نشاط بشكل خطط له وايضا معرف للأهداف اليت ننشأ لما هذا النشاط من الأول , بكيث لابد من استخدام مبدأ النسبية في التقييم و ذلك عند اختيار أساليب التقييم , " 2 "و جوهر تقييم الأداء يكون بقياس الأداء الفعلي على أي مقياس و ليكن معايير الأداء، والاخر افات يبب تحليلها و التعرف على أسباها و تحديد المسؤول عن حدوثها و أخيرا يقتضي الامر اتخاد الاجر اءات العالاجية لتدار كها" ${ }^{3}$
" الأداة الادارية تستخدم لتقدير جهود و سلوك الموظف الوظيفي (كمياً و نوعياً ) خلال مدة عحددة سابقة ،لتقييم دوره في تحقيق المنظمة لأهدافها خحلال فترة التقييم الهدف الاساسي لتقييم الاداء ، هو تحقيق التوازن بين حاجات المنظمة ، وحاجات الموظفين وصولاً لتحقيق أهداف المنظمة التي انبثقت عن الرؤية و الرسالة خاصة هـا"4 ${ }^{4}$ بحيث يعتبر تقيم الاداء الو سيلة الادارية اليت من خلالها يتم تقدير المستوى و الجهد المبذول من قبل الموظف خلال مدة محددة و خلال فترة التقييم يتم تحقيق اهداف المنظمة بحيث الهدف من تقييم الاداء توفير توازن بين اهداف الموظفين خاصة و اهداف المنظمة .

للعملية الرقابية العديد من الانشطة من بينها تقييم الأداء الذي يعتبر الأداة الي من خلالما يتم قياس و معرفة مستوى أداء الموظفين و العمال بحيث تعرف عملية تقييم الأداء : "عملية إصدار الحكم عن الأداء و سلوك العاملين في العمل و يترتب على إصدار الحكم قرارات تتعلق بالاحتفاظ بالعاملين ،أو ترقيتهم أو نقلهم الى عمل أخر داخل المنظمة أو خارجها ، أو تتريل درجاهمم المالية ،أو تدريبهم أو تأديبهم أو فصلهم و الاستغناء عنهم "5 إذا :يمكننا القول أنهُ أثناء تقييم الأداء

1ليلي فتح الله ، دارسات في الماسبة المكومية ،ط1، مكتبة عبن الشمس ،القاهرة،1983، ص35
2 المرجع نفسه, ص 35
3 المرجع نفسه ،ص 36
4, رولا نايف المعايطة ، إدارة الموارد البشرية ، ط1 ، ،دار كنوز للمعرفة للنشر ، عمان ، 2012، ص 116 5 5 شعلان الشمري ، مفاهيم في الادارة ، دون ذكر دار النشر ، جدة ، ، 2012 ، ص ، 89

يتم إصدار قرارات بخصوص موظف بعد تقييم عمله كو جهلدهُ 6بحيث يتم خُكم عن عمله و أداءهُ و سلو كهُ من خلال عملية فصله أو ترقية أو نقلهم إلى مكان أخر ,,,'الخ
"فهي عملية تر كز على العاملين أنفسهم ،وليس على المهام المددة ،و قد تتم عملية تقييم الاداء بشكل دوري، سواء شهري أو فصلي أو سنوي ،ولكنها يجب أن تتم على الاقل مرة واحدة خالال كل سنة و ذلك حتى يتضح للإدارة الخط البياني الذي يوضح مدى إنتاجية العاملين "1" إذا: :يتم استخدام تقييم الاداء بشكل دوري و مستمر و بتوقيت محدد من أجل معرفة مراحل تطور في اداء الموظفين أيضا تقييم الاداء : "و هو ما قد يساعد في رسم الخطط المستقبلية كما يساعد في عمليات التحفيز من حيث تقديم المكافآت و العقوبات ،كذلك هذه العملية من المسؤوليات إدارة الموارد البشرية ،و هناك عدة أسباب لقيام هذه المهمة"|2 "تقييم الأداء هو نظام يتم من خلاله تحديد مدى كفاءة أداء العاملين لأعمالفمّ و يحتاج الأمر إذن أن يكون العاملون قد قضوا فترة زمنية في أعمالمم و بشكل يُمكنُ من القيام بتقييم ادائهم خحلالها."3 أي أن تحقيق تقييم أداء للعمال يتطلب بتاوز فترة زمنية محددة مسبقا ، و ذلك من أجل تقييم جيد
للأداء هم .

منه نستنتج: إن تقييم الأداء هو أحد أهم المراحل اليت تتكون منها العملية الإدارية بكيث يهدف تقييم الأداء الى معرفة الأهداف نشأة هذا النشاط ،و إذا يتم تحقيقهُ بفعل أو لا , و بحيث يقاس الأداء من خلال معرفة أسباب حدوث الانخرافات ، من أجل معابلتها و القضاء عليها و يعتبر تقييم الأداء وسيلة التي من خلالها يتم تقدير جههد مبذول من قبل موظف و سلو كه أتناء فترة محددة للتقييم , بحيث يهدف تقييم الأداء إلى موازنة بين الأهداف الخاصة للموظفين و الأهداف خاصة للمنظمة ثم بعد ذلك يتم اتخاد قرارات مصيرية للموظف بعد تقييمه طبعا مثلا : فصله ترقيته , تتزيل رتبته ,,,
. أهمية تقيم الأداء : II
إن اهمية تقييم الأداء تنقسم على مستو يات غختلفة من بينها على مستوى المنظمة ، مستوى
المدير، ومستوى الفرد و الموظف التنفيذي ، و منه و يمكننا توضيح ذلك كالتالي :

1-"أهميتها على مستوى المنظمة :

إيباد مناخ ملائم من الثقة و التعامل الاخلاقي الذي يبعد احتمال تعد شكاوي الموظفين .
.رفع مستوي أداء الموظفين و استثمار قدر اتمّ بما يساعدهم على التقدم و التطور.
تقييم برامج و سياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن أن تستعمل كمؤشرات للحكم على دقة هذه السياسات."1

2-"اهميتها على مستوى المديرين :

دفع المديرين و المشرفين الى تنمية مهارگـم و إمكانياهـم الفكرية و تعزيز قدراهـم الابداعية . دفع المديرين الى تطوير العلاقات الجيدة مع المرؤو سين و التقرب اليهم للتعرف على المشاكل و الصعوبات ."2

3-"اهميتها على مستوى الموظفين :
بتعل الموظف أكثر شعورا بالمسؤولية ، و ذلك لزيادة شعوره بالعدالة و جهيع جهوده
المبذولة تؤخذ بالحسبان من قبل المنظمة .
دفع الموظف للعمل بإجهاد و جدية و إخلاص ليترقب فوزه باحترام و تقدير رؤسائه معنوياً و مادياً . "3

1 ${ }^{1}$ ار عوني الليدي ،تنمية الاداء الوظيفي و الاداري ،18 ، دار دجلة ، عمان ، 2015. ص 18
23 المرجع نغسه , ص 18
3 نزار عوني الليدي ، نفس المرجع السابق ,ص 18

منه نستنتج أن اهمية تقييم الأداء لما مستويات عديدة من بينها على مستوى المنظمة حيث تكمن اهميتها في اهتمام بحاجات الموظف من خلال رفع مستواهم و استثمار قدراگّم و توفير مناخ ملائم للعمل , ومن تح على مستوى المديرين و ذلك من خالال قيام بدفع المديرين بتنمية قدر اتمّ و إمكانيتهم و تطوير علاقاقم مع المرؤو سين و الموظفين و ذلك لحل المشاكل , ثم على مستوى الموظفين تدفع الموظف إلى تحمل المسؤولية و الاجتهاد و الاخلاص في العمل.

المطلب الثالث: خصائص و أساليب تقييم الأداء 1-خصائص تقييم الأداء:
"إن تقييم الأداء أداة فعالة لتحقيق الاغراض المراد منه ، و لتجنب السلبيات هناك العديد من الخصائص و المتغيرات تتوفر في أي نظام يتم تصميمه لقياس أداء الموظفين ،بكيث يجب أن يشمل تقييم الأداء الجووانب الشخصية و الإدارية و الإنسانية و الفنية المتعلقة بالموظف و الوظيفة وبالمنظمة ، ويتم اعطاء أوزان كمية هذه المتغيرات تبعا لدرجة أهميتها .و منه نعرض بعض الجو انب :

احترام الوقت و الالتزام بالمواعيد و الخطط والمحداول و مراعاة المكان و الزمان المتفق
عليها.
الصفات: الخصائص الشخصية و مدى توفر قيم الأمانة و الصدق و الإخلاص و الانتماء
 "القدرات و المواهب و مدى تطورها و تنميتها و توظيفها في اتخاد القرارات و معابلة . المشاكل و وي الابتكار و التجديد

العلاقات الانسانية اليت تنظم صالات الموظف برؤسائه و مرؤوسيه و عملائه. الرغبة و الاستعداد للتضحية و العمل في الظروف و الاماكن الخطرة و أوقات العمل الاضافية.

1 عُمد أممد عبد النبي ، إدارة الموارد البشرية ، ط1 ، دار زمزم لنشر ، عمان ،2010ص 38

غياب الموضوعية لدى البعض أو عدم الالتز ام بالقيم الاخحلاقية و المهنية اليت تستوجب الصراحة و الصدق و الامانة و الجرأة في قول الاشياء و الحكم على الاخرين بعيداًعن

التحيز أو الضغوط أو البحاملات"1

منه نستنتج أن لنظام أي مؤ سسة يتبن بحموعة من الخصائص المتمثلة في ابلجوانب المتعدد و المختلفة منها الشخصية و الادارية و الانسانية ,,, ,إخ , , بيث بواسطتها يتم تقييم اداء الموظف من بين هده الصفات : منها احترام قواعد العمل مثل احترام الوقت و الالتز ام بالخطط و المواعيد , أيضا صفات شخصية للموظف مثل الاخلاص في العمل والامانة و الولاء , و أيضا القدرات و المواهب و مدى تطورها و العالقات بين رؤساء العمل و القدرة على كسب مديرين وانشاء

علاقات معهم .
2- أساليب تقييم الاداء :
"تتعدد اساليب تقييم الاداء و تختلف من منظمة الى اخرى و من حالة الى أخرى ، تبعاً ،لسياسة
المنظمة ،و لما تراه الادارة مناسباً من بين هذه الأساليب :

سلم التقدير التمثيلي :
و أكثر الأساليب شيوعا و فيه يتم تقدير اداء العاملين بناء على خط بياني متصل يبدأ بأقل درجة و ينتهي بأعلى درجة ،مثل ضعيف ، ضعيف ، متوسط ،جيد ، جيدا جدا ،ممتاز ."2
"قوائم الرصد:

وفيها يتم وفقا لعبارات وصفية سلو كية ،مثل نادرا ما يرتكب أخطاء ،متعاون مع زمالءه
،و يقوم المقيم بوضع اشارة بجانب العبارات الي يرى أها تنطبق على العامل
ح حسب الموقع
ويقوم الُمقيم وفق هذا الأسلوب بتسجيل الأحداث و المهام الاساسية التي كان فيها العامل فعالا أو غير فعال في أدائها و هذا الاسلوب قد يحتاج الى كثير من الوقت" ${ }^{\prime \prime}$

1 ${ }^{1}$
² ${ }^{2}$
3 المرجع نفسه، ص 92

## "المقارن بين العاملين :

وين هذا الاسلوب تتم مقارنة أداء العاملين فيها بين بعضهم البضض، و يتم ذلك غالبا وفق أحد الطرق الثالث التالية : أسلوب الترتيب ،اسلوب التوزيع إجباري ، اسلوب المقارنة
المز دوجة ،،


شكل رقم 3: يوضح أساليب المقارنة بين العاملين

أسلوب الترتيب


الإعداد: الطالبة

انتبارات الأداء:
وفي هذا الاسلوب يتم كل فترة إعطاء العاملين اختبارا مكتوبا أو علميا أو كالاهما وذلك حسب طبيعة المهام اليّ يقومون هِا ،ثم بعد ذلك يتم تقييمهم وفقا للدرجات اليّ حصلوا عليها يف الاختبار ،وهذا اسلوب يناسب الاعمال التخصصية أكثر من مناسبته للأعمال الاكثر عمومية ،فهو مثلا يناسب الخاسب أكثر من مسؤول الموارد البشرية"1

1 شـعالن الشمري ، نغس مرجع السابق , ص 93

ومنه نستنتج أن أساليب تقييم الأداء تتعلدْ و ختخلف منها أسلوب سلم التقدير، الذي يتم فيه
وضع درجات أداء من أعلى درجة إلى غاية اضعف درجة ، ايضا قوائم الرصد ،من خلال عبارة

ومهام العامل ، و ايضا أسلوب المقارنة: بين العاملين و هو مقارنة العمال فيما بينهم ،و أخر الاسلوب هو اختبارات الاداء: و هو عبارة عن اختبار خطي كتابي يتم فيه اختبار قدراتمم الذهنية.
.معاير تقييم الأداء و صعوبات تقييم الأداء:

1-معايير تقييم الأداء
"وهي تلك العناصر اليت تستعمل كر كائز، و تصنف هذه المعايير إلى:
معايير نواتج الاداء : تخص بقياس كمية و جودة الاداء
معايير سلوك الاداء : مثل معابلة شكاوي العملاء، إدارة الاجتماعات ، كتابة التقارير ،
المواظبة على العمل و التعاون مع الزملاء ...إلخ
معايير صفات شخصية : مثل المبادأة ، الانتباه ،دافعية عالية ، و الاتزان الان الانغعالي .

و منه نستنتج أن لتقييم الأداء بمموعة من المعايير تتمثل في معايير الانتاج اليت تشمل قدرة الموظف على الالتز ام بالتوقيت تنفيد مهامه و ابخاز المهام المطلوبة منه بكفاءة عالية بإتقان و بيودة, اما ما معاير السلوك الما الأداء الأداء متمثلة بالتز ام الموظف بأوقات الدوام و انضباطه في العمل مع قدرته على التعاون مع زملائه , و أما سلوك صفات شخصية و تشمل العلاقات اليت تنشئ بين المديرين و الموظفين و الدافعية الممثلة في رغبته على التطوير

2-صعوبات تقييم الأداء
ترجع صعوبات تقييم الاداء الى :
"عدم المقدرة على انشاء معايير سليمة ودقيقة يقاس عليها الاداء الفعلي ،و كذلك
عدم المقدرة على التميز بين العوامل الكمية و غير الكمية المتعلقة بالخدمات. تضارب مصالح الافراد ،و هذه مشكلة يجب التغلب عليها للوصول الى النتائج

المرغوب فيها من تقييم أداء الافراد.
ومن الأكثر المسائل صعوبة هي نظرة الافراد الى مؤشرات تقييم الأداء كوسيلة
ارهاب ،مما يؤدي الى عدم تعاون الموظفين و بالتالي عدم تحقيق نتائج المرجوة
1". لذلك يبب أخد العامل البشري في الاعتبار حتي يكون تقييم الاداء فعال
نستنتج أن تقيم الأداء يواجه صعوبات عديدة، من بينها عدم القدرة على انشاء
معايير سليمة التي يقاس عليها اداء الافر اد ،ايضا تضارب بين مصالح الموظفين ،و عدم
تعاون الموظفين فيما بينهم ،و بالتالي عدم تحقيق النتائج المرغوبة ـ لذلك توجب استغلال المورد البشري كونه العنصر الأساسي في تحسين الأداء وذلك من اجل أن يكون تقييم الأداء فعال.

¹ ${ }^{1}$

## خلاصة الفصل:

من خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التي توضح الدور المام و الرئيسي لأداء الافر اد ، بصفة الية و ديناميكية على انتاجية المؤ سسة ، فأداء العمال يتم تحديده من خلال تفاعل سلوك العمال ، و من خلال المهد المبذول من طرفهم ، و بالتالي يتم تحدد الأداء اذا كان مقبول أو لا ،إذن فإن الأداء هو نتائج جهود الافراد العاملين داخل التنظيم ، و من خلال تلك الجهود يتم تحديد مستويات الأداء ، أقوى و أضعف في الاداء ، فإن تعقيق كفاءة الاداء العالية يستلزم ابناز المهام و الأعمال بشكل تام و غخطط له ، و بالتالي فإن تقييم الاداء يساهم بشكل كبير في تحديد مواطن القوة و الضعف لدى العمال من حيث قدراقم ومهاراقمّ المتعددة داخل التنظيم الاداري، فتقييم الاداء يتم وفقا لتقدير سلوك و جهود الافراد العاملين داخل التنظيم خلال فترة التقييم ، و ذلك بالاستعانة بالأساليب المختلفة والمتعددة، للوصول لنتائج التقييم بشكل دقيق و مطلوب ، و و من هنا فإن التقييم يساعد الادارة و أصحاب القرارات في اتخاد التدابير و الإجراءات اليت تساهم في الارتقاء و تطوير مهارات الافراد ، و ذلك من اجل تُقيق الاهداف و المصالح اليت تخدم المؤسسة و تعود عليها بالفائدة سوآءا على صعيد العامل أو المؤسسة بـذ ذاهّا .

## الفـــــــل الرابع:

## الاطــــار الميـــداني للدراســــة

* المبحث الاول: خصائص بجتمع الدراسة، منهج و ادوات جمع البيانات

المطلب الاول: بعالات الدراسة
المطلب الثاني: المنهج المستخدم في الدراسة
اللطلب الثالث: ادوات وتقنيات جمع بيانات الدراسة
المطلب الرابع: خصائص عينة الدراسة
المبحث الثاين: تُليل ومناقشة فرضيات الدراسة والنتائج العامة لما.
المطلب الأول: تُليل ومناقشة الفرضية الأولى
المطلب الثاني: تُليل ومناقشة الفرضية الثانية

الططلب الثالث: النتائج العامة للدراسة

- الاستنتاجات العامة للدراسة
- خاتثة الدراسة
- قائمة المرابع
- الماحق


## تُهيد

كانت الدارسات في علم الاجتماع سابقاً ،تعتمدُ في دراستها الاجتماعية على التفسيرات النظرية والتطور النظري، تعتمد على النظريات الاجتماعية فقط، في تُليل الظواهر الاجتماعية ، و تفسير الواقع الاجتماعي بأبعاده المتعددة ،و مع التقدم و التطور الذي تشهلده العلوم الأن ، أصبحت نتائج الدراسات أدق و أقرب الى الواقع الاجتماعي و بشكل كبير ، من خلال القيام بدراسات ميدانية للواقع الاجتماعي للحصول على نتائج اكثر دقة واكثر مصداقية في العمل و النتائج الخصلة، و مع بروز عولمة تكنولوجية وتطور وسائل البحث العلمي، حاول العلماء الجمع يين الجانب النظري والجانب العلمي للحصول على نتائج دقيقة و بنسبة كبيرة، باستخدام مناهج و تقنيات متعددة و وّلك سعيا نو الوصول لأبحاث علمية اكثر واقعية و مصداقية

> 1

إن موضوع الدراسة و طبيعة الدراسة هيا اليت تحتم و تفرض على الباحث اختيار البحال مكاي مناسب ، و الذي يخدم طبيعة بكثه و موضوعه بشت ابعاده , بحيث يساعده

بحال المكاني في تنمية رصيد معلوماتي و فكري للباحث و يرشده نو مبتغاه, بكيث تتناسب مع موضوع بكثه و تساعد في تعز يز معلوماته حول موضوع و تخدم فراضياته اليت وضعها من أساس، و لهدا تم اختيار بحال مكاني لدراستي هيا جامعة غرداية للإجر اء هذا البحث العلمي و منه نقدم لكم تعريفاً للمؤسسة جامعة غرداية .

التعريف بالمؤسسة :

شهد قطاع التعليم العالي بولاية غرداية تطورا متسارعا فمن ملحقة بمامعة الجز ائر بغرداية مع
صدور القرار الوزاري المشترك كالمؤرخ يـ 08 رجب 1425 الموافق ل2054/08/24 إلم






 قاءة التعليم التلفز، ،مكاتب ادارية وبيداغوجية، نوادي، عكمة افتراضية، مرافق رياضية)

فرو ع جامعة غرداية : حيث تتكون الجامعة من كليات و اقسام متعدد منها :
6 كليات : كلية العلوم و التكنولوجية , كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم تسير , كلية الآداب و اللغات و كلية المقوق و العلوم السياسية و كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية , كلية علوم الطيبية و المياة و الارض .
"شكل رقم 4: يوضح كليات جامعة غرداية"1


## شكل رقم5:يوضح الميكل التنظيمي بلمامعة غرداية



المصدر: دليل الطالب لجامعة غرداية للموسم الجامعي 2020/2019 ص 4

2 - الجال الزماني : في هذه الدراسة تم تقسيمها على مرحلتين وهما:
المرحلة الأولى: وتمت فيها الدراسة الاستكشافية والاستطلاعية : حيث امتدت المرحلة من 2019/11/10 إل12019/11/15 حيث تح في هذه المرحلة استكشاف ارض الميدان عن طريق ملاحظة , جلامعة غرداية بضبط موظفين الإداريين ، والقيام معقابلات مع بعض المبحوثين و تقديم بعض اسئلة بشكل مباشر .

بيث تُعد دراسات الاستطالعية من أهم مراحل في بكث علمي ،حيث لما دورا في تحليل المشكالات و تحديد الصعوبات بكيث يمكننا تعريفها : "إن الدراسات الاستطالاعية تستهدف تحديد معالم مشكلة البحث حينما تكون المشكلة غير محددة فهي تستلز م مرونة في التصميم مادام الباحث يـهل الكثير عن الظاهرة التي يدر سها "¹ ،و ذلك من خلالد قيامنا بز يارة مؤ سسة الجامعة غردايه ابتداء من 11/12/2019الى غاية/2020/02/24،كيث حاولنا جمع بعض معلومات من خلال ملاحظة شخصية مععرفة المؤسسة واقسامها و كلياها و هيا كلها و حددنا عدد العمال المتواجدون فيها ، و قد تم لفت نظرنا ،عن طريق ملاحظة بالمشار كة، اليت "تعد اكثر ادوات استخداما في جمع المعلومات من خلال مشاهدة مباشرة لظاهرة مدروسة و قد تح تعر يفها :" هيا عملية مر اقبة او مشاهدة لسلوك الظاهرة و مشكلات و الاحداث و مكو ناتا المادية و البيئية و متابعة سيرها و التحاهاقا و علاقتها و بأسلوب علمي منظم و غخطط و هادف و بقصد التفسير و تحديد العلاقة يني المتغير ات و التنبؤ بسلوك الظاهرة او توجيهها لخدمة أغراض الانسان و تلبيته احتياجات" أن لجامعة غراديه متعدد من حيث هيا كلها و كلياها و أقسامها و تعدد لمستويات الادارية لما، و قد تما ملاحظة أكثر أساليب الرقابية استعمالا ، هيا سجلات حضور و غياب , تقرير ,و أيضا رقابة دورية من قبل رؤساء عمل ( ملاحظة الشخصية من قبل رب العمل ) , أيضا لم ألاحظ وجود أجهزة مر اقبة داخل مكاتب موظفين، التي أرى انها من وسائل الرقابة الادارية .بعد ذلك قمت ¹ ${ }^{\text {يى ممد مسعد، كيفية كتابة الأباث والاعداد للمحاضرات، المكتب العربي الحديث، ط2، الاسكندرية،2000، ص32 }}$ رجاء وحيد دو يدري , نفس مرجع السابق , ص 317

كعقابلة مع بعض الموظفين والي" عرفها موريس أبخرز بأنها : تلك التقنية المباشرة اليت تستعمل لمساءلة

و طرحت بعض اسئلة : من بينها

○ ما مفهومك للرقابة الادارية ؟
○ ماهي اكثر الاساليب الرقابية استخداماً في الادارة ؟ كيف يتم تطبيق نظام رقابي ؟ O هل النظام الرقابي يدفعك في عمل و تحسين الاداء لديك ؟ O هل النظام الرقابي يدفعك بالتزام و انضباط في عمل ؟

من خلال ما لاحظته و اجوبة بعض موظفين : يرى بعض ان الرقابة الادارية تدفع بعض على انضباط بقواعد العمل , ايضا اهنا ساهمت كثير في نـاج نظام الاداري , و تدفع موظفين على تحسين و تطوير الأداء و اكثر أسالب استخدما هو تقرير مكتوبة و رقابة مباشرة من قبل رؤ ساء عمل عن طريق ملاحظة الشخصية ،أما كاميرات مر اقبة لا تتوفر بشكل كبير في مكاتب الموظفين الإداريين أو باحر| منعدمة تاما داخل مكا مكاتب الموظفين الإداريين.

المرحلة الثانية: الدراسة الميدانية
و تعد اكثر مراحل تأثيراً في بحاري بحث بكيث بدأت هده مرحلة في فترة زمانية من 2020/07/23 إلى غاية 2020/08/06 ، حيث تثت هذه العملية عبر طريقتين الاستمارة الكترونيا و الاستمارة الورقية عن طريق توزيع مباشر للاستمارة للموظفين ،لكن كانت نسبة
 بشكل كبير في جمع بيانات موظفين الإداريين ،بييث تم إر سال تلك الاستمارات عن طريق إيمل أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي (face book)، ثُم قمنا بر حلة تفر يخ الاستمارة و تُليلها من خلال تفريغ البيانات التي تم جمعها عن طريق برنامج SpSS، بعد دلك قمنا بإنشاء جداول وتحليلها ودراستها و لنتوصل الى نتائج هائية.

¹نيبل ميمدشة ، المقابلة في البحث الاجتماعي ، بعلة العلوم الانسانية و الاجتماعية ، جامعة سكيكدة ، 2018 ، ص98

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- تعريف المنهج: الدارسة } \\
& \text { منهج }
\end{aligned}
$$

في أي بحث علمي يعتمد الباحث عن منهج يتبعه و يستعين به كمر شد خلال رحلته علمية
بكثية ،و ذلك من خحال خطوات و مراحل متسلسلة و مترابطة مع بعضها بعض ، و بغية تُقيق اهداف بثثه والحصول على اجابة عن تساؤ لات بثثه و تحصيل نتائج طامح في الوصول اليها من بداية مشوار بثثه ، و تُققْ من صحة الفرضيات التي وضعها منذ البداية، و نتيجة لطبيعة هذه الاهداف و الذي يقتضي بنا تحديد و الكشف عن الاشكالية المطروحة، تحت عنوان الرقابة الادارية و علاقتها بكفاءة الأداء ، لدى الموظفين الإدار يين جلمامعة غرداية ، فقد تم استخدام المنهج
 القول ان منهج يعرف :" هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت تيمن على سير العقل و تحديد عملياته ، حتى يصل الى نتيجة معلومة "¹ الـي ويعرف ايضا "بجموعة الخطوات العلمية الواضحة والدقيقة اليت يسلكها الباحث في مناقشته أو معالجة ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو إعلامية معينة"2

ومنه يمكننا تعريف المنهج الوصفي حسب "قول سكيثس : يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل جميع الدراسات التي تتم بجمع و تلخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبيعة جماعة أو عدد الاشياء أ,
 ،أما ويثين : "فان الدراسة الوصفية هي التي تتضمن دراسة الحقائق الر اهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة او موقف او بجموعة من الاوضاع"

1, رجاء وحيد دويدري , البحث العلمي و أساسياته النظرية و مارسته العلمية .دار الفكر المعاصر ,ط1, يرووت2000 ,

2بر صو ش عمار ، منهجية البحث العملي و تقنته في العلوم الاجتماعية ، المر كز الديعراطي لعري للدر اسات ، برلين ، 2019، ص 14
30 مروان عبد البيد ابراهيم . اسس البحث العلمي للأعداد الرسائل البامعية , مؤ سسة الور قلنشر ,ط الاولى , عمان

$$
\text { 2000, ص } 125
$$

$$
\text { 4 نسس الرـجع السابق , ص } 125
$$

ايضا بيكننا القول على المنهج الوصفي : "بصفة عامة يمكننا القول ان البحث الوصفي يبدأ بخطة و هـدف عحدد يتم بناء عليها مصادر المعلومات التي يجب اللجوء اليها و استيفاء البيانات المطلوبة ¹". منها و تسجيلها و تحليلها و بالاعتماد على منهج الوصفي و تطبيقه و إتباع خطواته يمكننا ان نتوصل الى مدي تطبيق نطام الرقابة الادارية بالمؤسسة و إلى أي مدى قد تم تُقيق بّاح النظام الرقابي في تعقيق كفاءة اداء ;

الموظفين الإداريين للجامعة . بجتمع الدراسة و اختيار العينة

يعد بتممع الدراسة أول عنصر الذي يتمحور عليه موضوع دارسة الباحث و يعد عطط البداية التي يبدأ ها و يأخذ معالم دار سته منها ، حيث يعرف بحتمع الدارسة : "و يقصد به كامل

الدراسات و تعددها اصبح لكل بحث علمي خصوصية تيزه عن غيره من الابحاث العلمية المختلفة , بكيث بجتمع الدراسة لمدا البحث العلمي هو الموظفين الإداريون لجامعة غر اديه الذي يقدر عددهم الاجمالي حوالي 283 موظف اداري ينقسمون في كليات و أقسام وإدارات كالاتي :

عمال كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: تضم 21 موظف الاداري عمال كلية الآداب واللغات: تضم 18 موظف الاداري - عمال كلية الحقوق والعلوم السياسية: تضم 17 موظف الاداري

ع عمال الادارة المركزية: تضم 145 موظف الاداري - عمال كلية العلوم والتكنولوجيا: تضم 32 موظف الاداري - عمال كلية العلوم الاجتماعية والانسانية: تضم 26 موظف الاداري - عمال كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الارض: تضم 24 موظف الاداري .

¹ ${ }^{1}$ أمسن أمها الخري ، الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير و الدكتورة ، مكتبة الانخلو الصرية ، القاهرة ، 1992، ص


# 1- تعريف العينة : 

العينة يبرز دورها الكبير في العناصر المنهجية بييث تعد العينة مصدر أو بجتمع البحث،
الذي يتم من خلاله جمع المعلومات أو البيانات الميدانية بيث يستعين الباحث بعينة عند استحالة دارسة جميع مفردات بجتمع الدار سة، و من هنا يمكننا اسقاط هذا الى مفهوم العينة:
"هي فئة تثثل بتمع البحث أو جمهور البحث أي جميع المفردات الظاهرة اليت يدر سها
الباحث , او جميع الافر اد او الاشخاص او الاشياء الذين موضوع مشكلة البحث . اليا
و يمكن تعر يفها : "هي عبارة عن بجموعة جزئية من بجتمع الدارسة يتم اختيارها بطر يقة
معينة و إجر اء الدر اسة عليها و تع استخدام تلك النتائج و تعميمها على كامل بتمع الدارسة الاصلي ."

حيث تم الاعتماد على العينة العشوائية البسيطة الي يمكن تعر يفها على اها" العينة العشو ائية وفيها يختار أفراد بشكل عشوائي بييث يعطى لكل فرد من البتمع نغس الفرص اليّ تعطى لغيره عند الاختيار . وهنا يكون لكل فرد من من أفراد البتمع فرص متكافئة في الاختيار أو يكون نصيب كل فرد من احتمال أن يسأل أو يستجوب مساوي لنصيب أي فرد اخر من الختمع"

## الأدوات و التقنيات المستخدمة

تعددت و تنوعت أدوات البحث العلمي، بيث طبيعة الظاهرة المدروسة ،و موضوع
الدراسة و ايضا فرضيات الدراسة، هي اليت تتحكم في نوع الأدوات المستخدمة ، لذلك يتم استخدام الأدوات و التقنيات ،منها ا الملاحظة الشخصية للباحث ،و المقابلة ،و الاستبيان ،و هي
اكثر الوسائل استخداما في بكوث العلمية .

1 ${ }^{1}$ رجاء وحيد دويدري , نفس المرجع السابق , ص 306
² ${ }^{2}$
1999 ، ص 84
3 مروان عبد الجيد ابراهيم، مرحع سابق، ص160

الإستبيان : نظر اللتو سع الذي تعرفه الجامعة من: الكليات والاقسام وعدد العينة الكبير، اضافة الى الظروف استثنائية التي مرت هِا هذه الدراسة، اخترنا اداة الاستبيان الإلكترونية , و مع العدد الهائل بلتمع الدراسة اليت لا يمكن الالتقاء بكم جميعا وتسجيل اقتراحاكتم واجوبتهم اخترنا الاستبيان لتسهيل امور البحث و سرعة جمع المعطيات، و قد تم تقديم بعض تعريفات للاستبيان : "الاستبيان عبارة عن صحيفة او كشف يتضمن عددا من الاسئلة تتصل باستطلا ع الرأي او بخصائص اية ظاهرة متعلقة بنشاط اقتصادي او الاجتماعي او ثقافي و من بحموعة الاجابات عن الاسئلة غصل على معطيات الاحصائية اليت غن بصدد جمعها ."1" "يرتكز هذا التحقيق على طرح سلسلة من الأسئلة على بمموعة من المستجو بين تكون في الغالب مُثلة بكتمع إحصائي معين؛ تتصل هذه الأسئلة بأوضاع المستجو بين الاجتماعية والمهنية والعائلية، وبآرائهم، و.موقفهم من آراء أو رهانات إنسانية واجتماعية، وبتوقعاهمّ، و.عستوى معرفتهم او وعيهم بالنسبة لحدث او مشكلة، او اي نقطة أخرى هـم الباحثين"2 و قد استخدمنا نوعين للاستمارة منها الإلكترو نية نظرا لظروف و و التي نر بيها عبد توزيعها في مواقع و بجموعات و إيمل و توزيعها بشكل مباشر على موظفين الإداريين عبر الاستمارة الورقية بحيث الاستمارة تساعد الباحث على بمع المعلومات و البيانات التي تخدم موضوع البحث و عند انشاء الاستمارة وجب عدم خرو ج على مضامين و اطار فرضيات المطروحة للوصول للنتائج مرغوبة و بكيث تم صياغة الأسئلة الاستمارة الى ماور و يمكننا طر حها كا التالي :

بحيث تتكون استمارة هده الدارسة من 32 سؤال و قسمت الى 3 محاور اساسية :

المور الاول : يضم البيانات الشخصية : السن , الجنس , الحالة الاجتماعية ,الوضعية

$$
\text { التعليمية , و الأقدمية في عمل , يضم } 5 \text { اسئلة }
$$

المور الثاني : دور عملية الانضباط في تحسين الأداء الموظفين الإداريين و يضم 13سؤال . 1 عبد الحميد عبد الجيد البلداوي , اساليب البث العلمي و التحليل الاحصائي , دار الشروق , طبع 2 , عمان , 2007, ص22 ² ريمون كيفي لوك فان كمبنهود، دليل الباحث في العلوم الاجتماعية، تر: يوسف الجباعي، المكتبة العصرية، بيروت, ص 226

الغور الثالث : دور أساليب و الاجراءات الرقابية في تسين أداء الموظفين الإدارين و يضم 14 سؤال.

المطلب الرابع: عينة الدراسة وخصائصها
الجدول رقم 1: يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس.

| النسبة المئوية \% | التكرار | الجنس |
| :---: | :---: | :---: |
| \%67,6 | 48 | ذكر |
| \%32,4 | 23 | أنثى |
| 100\% | 71 | البمو ع |

من خلال الجدوول رقم1: يتضح لنا أن فئة الذكور ثمثل نسبة 67,6\% بتعداد 48 ذكر،
أما الاناث فهن يمثلن نسبة 32.4\% بتعداد 23 أنتى، وما يمكن القول فيه ان الذكور أكثر فئة تعمل داخل مؤ سسة الجامعة، و هذا راجع للموقع الجغرافي الذي تتواجد فيه فيه جامعة غرداية، و هذا

لا يشكل إشكال مع فئة الذكور، أما فئة الإناث لا تتلاءم مع ظروفهن كون أن مكان الجامعة بعيد جداً، و يتحتم مُو اصلات و وقت و هو لا يساعد طبيعة الأنثى و حالتها الاجتماعية والعائلية
المدول رقم2: يُيين توزيع المبحوثين حسب السن

| النسبة المئوية | التكرار | السن |
| :---: | :---: | :---: |
| \%21,1 | 15 | أقل من 25 سنة |
| \%49,3 | 35 | 26_34 |
| \%19,7 | 14 | 35_44 |
| \%9,9 | 7 | 45-54 |
| 100\% | 71 | الجمو ع |

ييين الجلدول رقم2 :نلاحظ أن اكبر فئة عمرية تعمل في مؤسسة الجلامعة هي فئة تتراوح ما بين 26-34سنة و ذلك بنسبة 49,3\% ، بتعداد 35 مبحوثا، حيث تتميز هذه المر حلة العمرية بالقدرات العالية و تفاوت جهود والتنافس و بذل طاقاقم و قدارگّم في بكال العمل ، تليها مباشرة الئية اليت تتراوح ما يين أقل من 25 سنة و ذلك بنسبة 21,1\%، حيث تتميز هذه المر حلة

بطاقة و مهاسة الشباب و القدرة على الابتكار وتقديم الجديد ، و تأتي الفئة الثالثة اليت تتراوح ح
 و لديهم كفاءة عالية في تأدية العمل، واخيراً فئة ما يين 45-54سنة ، بنسبة 9, 9، \% با بيث يكتاز الموظفين هذه الئية العمرية بالخبرة و الأقدمية في بكال العمل. الجدول رقم3: ييين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي.

| النسبة المئوية | التكرار | الوضعية التعليمية |
| :---: | :---: | :---: |
| \%4,2 | 3 | متوسط |
| \%8,5 | 6 | ثانوي |
| \%87.3 | 62 | جامعي |
| \%100 | 71 | الجمو ع |

من خلال الجدول رقم 3: بين لنا أن اكبر نسبة هي فئة الجامعين إذ تقدر بنسبة 87,3 \% بتعداد 62 مبحوث، و يرجح هذا إلى طبيعة مؤسسة الجامعة ، كوفا تستقطب موظفين ذوي مستويات عالية و الاطارات و الكفاءات، تليها مباشرة فئة المستوى الثانوي التي تقدر ب8,5\%

بتعداد مبحوثين، و تليها فئة مستوى المتو سط بنسبة ضئيلة جداً ب 4,2\% ، بكيث هناك تفاوت واختلاف في النسب مستوى التعليمي, حيث لاحظنا أن نسبة الجامعين هي أكبر من نسبة فئة الثانوي و المتو سط و ذلك راجع كون أن الجامعة تحتاج لموظفين ذوي مستويات علمية عالية و كفاءات عليا .
الجدول رقم4: يبين توزيع المبحوثين حسب الحالة الاجتماعية

| النسبة المئوية | التكرار | الحالة الاجتماعية |
| :---: | :---: | :---: |
| \%54,9 | 39 | أعزب |
| \%39,4 | 28 | متزوج |
| \%2,8 | 2 | 。 |
| \%2,8 | 2 | أرمل |


| $100 \%$ | 71 | ع攵 |
| :---: | :---: | :---: |

من خلال الجدول رقم4: ناحظ أن فئة العز اب تحتل المرتبة الاولى بنسبة تقدر 54,9\% بتعداد39 مبحوث، تليها مباشرة فئة المتزو جين ،حيث تقدر نسبة 39,4\%، بتعداد 28 مبحوث و تليها بعد ذلك فئة المطلقين و الأرامل على التوالي بنسبة تقدر ب 2,8\% ، .مجموع 4 لكلاهما، حيث يرجع سبب كون فئة العزاب تحتل المركز الأول، هو الطموحات الشبابية و الرغبة ين التكوين و إثبات ذاقم و توفير ظروف معيشية أحسن , أما المتزو جين يرجع ذلك إلي ظروف الحالة الاجتماعية من خلال توفير حاجيات أسرهم و تلبية متطلبات الحياة .
الجلدول رقم 5: ييين توزيع المبحوثين حسب الاقدمية في العمل

| النسبة المئوية | التكرار | الاقدمية |
| :---: | :---: | :---: |
| \%45,1 | 32 | اقل من خمس سنوات |
| \%31,0 | 22 | 5-9 سنوات |
| \%11,3 | 8 | 10-14 سنة |
| \%5,6 | 4 | 15-19 سنة |
| \%4,2 | 3 | 20-24 سنة |
| \%2,8 | 2 | 25سنة فها فوق |
| 100\% | 71 | الجمو ع |

من خلال الجدول رقم5: يين لنا الجدول نسبة الموظفين تبعاً لأقدميتهم في العمل ،حيث
اكبر فئة عادت لئة " الأقل من 5سنوات " بنسبة 45,1 \% بتعداد 32 مبحوث، وتليها مباشرة فئة "5-9 سنوات " بنسبة تقدر 31\% بتعداد 22 مبحوث، و بعدها بالمرتبة الثالثة تأتي فئة "10-14 سنة" بنسبة 11,3 \% ،و تليها فئتين بين "15-19 سنة "و" 20-24 سنة"، بنسب متفاوت جدا ، تُقدر ب 5,6 \% \% 4,2 \% \%و يف المرتبة الاخيرة فئة يين( 25 سنة فما فوق )، بنسبة تقدر ب2,8 \% فقط ؛ من خلال ما تم توضيحه نالاحظ ان اكبر فئة موجودة في مؤسسة الجامعة هي (أقل من 5 سنوات،).

* المبحث الثاني: تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة والنتائج العامة لما.

المطلب الأول : عملية الانضباط التي تعتمدها الادارة و دورها في تحسين الاداء.
الجدول رقم6: ييين موقف المبحوثين لاعتقادهم بأن لمسؤول رب العمل دورا رئيسي في سير
العمل حسب متغير السن

| الجموع |  | غير متأكد |  | غير موافق |  | موافق |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | ت | \% | ت |  |
| \%100 | 15 | \%13.3 | 2 | \%6.7 | 1 | \%80 | 12 | أقل من25 سنة |
| \%100 | 35 | \%5.7 | 2 | \%14.3 | 5 | \%80 | 28 | 26-34 سنة |
| \%100 | 14 | \%7.1 | 1 | \%21.4 | 3 | \%71.4 | 10 | 35-44 سنة |
| \%100 | 7 | 0 | 0 | \%28.6 | 2 | \%71.4 | 5 | 45-54 سنة |
| \%100 | 71 | \%07 | 5 | \%15.5 | 11 | \%77.5 | 55 | الجمو |

من خلال الجدول اعاهاه، والذي يمكن قراءته احصائيا ان الاتجاه العام يمثل نسبة5.57 للمبحوثين الذين أبدوا موافقتهم على ان للمسؤول دور فيّ سبر العمل بتعداد 55 مبحوثا، تدعمه في ذلك الخانتين بنسبة 80\% لكالاهما وهي للفئة الأقل من25 سنة والفئة 26-34 سنة، كـجموع 30 مبحوثا، في حين يكثل الاتجاه المعاكس نسبة15.5\% بتعداد11 مبحوثا، تدعمه في ذلك بنسبة 28.6\% للخانة45-54 سنة.

ويمكن تحليل هذا سوسيولوجيا، ان اتفاق المبحوثين في ذلك دليل على ذلك الدور الرئيسي الذي يلعبه المسؤول في سير التنظيم، من خلال تأديته للمهام التي تنعكس على أداء الموظفين، كون كلما كان المسؤول اكثر التزاما وتحملا للمسؤولية، انعكس ذلك على أداء العمال بنفس المستوى، من خلال التز امهم وتحملهم للمسؤولية أيضا، إذ يعتبر الممثل الرئيسي لمعرفة مستوى اداء العمال، ، والحفز أو المُبط الرئيسي في ذلك.

المدول رقم7: يين وجهة نظر المبحوثين للضبط الصارم على تعفيزهم على تحسين مستوى الأداء لديهم حسب الجنس

| ابخموع |  | اطاقا |  | أحيانا |  | دائما |  | الجنس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | ت | \% | $\because$ | \% | - | \% | ت |  |
| \%100 | 48 | \%20.8 | 10 | \%52.1 | 25 | \%27.1 | 13 | ذكر |
| \%100 | 23 | \%30.4 | 7 | \%56.5 | 13 | \%13 | 3 | أنتى |
| \%100 | 71 | \%23.9 | 17 | \%53.3 | 38 | \%22.5 | 16 | ال< |

من خلال ابلجدول7، نلاحظ أن الاتجاه العام يمثل نسبة53.3\% بتعداد 38 مبحوثا، صر حوا ان الضبط الصارم أحيانا ما يساهم في التحفيز على اداء العمل، تدعمه المانة بنسبة 56.5\% بتعداد 13أنثى، في حين الاتجاه المعاكس يكثل نسبة23.9\% الذين صر حوا بأنه نادرا ما يعمل ذلك على التحفيز في العمل، تدعمه خانة الإناث بنسبة 30.4\% بتعداد 7 إناث.

و نستتتج من خلاله أن الرقابة الصارمة أحيانا ما تحفز من أداء العمل، وباعتبار الفروقات الفردية يين العمال، اضافة الى اختلاف مستوى تحملهم المسؤولية، يبرز بعض الاضطراب في مستوى أداء العمل، كون المبالغة في تسهيل الرقابة أو عدم وجودها أصلا يساهم يف تماطل و كسل بعض العمال، وعدم بتحملهم للمسؤوليات، ويقلل من مستوى انضباطهم داخل العمل، وهو ما ما يجعل عملية الأداء غير متوازنة وبالتالي التأثير على عملية تُقيق الأهداف.

الجلدول رقم 8: ييين وجهة نظر المبحوثين حول دور رب العمل في رفع الروح المعنوية للموظفين لتعزيز الاداء لديهم من خلال متغير الجنس.

| ابلجموع |  | اطاقا |  | أحيانا |  | دائما |  | الجنس, |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | - | \% | - | \% | - | \% | - |  |
| \%100 | 48 | \%45.8 | 22 | \%45.8 | 22 | \%8.3 | 4 | ذكر |
| \%100 | 23 | \%43.5 | 10 | \%47.8 | 11 | \%8.7 | 2 | أنثّ |


| $\% 100$ | 71 | $\% 45.1$ | 32 | $\% 46.5$ | 33 | $\% 8.5$ | 6 | عالجمو |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |



 أنه اطلاقا ما يتم ذلك، تدعمه خانة الذكور بنسبة 45.8\% بتعداد 22ذكر .

سو سيولوجيا يكن القول أن دور رب العمل فُ رفع الروح العنوية للعمال له تأثير كيبر فٌ


 مستوى الولاء لديهم.

الجدول رقم 9:يين رأي المبحوثين حسب تأيّر وجود رب العمل اثناء العمل حسب متغير

| الجهوع |  | - |  | مراقب |  | . |  | البنس, |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | - | \% | $\because$ |  |
| \%100 | 48 | \%8.3 | 4 | \%45.8 | 22 | \%45.8 | 22 | so |
| \%100 | 23 | \%17.4 | 4 | \%56.5 | 13 | \%26.1 | 6 | أنتى |
| \%100 | 71 | \%11.3 | 8 | \%49.3 | 35 | \%39.4 | 28 | \% |


 بتعداد 13 أنثى، في جين الآجاه المعاكس تُثل نسبة 39.4\% تدعمه الحانة 45.8\% بتعداد 22

وما يعكن ملاحظته سو سيولو جيا أن وجود رب العمل باستمرار، يعمل على شعور العمال


المسؤول لا يثق في مدى كفاءة العمال ومدى تحملهم للمسؤولية، وأدائهم للعمل والتصرف بـر برية، وهو ما يؤ كده الاناث في ذلك، كون ان هذا يعمل على عدم قدرتّم على التصرف بريرية، خاصة اذا كان المسؤول من الجنس الاخر، كون أن الرقابة الصارمة تنعكس بالسلب على الأداء، وتزعزع من مستوى العلاقات بين المسؤول والعمال.

الجدول رقم 10: ييين اعتقاد المبحوثين بأن صر امة رب العمل هي اليت تدفكهم نوو انجاز المهام بشكل مطلوب ، حسب متغير السن.

| المجوع |  | غير متأكد |  | احيانا |  | دائما |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | ت | \% | ت | \% | ت | \% | ت |  |
| \%100 | 15 | \%20 | 3 | \%66.7 | 10 | \%13.3 | 2 | أقل من25 سنة |
| \%100 | 35 | \%25.7 | 9 | \%45.7 | 16 | \%28.6 | 10 | 26-34 سنة |
| \%100 | 14 | 0 | 0 | \%100 | 14 | 0 | 0 | 35-44 سنة |
| \%100 | 7 | \%28.6 | 2 | \%28.6 | 2 | \%42.9 | 3 | 55-54 سنة |
| \%100 | 71 | \%19.7 | 14 | \%59.2 | 42 | \%21.1 | 15 | الجمو ع |

من خلال الجدول 10 يتضح لنا ان الإجاه العام يعثل نسبة.259\% بتعداد42 مبحوثا،
الذين صر حوا أنه احيانا ما تعمل صرامة رب العمل لدفقهم بابخاز المهام، تدعمه الخانة للفئة الأقل
من25 سنة بنسبة66.7\%، في حين يمثل الاتجاه المعاكس نسبة 21.1\%بتعداد 11 مبحوث، الذين صرحوا أنه دائما ما يتم ذلك، تدعمه الحانة للفئة من 45-54 سنة بنسبة42.9\% وبتعداد 3مبحوثين.

ونستنتج من خلاله ان اتخاذ رب العمل بعض الصرامة في العمل، تعمل أحيانا على التحفيز
في العمل، باعتبار أن الصرامة الشديدة والدائمة لا يمكن أن تفي بالغرض ، نتيجة شعور العمال بالضغط الشديد، والشعور بعدم الثقة ونقص كفاءگّم نتيجة هذه الرقابة الشديدة المستمرة، كما ان التماطل والرقابة المتساهلة قد تدفع الى الكسل وعدم تُمل المسؤولية، وبالتالي انعكاس هذا على الأداء، اضافة الى انا تفي بالغرض للعمال الغير المسؤولين والمتماطلين في اداء المهام.

الجدول رقم 11: يين رأي المبحوثين في تصرف رب العمل عند تدني مستوى الأداء حسب متغير

| \| الجمو ع |  | عقاب |  | تحفيز بدل جهد اكبر |  | لا يكترث |  | يوجهك |  | الجنسن |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | ت | \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | ت |  |
| \%100 | 48 | \%16.7 | 8 | \%31.3 | 15 | \%18.8 | 9 | \%33.3 | 16 | ذكر |
| \%100 | 23 | \%21.7 | 5 | \%8.7 | 2 | \%21.7 | 5 | \%47.8 | 11 | H |
| \%100 | 71 | \%18.3 | 13 | \%23.9 | 17 | \%19.7 | 14 | \%38 | 27 | ا الخموع ع |

من خلال الجدول 11 نترأ أحصائيا أن الابتاه العام يكثل نسبة 38\% بتعداد27 مبحوثا،
الذين صر حو ا ان رب العمل يعمل على توجيهم في حالة تدني مستوى الأداء، تدعمه الخانة47.8\% بتعداد 11أنثى، في حين يمثل الاتجاه المعاكس نسبة23.9\% والذي ييين على

تحفيز رب العمل على بذل جهد أكثر، تدعمه الخانة 31.3\% الممثلة للذكور، بتعداد15 ذكر.
وما يمكن ملاحظته سوسيولوجيا أن الرقابة المرنة اليت تعمل على التحفيز والتوجيه، هي التي تعطي أكثر النتائج الايمابية وتعمل على تحسين الأداء، فالمسؤول الكفئ هو الذي يعمل على استغلال قدرات الأفراد وتطوير ها ووضعها في المكان المناسب، حتى يضمن أداء يتسم بالكفاءة والفعالية، اضافة الى كسب رضا العمال وزيادة انتاجيتهم، وشعورهم بالتقدير، وبالتالي تَقيق لأهداف الأفر اد والتظظيم في آن واحد، وباعتبار ان كفاءة المسؤول وحنكته تظهر عند مدى تحكمه في المشاكل واقتراح الحلول عند مواجهة الصعوبات وتدني في مستويات الأداء، فاضافة الى هذا فإفا تعبر عن نوع الرقابة المطبقة داخل المؤسسة.

تحسين وأداء المهام 12 : ييين راي المبحوثين بالالتزام المبين على الاقتناع وعلاقته بالرقابة الايمابية في


| \% | ت | \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | $\because$ | الرقابة الايكابية |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%100 | 48 | \%12.5 | 6 | \%4.2 | 2 | \%83.3 | 40 | دائما |
| \%100 | 22 | \%31.8 | 7 | \%9.1 | 2 | \%59.1 | 13 | أحيانا |
| \%100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | \%100 | 1 | \|طإإا |
| \%100 | 71 | \%18.3 | 13 | \%56 | 4 | \%76.1 | 54 | الجمو ع |

إن ما يمكن قراءته احصائيا من الجدول 12 أن الإتاه العام يكثل نسبة76.1\% الذي المي يؤ كد
على ان الالتزام المبين على الاقتناع يؤدي الى الأداء الجيد في المهام، تدعمه الخانة 83.3\% بتعداد 40 مبحوثا، الذين يرون أن الرقابة الايجايية بالثناء والتقدير والمدح تعمل على تحسين الأداء

ورفعه، في حين يمثل الابتاه المعاكس نسبة56\% بتعداد4 مبحوثين، تدعمه الخانة بنسبة 9.1\% من المبحوثين الذين يرون أنه أحيانا ما تعمل الرقابة الايمابية على تحسين الأداء.

ان ما يمكن قراءته سو سيولوجيا، أن الالتز ام المبين على الاقتناع والرقابة الايكايبة المبنية على المدح والثناء والتقدير، تساهم وبنسبة كبيرة في رفع وتحسين الأداء، إذ أن ما يمكن قوله ان طبيعة النفس البشر ية بتدها اكثر اجتهادا و كفاءة ،عندما بتّد الظروف الحسنة والتحفيز ات الايمابية، وبذلك يكون العمل هنا مبين على الاقتناع اكثر منه على الحوف من العقاب، و خوفا من من المسؤول او الاجراءات العقابية، اضافة الم ان جودة ومستوى الأداء من اتقان واخالاص في العمل
 فرصا اكثر للإبداع والابتكار والمساهمة في طرح الحلول والاقتراحات من اجل تحسين مستوى الاداء.

الجدول رقم 13: ييين وجهة نظر المبحوثين حول الرقابة الصارمة في دفعهم الى أداء المهام وعلاقتها بدور الانضباط الصارم في الدفع نو التحايل والتهر ب من العمل.

| ال大موع |  | غير متأكد |  | غير موافق |  | موافق |  | الانضباط الصارم |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | ت | \% | ت | \% | $\because$ | \% | ت |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  | الرقابة <br> الصارمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | \%100 | 2 | دائما |
| \%100 | 23 | \%43.5 | 10 | \%21.7 | 5 | \%34.8 | 8 | أحيانا |
| \%100 | 46 | 30.4 | 14 | 28.3 | 13 | \%41.3 | 19 | اطاقا |
| \%100 | 71 | \%33.8 | 24 | \%25.4 | 18 | \%40.8 | 29 | الجمو |

من خلال الجمدول أعلاه نلاحظ أن الاجباه العام يمثل نسبة 40.8\% التي ترى أن الانضباط
الصارم يؤدي الى التحايل والتهرب من العمل، تدعمه الخانة اليت ترى أن اطالاقا ما كانت الرقابة الصارمة تؤدي الى تحسين المهام بنسبة41.3\% وبتعداد19 مبحوث، في حين يمثل الابتاه المعاكس نسبة33.8\% من المبحوثين الغير متأكدين في ذلك، تدعمه في ذلك خانة الأحياناً بنسبة 43.5\%، وبتعداد10 مبحوثين.

و نستنتج من خلال الجدول، ان الرقابة الصارمة والانضباط الصارم يساهم يف دفع العمال
نو التهرب والتكاسل في ابخاز الأعمال، نتيجة شعور هم بالضغط والرقابة الشديدة، واليّ تنتج عنه عدة مشاكل داخل التنظيم من خلال خلق صر اعات ظاهرة أو باطنة، سوآءا بين المسؤول والعامل، أو بين العمال أنفسهم، اضافة الى شعور العامل بعدم كفاءته نتيجة هذه الرقابة والانضباط الشديد، وعدم قدرته على تحمل المسؤولية.

الجلدول رقم14:ييين وجهة نظر المبحوثين لمدى احترامهم توقيت العمل عند تفعيل الرقابة وعلاقتها بارتفاع أداء المؤ سسة بارتفاع انضباط العمال.


| \%100 | 50 | \%14 | 7 | \%44 | 22 | \%42 | 21 | دائما |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%100 | 18 | \%11.1 | 2 | \%55.6 | 10 | \%33.3 | 6 | أحيانا |
| \%100 | 03 | \%66.7 | 2 | \%33.3 | 1 | 0 | 0 | اطلاقا |
| \%100 | 71 | \%15.5 | 11 | \%46.5 | 33 | \%38 | 27 | ابلجموع |

من خلال الجدوول 14 ناحظ أن الابتاه العام يكثل نسبة46.5\% بتعداد 33 مبحوثا،
الذين يرون أن تفعيل الرقابة احيانا ما يدفعهم لاحترام توقيت العمل، تدعمه نسبة55.6\% للئة الي صر حت انه احيانا ما ترتبط ارتفاع انتاجية المؤسسة بسستوى انضباط العمال فيها، في حين يكثل الابتاه المعاكس يمثل نسبة38\%، تدعمه المانة42\% للمبحوثين الذين صرحوا انه دائما ما

ترتبط ارتفاع انتاجية المؤسسة بمدى انضباط العمال فيها.
نستنج من خلال هذا الجدول أن احترام توقيت العمل يعد من احد أوجه انضباط العمال ومدى احترامهم للإجراءات والقواعد داخل المؤسسة، فانضباطهم يعين ارتفاع انتاجية المؤ سسة وتحسن الأداء فيها وزيادة كفاءة عمالها، لان تطبيق الاجراءات والقواعد يعمل في صالح المؤ سسة في زيادة انتاجيتها.

ان احترام توقيت العمل يعد مؤشرا هاما لمعرفة مستوى تطبيق الرقابة داخل المؤسسة مع مستوى التزام الأفراد لما، فاحترام توقيت العمل يعين ان الخطط والاستر اتيجيات المرسومة نوو تحقيق المدف تسير وفقا لما هو مطلوب.

الجلدول رقم 15 : ييين اجابات المبحوثين حول دور التحغيز المعنوي في رفع الاداء وعلاقته بأكثر الحو افز اليت تدفع لتحسين الاداء

| ال< |  | التحفيز المعنوي |  | الترقيات |  | المكافآت المادية |  | الحوافز <br> التحغيز <br> المعنوي |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | $\because$ | \% | ت | \% | $\because$ | \% | $\because$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| \%100 | 61 | \%21.3 | 13 | \%54.1 | 33 | \%24.6 | 15 | موافق |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%100 | 3 | 0 | 0 | \%66.7 | 2 | \%33.3 | 1 | غير موافق |
| \%100 | 7 | \%42.9 | 3 | \%42.9 | 3 | \%14.3 | 1 | مأكـ |
| \%100 | 71 | \%22.5 | 16 | \%53.3 | 38 | \%23.9 | 17 | ابكمو |

نلاحظ من خلال الجدول 15، أن الاتحاه السائد يقدر بنسبة53.3\% للمبحوثين الذين
أكدوا على أن الترقيات تعمل على تحسين الأداء، تؤيده الخانة المر كزية66.7\% الذين أكدوا على أفهم غير موافقين في موقف التحفيز المعنوي ودوره في رفع الأداء، في حين يمثل الابتاه المعاكس نسبة23.9\% للمبحوثين الذين أكدوا أن المكافآت المادية تعمل على تحسين الأداء، تدعمه خانة الغير موافقين على أن التحفيز المعنوي يشجع على رفع الأداء بنسبة 33.3\%.

ويعكن القول أن الحوافز تلعب دورا هاما في تحسين الأداء ورفعه، من خلال تشجيع العمال
وتعفيزهم، وتختلف هذه الحوافز من مكافآت مادية، ترقيات و تحفيز معنوي من خلال الثناء، التقدير والمدح، ومن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن التحفيز المعنوي كان بنسبة ضئيلة، والية
يمكن القول أن تلبية الاحتياجات الأساسية كان أولى (اي المكافآت المادية، الترقيات)، باعتبار ان التحفيز المعنوي يعتبر ضرورة أساسية من أجل التحفيز المستمر، ومن اجل تشجيع العمال وشعورهم بالرضا والتقدير والاحترام، وبالتالي فهي تنعكس لا اراديا على مستوى ادائهم. سو سيولوجيا يعد مؤشر الحوافز في ادبيات التنظيم والعمل أحد اهم العوامل اليت يمكن ان تساهم في تشجيع الأفراد وتسين مستو يات الأداء لديهمr، وهو ما يؤ كده تناول العديد من العلماء له والتأكيد على ضرورة وجوده داخل التنظيم.

## استنتاج الفرضية الأولى:

من خلال ابلداول الاحصائية والتفسيرات السوسيولوجية للفرضية الأولى والتي كانت مفادها "لعملية الانضباط التي تعتمدها ادارة الجامعة على الافراد دور في تحسين اداء عمال جامعة غرداية"، واليت ت بمقتضاها تر كيب جداول لنـاقش ما جاءت به هذه الفرضية، واليّ خلصت إلى نتائج جزئية يمكن عرضها كالآتي:

وجود صعوبات ومشاكل يواجهها أعضاء التظيم أثناء تأديتهم لمهامهم، وتختلف هذه الصعوبات من أخرى ظاهرة وروتينية، وأخرى نادرة الحدو ظهورها.

الدور الرئيسي للمسؤول داخل التنظيم، الذي يعتبر القدوة الأولى للأفراد داخل التنظيم، باعتبار ان التز امه ومستوى تحمله للمسؤولية يفرض ذلك على العمال التزاما وتحمالا للمسؤولية اكثر، وهو الذي يعمل على بناء تلك الثقة بين اعضاء التنظيم ويَفزهم وبالتالي انعكاسها على أدائهم ومستوى انضباطهم.
دور الز يارات الدورية اليّي يقوم هِا رب العمل في تَفيز العمال للاطلا ع على مستوى الأداء، باعتبار أن الرقابة المرنة تعمل على خلق عنصر الثقة يين العمال، وعدم خلق الضغط الشديد عليهم، ولا يؤدي لنفورهم ويز يد من مستوى انضباطهم.
 يجب اخذها بعين الاعتبار، لأن ليس جميع الأفر اد هم ذوو وعي متشابه ومستوى واحد ين تحمل المسؤوليات. رغم الدور الرئيسي الذي يلعبه المسؤول داخل التنظيم، إلا أن وجوده باستمرار يعمل على شعور العمال بأفنم مر اقبين دائما، ويخلق لديهـم شعور عدم الثقة وعدم القدرة على المى تحمل

المسؤولية، اضافة الى شعورهم بأفم غير أكفاء وغير اهل لتلك المهمة. ان التعامل المرن لرب العمل مع العمال و ضمن الشروط والقواعد التنظيمية، اضافة الى أنخذ العامل الانساني في ذلك، يعمل على تحسين الأداء وزيادة مستوى انضباط الأفراد، باعتبار ان هذا التعامل يساعد على تُقيق الأهداف بكفاءة وفعالية وتحمل الأفراد للمسؤولية وزيادة مستوى انضباطهم. الرقابة المرنة تلعب ذلك الدور المهم في تُغيز وتوجيه العمال، فالمسؤول الكفؤو هو الذي يعمل على استغلال قدرت الأفر اد وتطوير ها ووضع صاحب المهارة المناسب في المكن المناسب.

ان الالتزام المبين على الاقتناع والرقابة الايبابية المبنية على المدح والثناء والتقدير، تساهم بنسبة كبيرة في رفع وتسين الأداء، رفع كفاءة العمال والز يادة من مستوى انضباطهم.

- ان الرقابة الصارمة والانضباط الصارم يساهم في دفع العمال نغو التهرب والتكاسل في ابجاز الأعمال، باعتبار أنانا تعمل على زيادة شعورهم بالضغط والرقابة الشديدة. احترام توقيت العمل يعد احد أوجه انضباط العمال ومدى احتر امهم للإجراءاءات والقواعد داخل المؤ سسة، فانضباطهم يعين ارتفاع انتاجية المؤ سسة وتحسن الأداء فيها وزيادة كفاءة

عمالما.
دور الحوافز المادية والمعنوية في تحسين اداء العمال والرفع منه، لأها تعتبر أحد الضروريات الأساسية في تحفيز نشاط العمال.

إن النتائج الجزئية الين خلصت اليها الفرضية الأولم، تشير الى دور عملية الانضباط في تحسين اداء الافر اد داخل التنظم، انطالاقا من الأساليب الرقابية اليت تعتمدها المؤ سسة وتحرص على تطبيقها من أجل ضمان المؤسسة لتحقيق اهداف وسير العملية التسيير ية داخلها بنجاعة ودو الها اخالال بتوازن سيرها، ما يثبت ذلك تُقق هذه الفرضية اليّ جاءت هِا هذه الدراسة. وتَطوير الأداء الثطبن : تفعيل الأساليبْ و الإجراءاتٌ الرقابيةَ اليّ تعتمدُها المُؤ سسة ،و دورها في تحسينْ

الجلدول رقم16:يين مفهوم المبحوثين للرقابة الادارية حسب متغير الجنس

| الجمو ع |  | التسلط والاكر |  | عملية بتسس وحر اسة ورصد العمل |  | التغتيش ومتابعة <br> الأداء |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | $\because$ | \% | - | \% | $\because$ | \% | $\because$ |  |
| \%100 | 48 | \%12.5 | 6 | \%8.3 | 4 | \%79.2 | 38 | ذكر |
| \%100 | 23 | \%13 | 3 | \%8.7 | 2 | \%78.3 | 18 | أنتى |
| \%100 | 71 | \%12.7 | 9 | \%8.5 | 6 | \%78.9 | 56 | ابلجموع |

نلاحظ من خلال الجدوول أعلاه، ان الاتجاه السائد يقدر بنسبة78.9\% من المبحوثين الذين صر حوا ان مفهوم الرقابة بالنسبة لم هو عملية التفتيش ومتابعة الأداء، تؤيده خانة الذكور

بنسبة79.2\%، في حين يمثل الابتاه المعاكس نسبة12.7\% تدعمه في ذلك خانة الاناث بنسبة13\%.

سوسيولوجيا يمكن القول أن اعتقاد وتصور العمال لمفهوم الرقابة، يعتبر امرا هاما
وضروريا، حتى يتسن لمم معرفة القوانين والإجر اءات والأساليب الرقابية الموجودة وفهمها، وبالتالي سهولة تطبيقها؛ وباعتبار ما جاء في الفصل النظري وتعر يف الرقابة على أهنا عملية هُتم بقياس الاداء و مقار نته بتلك المعايير اليت تم تحديدها في خطة، ثم تصحيح الانخرافات السلبية وتدعيم الانخر افات الايمابية عن تلك المعايير، اضافة الى اعتبارها على اها ليست وظيفة مستقلة ومنفصلة عن الوظائف الادارية الأخرى وانما هي وظيفة تكتمل هِا العملية الادارية من بدايتها حتى هايتها، مع تأكيد على اها واجبة وضرور رية لجميع الانشطة في المؤ سسة للتأكد التام من أن النا العمل يسير بدقة نحو تعقيق تلك الاهداف، لذلك فان مفهومها يأخذ ابعادا عديدة فباعتبارها أحدى اهم الوظائف الادارية داخل المؤسسة و تقوم على متابعة سير الاعمال المخطط لما مسبقا من اجل الوصول الى النتائج المرغوبة من المؤ سسة الإدارية تم ترصص على معالجة جميع الاخطاء الموجودة . الجمدول رقم17: يوضح اجابات المبحوثين حول نوع الرقابة المطبقة وعلاقتها بوجود صعوبات ومشاكل أثناء تأديتهم للمهام

| ابجموع |  | رقابة عادية |  | رقابة ايكابية مرنة |  | رقابة صارمة |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | ت |  |
| \%100 | 56 | \%50 | 28 | \%37.5 | 21 | \%12.5 | 7 |  |
| \%100 | 15 | \%60 | 9 | \%26.7 | 4 | \%13.3 | 2 | $y$ |
| \%100 | 71 | \%52.1 | 37 | \%35.2 | 25 | \%12.7 | 9 | 1 |

من خلال ابلمدول 17 نلاحظ أن الآجاه السائد يقدر بنسبة52.1\% من المبحوثين الذين
صر حوا ان نوع الرقابة المطبقة في الجامعة هي رقابة عادية، تؤ يلده في ذلك الخانة المر كز ية للمبحوثين الذين صر حوا انه لا توجد صعوبات ومشاكل أثناء تأدية المهام بنسبة60\%، في حين يكثل الابتاه المعاكس نسبة35.2\% من المبحوثين الذين صرحوا أن الرقابة الاييابية المرنة المطبقة
داخل الجامعة

ويمكن القول من خلال هذا الجدول ان نوع الرقابة المطبقة داخل المؤسسة يلعب دورا هاما في التأثير على تأدية المهام لدى الافراد وخلق مشاكل وصعوبات لمه، إذ بند من خلال الجددول أن وجود الرقابة العادية ووجود الرقابة الايمابية المرنة ساعد في تسهيل المهام للأفراداد وقلل من وجود صعوبات ومشاكل يمكن أن تواجهمم من خلال تأدية لمهامهم، باعتبار ان الرقابة احد العمليات

المهمة في التأثير على الأداء و كفاءته، فالرقابة المرنة تلعب ذلك الدور المهم في تعفيز وتوجيه العمال، فالمسؤول الكفئ هو الذي يعمل على استغلال قدرت الأفراد وتطويرها ووضع صاحب المهارة المناسب في المكان المناسب.

وباعتبار ان الرقابة تسعى الى بكموعة أهداف واستنادا الى الفصل النظري فان اهدافها
تتمحور في التعرف على المشكالات و العقبات و تحديد الاسباب و تقديع الحلول ،اضافة الى إ كتشاف الاخطاء قبل وقوعها و المعالجة و التصحيح الفوري لها ، والتأكد ان العمليات الفنية تسير
 الروح المعنوية و تعزيزها وتقديم حو افز مادية و معنوية

لرب العمل رقم18: يبين اكثر الأساليب المطبقة للعملية الرقابية وعلاقتها بمستوى الز يارات الدورية

| الجموع | الملاحظضية | كاميرات مر اقبة | التفتيش <br> الدوري <br> والمفاجئ | التقرير |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


| \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | - | \% | $\because$ | \% | $\because$ | الزياروات |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%100 | 21 | \%52.4 | 11 | 0 | 0 | \%9.5 | 2 | \%38.1 | 8 | دائما |
| \%100 | 43 | \%37.2 | 16 | \%11.6 | 5 | \%23.3 | 10 | \%27.9 | 12 | أحیانا |
| \%100 | 7 | 0 | 0 | \%14.3 | 1 | \%14.3 | 1 | \%71.4 | 5 | \|طاطا |
| \%100 | 71 | \%38 | 27 | \%8.5 | 6 | \%18.3 | 13 | \%35.2 | 25 | الجمو ع |

نلاحظ من خلال الجدول اعلاه أن الاتجاه السائد يقدر بنسبة38\% من المبحوثين الذين
صر حوا ان اكثر الاساليب تطبيقا في العملية الرقابية هو اسلوب الملاحظة الشخصية، تؤيده في
ذلك نسبة52.4\% من المبحوثين الذين أكدوا ان رب العمل يقوم بزيارات دائمة لمه، في حين يمثل الاتجاه المعاكس نسبة35.2\% من المبحوثين الذين صر حوا ان اكثر الاساليب استعمالا هي التقارير، تؤ يده في ذلك الخانة ذات نسبة71.4\% من المبحوثين الذين اكدوا انه اطالاقا ما يقوم
رب العمل بز يارات دور ية لمم

ونستتتج من خلال الجدول أن اكثر الاساليب تطبيقا في مؤسسة البحث يرجع الى الملاحظة الشخصية والمتز امنة مع تصريح المبحوثين بعدد الزيارات الدورية لرب العمل همم، اذ وبكسب ما جاء ين الفصل النظري وبتعريف السلو كيون لمفهوم الرقابة اها قدرة المدير او المسير باعتباره احد عناصر الرقابة على التأتير في سلوك الأفراد في تنظيم معين بكيث يكقق هدا التأتير النتائج المستهدفة ويقلل من وقوع اعضاء التنظيم في المشاكل والاخطاء، ويعتبر أحد الاساليب الرقابية

كما يمكن القول أن هذا يفسر مستوى الرقابة المرنة اليّ يقوم هِا رب العمل، من خلال
خلق عنصر الثقة بين العمال، وعدم خلق الضغط الشديد عليهم، حت لا يشعر الأفراد بالرقابة الصارمة والشديدة عليهم، وحتى لا تِؤدي الى نفور العمال من تأديتهم للعمل والعمل على تحملهم للمسؤولية، وخلق الثقة بين المسؤول والعامل في ذلك، اضافة الى التقارير التي يمكن اعتبارها استنادا الم ما جاء يف الفصل النظري، أسلوب معروف في جميع المنظمات والمؤسسات و ذلك من خلال تطبيقه والاعتماد عليه لأنه يعتبر أحد الوسائل التي هدف إلى إعطاء المعلومات اللازمة عن كيفية إجراء العمل ومدى كفاءة إبحازه، الأمر الذي يسمح بعقارنة مستويات الأداء الفعلي بالمعايير

الموضوعة للأداء المخطط، توجه التقارير بالدرجة الأولى إلى الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار تصحيح الانخر اف و اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

الجدول رقم19: وجهة نظر المبحوثين حول تسبب الملاحظة الشخصية بضغط نفسي هم وعلاقته باسلوب تعامل رب العمل معهمم


نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن الاتجاه السائد يقدر بنسبة66.2\% من المبحوثين الذين صر حوا أن الماحظة الشخصية تسبب لمم ضغط نفسي، تؤيده في ذلك الخانة المر كزية بنسبة 9080 اليت تعبر عن الاسلوب السيء لتعامل رب العمل، في حين يكثل الاتجاه المعاكس نسبة 33.8 من المبحوثين، تدعمه الحانة 48.5\% من المبحوثين الذين صرحوا ان اسلوب تعامل

رب العمل حسن
يمكن القول ان الملاحظة الشخصية المفرطة تسبب للأفراد ضغطا نفسيا لمم، حيث يشعر
الأفراد اهمم مر اقبون باستمرار، اضافة الى شعورهم بعدم الثقة وعدم قدرهّم على تُمل المسؤولية، او افم غير مؤهلين وغير اكفاء لداء المهام المو كلة لمم، ما يعمل هذا على زعزع المة العلاقات بين المسؤول والعمال، ويخلق صراعات باطنية قد تتحول الى مشاكل ظاهرة مستقبلا، ويسبب ضغطا نغسيا وعدم شعور العمال بالر احة والاستقرار أثناء أداء مهامهم

وباعتبار ان اسلوب تعامل رب العمل يعتبر احد او جه العملية الرقابية واحد اساليبها، فانه يمكن استنتاج ان تعامل رب العمل مع العمال هو تعامل مرن، يخضع للشروط التنظيمية والقواعد

القانونية، والأخذ باعتبار العامل الانساني في ذلك، كون أن هذا يعمل على تحسين أداء العمال، وزيادة مستوى انضباطهم لا اراديا، لأن التعامل المرن يفرض لا اراديا تحمل المسؤولية، والعمل على تحسين الأداء، ويَفز من رغبة العمال في العطاء أكثر بكفاءة وفعالية يمققون هِا أهدافهمّ، واهداف التظيم، لان شعور الفرد داخل التنظيم وشعوره بتحقيق ذاته داخلها ينعكس بالايماب، ويعمل على انشاء علاقات تعاونية ذات طابع تضامني قوي تسعى الى تُقيق الهدف.

واستنادا للفصل النظري فانه يمكن القول سوسيو لجيا ان أسلوب الملاحظة يتم أثناء إبكاز العمل فهو يكشف الأخطاء عند وقوعها وبالتالي يكون تصحيح الأخطاء أكثر فعالية، لذلك إن الحاجة إلى استخدام أسلوب الملاحظة يتوقف على مستوى مهارة العاملين و كفاءقمّ في أداء عملهم و على درجة مهارة المشرفين و المدراء وعلى النظام السائد في إباز الأعمال.

الجدول رقم20: ييين دور النظام الرقابي في زيادة فعالية الأداء من خلال متغير المستوى التعليمي

| ابلموع |  | دورات تكوينية |  | قدرات ابتكارية |  | كفاءة مهنية |  | وصف المستوى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | ت | \% | ت | \% | ت | \% | ت |  |
| \%100 | 3 | \%33.3 | 1 | \%33.3 | 1 | \%33.3 | 1 | ابتدائي |
| \%100 | 3 | \%33.3 | 1 | \%66.7 | 2 | 0 | 0 | متوسط |
| \%100 | 6 | \%33.3 | 2 | \%16.7 | 1 | \%50 | 3 | ثانوي |
| \%100 | 59 | 33.9\% | 20 | \%18.6 | 11 | \%47.5 | 28 | جامعي |
| \%100 | 71 | \%33.8 | 24 | \%21.1 | 15 | \%45.1 | 32 | الجمو ع |

نلاحظ من خلال الجمدول اعلاه، أن الابجاه السائد يقدر بنسبة 45.1\% من المبحوثين الذين
صر حوا أن الأساليب الرقابية تساعد على الز يادة في الكفاءة المهنية، تؤ كده في ذلك نسبة 47.5 \% للانة الجامعيين الذين أكدوا ذلك، في حين يمثل الاتجاه المعاكس نسبة 33.8\% الذين صرحوا بأن الأساليب الرقابية تساعد في زيادة الدورات التكوينية، تؤيده خانة الجامعيين الذين أكدوا ذلك بنسبة
33.9 وبتعداد20 مبحوث.

وما يمكن قوله سو سيولوجيا أن تنوع الأساليب الرقابية وتعددها يساعد على رفع وزيادة
فعالية الأداء من خلال متغير ات عديدة كالكفاءة المهنية، زيادة القدرات الابتكارية، الدورات التكوينية، فباعتبار أن النظام الرقابي جزء لا يتجزأ من العمليات الإدارية، فإن مستواه ومدى فعاليته تساعد كثير ا في زيادة فعالية الأداء، وتعديل بعض سلو كيات الأفراد والجماعات داخلها، وزيانيادة مستوى الكفاءة لديهم.

الجدول رقم21: ييين رأي المبحوثين حول دور الرقابة المطبقة في المؤ سسة في رفع انتاجية الأداء
لهم حسب متغير السن.

| ابلمووع |  | غير متأكد |  | احيانا |  | دائما |  | السن /أي |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | ت | \% | ت | \% | - | \% | - |  |
| \%100 | 15 | \%6.7 | 1 | \%80 | 12 | \%13.3 | 2 | أقل من25 سنة |
| \%100 | 35 | \%28.6 | 10 | \%42.9 | 15 | \%28.6 | 10 | 26-34 سنة |
| \%100 | 14 | \%14.3 | 2 | \%71.4 | 10 | \%14.3 | 2 | 35-44 سنة |
| \%100 | 7 | \%42.9 | 3 | \%28.6 | 2 | \%28.6 | 2 | 45-54 سنة |
| \%100 | 71 | \%22.5 | 16 | \%54.9 | 39 | \%22.5 | 16 | الجموع |

ييين لنا الجدول21، أن الاتجاه السائد يقدر بنسبة54.9 \% من المبحوثين النين صرحوا أنه احيانا ما يكون للرقابة المطبقة في المؤسسة دور في رفع انتاجية الأداء لهم، تؤيده في ذلك الخانة 80\% للئئ أقل من 25 سنة اليت أكدت ذلك، في حين يمثل الاتجاه المعاكس نسبة 22.5\% لكل من المبحوثين النين صر حوا أنه ما يتم ذلك واطلاقا ما يتم ذلك ، تؤيد كالاهما خانة الئة [45-54 سنة[ بنسبة28.6\% للمبحوثين الذين أكدوا "دائما"، وبنسبة42.9\% للمبحوثين الذين أجابوا ب"اطالقا".

سو سيولوجيا يمكن القول أن الرقابة المطبقة في المؤسسة تلعب دورا كبير في التأتير على انتاجية الأفراد، من خلال بمموعة الأساليب والاجراءات التي تختم الأفر اد تطبيقها واحترامها، وبالتالي فهي تعكس وتترجم مستوى أداء الأفر اد داخلها، فرقابة ايبابية مرنة تعي مدى وعي

الأفر اد ومدى قدرهّم على تحملهم المسؤولية، اضافة الى دلالة على الثقة التي تنحها المؤ سسة لأفر ادها نتيجة كفاءقّم ومستوى الوعي لديهم، وهو ما يثبته عكس ذلك اذا اذا وجدنا رقابة صارمة، التي تترجم غالبا أنه يمب أن تكون، نتيجة سلو كيات بعض الأفراد اليت تُحتم ردعها من خلال الاساليب والاجر اءات الرقابية لضمان السير الحسن للعملية التسييرية، ولضمان السير نحو المدف. الجلدول رقم22: ييين موقف المبحوثين من الدورات التكوينية في تحسين الأداء حسب متغير الجنس.


ييين لنا الجدول أعلاه، أن الاتجاه السائد يقدر بنسبة91.5\% للمبحوثين الذين أكدوا أن
للدورات التكوينية دور في تسيين الأداء، تؤيده في ذلك خانة الذكور بنسبة 91.7\%، فياندين
يمثل الاتحاه المعاكس نسبة8.7\%، تؤيده في ذلك خانة الاناث بنسبة8.7\%.
اذ يمكن القول سوسيولوجيا، ان الدورات التكوينية تأخذ منحى هام في تحسين أداء الأفراد
داخل التنظيم، باعتبار أها تساهم في زيادة معارفهم في التنظيم وفي تخصصهمه، واضافة الخبرات فم

مستوى أداء عاليا، اضافة الى نوعية ذلك الأداء وجودته ، وبالتالي زيادة قدرامّم الابتكارية والابداعية، وقدرة الافر اد على حل غتلف المشاكل والصعوبات اليت تواجهم. الجمدول رقم23: يبين رأي المبحوثين حول تقديم المؤ سسة لحوافز مادية ومعنوية لتحفيزهم على تحسين الأداء حسب متغير الجنس.

| الجموع |  | اطلاها |  | أحهيانا |  | دائما |  | البنس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | $\because$ | \% | $\because$ |  |
| \%100 | 48 | \%33.3 | 16 | \%47.9 | 23 | \%18.8 | 9 | ذكر |
| \%100 | 23 | \%43.5 | 10 | \%52.5 | 12 | \%4.3 | 1 | أنتى |
| \%100 | 71 | \%36.6 | 26 | \%49.3 | 35 | \%14.1 | 10 | \% |



 الاناث بنسب4.543\%.



 الجدول رقم24: يين مستوى تنعيل الرقابة الادارية من خالا السجلات حسب متغير الجنس.




في حين يمثل الابتاه المعاكس نسبة39.4\% الذين صرحوا أنه دائما ما يتم تفعيلها بتأكيد لخانة الذكور بنسبة 39.6\% بتعداد 19 مبحوث.

إن ما يمكن مالحظته من خلال هذا الجددول، أن السجلات وباعتبارها أحد الأساليب
الرقابية التي تساهم في تفعيلها، تعتبر من أحد الأوجه لظاهرة للعملية الرقابية، اليت تسندها بعض الأساليب الأخرى والتي بجد منها اختلافا متفاوتا لتفضيل الأفر اد واحدة عن أخرى باختلاف

استنتاج الفرضية الثانية:
من خلال الجداول الاحصائية والتفسيرات السو سيولو جية للفر ضية الأولى واليت كانت مفادها "لتفعيل الاساليب و الاجر اءات الرقابية اليت تعتمدها جامعة غرداية دور في تحسين و تطوير أداء عمالما"، والتي تم بمقتضاها تر كيب جداول تناقش ما جاءت به به هذه الفرضية، والتي خلصت إلى نتائج جزئية يمكن عرضها كالآتي: - اعتقاد وتصور العمال لمفهوم الرقابة، يعتبر أمرا هاما وضروريا، باعتبار ان هذا يسمح فم .كمعرفة القوانين والاجر اءات والأساليب الرقابية الموجودة داخل المؤسسة، وبالتالي فهمها وامكانية تطبيقها.

الملاحظة الشخصية باعتبارها احد الاساليب الرقابية، تترجم مسؤولية رب العمل والحرص على الوقوف على مدى سير الأداء، وتصحيح الأخطاء بالتأكد من سير الأداء ضمن الأهداف المطلوبة.

رغم أهمية الماحظة الشخصية داخل التنظيم ودور رها المام في التأكد من سيرورة الأداء، إلا ان الافر اط فيها يسبب ضغطا نفسيا للأفراد ويشعر هم بعدم الثقة وعدم قدر ته على تحمل المسؤولية، ويوحي الى شعورهم بعدم الكفاءة، وانشاء صراعات ظاهرية او باطنية بين المسؤول والعامل التي يمكن تُولما المى مشاكل تُخل بتوازن التنظيم وتعيق من تُقيق أهدافه. تعتبر الأساليب الرقابية امرا حتميا داخل التنظمه، باعتبار ان الرقابة جزء لا يتجزأ من العمليات التسييرية واساسا لها.

* عيمل النظام الرقابي الجيد على زيادة الكفاءة المهنية للعمال وزيادة قدراتم الابتكارية، كون ان مستوى هذا النظام ومدى فعاليته يساعد كثيرا في زيادة فعالية الأداء، فالنظام
 مدى وعي الأفر اد ومدى قدر تمّ على تُملهم المسؤولية، اضافة الى دلالة على الثقة اليت تُنحها المؤ سسة لأفر ادها نتيجة كفاءقّم ومستوى الوعي لديهم، وهو ما يثبته عكس ذلك اذا وجدنا رقابة صارمة.

تعد الدورات التكوينية أمرا ضروريا داخل التنظيم الذي يسعى اللى تُقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، وزيادة مستوى كفاءة افراده واضافة الخبرات والمعارف لرصيدهم حتى يتسني لمم مواجهة غتتلف العر اقيل والصعوبات اليت تواجه التنظيم نتيجة ذلك التكوين والرصيد المعر في المكتسب من الدورات التكوينية.
كاحد الأساليب الرقابية داخل التظيم، تلعب السجلات حيزا هما في ذلك باعتبارها احد الأساليب سهلة التنفيذ وعدم وجود تعقيد وتشابك في فهمها او تطبيقها، اضافة الى سهولة الوصول اليها.

## الاستنتاج العام للدراسة :

من خلال النتائج اليت تح التوصل إليها من تفر يغ البيانات في جدول و تحليل الفرضيات و تفسيرها و من خلال دراستنا لموضوع الرقابة الادارية و علاقتها بكفاءة الاداء لجامعة غرداية تم التوصل الى النتائج التالية :

لعملية الانضباط اليت تعتمدها الإدارة الجامعة دوراً في تحسين أداء الموظفين، من خلال الدور الرئيسي الذي يلعبه المسؤول داخل التنظيم، بتطبيقه للأساليب الرقابية من خلال الزياريارات الدور الارية والمفاجئة اضافة الم الملاحظة الشخصية والتأكد من سيرورة الأداء، فالرقابة الايمابية المرنة تعمل على بناء ذلك الالتزام المبين على الاقتناع وليس على الخوف، الذي ينتج بدوره كفاءات قادرة على تُقيق الأهداف وتواجه غختلف الصعوبات والمشاكل اليت تواجه التنظيم.

لتفعيل الاساليب و الاجر اءات الرقابية اليت تعتمدها جامعة غرداية دور في تحسين و تطوير أداء عمالها، من خلال ضرورة وعي العمال .مفهوم الرقابة اليت تَكن معرفة القوانين والاجراءات وبالتالي سهولة تطبيقها، فالنظام الرقابي الجيد يعمل على زيادة الكفاءة المهنية للعمال، وزيادية قدراتمم الابتكارية، ويتم تفعيل ذلك من خلال الدورات التكوينية، والحو افز المادية والمعنوية اليت تلعب دورا هاما في تَفيز النشاط لدى العمال وتحسين مستوى ادائهم.

## الخاتمة

## الماتمة:

وفي هناية موضوعنا الذي حاولنا من خلاله الكشف عن الرقابة الادارية المطبقة في مؤسسة
جامعة غرداية و علاقتها بكفاءة الأداء، و ذلك من خلا خلال التساؤل الرئيسي للدراسة" كيف تساهم الرقابة الادارية في تعقيق كفاءة أداء عمال جامعة غرداية؟ اليت تتفرع إلى اسئلة جزئية : لعملية
 تفعيل الأساليب والإجراءات الرقابية اليت تعتمدها جامعة غرداية في تحسين وتطوير أداء عُمالها.

و من خلال ما تطرقنا إليه في الفصول النظرية السابقة ،و حول موضوع الرقابة الادارية .كمتلف عناصرها المتعددة، حيث الأغلبية كان لمم تصور خاطئ لمفهوم الرقابة الإدارية، فهي ليستْ عملية مراقبة و ترصد وتفتيش ، وليست عملية تنفيدْ وكشف عن الأخطاء والاغخرافات فقط، بل دورها يتجلى في العديد من الأدوار اليت تُظم سيرورة العمل وتضبط سلو كيات الموظفين أثناء العمل وتساهم في زيادة انتاجية أداء الموظفين ، بكيث تُعد الرقابة الإدارية عملية متواصلة و مستمرة، و ذلك مند بداية وضع الخطط و الَّهامْ إلى غاية التَنفيذ و إبحاز المَهام بشكل مطلوب، اذ يتطلب بناء الماعة نظام رقابي فَعالْ من خلال اعتماد المؤسسة تطبيق نظام رقابي مرن و متز ن، وله قابلية الأخلذ و العَطاء مع الموظفين، بكيث هذا النظام يُسهل عملية ضبط سلوك الموظفين و يُحفزهم على إبخاز المهام و تحسين
 وانتاجية الموظفين و يكبح طاقاتم و يسبب تدني في مستوى الاداء. إن تُقيق كفاءة أداء عالية للمؤ سسة يتوجب على الجهاز الإداري للمؤسسة ، تفعيل نظام رقابي مرن وإيجابي معتدل و العَمل على توجيه الموظفين نو سبل تَحقيق الإبنازاتْ و أهداف
 على الجهاز الإداري و بشكل سليم و .معايير غُططط لما مسبقاً ، يُكسبُ للمُؤ سسة ضمان سير العمل وبناعة الجهاز الإداري و ارتفاع في مَردودية انتاجية الموظفين في الاداء . ومنه يمكننا قول أن للرقابة الإدارية علاقة طردية مع كفاءة أداء الموظفين، بكيث من خلا دراستنا توصلنا ان النظام الرقابي المرن الإيمابي بمختلف أساليبه له دور في تُفيز الموظفين على بذل

الطاقات والجهود من أجل تحسين و تطوير الأداء و بالتالي تحقيق كفاءة الاداء وتحقيق رضا الأفراد داخل التنظيم، وتحقيق لأهداف المؤسسة في آن واحد.

## قائمة المراجع

# قائمة المراجع المعاجم: 

1) ناصر قاسمي، دليل مصطلحات علم الاجتماع تنظيم و عمل ، ديوان دار المطبوعات

$$
\text { الجامعية، الجز زئر، } 2011 .
$$

* الكتب:

2) احسان عمد الاحسان، النظريات الاجتماعية المتقدمة ،ط1، دار الوائل، عمان،2001 . 3) أحمد ماهر ، إدارة الموارد البشرية ، دار الجامعية ، تنايس، 2004
3) بوحوش عمار ، منهجية البحث العملي و تقنيته في العلوم الاجتماعية ، المر كز الديمقراطي لعربي للدراسات ، برلين ، 2019
4) حسين احمد الطراونة ، الرقابة الادارية المفهوم و الممارسة ، ط1 ، دار حامد للنشر، عمان 2012،
5) رجاء وحيد دويدري , البحث العلمي و أساسياته النظرية و ممارسته العلمية .دار الفكر 7) رولا نايف المعايطة ، إدارة الموارد البشرية ، ط12 ،دار كنوز للمعرفة للنشر ، عمان ،
6) ريمون كيفي، لوك فان كمبنهود، دليل الباحث في العلوم الاجتماعية، المكتبة العصرية، - بيروت
7) شعلان الشمري ، مفاهيم في الادارة ، بدون ذكر دار النشر، جدة، 2012.

طلعت ابر اهيم لطفي ، علم الاجتماع التنظيم ، دار غريب للطباعة، القاهرة،
2007
عبد الحميد عبد الجيد البلداوي، اساليب البحث العلمي و التحليل الاحصائي، دار الشروق , طبعة 2 , عمان , 2007
عبد الفتاح دياب حسين ، التخطيط و الرقابة الادارية ، ط1،مطبعة النيل، جيزة

على السلمي ، إدارة الموارد البشرية ، دار غريب للطباعة و النشر ،القاهرة ، ص 266
14
ليلي فتح الله ، دارسات في الخاسبة الـلكومية ،ط1 ، القاهرة ، مكتبة عبن الشمس
،1983، ص35
16) مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1992
عمد أمدد عبد الني، إدارة الموارد البشرية ، ط1 ، د دار زمزم لنشر ، عمان
2010،
1الاقتصاد و العلوم الادارية ، الجامعةد ، منهية البحث العلمي القواعد و المراحل و التطبيقات ، كلية
عحمد عمود مصطفي ، الرقابة الادارية ،ط1 ، دار البادية ، عمان ، 2012 . ..... (19
كيى عمد مسعد، كيفية كتابة الأبحاث والاعداد للمحاضرات، المكتب العربي ..... (20

الحديث، ط2، الاسكندرية،2000

معن مُمود عياصرة ،القيادة و الرقابة والاتصال الاداري ، ط1 ، دار حامد ، عمان ، 2008.

نزار عوني الليدي ،تنمية الاداء الوظيفي و الاداري ،ط1 ، دار دجلة ، عمان ،

## * المهالات :

نبيل حميد شة ، المقابلة في البحث الاجتماعي ، بعلة العلوم الانسانية و الاجتماعية

$$
\text { ، جامعة سكيكدة ، } 2018
$$

## * الرسائل الجامعية:

سعيد بلوم ، أساليب الرقابة و دورها في تقيم الأداء المؤسسة الاقتصادية , دارسة
ميدانية معؤ سسة الحر كات , رسالة مكملة لنيل شهادة الماجيستر, تنمية الموار البشرية , 26) أحمد بن صالُ بن هليل الحربي ، الرقابة الإدارية و علاقتها بكفاءة الأداء ، دراسة لنيل شهادة الماجستير يف الأعمال الإدارية، رسالة منشورة ،جامعة الملك سعود، كلية العلوم

$$
\text { الإدارية،. } 2004
$$

27) إمان عامدية ، الرقابة التنظيمية و الاداء ، دراسة أكاديمية من اجل نيل شهادة الماجستير في تنمية وتسير الموارد البشرية، رسالة منشورة ، جامعة 20أوت 1955،سكيكدة ، كلية

$$
\text { العلوم الاجتماعية ، } 2009 .
$$

28)مرح طاهر شكري، الرقابة الادارية و علاقتها بكفاء الاداء؛ مديري المدارس الحكومية

الاساسية ،اطرو حة استكمالا لمتطلبات الخصول عل درجة الماجستير في الادارة , فلسطين .
29)عبد الله عبد الرحمان النميان، الرقابة الادارية و علاقتها بالأداء الوظيفي في الاجهزة الامنية

دراسة اكاديية من اجل نيل شهادة الماجستير في العلوم الادارية، رسالة منشورة ،جامعة المملكة العر بية السعودية، كلية الدراسات العليا،. 2001.

## الملاحق

$$
\begin{aligned}
& \text { دراية }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كليّة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة } \\
& \text { قسم علم الاجتماع والديموغرافيا }
\end{aligned}
$$

## الرقــابـــة الإداريـــة وعـــلاقتــها بــكـــــاءة الأداء

- دراسة ميدانية للعمال الاداريين بجامعة غرداية -

```
إشراف الأستاذة:
د. مهيري دليلة
```

إعداد الطالبة: صفاء بن أحمد

الموســــــــا البامــــــــي: 1440-1441/2019-2020م

السلام عليكم ورمحة الله وبر كاته
يَسر ين أن أقدم لكم هذه الاستبانة و التي صُممت للحصول عل بعض البيانات، التي تخدم أهداف البحث العلمي، الذي أقوم بإعداده، استكمالا لمتطلبات نيل شهادة ماستر في علم الاجتماع التنظيم والعمل بكامعة غرداية " بعنوان الرقابة الإدارية و علاقتها بكفاءة الأداء"

وقد أعددت هذا الاستبيان هـدف معرفة وجهة نظر كم و أراءكم و الوصول الى مقترحات وحلول مناسبة في موضوع بكثي، مع أخد بعين الإعتبار بأن جميع إجابتكم ستكون موضع العناية و الاهتمام و بمنتهى السرية و لن تستخدم هذه البيانات إلا لأغراض البحث العلمي.
" لذا أرجو الاجابة و وضع علامة في ( × ) في مكانة مناسب " > المحور الاول : البيانات الشخصية

1
أنثى ( )
ذكر ( )
: 2- السن :

( ) 35 (

3- الحالة الاجتماعية:

4
جامعي ( )
ثانوي ( )
متوسط ( )
ابتدائي ( )

5 - الاقدمية في العمل:

- 10 , ( ) ( 5

اقل من همس سنوات ( ) , 14 سنة ( )

25,
( 24-20,
( ) 19-15 سنة ()
سنة فما فوق( )
> كور الثاني : للعملية الانضباط التى تعمدها الإدارة على الافراد دورا في تسين الاداء
6-هل واجهتك صعوبات و مشاكل أثناء تأديتك لعملك ؟
نعم) ( ) لا ( )
7-هل تعتقد أن مسؤول رب العمل دورا رئيسي في سير العمل ؟ موافق ( ) غير متأكد ( ) غير موافق ( )

8-هل يقوم مسؤول رب العمل بزيارات دورية لكم أثناء العمل ؟ دائما ( ) أحيانا ( ) )

9-من وجهة نظرك هل ترى ان ضبظ الصارم يَفزك على عمل و تحسين من مستوى ادائك ؟ دائما ( ) احيانا ( ) )

10-مل يقوم رب العمل برفع روح المنوية من خلال "ترقيات" مكافآت " رفع و تعزيز الاداء لديكم

دئما ( ) ( ) اح ( )
11-مل وجود رب العمل اثناء عملك ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { حيشعرك بالإحباط ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ح }
\end{aligned}
$$

## 12-كيف يمكنك وصف طريقة و اسلوب تعامل رب عمل معك اثناءعملك ؟

13-هل تظن أن صرامة رب عمل هو عامل رئيسي الذي يدفعك للإبناز مهام بشكل حسن ؟
دئما ( ) إطيانا ( ) ) إطلاقا (

14-ي حالة ملاحظة رب العمل تدني في مستوي اداء في العمل ماذا يفعل ؟
ل عقاب ( )
『 تعفيز على بذل جهد اكبر ( )
لا يكترث ( )
ی يوجهك ( )

15-من وجهة نظرك هل ترى ان التزام مبي على الاقتناع وليس خوف من العقاب يؤدي للتصرف السليم و ابخاز مهام بشكل جيد ؟


16-من وجهة نظرك هل الانضباط قائم على التهديد و عقاب يوجه العمال الى التكاسل و تحايل و هُرب من الاداء العمل ؟



18-هل لرفع روح معنوية للعمال دورا في تحفيزك على رفع و تعزيز الأداء في العمل ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) , } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { ( ) } \\
& \text {, }
\end{aligned}
$$

غير متأكد ( ) غ غ مور موفق ( )
موافق ( )
> تحور الثالث : تفعيل الاساليب و الاجراءات الرقابية اليت تعتدها المؤسسة دورا في

20-ما نوع الرقابة الادارية مطبقة في مؤ سستكم؟

$$
\text { マ } \downarrow \text { الر الرقابة الصارمة الإيابية مشند }
$$

21-ماهي اكثر اساليب الرقابية فعالة و مطبقة في مؤسستكم ؟
$\checkmark$ ل $\downarrow$
ل كاميرات ( )

22-هل الملاحظة( المراقبة ) الشخصية من قبل رب العمل يسبب لك ضغط النفسي ؟
نعم) ( ) لا
-23- من وجهة نظرك هل ترى ان للأساليب الرقابية دورا في تحسين الاداء العمال ؟
اططاقا ( )
احيانا ( )
دائما ( )

24-هل تظن ان النظام الرقابي يساعد في زيادة فعالية الاداء؟ ؟ن خحلال ؟
ل زيادة في الكفاءة المهنية ( )
「
ل
25-هل تفعيل الرقابة يدفعك للاحترام توقيت العمل ؟
اطاقا ( )
دائما ( ) احيانا ( )
26-هل الرقابة المطبقة في مؤسستكم تدفعك على رفع الإنتاجية و تحسين في الأداء ؟
دائما ( ) ( ) اطلاقا ( )

28- هل تقدم مؤ سستكم حوافز مادية و معنوية لتحفيز كم على تحسين اداءكم ؟
اطلاقا ( )
احيانا ( )
دائما ( )

29- ما هي اكثر الحوافز اليت تظن اها عامل اساسي لدفعك على تحسين ادائك في العمل
( ) الم<افئات المادية
لا الترقيات ( )
( )
30- من وجهة نظرك الرقابة السلبية الصارمة ( عقاب ,قديد ) هي التي تدفعك لتحسين اداء
تنفيذ مهامك المكلف ها ؟
دائما ( ) اطيانا ( ) اطلاقا ( )
31- من وجهة نظرك هل الرقابة الايبابية" الثناء . التقدير هي التي تدفع لتحسين اداءك في
العمل
اططالا ( )
احيانا ( )
دائما ( )

32--هل يتم تفعيل الرقابة الادارية من خلال سجلات ( سجل الحضور و الغياب . سجل الرواتب ,سجل الشكاوي ) ؟

اطلاقا ( )
احيانا ( )
دائما ( )

