.

| Hin |  |
| :---: | :---: |
| 边 | - |
|  | c |
|  | ceximo |

تامرلِّحُ الطّيْي


-


صنب

$$
\begin{aligned}
& \text { الـطِ } \\
& \text { - } 199 .- \text { - } 121 .
\end{aligned}
$$



الصفحة

الفصل الأول: : الإدارة : تاريخها وأهميتها ، علاقاتها المنهجية ، نظرياتها العلمية ، مفاهيمها الوظيفية

ـ تـكامل وتماسك وتداخل وترابط عناصر العملية الإدارية ( شككل
والإشرافية :

- طبيعة الإدارة / وظائفها . . وأهميتها - . نـأة وتطور علم الإدارة العامة رتم 1 )
ـ علاقة علم الإدارة العامة بالعلوم الأخرى
 حـــينـة في الإدارة والإشراف ) ـ ـنظرية الإدارة العلمية
ب- نظرية النشاطات الإدارية - نظرية تحليل العملية الإدارية ـ النظرية البيرووراطية الإدارية ( الروتين الإداري )
 ـ ــظرية بحوث العملبِات




| الصفتة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| 191 | - الفصل السادس : الاتصال الإداري |
| $19 \%$ | ـ مفهوم الاتصال الإداري . . . .الهميته |
| 198 | ـ وسائل الاتصهال الإداري |
| 190 | ــ قنوات الاتصال الإداري |
| 191 | ـ عناصر الاتصال الإداري |
| 199 | ـ فعالية الاتصالات |
| Y* | - التدريب على فن الإصغاء |
| $Y \cdot Y$ | ـ طرق تحسين المقدرة الإصغائية |
| r.q | - الفصل السابـع : الرقابة ( المتابعة ) |
| H1 | - مفهوم الرقابة . . . |
| Yr | - |
| Yir | - الأهدافـ الرئيسية للـرقابة |
| Yls | - المبادىء الأساسية للرقابة ( شروط الرقابة الفعالة ) |
| Y17 | - مراحل الرحابة |
| Y1A | - |
| Mry | - |
| Yrr | ـــ مـومات الرقابة |
| rro | - الفصل الثامن : اتخاذ القرارات وحل المئكلات الها |
| YYV | - |
| rra | - مفهوم القرارات المبرمجة والقرارات غير الـمبرمجا |
| YH1 | - |
| שry |  |
| rry | - الأسلوب العلمي - العام - في اتحاذ القرارات |





\author{

*     *         * 

}


إن القول بان مـوهبة الإدارة وفن القيـادة يولـدان مــ الإِنسان وأن على

 وانعياً للعمل الإداري المتواصل .

فـالإدارة بأنشـطتها وفعـاليتها ليست نتيجـة خصائص وسمـات شخخصيـة يتمتع بها الفرد ، بل هي في الحقيقة نتيجة جهود إنسانية مشتركة في منيتلف الون


 متـواضعة ؟؟ على إن إحـداث تغير لا لا يمكن إرجـاعه إلى (ا عبقـريـة الـرجـل
 في إحداث هذا التغيير ونفذت مضامينه

إذن ، الإدارة ـ كمفهوم معاصر - ترتبط بـوجود عــدة عناصـر ، هي : الوارئ
 واحـداُ في التنظيم الإداري ، بـل تمتـد إلى مستـويـات مختلفـة من التنـظيم
( عليـا - وسطى - إشبـرافية - تنفيـذية ) . وإذا مـا نجحت الإدارة في إيجـاد التنسيت والترابط والتكامل بين أعمال ووظـائف كل مستـوى ، خمنت بالتـالي تحقيق الأهداف المرسومة .

ومن هنـا فإن الإِارة هي المـدبرة بلعنـاصر الـلازمة لــلإنتاج من كـوأدر
 والمواءمة بين هذه العنأصر في سبيل تقديم افضضل اللخدمات للمجتمــع .

وإذا ما أخذنا اللدور الملقى على عاتق الإدارة في مجال تنمية المـجتمـع

 والاهتمام الكافيين من أجل تعزيز الكفاية الإنتاجية وتنمية المهارات الإدارارية ، ومعـرفة وتُطبيق أساليبن الإشـــراف الإداري الفعال . . إن مهنيـة الإدارة كعلّم وفن وممــارسة ، والأداء الـوظيفي كنشاط يبـدأ بتحديـد هدف أو غـاية وينتهي بتحقيق نتيجة . .

وما يرتبط بكل ذلك من وظـائفـ ومفاهيم إداريـة كالتخـططط والتنظيم ؛،

 الكتاب الذي يأتي ثمرة جهد متواضـع وخبرة محدودة في مجال الإدارة .

وألحقيقـة أنه نـظراً لأن هناك الكثيـر جــداً من الكتـاب والبـاحئين ممن
 ننهل ونستفيد مما ورد في بحوثهم ومؤلفاتهم من معارف وأفكار وآراء استرشاداراً بمضامينها وتوخياً للفائدة المرجوة منها لممارسي الإدارة علماً وعملاُ .

ولعل هذا الكتاب في مجمله يمثٌّل مرجعاً إضـافياً مفيـدأ لكل من يـريد
 الوظيفية العامة أو المجالات الدراسية المتخصصة . وباله التوفيق والسداد .

أ. ثامر ملوح المطيري

[ نلــفة الفكر الإداري/Y [

## الفصـْ الأُول

## الإدارة

## تاريخها وأهميتها ، علاقاتها المنهجية ، الانيا

نظرياتها العلمية، مفاهيمها الوظيفية والإشرافية

طبيعة الإدارة / وظائفها . . وأميتها :


 ممكن من وحدات الأداء سواء أكانت ناتجأ مادياً أو خلدمة معنوية . وقد يختلف الرأي حول مدلول الإدارة ومكوناتها ، لكنها تجتمـع على الـي


 التشريعي ، بينما تمثل الإدارة الجانب الفني التنفيذي الذي يترجم التشّريعات إلى واقـع ملموس وفقاً لأسس علمية



 عن الفوضى أو الارتجال .

ولا شك في أهمْية الوظيفة الاجتماعية لكإِدارة . . وتأثيرهما المتنبـادل ،
 من التـطور الاجتماغي' دون إهمـال لأثر انعكـاس ذلك التـطور على. الأهدافـ العامّة) (1)

ومن ناحية أخرى قد تزداد درجة وضوح البيروقـراطية في مجـال الإدازة العامة ومنظماتهـا عن تلك الدرجــة التي قد تسـود المنظمـات في مْجال إدازة
 والقواعد والإجراءاءات اللرسمية . . ومن هنا تتسم الإدارة العامة بلرجة أكبر من الإِستاتيكية . . مما دفـع إلى تحقيق المزيد من النمو في مجـال إدارّاة الأعمأل بمعدلات أعلى مما شُجْته الإدارة العامة . .

وينظر البحض في مفهومـه لطبيعـة الإدارة وأهميتها بـإِيجاز شــديـد إلىى
 أو كونها (وظيفـة إنجاز الأعمـال عن طريق الآخـرين . . . .) ، أو بمعنى آخر
 ( المراخل المتتابعة من التفكير واتخاذ القرارات ) .

ويراها البعض أنْها (عملية اتتخاذ القرارات وإعداد وتقريـر الخطط عللى أساس بيانات مؤكدة . . . وغير ثابتة أو مستقرة) .

وبعبارة أخزى ، ، فإن مفهوم الإدارة العامة من الناحية النظريـة يشير إلى
 والنـظريات : أمـا المفهوم من النـاحية العمليـة فيسيزَ إللي مجمــوع العمليـات
(1) Seadler, Ideological Essentials of public Administration, Management Handbook for Public Administrators, (New York: Van Nostrand Reinhold; 1978) , PP. 157-159.

الإداريـة التي تتم في واقع الحياة اليـومي في نطاق الـدولـة ، أي أنهـا تعنى
 وزارات ومصـلـح ، ونشاط الحكـومـة أو الإدارة المحليـة ، ونشـاط الهيئـات أو المؤسسات العامة . . .

من هنا ، فإن الإدارة العامة مي تنسيق المجهودات الفرديـة والجماعيـة لتنفيذ السياسة العامة ، أو أنها مجموع العمليات الإداريـة التي تهلف لتحقيق وتنفيذ السياسة العامة .

وهكذا تكــون الإدارة العـامة تنظيماً للجهود البشـرية والـطاقات المـادية لتنفيـذ السياسـة العامـة . وهذه التعـاريف جميعها تشيـر إلى الـى حقيقة أن الإدارة العامة تهتم أساساً بالجهاز التنفيذي في الدولة ولا تحفل كثيراً بنشاط الهيأتيني

 وتقويم مشروعات الدولة ، والنظر في أنظمة وتنظيمات الخــدمة المـــنية على نحو أو آخر .
والملاحظ أن هذه التعاريفـوكيراً غيرها حلددت علاقة الإدارة بالسياسة




 توضيحها ، وهي : من هو الإداري ؟ ) .

في الواقع ، إن هذه نقطة خلاف ، فبعض الأساتذة والعارفون بمجـال الإِدارة العامة يعتبرون كل فرد اشترلك وتعاون في العملية الإدارية وأنجز العمل

المراد فهو إداري . هذه هي النظرة الكلية الشاملة للعملية الإدارية ، ففي بظر
 يقوماذ بها لازمة وضوروية لتحقيق هدف الجهاز

وهنالك جماعة ترى أنه بالرغم من أهمية مسؤولية كـل فرد في العملـي الإدارية ، إلا أن هناك كثيرين ممن ينجزون أع أعمالهم مباثبرة ولا تناط بهـم أي

 ويتتصر إطلاقهـا على الأشخاص الـذين تفترض عليهم طبيــة عملهم توجيـه وتنسيق ورقابة أعمال الآخرين .

والرأي الأخير 'مو الرأي الغالب بالنسبـة لتعريف الإداري ، وقـد أفاض
 ADMINISTRATOR




 أريد تنفيذه ، نهو رئيبن إداري أو مدير ، بصرف النظر عن اللقب المـمنوح لــه في الجهاز الإداري .

## أهمية الإدارة العامة :

إن ازدياد أممية الإدارة العامة صـانَحبَ نمو الـدولة وتطورهها ، فحينمـا كانت الدولة سلبية لا اتتجاوز مسؤوليتها حفظ الأمن والنظام داخليأيأ والحـراسة


هناك حاجة إلى عدد كبير من الموظفين . والفـرد في المجتمــ نفسه مـا كان

 لا يتصوّر أن يأتي منهاشيءُ غير الظلم والجور .





 الدول لتوفير العديد من مطالب الحياة سواء في المجال الاجتماعيا ألو ألوا الاقتصادي
 لا قِبَل لها بها مـع ضعف في الإمكانيـات ، وبدأ الاهتمـام بالإلإدارة يـزداد فيا في الكم والكيف ، فاتساع مسؤولية الحكومة نتجت عنها زيادة كبيرة في الأجهز الحكومية وبالتالي زيادة في التوظيف ، والْتفتت كير من الديا الدول للعناية بفعـالية
 سواء كانت ذلك بتكوين أجهزة مركزية للتنظيم أو التخطيط ، أو بـبإنشاء عـدد من معاهد الإدارة العامة ، أو تدريس مادة الإدارة في الجامعات .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإمكانيـات المحلودة في معـظم دول العالم والحرص على الاستفادة القصوى منها أدى إلى اتجـاه كثير من الـدول ، وإلـ

 يتطلب العنايـة بالأجهزة الإدارية لـوضـع الخـطط والبرامــج في المجـــالات

المختلفـة ولترجمـة هذه الخـطط والبرامـج إلى وقـع علمي ملمـوسن . وثمــة


 السياسة العامة ، وذلك بطريفـة مباشـرة.وغير مبـاشرة سـواء عن طريق إعـداد
 المسائل وخاصة في مـجالات التخصص ومراكز النفوذ

بـالإِضـافــة إلبي هــذا ، فــإن الإدارة تتمتـع بـــنـر كــافٍ من السلطات
التقديرية في كيفية صباغة القوانين وتفسيرها وتنفيذها .

فبالرغم من ألتغييرات النسيانُسية ، سواء بالطرق المسُروعة أو غير المُشُروعـة ، فإن الإدارة العامة تسد الفـراغ وتواصـل تقديم الخـدمات للمـواطنين في، فُترة تغيب الحكومة. أضفـ إلى ذلك أيضاً أن الإِارة حالياً هي القوى الكُبيرة التُي يُعْتَمَد عليها في إحداث الكثير من التحـولات والتغيرات في مختلفــ خـروّب
 أصبـح الإجـراء الإداراري هو الأداة الـرئيسية في عمليـات الحككومـة إليـوميـة .
 وبالتالي في رفاهية كل مواطن(1)

## نشأة وتطور علم الإِدارة العامة :

لقد أصاب الأنستاذ (سيمون) كبـد الحقيقة حين ذكـر بأن الإذارة العـامة

(1) L. F. Urwick, "That world Organization," Academy of Management Review, Jan. 1976, PP. 89-91.
أم لم تستشعر به، وهو يتمثل في كثير من النشاطات ابتداء من الأسرة(1) .
. (Most Persons administer all their life without knowing it)
إن الإِارة العامة بمفهومها الحديث وكمجموعة منظمـة من المعرفــة لها
 أمـريكا ، ولا تـزال الولايـات المتحدة الأمـريكية تحتضن علم الإدارة العــامــة



 أهميتها في كثير من البـلاد على ألن دراسـة الإدارة العامة لم تبد الـدأ إلأٌ في سنـة 1918.. pl91\&

ونظرة للأوضاع في أمريكا قبل هـذا التاريـخ تكثـف لنــا عن الكثير من
 التـوقف عندهـا أنه في الـوقت الذي ســي الـي فيه الـديمقراطيـة في أمـريكـا ،
 تعتمد عليه أو يمكن أَن يقارَن بالأجهـزة الإدارارية الحكـومية القــائمة في البـلاد الأوروبية في ذلك الوقت . ولقد كانت النظرة السائدة في المجتمـع الأمريكي
 ولـذلك نتـــد ساد نـظام الغنائم في التـوظيف ( Spoil system ) وتم قبول هـذا
(1) H. Simon, Models of Man, New York: John Wiley and Sons, 1957. PP. 4-6.
صليمـان الـطـمـاوي ، مبـادىء الإدارة العــامـة ، دار الفكـــر الـــربـي ، 1970م ،

النظام باعتباره ثمن وضريبة ملازمـة للديمقراطيـة ـ ولكن التدهـور والسوء في

 في ظل النظام الديمقراطي

وتأثر كثير من المتههين بسوء الوضـع وبدأوا يقارنونه بالوضـع في ألمانيا

 الـدولة( Economy ) ، وكــني بالتـاريـخ يعيد نفسـه لأننا نسمـع نغس النغــــة


 باليسرة، ولكن تجربة ألمجتمـع الأمريكي تكفي للرد على إمكانية النهضة في ظل الديمقراطية

 الجادةة للحصول على أنصى درجة ممكنة من عوامل الإنتاج المتونـرة في ذلك الحين . وقــد تمخضت تلك الجهـود والبحــو الواقـع بمثابة ظهور شمس علم جديد هو علم الإدارة ، وتم ذلك الفتـح على



 المختلفة وبضبط الوقتُ والجركة وعنى بتدريب كل عامل على مـا خصص لـ

من عمل ، واهتم بنوع العامل وبعلاقته بالمشرف ( Foreman ) أو الملاحظ . Best ( وتـايلور أول من ذكر بـأن هنـالــك أفضـل طـريقـة لأداء المهمــة ، Way


المبادىء والأسس لأفكاره ، فذكر أنه يهدف إلى الآتي(") :
 أو الطريقة العشوائية (Rule of thump ) .

Y Y Y الاختبار العلمي للعمال والعمـل الإيجابـي لتطوير الخبــرة العماليـة من أجل مستوى أعلى
r - الجمـع بين العلم والخبرة والتدريب العلمي للعمال . £ - تقسيم العمل الفعلي بين الإدارة والعمال .

وقد كللت مجهودات تايلور أخيراً بالنجاح ووخـحت فعـاليتها وفـائدتهـا في رفـع الغاية الإنتاجية .

هنري فايول : ( H. Fayol)


 محاضرات وأبحاث ، وقد جمعت كلها بعد الحرب العالمية الأولى في كتابـه باسم :
«GENERAL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT*
(1) Frederick W. Taylor, "Principles of Scientific Management", ( N. Y: Harper and Row ), 1911, PP. 36-37.

ومساممة ومجهودات فايـول ، هي في الواتـع مكملة لجهـود تايلور ؛ لأن فايول قد ركَّز اهتمامه بـالنشاطــات أو ما أسمـاه الوظـائفـ اللازمـة للإدارة السليمة في المصنع فتتحدث عن عذة وظائف ضـرورية لـلإِنتاج ، وحصرهـا (1) الآتي

1- الوظيفة الفنية : تتسمل الصنع أو الإنتاج أو التعديل .
r - r الوظيفة التمويلية : توفير رأس المال واستخدامه بأنضل طريقة
r ـ الوظيفة التجارية : طريقة المحاسبة وأعمـال الجرد وإعـداد الميزانيـات واستخراج التكاليف وتحضير الإحصاءات . ع - الوظيفة التأمينة : حماية الممتلكات والمنشآت وتأمين الأفراد .

0 - الوظيفة الإدارية : إحلى الوظائف الضروربة في كل مسُروع وأنها تعنى بوضـع الخطة والتنظيم وإصدار الأوامر والتنسيق والمراقبة . .

وقد تحدث المُستر فايول عن مبادى أسـاسية للنيُــاط الإداري ، فعغّد
 القيادة - وحدة الإرشاد. .

إن حـركـة الإدارة العلميـة أبـرزت إلى عـالم الـواقـع فكـرة الكفـــايبة والاقتصـاد ، وقد لفتت هــهـ المجهودات أنظار فقهاء الإلدارة العــامـة فبـدأت الأصـوات ترتفع مـطالبة بـالاستفادة من إدارة الأعمال وتبسير الجهـانـا الإداراري


(1) Henri Fayol, General and Industrial Management, trans J. A. Conbrough ( Geneva: International Management Institute ), 1929.

 ولتدعيمه وتنقيته بتطهير مؤسساتـه ويث روح المسؤولية والــواجب فيه ، فـذكر ذلك بقوله :
«There should be a science of administration which shall seek to straighten the path of government to make its business less unbusiness like to strengthen and purify its organization and to crewn its duties with dutifulness».

وقـد كان لحـركـة الإدارة العلميـة أيضـأ دور في دفـع عجلة الإصـلاح
 وصبغت الناحية العلمية نشاط البحث في مجـال الإدارة في الثلاثينــات فأُلـزم رواد الإدارة بمنهـاج البحث العلمي في جمـع الحقـائت وتبــيبهـا وتصنيفهــــا وفرزها واختبارها بوضـع الافتراضات وتحاتليلها ، ونـئطت مشُاريـع لــدراسات الحالات والمشاكل الإدارية ( Case Studies ) .

بالإضافة إلى هذا ، فإن العنصر الإنساني قد بـرز دوره بطريقـة واضحة في عملية الإنتاج ، ولا يفوتنا أن نذكر بأن المستر تـايلور قد أشـار في أبحاثـه
 بالملاحظ وحسن المزاملة داخل الإدارة

زيـادة على هذا ، فـإن كتابـات كل من ( M. P. Follet ) والتـون مـايـو

 (I. Barnard ) ، فقد وجد الاهتمام بالعنصر الإنساني طريقه في درامسة الإدارة العامة .

ومن هنـا أخحت الإدارة العـامـة ، بعمليـاتهـا الإشــرافيــة في الـوتت

الحـاضر ، تهتم بـالعمل والعـاملين وأداء النيــاط وفقـأ للمـاهـج والأنـاليب العلمية ، والتي من أبرز سمماتها : - البخث العلميّ ـ أسلوب جماغية الإنجاز وروح الفريت والأسرة الواحلد . - الاهتمام التام بالعنصر البشري .

ـ الاعتماد على القواعد والمعادلات الرياضية الكمية . . واستخــلاص المبـدىءء والإِثباتـات والبرامين . . والتـوصـل للدلانــل والحقـائق والاستنتاجات والاقتراحات .

ـ القابلية للتطور والتحسين وعدم الثبات أو الجمود .
ـ الاهتمـام بـظرون البيئة المحيطة من حيث المكــان والـزمـان . . وما يحدث من متغيرات .

إذن ، من هنـا تتضـح حقيقة كـون الإدارة هعلم شامـل ه هـرتبط بعلوم
 والقانون ، والسباسة ، والإحصاء اللالي والكمي ، والمحاسبة .

ومن هنا يتَضِح أيضاً بأن الإدارة ، بعملياتهـا الإشرافيـة ، هي ممارسـة

 التنفيذ من أجل تلبية حقِيقية وإشباعات نعلية للاحتياجات بصورة عامة .

وأخيرأ يمكن الإشارة لأساسيات الإدارة وعملياتها الإشـرافية ، وإيضـأح مدى تماسكها وتتابعها وتكاملها وترابطها وتداخلها وانها في الشكل التا التوضيحي ألدناه ( رقم 1 ) ، واللذي يؤكد حقيقة مفادها أن هذه الأساسيات الإدارية الإشرافــــة

الهامة تمثـل جميعها كيـانُ متمـاسكاً . . أو مـراحل متتالهة لعمليـة واحدة . . أو أجزاء متجانسة ومنسجمة في تركيب كلي واحد .

شكل رتم (1)


علاقة علم الإدارة بالعلوم الأخرى
لقد سبق أن ذكرنّا أن معظم الذين عرَّفـوا علم الإدارة العامـة ذكروا أنبه
 أو لتنفيـــذ السياسـة العـبـمـة وحجـر الـزاويـة في النشــاط الإداري وأنـه تعـاون جمـاعي . لذلـلك فهو يعتمــ أسـاسـاً على العنصـر الإنسـاني ويهتم بـالبيئـة والملولك البُشْنري ، فلنْلك لا غرابة البتة في أن نالحظ أن علم الإدارة العـامة يتصـل ويـرتبط بكثيـر مُن العلوم الاجتمـاعيـة والتي بــدورهــا تسهـم في تغهم النشباط الإداري وبلورته . وقن تأتُر علـم الإِدارة العامـة بكثير من هــذـه العلوم وأخذ عنها طزقها في البِحث . وسنتطرق بإيخاز لعلاقـة بعض من هذذه العلوم بعلم الإدارة العامة

الإدارة العامة وعلم السياسة :
يمكن أن نقول إن علم 'السياسة يدور فلكه نحو البحث المستمر' لتنظيم البجماعة الإنسانية في كنف اللدولة ، ولذلك فهو يعنى بدراسنة النظم والقوانين والحكومات والأحزاب السيانبية وهيئات الضغط والتـأثير ، وكـذلك يهنتم علم السياسة بالمنظمات والعلاقات الدُولية، ولذلك طالمـا أن علم السيانتــة يهتم أســاساً بنـنـاط الدولـة فهو يبرتبط بالجهــاز التنفيذي ارتبـاطاً وثيقـاً ، وألجههـاز التنفيذي يمكن أن نسير إليه بالإدارة العامة لأن النشاط الإِداري يختصن أساسباً .

بالإضافة إلى هذا ، فـإن علم السياسـة بعنى عنايـة تامـية بكل الأجهـزة والــوسائـل التي تمكنـه من المقـدرة التـامـة للتعبيـر عن إرادة الألمَـة ومن رسم
 الأحزاب السياسية وهيئات الضغط والتأثير ، كما وأن علم الإلدارة العامــة نفّنه

 بهذا الجانب ، ولذلك فإنهما يلتقيان في عنايتهما بالرأي العام .

وفي واقـع الأمر ، إن الإدارة العامة كانت تعتبـر عند الكيثيـرين ، ولمدة من اللزمان ، بـأنها فـرع من علم السيـاسـة وكــانت تـدرُّس كمـادة في العلوم
 السبـاسة ، بـل إن كثيراً من رواد الإصـلاح الإداري مـم من كبـار رجـال عـلم السياسة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم المستر ( Jaus ) ، ، وجـودنو
 وريلسون ( Wilson ) ، وكيندي ( Kenedy ) . . .

وكانت مهمة الإدارة العـامة ينـظر إليها كمسؤوليـة تنفيذيـة بحتة ، وقـد


 العلمي وركز المجهود بتحسين الوساثل والطرق لتحسين الأداء لتنفيذ السياسة العامة .

إن الفســاد والتدهـور السياسي في الـولايات المتّحـدة الأمريكيـة آنذاك ساهم في أن تجنـح الإدارة العامة للبعد عن معتـرك السياسـة . وبدأ التصـور للإدارة العامة على أنها مادة دراسية مستقلة بذاتها ، وقد كان للمستـر ويلسون
(W. Wilson) الكثيـرون من كبار العلمنـناء يثرون الحقـل الحديث ـ الإدأرة العـامة ـ بمــواد دسمة وينشطون الاهتمام والعناية بالمادة الجديدة
ولما تغيَّرت الظروف ، خخاصة بعد الحربين العالميتين ، بدا التْفكير في وظيفة الدولة يتحول تبعاً لذلك . ووجدت الدولة نفسها في وخـع يـتم عليها أن تخـوض في مجـاللات ليس لهـا سـابق عهـد بهـا كـالمجــال الاقتصــادي
 أخرى حتمت توثيق غلاقة الإدارة العامة بالسياسة ، ومكنت الأوضاع الجـلـيدة الإدارة العامة من الإسهام بقلر كبير في عملية وضـع السياسة العامة ، وذلـك بطرق شتى سواء بتقلذيم مسنودات مشاريـع القوانين أو بإسداء النصــح وتقــنـيم المقترحات والتوجيهات وسبد الثغرات القانونيـة سواء في الصيـاغة أو بـإصبار النظم واللوائـع
وفي الـواقـع إن كثرة أعمـال الدولـة وتشعبهـا أفـــع المجـال لإسنهـام
 بفصل الإدارة العامة عُن السياسة وأصبـع الاتجاه الإلدارة العامة نظرية ببياسية شاملة


## الإِدارة العامة والإتصباد :

الإدارة العامة في الغالب الأعم تعمل في نطاق طاقات مادية مححدودة ، ولذلك فهي متصلة بُـالاقتصاد عمليـأ ، كما أنهـا تعتمد على الاقتصـاديين في التخطيط والتوجيـه ؛ فمثلاً أخصّــائيـو الاقتصاد يضعـون الأسس والفلسفات للسيانسة الضرائبية فيشيرون بأنواع الضريبة ولا يغفلون منا الممثلة في كيفية تحصيلها بأقل تكلفة ودون ترتب آثـار سيئة . والاقتصـاديون

هم الـذين يشاركـون الإدارة العامـة في وضعهـا للبـرنــمـج العملي السيـيـاسي

 مجالات الاتتصاد التطبيقية هذه عدداً من رجال الاتتصاد والـلـين التجار التهوا إليهـا بكلياتهم وعزفـوا عن المجال النظري للحقلّ الاقتصـادي ، فاهتمـوا بالمـالية العامة ـ الميزانية - الإدارة النقدية

بالإضافة إلى هذا فـإن الإحصاء ، سـواء كان ذلـك الإحصاء السكـانـي أو بشُكل عام إحصاءات الدنـلـ القومي ، غـدت تكوِّن جـانباً هـاماً وعنصـراً



 النساط الإداري والاقتصادي يتلازمان في أحوال كثيرة .

## الإدارة العامة والتاريـخ

إن علم الإدارة العـامة لا يستفيـد من الأساليب المعمـول بها في العلوم


 هــو معلوم ، مستـودع كبيـر واسـع لخبـرات الجمـاعـاتـات الإنسـانيـة وتــــوين

 بتسجيل التطور العلمي والتكنـولوجي ، واهتم المؤرخـون بتسجيـل النثــاط

الإداري في مجـالاتـه المُمتلفــة ، ســواءً كــان ذلـك في الحــروب أو إدارة المنظمات أو إدارة الدول

إن الإدارة العامة تستفيد من الدراسات التاريخيـة للتوصـل إلىي كثير مٌ التعميمات بثلاثة طرق ، هي :
1- عن طـريق الملاحـظة واستقـراء التـاريـخ : وهــا وإن لم يــــنـم حخلولًا إدارية ملموسة ، لكنه يعـاون على الإشارة لاتجـاه معيَّن لمواجهـهة وحل

بعض المشكلات .

- Y
 في ظروفها الاقتصادية والسياسية والقانونية آنذالك .
r r التكنبك الإداري : التاريـخ يزود بدروس في طرق المواجهة والأسالينب
 أخرى بطرق أحسن .

> الإدارة العامة وعلنم النفس الاجتتاغي :

لقد كانت لنتائُج الأبخاث التي أُجريت في مصنـع هاوثـورن الأمرينكي لتقصي الزيادة في الإنتاج بتغغير ظـروف العمل آثـــار كبيرة في دراسـة الإدارة
 هو العنصر الإنساني ، وأن هناك علاقة قوية للعـلاقات الإنســانية بين اللـرؤسناء

 التجارب في مصنـع هاوثورن ـ بأنها ( النور العـظيم ) . وبدأ الاهتمـام بعلم الننس يتضـع ، وخـاضصة بعـد الحرب العـالمية الثـانيـة ، نتيجـة لعـدم وفبرة

الأيدي العاملة فعني بشكل خاص بالعمال ومتطلباتهم ورغبـاتهم وذلك بغيـة
الاستفادة من طاقاتهم كاملة(1)
والمعرفة الـوثيقة بـالأشخاص وضـح أنهـا لا غنى عنها في أي مؤسســة
 الإنسانية والوشائـج والروابط لا تنفصم عن اي تجمـع إلنساني وتؤثر كا كثيراً في طبيعة النـياط الإداري ، وتفهمهـا يساعـد - بلا شـك - في تسيير دفـة الأمور بـطريقة تسـاعد في زيـادة الإنتاج . بـالإضافـة إلى ذلك ، فـإن دراسات علم النفس ضـرورية ولازمـة للدراسـة القيادات الإداريـة ولتنميتها ولمعـرفـة طبيعـة وكيفية تأثر الجماعات بالقيادات المختلفة .
 والأسس ، سواء للالتحاق بالخدمة الـوظيفية أو التـرقيات ، بجـانب مساهمتـه في تبيان ضرورة رفـ الروح المعنوية بخلق الحوافز المختلفة ، بالإضافة إلى الى
 وإعلامه بتطور النشاط في المؤسسة والتحدث مار معه والتفاهم والاستنارة بآرائه ،
 بتشكيـل اللجان أو بعقـد المؤتمرات . واستشعـار الجـانب النفسي لم الم يقتصـر
 الصلة بين الإدارة والجمهور أو الوسط الذي تعمل معه وتتعامل مـع أفراده .
الإدارة العامة وعلم الاججتحاع :

إن علم الاجتماع هو علم قائم بذاته ويمكن أن ينظر إليه كمادة جـامعة
 (1) سيد الهواري ، الإدارة ... ، الطبعة الثالثة ، צ197م ، ص oor.

ويـرصد كـل الأسباب والمؤثــرات وما يترتب عليهـا وانعكــاس ذلـك في نمط
 والمكانة والوظيفة والعائلة والسمعة والشهرة(1) .
فإن أعدنا ما قلنّاه سابقاً بأن الإِارة العـامة حسب معــة

 ونفوذاً وشهرة بزعامة الأستاذ سيمون ( Simon ) .
وفي واقـع الأمر إن التجمـع البشّري يكوّن تشكيلاته الخاصة به دالخبل المؤسسة الإدارية وتمتُد علاقاته وخيوط اتصالاته في الذاخل والـول والخازج بجـانب
 والتجمعات تشكل جسماً حياً قائماً بذاته داخل الإطار والهيكل الرنسمي ولْكِنه
 واتجاهاته ، ولذلك فلا غنى عن الاهتمـام بعلم الاجتماع لمعــرفة كيفيـة نشوء التجمعات داخل المؤسسة الإدارية وكيفية أقرب الطرق للمفاهمة معها وكيفيـة الاستفــادة القصوى من التجمعـات وذلك بتـأمين أكبـر درجـة من التعــاون في اتجاه تحقيقن غرض المؤسسة وأهدافها . ومما يجلدر ذكره أن الرائد الأول لعلم الاجتماع المستـر ويبر ( Weber )
 بيروقراطياً، وذكر (Max Weber ) أنـه من الوهم التفكيـر لحظة واحــدة في أنه
 إداريين يعملون في مكاتب(1)
(1) D. Waldo, Study in Public Admin. , 1961, PP. 52-53.
(2) Max Weber, The Theory of Social and Economic organization, trans, A. M. Henderson and talcott Parsons ( N. Y. : Oxford Univ. Press, 1947).

وقد أوضـح \# ماكس ويبر ه تصوره لـظهور البيـروقراطبـة قبل قـرن من من الزمان ، وقد حدد سمات خاصة بالنظام البيروقراطي المجرد الذي سينـيا كما

تصوره كالآتي :
1 ا الهيراركية ( Hierarchy ) ، ( التسلسل الهرمي للسلطة ) .

. (Formalism) : رسميات
ويقصد بذلك تسجيل القرارات والقواعد كتابة .

(Ownership )، يشير إلى بروز طبقة إدارية تتعاطى أجراً ا
 Special Competence ( 1 ـ كفاءة وتدريب خاص مطلوبين للطبــة الإدارية ، . ( and Training

V V أن يتم اختيار الأعضاء على أسس الكفاءة في ظل المنافسة .
الإدارة العامة والقانون :
لقد عرفت الإدارة العامة بأنها نساط يمارس في حـد




 البلدية لا غير ، بل إن ملازمة الإدارة العامة للقانون والتصاتها بالـيا بها أتى إلى ألن

تـدرس الإدارة العامـة في بعض بلدان القارة الأوزوبيـة كجزء من الـدراسـات القانونية

 Management() وميولها إلى تغليب النشاط الحركي الإداري ؛ أي الاتجاه نتحا Point of Veiw الدراسات القانونية وخاصة بعد أن غدت الإدارة العامـة أداة إيجابيـة تُجاوزت مسؤوليتها بتنفيذ القانون إلى المساهمة في إصدار القوانين وخاصة بعبد اتساع نشاط الذولة في المجالات الاجتماغية والاقتصادية وتعـدد تكوين المؤنسسـات العامة ـ بالإضافة إلى أن علاقات الدولة بالمنظمات الدولية وتشابك العلاقات الخارجية أبان عدة جوانب إدارية حظيتث بالاهتمـام والعنايـة وفتحت مجالات وأبعاداً ججديدة للإدارة العامة

وختـام القول ، فـإن ألإدارة العامـة بالــرغم مما يعتـريها من تـطور فــإن تشـاطها لا يخــرج غن الإطار القـانوني، ،لأنـه وضـع ملازم لهـا وطابـع مميـز
 بمكان ولا يمكن تجاهلها في أي نشاط إنساني متطور .

## الإدارة العامة وإدارة الأععال الـلاضة :

إن معـظم أساتــذة الإِدارة العأمبة ، إن لـم يكن جميعهم ، يقولـون بـأن
 الِمـوجـودة بينهمـا تفباوت في الــلرجــة وليست تبـاينـأ في الأصـــل والنــوع ونسنوخــح هنا أوجه التشنابة قبل الشُروع في توضيـح أوجه الانختلاف

## التشابه بين الإدارة العامة والإدارة الـناصة :

1 - مبادىء الإدارة واحدة ، سواء كانت إدارة أعمال حكومية أو خصوصيـة ، ومما يثبت ذلك أن في كثيـر من البلاد تؤمم بعض المؤسســات الخاصـة وتؤول ملكيتها للدولة وتعتمد اللدولة على نفس أو معظم الموظفين الذين كـانوا يعملون فيهـا لإدارتها في وضعهـا الجديـلـ . أضف إلى ذلـك أن
 تـوكل إليهم مسؤوليـة إدارة مؤسسات ، وهــذه الظاهـرة واضحهة بـالنسبة لأرباب المعاشـات من القطاع العـام والذين يتلقفهم القـطاع الخاص ، وهذا يدل على وجود مبادى، وأسس مشتـركة في إدارة الأعمـال والإدارة العامة
r r r يعمل بها في القطاع العام ، الأعمال الكتابيـة ، المحاسبة، الإحصضاءات وكل الأعمال الإدارية الأخرى ، بـل في واقـع الأمر إن القـططاع الخاص
 استفاد القطاع العـام من نتائـج الأبحـاث التي يجريهـا القطاع الـخـاص وأصبـح هنـاك تبـادل في هـذا المجــال لتحسين الأداء ورفـع الكفــايـة الإنتاجية .
r بـ كـلا القطاع العــام والقطاع الخــاص يعملان في نـطاق السياسـة العامـة وحـدود القانـون ، ولكن يمكن أن يقال إن القــانون يعنى عنـاية خــاصة بالقطاع العام في تفاصيل نشاطـه . فالـوزارة تنشأ بـأمر إداري أو أو تــانون خاص ، ومعظم نشاطات الإدارات يسندها القانون ، وكــلك تصـرفات المـوظفين تنظمهـا اللوائـح والإرشادات . أمـا في القطاع الخـا الشركات تنشا كذلك وفقأ للقانون ــ قانون الشركات ـ ولكن في معـظم

الأحيان فإن القطاع الخاص يتمتع بقدر كبير من حـرية التصـرفـ حسبب






العام والقطاع الخخاص للقانون

أوجــه الاختــلاف :
 تعمل فيه المؤسنسات الخاصـة بغرض الـربـح ـ ـ ولا تفكر الإلدارة العـامة





 الكفاية الإنتاجية للمؤسسة . وقد يقال بأن القطاع العام يمكن أن يستفيد


 وغيرها بغض الُظط عن الربـح أو الخسارة .

Y Y الإدارة العــمـت تعمـل في ظـروف احتكــاريـة ، بعكس الثـــركـأت

والمؤسسات الخاصة الأخرى التي تعمل في جو من التـنافس ـ ولذلـك نجــد أن الدولـة تتفرد بـأداء الخـدمـات وعلى نـا

 لالن المنـافسة بطبيعتها تخلق حـافزأ للمــابرة والنهوض ، بـل إن روح



 وفد يقال إن بعضاً من المشروعات الخاصة تعمل في في ظـرورف الحتكاريـة

 وشاسع في اللرجة بين الاحتكار والتنافس .
r ـ أممية الموظف لا شخصصيته : نسبة لاتسـاع النـناط الحكـومي وتشعبه ،





 خاصة أم عامة ولكن سواء في القطاع العـام أو في المؤسسات الخـاصـي الضخــة ، فتقديم الخــدمات على أسـاس شـخصي ( Personal ) عملمية تكاد تكون في حكم المستحيل . والخدمة اللاشخخصية ممارسة بطريــة ودرجة أكبر في التطاع العام .
 الالساسني في الإدارة العامة مُسألة تفديم الخـدمات لأفـراذ الجمنهور مــع




 وخصهم بالسلـع والخدمبات بشروط خسنـة ولا يعتبر هــذا سنلوكاً شــائناً بالنسبة لرجال الأعمال الخاصة بعكس الوضـع في الإدارة العامة .

0 - المحاسبة والمسؤولية العامة : الإدارة العامة مسؤولة عن نشاطاتهـا للّى




 اللحاصة فهي وإن كـانت في بغض الأحوال قـد تتعرض للنفــد والتحقيت

 ولم تلتزم بـالعهــل في حــدود المتفق عليــه إلا ألن الأسـاليب الإلاراريــة

 التعارض والشطط عن سياسبية الدولة العامة

العلاقــات العامـة :
إن الأصـل في الإدارة العــامـة أن تـوفــر للمستفيــين من خــــدمـاتهـا
 فإن الطابـع المميز للإدارة العامة هو العلنية لا اللا السـرية حيث ينبغي ألن يستفـاد
 المستفيدون من معلومات عن الخدمات التي تفـدمها الأجهـزة الإدارية . على أن ذلك لا يعني التطرف في نـُــر المعلومات كمـا في بعض الدول الـول ( السـويد
 أو محفـوظات رسميـة ماعــدا ما يتعلق منهـا بأمن الـدولة . ومهمـا يكن فـإن الالتزام بهذا الأمر لا ينبغي أن يصل إلى الـدرجة التي تتيح لـلأفراد الاطـلاع على الملفات والوثائق الرسمية .

ومن الحقائق التي ينبغي إدراكها أن الاهتمام بالعلاقات العـامة لم يحظ
 ولكن بدأ الاهتمام بهذا المحال في وقتنا هذا .

أما بالنسبة لإدارة الأعمال الخاصة فهي ليست ملزمة ولا مطالبـة بتزويــ المـواطن بما لــديها من معلومـات ولكن كل المؤسســات الخاصـا لاصـة لا تلا تلالٍ من
 والميـول السائـدة والمتوقعـة وتصرف كثيـراً في هذا المجـا الجمهور وإغرائه لشُراء سلعها والارتباط بخدماتها .

 تلك التصـورات تتمثل في مـا يلاحظ من أن إجـراءات العمل الحكــلا طبيعة معقدة وإن المجال فسيـح للفساد والرشوة والاختلاسات وإن المـوظفين

كسـالى لا ينتجون إلاّ في حــود ضعيفـة . . ومتـدنية، ، بعكس الوضـع في في
 المالية ويتــم الموظفين العاملون في القطاع الخاص بالنثاط المتصـل ـ هـذا
 كثيراً بتحسين تنظيماتها ونظمها وتطوير سبل تقديم الخـدمة للجمهـبـورد والتأثيـر عليهم . وبدأت الإدارة العامة أيضاً تدخل الكثير من الحوافز في العـي العمل ، بل
 الأنظمة وتبسيط إجراءأت العمل .
الإدارة والسياســة :

كل الإدارات الغامة تعمل في مناخ سياسي ( Political Milieu ) ولا مفـر للإداري من أن يعمل في مثل هذا الوضـع ، لأن النشاط السياسي هو الطابع


 الحلقة ليتفرج ويشاهد هذا الشد والجذب(1) ،

No administrator can sit quietly outside the ring and watch this pulling and pushing.
فكـل الموظفين يشتـركـون في النشـاط السيـاسي الــئيسي وهـو وضبت
 الإداري . فالذين يعملون في قمة السلم الإداراري يلتصق نشاطهم بالمُسؤولين السياسيين ويغلب على أعمالهم الطابـع الإداري التنفيذي .
(1) Dimock and k. Public Administration, 1965, P. 37

وفي واقع الأمر ، إنه من الصعوبة بمكـان رسم خط يوضح الـوظائفـ السياسية من الـوظائف غير السياسيـة فالـوضـع يختلف حسب الأنظمـة وونقاً


 يعمل في وزارة البريد مثلًا . وفي النظام الأمريكي يحت لطبِة كبـار الموظفين (TOP EXECUTIVE)



(1) المجموعة المتفيذية الإدارية .

وبهذا الجهد من التوزيـع بحاولون أن بوضحوا أن هنالك مجموعــة من

 قررت ( لجنة هوفر ) الثانية في محاولة لتـوضيح كبار المـوظفين الذين يغلب على نشاطهم الطابـ السياسي ، فذكرت مجموعة رؤساء المصالـح والهيني
 الـطابـع السياسي وكـل رؤساء هكـاتب الإعـاملام بـالمصـالـح بـالإضـافـة إلى المستشارين لرؤساء المصالـح

وقد ساممت عوامل كثيرة في تمكين الإدارة العامة من المشاركة الفعالة في وضـع اللسياسة العامة :

1 - إن المشكلة الزئيسية ، كما يقول الأستـاذ ديموك ، أن الهيئة التشريعيـة لها كثير من الأعمالن التي لا تمكنها من إيجـاد الوقت الكـافي للاهتمـام بمسائل وضـع الْسياسة .

- Y الخبرة والاستشعار بالخاجة للقيادة المستنيرة الواعية في مجال الإدارة بـ


## كيفية مساهمة الإِارة في وضبـع السياسة :

 1 - الهييات التشريعيـة تعتمد أسـاساُ على المعلومـات الـوات التي يوفـرها الجهـاز الإداري في اتخاذ القرارات وإضلدار التشريعـات في مسسائـل مختلفة في مسودات القوانين .

- Y
 - أي طبقـة كباز المـوظفين ــ يلعبون دور هيئـة الضغط لإصدأر قـانـون أو إلغائه أو اتخاذ قرار .

 الثغرات بإصـداز اللوائـح والنظم ( Sub-legislative ) . . . بجـانب هذا ونا ، فإن كبار الموظفين يتمنتعون بسلطات تقديريـة في تفسير وتنفيـذ القوانينـ . (Discretionary Powers)

ع - تـوكل اللى كبـار الموظفين في كثيـر من الحالات مهمـة فضس البنزاع بين إلمجمـوعات ذابت المصــالـح المتعارضـة وتفوض الإدارة في التـوفيق ، أي أنه توكل إليها مهمة اتخاذ القرارات بعد تقدير المصالـح الــة الخاصة في ضوء المصلحة العامة .

إن الإداري الناجـح هو الذي يتمتـع بحاسة سياسيـة ( Political Sense ) تمكْنه من معرفـة الناس وظـروفهم وتساعــه في تحقيق وتنفيذ أهـداف إدارته الـا مـع كسب رضاء المجموعة التي يعمل فيهـا . فلذلك ينبغي على الإلى ونـي الاداري أن
 السياسة ويتعرف عليها . وفي نفس الوقت على الإداري ألاً يهمل الرأي اليا العام وأن يعمل على كسبه ، لأن من مشاكل النسـاط الحكومي أنـه لا يكفي أن الْ تـم

 لإنشاء مكاتب للإعلام .

وفي ختام القول ، فـإن الإدارة تساهم في السيـاسة بمفهـومها الـواسـع ـ السياسة العـامة ـ ( Policy ) . والإدارة والسيـاسة مــا في الحقيقة وجهـان لعملة واحدة القاسم المسترك الأعظم بينما العلاقات الإنسانية وهما نشــاطـانـان العان متلازمان :

If politics and administrastion are the opposite sides of a coin the currency is human relations.

$$
\begin{aligned}
& \text { نظريات ( ملدارس ) الفكر الإداري } \\
& \text { ( الجّاهات ححديثة في الإدارة والإشراف ) : }
\end{aligned}
$$

كان العامل فيما مضى ، ونقصد بذلك أواخر القرن الثامن عشـر وأوائل التـرن التاسـع عشـر ، يؤدي عملة في إطــار محـدود من العــلاقـات لأسبـاب




 على أن ظهور التغيراب السريعة في الصناعة والاتصـالات نتيجة الاخختـراعات المتتالية قلبت نظام الإنتاج الذرفي كما قلبت النـظام الاقتصادي في تصميميـه وتغيرت نظم الصنـاعة والعمـالة والإدارة والتمـويل والتـــويت العالميـة وترتب على ذلك تغير في التكوين الالجتماعي بمعناه الشامل . .

إن هذا التطور في النشـاط الاقتصادي الــني ساد القـــــن العشُرين أدى
 الكفاءة الإنتاجية . .

وقـد تبع هذا التـطورٍ السريـع والجـذري في الغلوم والفنون التـطبيقية ازدياد الحاجة إلى تمويل المششروعـأت فأصبـح من الضــرورة وجود من الموظفين والعُمال، وزيادة التخصص في الوظائف للوفاء بمتطلبات مهـأم التنظيم والإدارة، وهذأ ما جـعل البعض من علماء الإدارة يصف عصرنـا
 بشكل أنساسي على دربّجة المهارة الإدارية والفنية التي يستطيـع بها الأفـراد أن
 تحقيق أهدافها وتطوير مقدراتها لولا إيمانها بالتخصصص الفني والإدارئ بكـانـة

فنونه ونشاطاته وأدواته 'الحديئة(1)
ويمكن هنـا الإشارة - بـإيجاز - إلى أهم نـظريات ( مـدارس) الفكــر الإداري ، والتي يعتبــر بعضهــا ، من الاتجــاهــات الحــــيثـــة في الإدارة والإشراف ، على النحو الثالي :
(1) W. Brown, and D. Moberg, Organization Theory and Management, A Macro Approach ( New York: J. Wiley, 1980), P. 109-110.
(The Scientific Managment ( نظر برية الإدارة العلمية )
ورائد هذه النـظرية هـو العالم الأمـريكي ( فردريــك تايلور ) ، ويعـرف
بـ ا أبو الإدارة العلميةه | وقد استمد تايلور أصول نظريته من الجذذور الفكرية العتيقة لإدارة حيث كان يريد تطبيقها على نطاق ورش العمل الادر التي كان يعمل
 إن العمـود الفقري لنـظرية تـايلور هو تحقيت أقصى كفــايـة إنتـاجيـة لـلأفـــراد
 ودراسة الحركــة ( Motion ) ، وتتمثل المبـادىء الأساسيـة للإدارة العلميـة في

النعاط التّالِية) (1)

- إدخـال الأساليب العلميـة في تحديـد العناصـر الوظيفيـة „ العمل العاملين / أدوات العمل " ، بدلًا من الأسلوب الوهمي القـائم على التقدير العشوائيي|. . من هنا يجب تحديد كميـة ونوع اللعمـل الذي

يقوم بـه العامل وفقأ للدراسة العلمية لا التخمينية
(اختيـار وتـلريب الأفـراد ونقـأ للمسلك العلمي الفـــادر على حـل
المشثكلات الصناعية والاجتماعية والإنتاجية ()
@

- مهمة الإدارة الأساسبية تتمثل في التخـططيط والتنظيم . . بينمـا يتولى

العاملون الجانب التنفيذي فقط دون سواه
 والالالـة وبالعكس . . ولم تعط أهميـة لإنســنيـة الإدارة ، أو للمؤئـرات البيئيـة
(1) F. Taylor, Scientific Management ( New York: Harper, 1947), PP. 7-10.


 أحدئت بفلسفتها تغير جذري في الأوسـاط الصناعية والحكومونية ، فهي أول مدزسة علمية منظمة قامت على أساس التجربة والمنـياهــدة وتحليل الأحــداث والخروج منها بنتأتج عملية
. نظرية النثاطات الإدارية

 حددت نظريته الأسس الإدارية التي لازالت تعتبر من المباديء الألأنـأسية في

 كما يلي

## 8>8

y لالعمال المالي ، ويتمثل في قدرة البحث غن المـال ، وفزص الثراء وحسن استخلدامها .

- العمل التججازي ، :ويتمثل في الثنراء والبيع والتسويت والتمويل ـ التأمين ، ويتمثل في المخافظة على الأفراذد والممتلكات ؛ - العمل المحاسبي والإحصائي

أما أمم النشاطات والتقسيمات التي ركـز عليها فـايول في نـظطريته فهي ما أطلق عليه ( ألوظائفـ الإدارية ه) وقد حـد لها الالنـاسيات الأربعـة عشُرة:

G G Gرورة ترابط وتوازن السلطة والمسـؤولية| .
§§ جميع المستويات الجارارية.


Gثنالاني ازدواجية أمداف العسل، ،والتنازع في الاختصاص .. وذلك
بالكونيّ ين المصالح المشتركة .



(1) H. Fayol, General and Industrial Administration (London: Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd. , 1949 ). Abstract.

## 〇 $\Theta$ <br> . العمل

## ع تفضيل المضلحة العامة علي المصلحة الشخصية

 بسبها من أفكار في محيط العمل . . (الإدارة بالمساركة ) .

وقد أوضـح فايـؤول أن عناصـر الإدارة هي وظائفهـا ، وقال إنهـا تنحضر
في التخطيط والتنظيم والتنسيت والتوجينه واتخاذ القرارات والرقابة ـ ـ
من هنا فإن ما توصل إليه فايول في نـظريته من نتـأــج لا زالت صالـــة

 الأهداف ومدنحل النظم ، ونظم المعلممات . . والتطيرير التنظيمي البـامل . . وغيره

## (




 اللـوظيف ـ التوجيـه - التننيق ـ التــاريـر - إعـداد الميزانيـة - والـرقـابـة المالية . .

إن هذه النظريـة تنظر إلى هـذه العناصر ـ نظرة شــــلية - حيث تـرى
(1) H. Henry, Public Administration and Public Affairs, 2nd ed. (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980 ), PP. 32-34.

إمكانية تطبيقها في كافة المنـظمات وعلي أي مستـوى بغض النظر عن نـوعية وطبيعة العمل الـذي تعمل في إطــاره المنظمـة وبصرف الـنـير عن البيئة التي


حيث الأفكار والسلوكبات ا
وباختصار فإن هذه النظرية تمئـل قاعــدة أساسيــة وسهلة لفهـم مكونـات
العمليـة الإدارية . إنـيار رائـد هذه النـظرية يعتبر من أثـــد المتحمسين بـدور
 التشريعات والأنظمة والقواعد وتجعلها ممارسات ونشّاطات متقنة ومقبولة .
( النظرية البير وقر اطية الإدارية: : نظرية الروتين الإداري )






البيروقراطية كما يليلي (1) :
3- الالتزام التام بتحديد أعباء ونشاطات المنظمـات الحكوميـة كل على
انفـراد [ وتقسم على شكـل واجبـات رسميـة ملزمــة ، وتـدون في سجلات خاصة .
-
والـخبرة العملية
(1) M. Weber, Essays in Sociology. H. Gerth and C. W. Mills, Trans and eds. ( New York: Oxford Univ. Press, 1946 ). Abstract .

〇

هِمرورة التدرج الهرمي الوظيفي في التظطيم الإدارئ للمنظفة .

والاكتفاء بالعلاقات الرسمية).








 الأخذ بالمفهوم السلبني البيروتراطي البحت . . الذي وصفته النظرية . . فلّن يؤدي ، كما هو حاصل في بعضن المنظمات ، اللَا إلى البطه وتأخير الإنجـاز وضحف الكفاءة في أذاء ألعمل .

## 



- رياضية وإحصـائية ـ والتي يمكن انتهاجها في عمليـات التخطيط الإداري والــرى البـريـة . . وخاصـة ني منظمـات الأعمـال ، وأهم هــه الأسـاليب - بإيجاز - ما يلي :
(أ) (أسلوب شجـرة القرارات : وهـو نموذج ريـاضي يصور تفــاعـل
 شجرة متفرغة . . ويبين أن أي بديل أو والوار تريد الإلإدارة اتخـاذه

 - إلى الوصول إلى أنضل قرار لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح (ب) أسلوب تحليل نتطة التمـادل : ويعنى بحساب الـربـح المتوقع عند اتخاذ قرار معين . . وعلى الإدارة أن تتاكـد من أن أي فرالـي
 وتحليل نقطة التعادل عبارة عن خطة مستقبلية لزيادة الإنتـا وعلى ضوئها تتخذ الإدارة ، أو لا تتخذ ، قـرارات استيا استماريــة .

 المتوفعة
(ج ) أسلوب جـدولة الأعمـال : وهو أسلوب مــام يقوم على أســاس


 توزيـع كمية العمل المطلوب على عدذ العاملين الموجودين الـي وأمم طرق هذا الأسلوب هو ما يعـرف بابـم ( تقــيم ومراجعـة

البـرامـج - PERT ) ، والذي بهتم بتحــيــد الـوقت المـطلوب لإتمام المُشروع من خلال وضبع عدة تقديرات موضوعية للوت لكل مرحلة من مراحل المشروع . كما أن هنالك ( طريقة المسبأر الخرج - CPM ) وألتي تهتم أيضاً بتحديد الوقت الكلي لإنجاز
 في الطريقة الأولى
(د ( ) أسلوب تنخطيط ومراقبة المخزون : وهـو أسلوب رياضي يقـوم

 بتحـديد الكميـات اللازمـة من المواد والمستلزمـات الضروريـــة للعمل ، وكذلك تحديــ نقطة إعــادة الطلب لمـواد الإنثّاج التي تـوشك غلى النفـاذ . . معتمدة في كـل ذلـك على المعــادلاتِ الرياضية الاقتصادية الخاصة بذلك . ويهدف هذا الأسلوب إلى توفير الاحتياجات من المواد بأقل تكلفة كلية ممكنة للمنظمة .

> ฯ - نظرية بحوبث العمليات :



 اتخاذها تجاه مشكلة إدارية معينة من خلال المقـاييس الريـاضية ، وذلـك مبن أجل الوصول إلى الوساثّل التي تتناسنب مـع الأهداف المطلوبة . من هنا ، فإن أُبلوب بتحـوث العمليات هـو أسلوب حديث الاستعمـال ويستخدم غالبأ في منظمات إدارة الأعمال ويساعد المديرين بشكل عـملي فـلـي في

اتخـاذ القرارات . وعلى أي حـال فإن الأدوات والأسـاليب التي تستند عليهـا

أسلوب النماذج الرياضية : وهو عبارة عن تقـدير كمي ريـاضي
للمسكنلة موضـع البحث ، أما النموذج هنا نهو عبارة عن عن عرض
 فيـام الإدارة بشرح المسنكلة التي تـواجهها ، وكيفيـة علاجهـا ، والصعاب المحتمل مـواجهتها . ومن ثم تـأتي مسؤولية الفـرئ
 المطلوب واختباره وعـرض كل خـطرة على الإدارة لتكون على
 عنـاوين ، مدن ، نمـاذج تصميم ، برامـج علميـة . .. إلـخ ، وعلى أي حال ، فإن تصميم النموذج يتم وفقاً لـطبيعة المشكـلة
موضوع البحث .
(ب) أسلوب البـرمجـة الخـطـيـة : وهـو أسلوب ريـاضي يقـوم على

 وتوزيعها على عوامل الإنتاج أو التسويق من أجـل الوصـول الـى الـى
 الإدارة اتخاذ قرار إداري معين .
(ج ) نظرية الاحتمالات : وتتمثل في ذلك الأسلوب أو المنهـج الذي


المدعم بالتجربة بان أحداثاً يمكن التنبؤ بحدوئها من خلال اللا حاللة معينـة .. وهذا الاحتمـال المتـوقـع هـو بممثــبـة معلومبة يمكن الاستنـاد عليهبا في مـوضـوع النقــاش بــدلًا من اللخـــوض في

 الممكنة -ـ تحلِيــــ النتائـج المـحتمـل تحقيقها من كـل بديـل ــ تخصيص' نسب احتمالاث لككل نتيجة متوقعـة ــ حسسابـ النسب المتوقعة إحصائياً لكل بذيل - اخختيار البلديل الـذي يحقتق أعلئ نسبة إحصائية مدكنة .

نـظرية المبـاريات : وهي عبـارة عن منهـج يستخذم في اتخـاذ
القرارات الإدارية ويقوم غلى افتراض أن الإدارارات في منظمانت الأعمال تتنافس دائماً على تحقيق هدف واحلِ هو الحصصول على

 المنافسبي إزاء القرارات التي تتخذها على اعتبار أن كل فعل له رد فعـل , . والعمـل مبن خــلال قيـاس ردود البفعـلـ إلى تحقيقي أقصى ككـب ممنكن أو تتجنب أي خحسارة مبتملة

 البحنث من خــلال اسنتخدامْـات البنيانـات والمعلومات اللحقيقية

المتـوفرة ، وبـرمجتها في الحـاسب الالي لاختبار درجـة نباتهـا

- أو تغيرها ـ والوصول بـالتالي إلى أنضـل بديـل ممكن لعلاج المشكلة

والحقيقة أنه على الرغم من استخدام نظرية بحوث العمليات بأساليبهـا

 يعتمد عليها في اتخاذ القرارات . . وصعـوبة فـــاس بعض العوامـلـ التي تؤثر على المشكلات المراد بحثها .

## - (V)







لــد استغرقت التجـارب الثلات مـا يقـارب ستـة أعـوام ، نــــد كـانت التجربة الأولى اختبار العلاةة بين العوامل المادية والطبيعية في العمل والكفاية




 ارتباط وئيق بالظرون الاجتماعية والنفيبة للعاملين ... وألن عدم مـراعاة هــنه

الظروف يؤنر سلبياً علـبــــالإنتاجية كمأ ونوعاً(1)
هـذه التجارب ألثـلاث أحدثّت مفهـوماً جـديداً في علم الإدارة: حيث أكّدت بوضوحِ أهمية مزاعاة العنصر البسُري العامل في الإدارة وأن ذلك يؤدي

 يفوق ما قد يحلثّه العنصر :المـادي من دافعية ورضـاء عن العمل) • إن الـرضا عن العمــل لأسبـاب مــاديـة هـو في العـادة ( رضـــاء وقتي . . يــزولب بــزواآل المؤثر ) ، بينما الرضا عن العمـل لأسباب سلوكيـة إنسانيـة . . هو في العـادة رضـاء يتصف بالـديمومـة ، أي أن فيه تثبيت لاستمـراريـة الــرضـا لازتبـاطـه بالوجدان الإنساني . ؤفي هذا الممقام يلاحظ أن هذه النظرية ركزتت اهتمامهـا على العلاقات الإنسـانية بين العـاملين . . بينما ركــزت نظريـة الإدارة العلمية اهتمامها بالعمل وضروبرة أدائه وفقأ للأسلوب العلمي البحث الـئ . . .

ظهرت هذه النظرية كنتّجة لتطور الفكـر الإِداري بعل الحـرب العالميـة الثانية ، وقد أهتمت أبنساسـاً بما وصفتـه بِ ( الطريقـة العلمية لــدراسة السـلوك الإنساني ) هـ والتي تتمثل ، كما ترى النظرية ، في الاهتمام بسلوك الإنسان في إطــار العوامـل البيئية المــوجـودة في المـجتمـع ــ أيـأ كــنت طبيغـة هــنـه العوامل - ولذلك فهي تهدف إلى إضفاء اللدقة في تحليل وتشخخيص ألمشاكل الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها المنظمات الإدارية : إن جـوهر هـذه النظريـة هو التتبـع الميـداني للسلوكيـات الصــادرة من

علي عبـد الــوهـابُ ، مقَـدمـة في الإدارة ، معهـد الإدارة العــامـة ـ الـُـربـاض ،
r•\&•

الأفراد والمنظمات عن طريق إعـداد البحث العلمي المعتمد على المعلومـات الأساسية التي تتمثـل في إجراء المقــابلات ، وتصميم استمار الارات الات الاستفتاء ، ومـراقبة التصـرفات ، والارتبـاطات والعـلاقـات الإداريـة عن كثب ، ومن ثم تحليل المعلومات والنتائـج في إطار البيئة الموجودة وليس على ضوء المبادىء والقواعد المجردة كما كانت تفعل الاتجـاهات التمليـدية . . وبهـذه المنهجية العلمية السلوكية يمكن التوصل إلى أفضل الطرق في معاملة وتوجبـه العاملين وبالتالي تحقيق أهداف العمل بالكفاءة المطلوبة .
-

 بارسون ) دور كبيـر في هذا الشأن . . إن هذه النظرية تعتبر النظم أو الأنتظمة
 الإنسـاني بأسـره يتكون من عـدة وحدات هـامـة هي ( النـظم الاقتصـاديـة الا




 عـدة (عناصـر ) أساسيـة لا بد من مـراعاتهـا عند إجـراء دراسة تحليليـة لأي منظمة ، هذه العناصر هي (
(1) D. Katz and R. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 ed. ( New York: J. Wiley, 1978 ), Ch. 2. Abstract.

-     - 

من البيئة الخارجية ( إمكانيات بشرية - مادية - فنية - معنوية ) .
المخـرجـات : وتعني درامـة جميـع مـا يخـرج من المنـظمـــة من منجزات ، سواء كانت سلعأ أم خدمات

S لتحويل المدخلات إلى محخرجات
— تــرجيـع الأثر ( Feedback ) : ويقصــ بها معـرفة عمليـات التـاثيـر
ألمَبادل بين المنخرجات واللبيثة والمدخلات ، سنواء كانت ألتأثيرات

إن رائــد هذه النـظرية هـو (هربـرت سيمون ) ، حيث يعتبـر من أثـهر
 الانطلاق للمنهـج السلوكي بشكل عام ، وللاتجاه الكمي في صنـع الالقرارات
 للسلوك الإداري هو كفاية القرار ) . وقد فسم القرار الإداري اللى عنضــرين ،

 والـوقت والجهد جــلال المراحـل الأسانبيـة لصنـع القرار ، وهي :
مرحلة الإعداد - مرحلة جمـع المعلومات - مرحلة تحليل البيـانات - مرحلة اقتزاح البدائل - مرحلة اختيار البديل الأنسب .
(1) Herbert Simon, Administrative Behavior (New York: The Macmillan Company, 1950). And also, H. S. , The New Science of Management, N. Y. , Harper Co. , 1960 Abstract.

#  <br> والسياسات العامة للمنظمة 

ال11 النظرية الإدارية المقارنة :


 دراسة الوظائف العامـة ودراسة الأجهزة الإدارية التي تـتـولى ممارستهـا الإلـي ، وهو
 تكون التنظيمات الإدارية للدول النامية نابعة من صميم البيئة التي تعمل فيهـي

 قد أُجريت في نفس البلد المراد دراسته . ولذلك فإن ما مايصلـح للبيئة الغريبا
 النامية ، لاختلاف مدى المقدرة والكففاءة فنيأ ويشرياً وماليأ من ناحية ، ولتباين
 وتجاربه الإدارية على ضوء جذوره البيئية حتى يستطيع استنباط قواعد وأسس وتنظيمات إدارية مطابفـة للواتـع الذي يعيش فيـيه . . . ولا يعتمد جــنـرياً ودون ضوابط على ( استيراد ) وتـطبيق الأنكار والتجـارب الإدارية التي أُجـريت في
 ذلـك ، يترتب عليـه الكثير من المشكـلات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والنفسية والسلوكية والئقافية والعقائدية .
من هنا فإن رواد النظرية الإداريـة المقارنة أكّدوا أنه لا يمكن الاعين الاعتماد على نظريات تكـون صالحـة التطبيق لكـل المجتدعات إلآ إذا قمنـا بتجارب [ فلسفة الفكر الإداري/ه ]

وأبحاث في علدة مجتمعات مختلفة البييات ، ثم نقوم بالدراسة المقأرنة بينهما كي يمكن التوصل إلى :نظريات وقواعد يمكن تطبيقها في تلك البيئـات وتكون
 الممـارسـات والنظريـات الإداريـة لأي بلد نـابعـة من صميم بيئته وواقعـهـ الاجتماعي والاقتصاذي والثقافي . وهنا نكمن القــدرة والمهارة في الاستّفـادة من الإدارة ، كأفكار؛، ونظريات . . وتحريلها إلى ممارسات تطبيقية منسـجمـة وغير "متنافرة مـع الظروف والأحوال السائدة في بيئة المجتمـع ( نظر
 ورؤيـة شـاملة . . فهي تهتم بتحــيد أهـدافـ العمـل ، وأهــداف العـاملين ،
 وبعد عملية تحديد اللأهدافـ يكون النقاش المشترك أيضأ حول أفضــل الطرق والمعـايير المؤديـة لبلوغ الأهدافلفـ ومعـرفة الأنشـطة والواجبـات التـي سيقوم

 مرحلة زمنية محددة تكون عادة لمدة سنة وتحلدد فيهـا الموارد الـلازمة للتنفيـذ بشرياً ومادياً وفنياً ومعنوياً كوعند الـوصول إلى نتـائـج الممارسـاتِ الموصـة

 ويحدد مجالها وأبعادها وأسبابها والطرق المنـاسبة لعـلاجها . . وهكــذا تستمر
 على المشاركة والجماعية في كل فترة زمنية(1) .
 الرياض ، معهد الإدارة العامة ، " ٪ \&اهـ ـ ـ بتصرف .

إن من أهم مميزات هذه النـظرية أن دافعيـة العاملين في ظـل تطبيقهـا





 ولعل أهم ما يواجه هذا الأسلوب من صععوبات ، هي :
 تفصيلية
ــ أنهـا صعبة التـطبيق في المجتمـع الـذي تـــدنى فيـه درجـة التقــدم . والتطور بمعناه الشـامل

- أنها تحتاج الىى وعي علمي وتدريبي وتكامل تام في الجهود . - صعــوبة تحـديد معـايـر دقيقـة للنتـائـج المـراد تحقيقها في بعض الأعمال .
- أن ممارسة مفاهيمها يحتاج إلى وتت طويل . . وتكاليف باهظة . . . . ومهما يكن ، فإن نظرية الإدارة بالأهداف فكر إداري حديث يجــر بأي منظمة إدارية العمل على تطبيقها بكفاءة وفعالية .

$$
\text { ( نظرية الإدارة بالاستثناء } \xlongequal{\text { (التفويض الإداري ) }}
$$


هذا التفويض يعتبر أحد دعائم التنظيم الإداري هورو الذي الذي يحقق اللامركـيـية في نـطاق السلطة والمسؤوليـة ) إن التفـويض بمفهـومـه العـام هــو ألن يمنـح

الـرئيس الإداري سلظة معينة إلي إداري أدنى منـه في المستوى .لمـ غلى أن




 والإجـرائية . | ويتفرغ مـو بـالتـلي إلى الأعمـال التي لهـا صفـة الأممية ؛ كالأنتطة التخطيطية ، والتنظيمية ، والرقابية(1)

المرؤوسين عن سلامة إلتنيذ ومبتوى الأداء ، فالمسؤولية في حي حالـة التفويض



 تفويض سلطاته إلى معاونيه ومساعديه المباشرين . . ويكون على نطان الما


 .النظر عن طبيعة هذه المهام والواجبات . . وتد يكون تفويضاً استـنـائئاً وهـوأن
 ممارسة مهام العمل دون الـرجوع للرئيس خيث لا يكـون له التـدخل المبـاشر
(1) L. Bittel, What Every Supervisor Should know ( New York: McGraw-Hill, 1980 ) PP. 204-205.

إلأَ عندما تدعو الضرورة إلى ذلك ، كتجاوز الحدود المحلددة . . أو عدم قدرة العـاملين على التصرف ضمن هـذه الحـلود بـالكفـاءة والاقتـدار الـلازمين . ومجــال هذا النـوع من التفـويض عــادة هـو الأعمـال الإجـرائيـة ذات الصفــة الروتينية

الـوظيفي " . . . وهو الانتقـال بأداء المـرظفـ من مجـرد تكـرار أعمـال روتينيـة محـددة إلى أداء مهام أخـرى إضافـيـة داخلة في نطات طبيعـة العمل الخـاصـة


 والالاتفــادة من مهارات وأفكـار الموظف الإبـداعيـة إلى أقصى حــد ممكن.

 هنـا ، فإن تـطبين منطق هـذه النظريـة في الجهـاز الإداري يجعـل المـوظفين يشُعـرون بـأهميتهم للعمـل ممـا يــفعهم إلى مـزيــل من العـطاء ومــزيــد من
 وطبيعة الأعمال الممارسة، ونوعية العاملين بالمنظمة وقدراتهم ، وملى وجود

(1) . . . بها
(1) J. Halloran, Applied Human Relations: An Organizational Approach ( Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978), PP. 113-114.

 الإدارة اللى الموظف بين الحين وآخر - تكون في العادة سنة ـ أعباء ومسؤوليليات
 وصميم طبيعـة عمـل واختصـاص المـوظف ، لكنهـا قـريبـة منهـا علي نحـو أو آخـر . وبهذا الأسلوب يمكن بفعـالية إشبـاع حـاجـات المــوظف الئفـيـيـن والـذهنية والاجتمـاعية ؛ ومسـاعدتـه في تحسين مهاراتـه ، وصقل خبـبراته ، وزيـادة معلومـاتـه . . فُينعكس أثـر كــل ذلـك على زيــادة الكفـاءة في أداء العمـل . . على أنه يجب أن يـراعى أيضاً عنـد تطبيق هـذا الأسلوب ما سبق ذكره بخصوص منطق الإثراء الوظيفي .

إذن ، بعبارة أخرىي ، يقوم الإثراء الوظيفي على منطق تدعيم الوظـائفـ







 لحاجات العاملين ويقضين على التكرار والرتابة في العمل .

# نظر يات الرضاء الوظيفي 

## ( الثـخصية / العدالة / الــدوافـع / الحوافز ) :

( Job Satisfaction, Personality, Equity, Motivations, Incentives )
 متماسكة ووئيقة الصلة بيعض إلى حد يصعب التفريق بينها ، سـواء في مجال



 إن الشخصية ـ كما حددها علماء السلوك ـ ـ هي النتاج العام لمجموعة

 الاجتماعية البيئية . وجميع هذه العوامل ذات تـأثير كبير في تحلديـد وتكوين شخصية الفرد . . وعلى أساس ذلك فسرت الشخصصية بأنها مجمـوعة صفــات وخصائص الإنسان كما تظهر في عاداته وأنكاره واتجاهاته واهتماماته وعواطفه وميوله وأسلوبه في العمل وفلسفته في الحياة . . . (1) "

ويمكن إدراك أبعـاد الشُخصيـة في العمـل الإداري من خــلال نمــوذج




مختـار حمزة - مبـادىء علم النغس ، دار المجمـع العلمي / جـدة - ." اعهـ . . Yar ، Yq.

كان ذلك أدعى إلى الزضاء عن العمل ، وبالتالي إنتاجيـة إدارية أفضــلـ . من



 على تتديم عطاء إداري أفضل

ومن ناحية أخرى فإن الدوافـع - كما فنّرها علماء السنلوك في كيّير من نظرياتهم - عبارة عن حاجات (Needs ) يسعى الإنسان إلى إبشباعها ، وتزداد



 ( الماكل ، المشرب ؛ المسكن ) ، ، ، أو قد نكون خاجات نفسية ( كـالطمـوح
الوظيفي ) . . أو اجتماعية ( كالشهرة ، والحرية ) .

ومن هنا أبضاً فـبرت الحوافـز على أنها لبنـة مكملة لدوافـع الإنسـان ، ،





 أو تلاقي أي إحباطات قد تقود إلى الفشّل في تحقيت ما يصبو إليه ( ألقـــع ،


## . التعويض (1)



 ( هـرزبرج هرج 1909 م م مــا أمم الدراسـات والبحوث التي أُنجـزت في ميدان الدوافع(ه) :
 الحاجات . وهذه الحاجات تتدرج حسب إشباعها ودرجة إلحاحها الـا فـا في مدرج
 الحـاجات إلى الأمن : الأمن الاجتمـاعي ، الـوظيفي . . ثم الحـا

 ثم أخيراُ الحاجة إلى التكوين الـذاتي الراتي ، أي أن يكـون الـون الفرد مـا يود أن . يكون

وكل هذه الحاجات يشبعهـا الإنسان بصـورة تدريجيـة ، فعندمـا تشبـع حـاجات الإنسـان الماديـة الأساسيـة بدرجـة مرضيـة تبدأ الحـاجـة إلى الالامن بالإلحاح . . وهكذا بالنسبة للحاجات الأخرى .
وعلى الـرغم من الانتقادات التي وجهت لنظريـة مـاسلو ، كقـولهم إن

ناعر العديلي ، السلوكُ الإنساني والتنظيمي ، معهد الإدارة العـامة ـ الـرياض ،

 يختلفـون أيضاً في درجـات الأهمية أو الأوزان التي يعـطونها لكـل حانجـة من الحاججات . . . وإن الـزمن يعتبز عـاملًا هـاماً في تـرتيب حانـا
 وغيرها : إلاّ أن هذه النظرية لا زالت بحق تعتبر فاتحة علمية هامة في القضايا الإدارية والسلوكية

أما بالنسبة لنظرية العاملين ॥ لهرزبيزج وزمـلائه ماسنـر وسيندرمـنـان هـ ؛


 1809 م

 (التقـدم والترقي ـ المسؤوليـات ـ النمو ) ، وهـذه تسمى العـوامـل الــدافعــة . (Motivation Factors)

وهناك ، من ناحية أخرى ، عوامل خاصة تحمي وتصـون الفرد ولكنهـا
 الشُـديد من العمـل . . : هذه العـوامل هي : ( سيـاسة الإدارة والإِجـراءات الـاتــ
 الاجتمــاعيـة ــ الألمــان في العمـل ) ، وهـــنه تسمى العــوامــل الصّحيـة . (Hygiene Factors)

فعندما تزداد درجة إثبــعا العوامـل الصحية يــل الشعور بـالاستتياء اللى النفـطة التي يصل فيهـا هذا الشعـور اللى درجة الحيـاد . . أي الـدرجــة التي

لا يوجد فيها شُعور بالاستياء . أما عندمـا تزداد درجـة إثباع العـوامل الـدافعة فإن الشعور بالرضاء يزداد حتى يصل درجة الرضاء التام .

ولعـل أهم ما وجـه إلى هذه النـظرية من نقـد هو القــول بأن هـرزبيـرج وزمـلاته استخـدمــوا وسيلة واحــدة فقط في معـرفـة دوافـع العـاملين وقيـاس
 استجابات عينة اللدراسة ، حيث جاءت معـظم الأراء معتملة على التقـديرات الشُخصية والوقتية في مسألتي الرضاء أو عدم الرضاء عن العمل . والحقيقة أنه مهما قيل أو كُتب عن مسألة الرضاء الـوظيفي في المعاملة والـدوافـع ، والحوافـز . . فإن الإنســان ، والمنظمـة . . يظظلان همــا المـحور
 تستطيـع أن تحقى مبدأ الرضاء عن العمـل المؤدي إلى زيادة الإنتـاجية إلآل إذا استـطاعت أن تحفز مـوظفيها بشكـل فعال وعــادل . . ولن تقــدر على القيـام
 لجميـع الظروف سواء منها الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية للموظف أو الـظروف البيئية والإداريـة والفنية للمنظمة . . مـع الأخـذ في الاعتبـار أن
 الإداري . . والاقتصـادي . . والاجتماعي . . وحسب حـاجـاتـه النفسيـة . . ومكـونـاتــ الشـخصيـة . ولهـذه الأسبـاب مجتمعـة تعـددت ، في الحقيقـة النظريات الخاصة بالسلوكُ الإداري والرضاء الوظيفي

، فبخلاف ما ذكرنا هناك نظرية تعديل السلوك (Behavior Modification) ،
 داخلياً . . فالسلوك الذي يترتب عليه نتائـج سـارة يحفز الفـرد على الاستمرار فيه ويحدث العكس عندما يترتب على سلوك معين نتائـج غير سارة .

وهنـاك نظر يــة الحاجـــة لـ ( مكليلانـد ) ، الذي أكـد على أممية ثــلاثة حوافز رئسسية في الإذارة والسلوك ، وهي : الحاجة للقوة ، الحاجة للانتماء ، الحاجة للإنجاز

 الداخلية للحفاظ على الثبات والتوازن ، سواء في المجـال الذاتي أو المجـال العملي أو في ممجال التكيف مـع البيئة
وهنـاك من ناحيـة أخرى نـظرية المســاواة ( Equity Theory ) كما بيُّهـا
Cannon» ، وهي تسُتند على القول بأن المكاسب ( Rewards ) التي يحقَهــا


 أو ينعص في جهده أو يسعى أكثر للحصول على مزيد من الكسب . أمـا نظر بـة التـوقع ( Expectancy Theory ) ، فتـرى أن أهم الجـوانب التي تدفع الأفراد وتحفزهم على أداء عمل معين ، هي :
(1) (الاعتقاد بأن جهودهم ستقابل بالتقدير .
(ب) أن هذا التقدير 'المتوتع يشكل مطلباً هاماً بالنسبة لهم .
مفهوم الإِشراف الإداري : ( Administrative Supervision ) :
 الجماعي . وكلمة الإشراف بالإنجليزية مشتقة من كلمة لاتينية تعني النظر من

 في الجهود الـتـي يبذلها ألي رئيس نحو مرؤوسيه من الناحيتين الإدازبية والفِّنة

وكذلك الناحية السيكولوجيـة ، لضمان تعـاون الجميع على تحقيق الأهداف المختلفة للمنظمة بصورة فِّالة

إن شاغل الوظيفة الإشرافية يوكل إليه مهمة تنسيق وتنظيم وتوجيه وقيادة مرؤوسية لإنجاز الأعمال بأتصى قدر من الكفاءة . . وبأقل تكلفة ، وخلق نوع النوع


 الإداري ـ فإنه يوجه العاملين ، ويراقب سير العمل ، ويتأكد من أن أن أهــداف

ومهام ونشاطات إدارته تنجز بدرجة عالية من الكفاءة والرشدل(1) .
من هو المشرف ؟( Supervisor ) :
إن كل مجهود جماعي هادف يتطلب بالضرورة تنظيمـأ فتالًا ، وإثـرافـأِ
 الإدارة تتطلب الإشراف كوظيفة توجيهية ، والقيادة كمهارة إداريـة ، والتخطيط
 البعض من تصر مفهوم الإشـراف على الإدارة الدنيـا . . والقيادة على الإدارة


 وذلك ونقاً لنطاق ومسؤولية العمل الإداري
إذن بايجاز ، فإن المشرف الإداري هو ذلك الشخص الـذي تسند إليه
-أحمد الشنتاوي ، القيـادة الإدارية الحــيثة ، دار المعـرفة / القـاهرة ، 197V

مسؤولية الإشراف على عمل إداري يؤدي من قبل مجمـوعة من الأنراد دُاخل
 باحتابجاتهم . . على النحو الذي يكفل حسن سير العمل ، وسلامة الآداب ، ودقة الإنجاز . . وصولاً إلى تحقِّ الأهمدان المرسومة للإِدارة .

من هنا فإنه مهما تُعـدت مسميات الـوظائف الإشـرافية ، أو مسمـيـات
 تبعات توجيه العأملِنْ وممارسة مهام العمل .

نطــاق الإشــراف :
يتصد بنطاق الإشــراف عدد المـرؤوسين الذين يقـوم المسرف الإدارين
 الأونبـاط الإدارية حـول موضـوع نطاق الإشــراف من حيث العدد الأمــلـ من


 حيث يخضـع التحذيد لظروف واعتبارات ، أهنها :
 الإداري

ـ أسلوب العمل الإداري المطبق في الإدارة . - مستوى تدريب وتأهيل المرؤوسين .

لكن يجب أنٍ يلاحظ أن من غير الصحيح زيادة هذا النطاق عن القدر المناسب والمعقول، ،لأن حبل الإشرافـ عندئذ سيكـون رخوأ ممـا يوئر على

فعالية المشرف في إشرافه على العمل والعــاملين . إذن المطلوب هــو تحقين

 الأخر . . تفادياً لحدوث أي آثار تضخمية ، وظيفية أو تنظيمية ، في الجهاز . الإداري
مستــويات الإششراف الإداري /

طبيعتهـا والمهارات المـطلوبة في كل منها :
إن المستويات الإدارية التي أوجدتها نظريات المـيا الواقع ( مستويات إشرافية " ، فوظائف الإدارة هي ، إلى حد الئلى كبير ، وظائف



 ووظائف غير إشرافية .
فالوظائف الإشرافيـة تشمل أعمـال الإدارة العليا التي تتـولى الإشـراف

 بـالإشراف على أعمـال إدارة . . أو سعبة . . أو قسم . . أو وحــة . . حسب - طبيعة التنظيم الإداري القائم

أمـا الوظائف غير الإشـرافية فتشـــل الـوظـائف التي تتضمن واجبـات
 والتعليقات الخاصة بمجالها . . ولا يكون من مسؤوليـات شاغلها ألها أي مهمات إشرافية أو اتخاذ القرارات .

ولعل الشكل الثّوضيحي التالي يبين بوضوح كنه المستويـات الإشرافيـة في الإدارة(*) : ( شكل رقم


ملاحظة : يرى الكاتب بأن التركيز' في القدرات أو المهارات أعلاه لا يعني بالضّرورة عـدم أهمية الفدرات البلالثة مجتمعة لكل مستوى .

الفضـلـالثـن
. المدخل العام

* الـتـخـطيـط .


## المدخل العام لأساسيات الإدارة

. . . . وأصـول العمـلية الإشــرافية الإلار
على الرغم من أن البعض يفرّق بين الإشراف والإلدارة ، إلاًّ أن المفهوم

 ولذلك فإنه لا ضير من استخدام هذا الاصطلاح أو المسـى الوظيفي تبادليلاً ،


 علماء الإدارة والباحثين فيهـا إلى أن من يمارس عمليـة الإشراف الإلداري الإيـي في


 مسؤولياتهم وتباين مسمياتهم الوظيفية الإشرافية .

 الإدارة العليـا يعطى المــير أهميـة أكبر للتخطبط والتنظيم والتطوير الإداري

 الإدارية الأخرى كالتخطيط والتنظيم

ومن هنـا ، فبُن ألمنـاسيـات الإِدارة تمئل بـالضـرورة أصسول أو أبعــاد أو محاور العملية الإشترافية .. . فهـهـ الأساسيـات أو الأصول تمـارس جميعـا


 مجموعة من الوظائف الإدارية الهامة التي تمثل في جوهرها ما ما يمكن أن يطلق
 الأسـاسيـات ، والأصـول ، تتمــل في الآتي : ( طــلـع الشـكـل التـوضيحي زقمr"). 1
، Y التنظيم (الآداء الوظيفي ، البنـاء التنظيمي ، إجراءات العمنل

> التوظيف ، التخزين ) .


ع - القيادة ( الإثشراف ، التوجيه ، التحفيز ) .
-
r الر الرقابة ( المتابعـة ) .

^1

- 9 - التـدريب الإداري
-1- إنسـانـية الإدارة .
 نقاشأ وتحليُاً لمفاهيم ومعاني ودلالات هذه الأصول والأساسيات .



## التـخــطــــط

إنّ مفهوم التخطيط قد تعرض لتصورات مختلفة حسب الزمان والمكــان والأنظمة السائدة ، وكان ينظر إلى النثاط التخطيطي في كثير من الأحيان بانهن

 المختلفة ولم يعد نثبـاط الحكومـات يقتصر على الميـادين التقليديـة ، بل بل إن
 العالمية وذلك خلال مواجهة البلاد للأزمات الاقتصادية كما حـدل الانـ في أميزركا حين تولى المستر ( روزفلت ) الرئاسة . وواكب الإِقاع عن فكـرة: ها الاقتصاد
 بالتخطيط .

## ماهيـة التخطيـط :

 التخطيط ، ولنلك يعرف التخطيط بأنه التفكير قبـل العمـل أي التـدبير أولألا

 يحدث واختيار الأسلوبب والوسائل لتحقيق الأهداف المحذدة .

والتخططط ليسن غــيـة في ذاته ولكنـه وسيلة تمكن من الاستفـادة من

الإماكانيات المتوفـرة . وقد عبـر المستر ( دوايت والـدو ) عن ذلك ، فقــال :

 فحسب ولكن تضمن فيه تحقيق الأهداف بأقل تكلفـة وفي أقصر وفت وتحـيـلـد فيه المسؤوليات والصلاحيات بكفاءة أفضل .

ومن هنا ، فإن التخطيط ظاهرة أساسية من ظواهر العصر الحـديث وهو


 إمكانياته وفي حدود فرص الاختبار المتاحة أمامه .

وبالنسبة للإدارة العامة صارت مُلزمة في العصر الحديث - وتحت تأثيـر الأعباء المتراكمة عليها ـ باتباع منهـج التخطيط العلمي لمواجهة المسؤوليات الاجتمـاعية والاقتصـادية وحتى تتمكن من استخــدام جميـع مواردهــا بأفضـل الطرق علمياً وإنسانياً(1)

## طبيعـة التخطيـط :

التخخطيط أسلوب للعمل يـدعـو المجتمـع لاتبــاع منهـج علمي لـرسم المستقبل وحل مشكلاته دون أن يترك أموره للقوى الغيبية سواء في المجالات السيـاسية أو الاقتصـادية أو الاجتمـاعية أو العمـرانيـة . . . وقـد ازداد الا الاهتمـام بالتخطيط حتى صارت الكلمة شبه مقدسـة في جميـع الدول أبـأ كان نـظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي ، وهذا يـرجـع لطبيعـة عملية التخـطيط
(1) Robert Thierauf, Klekamp and Greeding, Management Principles and Practices ( N. Y. : John.. and Sons, 1977) PP. 240-41-246.

فهي ليست مذهباً سياسياً أو اقتصادياً محـدداً ، وإنما هي ظاهرة علميةً تقدميـة لحل مينكالات المجتمـع
وقد عرّف ( فايول ) ، رائد الإدارة العلمية في فـرنسا ، التخطيط بأنه
 (Prevoyance) ( بـدلًا من كلمة تخطيط ( Planning ) ، لأنه يحـوي المعنيين \# التنبوء ثم الاستعداد أو التخططط " .
وقد عنى نقهاء الإِدارة العامة بتحـديد معنى التخطيط وهو يعـرف بأنـه
 محلدة . . وهذا التدبير يشمل مجموعة الأنشطة والترتيبات والعمليات اللازمة





## المراحل الأساسية للتخطيط :

إن التخطيط يمز بمرخلتين أساسيتين :
(أ ) المـرحلة الأولـــي في التخطيط مي التنبؤ وهـو بـالنسبـة للبخـطة يمــل الججانب الفكـري منها والعنصـر الحيوي فيهـا ، وهـو لا يعني الالاجتهـاد



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

 أو الافتراضات التي يتـوقَّع واضعو الخطة تحققها مستقبلاً .
وهذه المرحلة تشير إلى حقيقة أن التخطيط أساسـأ عملية ذهنيـة أو هو استعداد طبيعي لعمل شيء بطريقة منظمة ، أي التفكير قبل العمل وأن العمل
 الاتجـاه النظري . . ولـن تغني أيـة تدابير عن عنصر التفكيـر الــذهني الــنـي يتطلبه التخطيط . . وهناك فاصل كبير بين الخطط المبنية على معلومات كاني والخطط التي لا تقوم على ذلك والتي تعد نوعاً من أنواع التنبؤ العشُوائي غير المستند إلى الحقائق الموضوعية ، وتزداد نسبة التأكد في التخطيط التي مـي التيا ازدياد كمية ونوع المعلومات التي تعتمد عليها الخطة .

وعملية جمـع المعلومات وتمـديمها للقــأمين على تنفيذ الخـطة عملية مستمرة يتوفف عليها نجاح الخطة ، فالمعلومات تصور الصععوبات التي يمكن

 لذلك ، فإذا كانت عملية التنبؤ وجمـع المعلومات هي بداية الخـطـة ، إلاّ النها أيضاً تحبط بها طوال فترة تنفيذها .
(ب) أمـا المرحلة الثـانية من عمليـة التخططط نهي تـتـي بعــد مـرحلة

 اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بوضـع الخطة موضـع التنفيذ .

إن كل مسروع حكومي أو غير حكومي مدني أو عسكري يتضمن هاتين العمليتين وتعني التنبؤ والتخطيط كخطوة للعمل الفعال . . فإذا ما ســار العمل

جلديدة) (1)

## طرق تصميم الـلطة :

لعل من أهم الطرق المستخخدمة في تصميم الخطط ما يلي (r) :
الخطة المفتوحة : وتتمئل في أن يترك لكل جهـاز إداري التقدم






 للتضارب والازدواجية . وتجلدر الإِشارة إلى ألن الخطة المفتوحة تصلـح للدول التي للديها وفرة في الموارد المالية . . . والعملات الصعبة
(ب) الخطة المقيدة : وتتمثل في تخصيص مبالـغ محـددة لكل فتـرة
 الخطة ) ، ثم يقوم الجهاز الإداري بتوزيـع هذه المبالــغ بنسبــة
(1)
(Y) مجلدي الدفراوي ، التخطبط والرقابة ، معهد الإدارة العامة - الزياض ، r٪\&اهـ ، ص ع ع ، ro

متفــاوتة على قـطاعات الأنـنـطة المختلفة ، كـل حسب أمميتـه




 لقلة مواردها المادية
 للتخططيط الإداري وضـع بدائـل تخطيطية معينـة كـل منهـا في




 كبير - عملية تنفيذ الخطة واستمراريتها .

## أهميـة التخطيـط :

أدركت الــدول جميعأ أمميـة التخطيط وخططورة ترك مقــدرات الشعوب
للقدر وللعمل العشوائي غير الهادف . . فالتخطيط ينطوي على مزابا أكـــدة ، أهمها(1) :
1 ـ أنـه يعمـل على اتبـاع المنهج العلمي لاكتــــاف المشكـــلات
ودراستها ووضع الحلول الملائمة لها .
(1) M . Kohen , Dynamic Managing: Principles, Process, Pratice( Menlo Park : Cumming Pub., 1977) , PP. 144-145.

- Y
 هذه المراحل .

 النهاية إلى زيادة الإِنتاجية .

ع ــ من شـأن ألتخطيط أن يــوفـر إمكـانيـات العمـل وسبـل الحصـونل
 المفـاجآت في المستقبـل حيث تسير الأمـور حسب سبل ممعـروفة ومحددة ونحسوبة .

##  بتوضيـح الأهداف الجزئية لوحدات المنظمة .

وإذا كان التخطيط بجميـ صوره مفيداً لكافة المجتمعات ، فإنه بالنسبة

 والموارد المحددة هي في حـي حاجة إلي التوفيق بين هذه الأهـدافـ وهذه المـو المـوارد بـوضـع الخطط التي تمكنهـا من الاستفـادة من تلك المـوارد إلى أقصى حــد ممكن .

ويضمن اختيار مشروعات التنمية الأولية ، ويحدذ معـدلات النمو المـطـلوبة ، ويحقق العدالة الاجتماعية . .

## الأركـان والمقومـات الأسـاسيـة لعمليـة التخــطيط <br> ( مكــونـات الـلطة ) : <br> $$
1 \text { ـ الأهـداف : }
$$

إن الإِارة ، بعنـاصر الإنتـاج الأساسيـة ( الموارد البشـرية ، المـالية ،
الآليـة ، الفنيـة ، أسـاليب عمـل ) ، هي ذلـك الكـائن المسؤول عن تحقيت
 وأقل جهد ممكن وأتصر وقت ممكن ) .

وبذلك فإن الأهداف هي الغـايات أو النتـائـج المطلوب الـوصول إليهـا لتلبية احتياجات المستقبل ، وهي بالتالي المبرر المنطفي لوجود أي جهان اليا يراد إنشاءه ، وكذلك أي نشاط يراد تحقيقه لأفراد المجتمـع الم الـي إن الفعـالية والكفــاءة في عملية التخـطيط أو الخطة لا يمكن تحقيقهـا إلاّ بتحديد الأهداف تحديداً دقيقاً وواضحاُ وواقعياً والعمل على تنفيذها بالِّا بخطة رشيدة تتضافر فيها كل الجهود والإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ أفضل (1) إن نظرية الإدارة بالأهداف ، اللسـابق الإشارة إليهـا ، أظهرت الإلـا الاهتمـام المنقطـع النظير بالأهداف خلال اللألونوات القليلة الماضية ، فقد تبين بـوضوح


إن الأهداف قد تكون ( عامـة ) وقد تكــون ( محلددة ) ، والهـدف العام
 طريقة ، أو طرف مختارة للعمل ، خلال فترة من الزمن .
(1) إبراهيم المنيف ، نمـوذج العمليـة الإداريـة ، معهـد الإدارة العـامـة ــ الـريـاض ،

أما الهدف المحــدد أو الفرعي فيتمشـل في ذلك النشــاط المراد تحقيفـه


 الأهداف التكتيكية تمثلٍ في مجموعها الهدف الاستراتيجي العام
 الأهداف التكتيكية لتحقيق مضمون هذا الهدف الاستراتيجي مئلًا اتباع الدولة الـا لسياسة تشجيـع إنشاء ألمساكن الخاصة عن طـريق منـح القروض والإعـانات المالية
Y - النبيـاسـات :

بعد مرحلة تحديد الأهـداف يأتي دور ( السيـاسات ) ، وهي منجمـوعة الأمس الإرشــادية العـامة التي تبين كيفيـة الـوصـول إلى الأهـدافـ وأسـاليب العمل الملائمة لتحقيقها . إن رسم السياسأت من حتميـات الأمور في عممليـة التخطيط لأي نشـاط يراد الوصول إليه ، وهـذه السياســات قذ تكـون من النوع


 ( الضمني ) غيــر المكتـوب والتي تنــــأ نتيجــة الآداء اليــومي لــلأغمـــال (1). . . .
(1) محمد ماهر ، أصول التنظيم والإدارة في المشروعات الحديثة ، القاهـرة••19vم ، -r・ヘ
ץ - الإجـراءات :

وهي الخطورات التفصيلية المحلددة الواجب اتباعها لتنفيذ أو إنجاز عمل

وزمان تنفيذه ، وتكاليفه ، ومن سينفذه .
( وسيتم التطرق بالتفصيـل إلى هذا المـوضوع في مكــن آخر من هــذا

وهي مجمـوعة الأنظمـة والتـوانين التي تحكم إنجـاز الأعمـال وتنفــذ
النشاطات التي تتشتمل عليها الخططط

- ـ الميزانيـات التقديريـة :

وهي التكلفـة الماليـة التقديرية للبرامـج والمئروعـات التي تتضمنهـا الحطة وفقاً للأولويات المحققة للأهداف .
( توضح الإيرادات والمصروفات المتوقعة وبالتالي الأرباح أو الخسائر
المتوفعة لكل برنامـج أو مشروع )
إن الموارد المالية المتاحة تحلدد المســاريـع والبرامـج الممكن تنفيـذها وعناصر الإنتاج أللازمة لتنفيذها الها

7 البرامـع :
 خطة . فمثلًا قد يكون هناكُ برنامـج عام لإنشاء مدارس تعليميـة عامـة ، وقد

 أهداف وسياسات وإجراءات وميزانيات محددة سلفاً .

وهي نوع من اللرقابة|على نتائـج الجهود المبذولة في مشـروعع ما لتقـرير
 مـع الزمن المحدد وبأقل قـدر من النفقات وبأكثر قدر من الكفاية . . إن التلازم بين عمليتي التخطيط والمتابعة أمر حتمي تفرضه أهمية وضرورة التأكد من ألن جميـع الأنشـطة المخلددة يتم تنفيـذها حسب المســار المخطط لهـا أو معايـر
 الانحر افـ عن هذا المسسار أو هذه المعايير الاندر

وأخيراً فإن أهم ما يجب توفره من شنروط في جميـع المقومات السـابقة ما يلي :

- الوضوح والبعد عن الغموض وبالذات فيـ مرحلة تحديد الأهدافـ. . _ المـرونـة
.
- الواقعية ( البيئة ) .
_ الاستمسراريـنة :
- توفر الاعتمادات .
- الـدقة التـامة ـ ـ وبـالذات في رسم الأهـداف ـ وتنفيــذ النشــاطـات ومتابعتها .


## أساليب التخطيط الرئيسية :

هناك عدد من الأساليب التي يمكن استخدامها في التخطيط لاخحتياجات الإدارة من الأنشطة والبرامـج والمشروعات :

1 ـ التنبؤ وتحليل الاتجاه العام :
ويعتمـد هذا الأسلوب على تجميـع أكبـر قدر ممكن من البيـانات التي


 أسلوب إحصـائي مساعد لعملية التنبؤ حيث يتمثـل مضمونه في القيـلـي الـيـام بـالتنبؤ

 . الدخل ، التجهيزات الأساسية . . .

Y خ خ خ ائط العمل ( هنري جانت ) :
 تنفيذها ، ومسؤولية أدائها ، وجداولها الزمنية . أي أنها تربط بين ثــيا تـلاثة أبعـاد أساسية في عملية التخطيط ، وهي :

(1) مــني علاقي ، الإدارة - دراسـة تحليلية للوظائف والقرارات الإداريـة ، تهـامـة ، - IE•1

- النشاط المطلوب تنفيذه . - الأفراد القائمين بالتنفيذ - زمن بدء وأنتهاء العممل . r - شبكات الأعمال ( بيرت ) :
 الأنشطة المتتابعة لإنجاز عمـل معين أو تحقيق هدف محــد ، إلآ ألن شبكات ( بيـرت ) تُظهر العلاقــات بين الأنُـططة بشكـل أوضـح مـع تحـيـــد أي من



 وتتـابعها وأزمنتها ، وتحلديـد مسؤولية كـل فـرد بــالنـظر إلى النـــــاط وتـوقيتـه
 وأخيراً تحديد مسموحات التأخير لتلك الأنشطة غير الحرجة الانية
§ (Task-work list ) : قائمة المهام
ويتمثـل هذا الأسلوب في قيـام المخـطط أو الإداري بتـرتيب وجـــولـلـة قائمة المهام اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية المطلوب إنجازها بحسب أهميتها وأولوياتها . وبالرغم من بساطـة هذا الأسلوب ، إللّا أن تـأثيره بالـغ من حيث تنظيم العمل وسرعة إنجازه .

0 - 0 الخبرة والملاحظة النـخصية :
وهو أسلوب تقلليدي هــام يدكن من خلالـه جمــع البيانـات عن النـنـاط
 الاستنتاجات المفيدة لأغراض التخطيط

7 - التخمين المعتمد على الخطأ والصواب :
في حالة تعذر أو عدم توفر الإحصائيات الدقيقة عن النـي النشاطاطات التي يراد





## طرق إعداد تقديرات الميزانية الـلاصة باللطط :

1 ـ التقدير المحلدد :
ويتمئل مضمونه العام في تقدير التكلفة المالية لكل برنامــج أو مشـروع في الخــطة على أُسس محــددة ، وذلــك من حيـث كم ونــوع الـبــرامـج والمشروعات المراد تنفيذها
: Y
ويتمثـل مضمونـه العام في قيـام الإدارة بطلب زيـادة بنسبة معينـة على
ميزانية العام السابق .
r - التقدير العام :
ويتمثل مضمونه العام في أن تقدر الإِدارة متطلباتها المالية بسنوياً بصرف النظر عن احتياجات الخطة الخاصة بها

أساليـب التنسيق فيا يتعلق ببرامـج ومشروعات الـلطط :

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { Y Y Y الاجتماعات الدورية }
\end{aligned}
$$

r -

## الأساليـب المستخبدمة في متابعة تنفيذ البرامــج

والمشروعات الـــتي تتضنمنها اللـطط الإِنائية :

$$
1 \text { - التقارير الدلدورية المكتوبة . }
$$

Y Y Y الزيارات الميذانية
r


- 0

المعايير المستخدمة لتقويـم الآداء في

تنفيذ بر امـج ومشروعات الخطط الإغائية :
1
.
.
أنواع الخطط ومسنتويات التخطيط :
1- الخـطة الــوطنــة الشـاملة ( التخــطيط الـوطني ) - الاقتضــادي
والاجتماعي الشُامل

- Y

. مكمل للتخطيط الوطني
ع - الخطة الإدارية ( التخطيط الإداري ) - التنظيم والأنظمة والقـوىى
العاملة
وتتمشل مستويات التخططيط بشكل أساسي في ما يلي: :

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. r r }
\end{aligned}
$$

ويتمثل المدى الزمني لعمليات التخطيط في الآتي : - 1

Y Y
r - تصير الأجل ( سنة عادة ) .


> - دقة التنبؤات المعتمد عليها في رسم الخطط . ـ ـ واقعية الأهداف المراد تحقيقها ـ ــ ملاءمة السباسات العامة والتنفيذية .

## التخطــيط للتنميـة :

إن تنمية المجتمـع وتطوره لا تأتي بعملية تلقائية بأي حال وإنما تتطلب
 والمناهـج وتجميـع القوى المادية والبشـرية لتحقيت الغـايات التي يصبــو إليها الأفراد والجماعات داخل البيئة الاجتماعية .

وهنـالك أكثر من سبيـل لتـطور المجتمـع وتنميتـه ، فمن هــنه المبـل مـا يجنـح إلى العشوائيـة والقسر والقهـر كسيـاسـة لــلإِنمـاء والتـطور ، ومنهـا
 الإِنماء الوطني والتي تجعل المواطن يستشعـر روح المسؤولية والـواجب ليقو بدوره في عمليات التخطيط للتنمية على كافة المستريات .

ويشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن التخططيط للتنميـة عملية ضْـرورية ،
وهـو يعني باختصـار تضافـر الجهود الشُعبيـة مــع نشاطـات الأجهزة الــرسميـة

 والجمـاعات والهيئـات من الإسهـام الجـاد في كـل أسبـاب التقـدم الإلنمـائي (1) الوطني

ومن هـذا المنظلق يؤكــد خبراء التخـطيط على أهميـة وضــروزة إعـطاء القسط المنـاسب من المسؤولية في المُشــاركة في عمليـات التخطيط لجميـع
 للتنمية إلى ثلاثة مستويـات رئيسية ، حنـب تقسيمـات المستويـات الإدارية :
 التنفيذية ) ، وكل مستوى يتحمل بشكل مباشر مسنؤولية نوع من الأنواع الثلالثة الأسـاسيـة للتخـطيط؛ ، وهي ( التخطيط الاستـراتيجي ، ويتحمـل مسؤوليّتـه الإدارة العليـا ) . . (والتخـططيط الإداري ، ويتحـمــل مسـؤوليـتـنـه الإدارارة
 التنفيذية ) ، ويشارك أيضاً كل مستوى بنسب متفاوتة في الأنواع الأخرّى(r)" ،
(1) George Teny, Principles of Management (5th ed. Homewood, III, Richard Inc. , 1972 ) P. 226 .
بـوسف السلوم ، أسماليب التخطيط والميزانبـة والمتابعـة ، معهد الإدارة العـامة ،

ويبين الشكل التالي حجم المشاركة ومجالها في كل مستوى :


الفصــاル الث


## الفْـْ

## التنظـيــم الإداري

المدخل الأساسي للتنظيم :
حينمـا تنتهي الإدارة من تحديـد سياستهـا الإدارية وتـوضيـح أهـدافهـا وبرامجها ووضـع خططها التي تصـل بها إلى هـدفـ معين ، يلزمها بعـد ذلك الك الـي أداة رئيسية تكمل هذه العمليات السابقة ، ألا وهي التنظيم . والتنـظيم يشمل أمـرين التشكيل البنـائي والأفراد ، فــالأجزاء المتـرابطة التنظيم تتكون أيضـاً من أفراد يجب أن يـوجهوا أو أو يحفـزوا ، وتنسق أعمالهـمـم حتى تتحقق أهداف المنشأة .
والتنـظيم عملية إداريـة أساسيـة ، ولا يمكن لأي دراسة أو أي محـاولــة


 دراسـاته في النهـاية إلى أن الاختصـاصـا


 التنظيم والمبادىء التي يسبر عليها
 الواقـع عملية دقيقة وشاملة وتحتاج إلى دراسات متعددة الجوانب ، وقد تمّت هـت فيها بحوث عديدة وقــامت نظريـات متعددة . وقـد وجد اختــلاف وتـا وتفاوت بين
 فانختلفت نظريات كل من رجال الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والإلاداريين . وليس الخلاف بين هذه الأفكار مببه وجود خطأ في نظرية ذون خـرى ، وإنما مرجعة الخلافـ في وجهة النظر التي عولـج المـوضبوع على أسـاسها . إلآ أل هــه النظريـات تعكسن بدرجـات متفاوتـة بعض جـوانب الحقيقـة في نـظريـة

 وتوجيهات تقوم عليها عملية التنظيم في مفهومها الموضوعي(1) ، مـاهية التنظي
لقـد تم تعريفـا الإدارة بـأنهـا العمليـة التي تـترتب على تـوجيبه جهـوـود
 بالتخطيط ، فإذا كان التخطيط هو الـذئيرسم أهـداف الإدارة ؛ فإن التنـظيم
 - الجماعية لتححقيق غرض مرسوم

والتنظيم يتم عن طريق عملية تجميـع منطقي لأجـزاء مترابـطة ؛، لتكوِّن
المرجعين الأسابنييين لهذا الفصل هما:
 \%
$(-)$ Chestar Bernard, The Functions of the Execative, (Cambridge, Mass-Harvard Business Press ), Chs. 6, 7.

ونحن لا نهتم بـالتعريف لحفـظه واسترجـاعه ، بـل إن أهمية التعـريف
تنبـ من دوره في تنسيق المــراجـع ومن أنـه المــرشــد الأنـــاسي في إبـراز

 منظمة

ولهذا فالتنظيم يشير إلى عدة أمور(1) :
( أ ) يطلق لفظ التنظيم للدلالة على نظام معين قائم ، وبهذا نتحـدث
 أية مجموعة بشرية لتحقيق هدف مشترك .
(ب) كما يطلق التنظيم على عملية إنشاء وترتيب العـلاقات بين أجـزاء

 نفس الوقت منظمة
(ج ) التنظيم ، وهذا الأهم ، هـو عملية تجميـع بين أجـزاء متعـدلدة

 واششكال وروتين ، فهو ليس إلاّ كلمات حتى تظهر على مسرحــه شؤون الـون الأفراد
 تدريبهم للنهوض بوظائفهم وعلاقاتهم المختلفة .
(1) W. Newman, C. Summer, and K. Wanen, The Process of Management ( Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973), PP. 11-13.

## طبيعة التنظيم / أنساسياته ونظر ياته :






 التظظيمية في الإطار الإنساني
 المعنى . فقـد كان التصـور القديم لنظريـة التنظيم هـو التـركيز في السـي السلطة


 ولهذا ، فإن التطظيم في إطار النظريات الأولى يعني التجميع عـلأجزاء

 لا يعلو أن يكون نموذجاً جامداً يعكس الشُكل الرسمي للعلاقات والمّستويات
 التنظيم كما يوضـع التُّس في الاللة حتى يمكن أن تُدْار .
 النزعات والاتجاهات السلوكية والتفاعل البشري دإخل التنظيم . ولهـذا ، فإن
(1) G., Lippit, Organizational Renwal (New York: Appleton, 1969.), PP. 70-71.

النظريات الحديثة تنظر إلى التنظيم بـاعتباره حصيلة تعـاون بين الأفراد الـذين تجمعهم حاجات وامتمامات وأهداف مشتركــة . نهي تهتم أساسـأ بالعـلاقات الــات

 تـرتكز أسـاسأ على الحـاجات الأسـاسية للبئـر ماديـة كانت أو معنـوية ، وأن التظظيم يؤثر في الأفراد الذين يعملون في نطاقه ويتأثر بهم بطرق متعددة . ولهذا أصبحت النظريات الحديثـة تؤمن بضرورة تـوافر نـوع من التـظيم

 للآخر في حالات كثيرة

 التطور المستمر في أسـاليب العمل وطـرائق التنظـيم ، الأمـر الــذي يتـطلب


 وجب على المنظم أن يهتم بهذه العناصر باستمرار .
 يؤلف بينهمـا كي يجني ثمار حسن بصيـرته وضبط تــديره ـ ـ هـذانـ العامـانـلان هما : عامل التغيير والتطور ، وعامل الاستقرار(1) .
(1) F. Harrison, Management and Organizations (Boston: H. Mifflin, 1978),
P. 482

فعامل الاستقراز يدعو إلى إرساء أساس التنظيم وإدارتـه وإظهارٍ فـاعليته

 مـع الحركة الديناميكية في خياة النـاس في المجتمعات المعـاصرة ومتـطلباّت الأوضاع الاجتماعية الجديدة .
من هنـا ، فإن طبيعـة التنظيم الفعلي وأسـاسياتـه لا تا تتصر غلى مجـرد


 الإرشـادية ، وتـلافي التداخـل بين الأنشطة ، أو التضـارب في الاخختصاصن ، أو عـــم العدالـة في توزيـع الأعبـاء على العاملين وخنت إنسـانية التنظيم م . وتـوفير المــاخ الصحـيح للموظفين ، بجـانب تحسين نـظم وأسـاليبِ العمــلـ وتـطويرهــ . . وتتسيط الإجـراءات وإعـادة تنظيم بيئة أو مكـان العـمـل . . . وتصميم النماذج المنابنبة للتنظيم المقترح
إن التنظيم الجيلد يعتبـر العمود الفقـري لنجاح الإِدارة . ومن ضمـانـاتات
 عـدد من المعايـر التي ينبغي أن بتم على أبساسهـا تجميـع الأعمال الـوظطِية أهمها المنهج حسب الهدف . . أو العملاء . . أو الوظيفـة . . أو أو الوقت .







استيعاب كل المتغيرات الزمنيـة والمكانيـة المتوتـع حـدونها . . وأن يجـري



 وتحلد أنشطة التخطيط والقيادة والتوجيه ، والأنشطة الاستشاريـة ، والتنفيذيـة الرئيسية والمساعدة . . وما إليها(1) . ويمكن أخيرأ تـوضيـ طبيعة التنظيم وأسـاسيـاتـه بـالثنــل المبسط التالي : ( شُكل رقم ع ) .
(1) B. Scanlan, and B. Key, Management and Organizational Behavoir ( New York: J. Wiley, 1979 ), P. 85.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( شكــل رفــم \& ) } \\
& \text { طبيعة التظظيم . . وأساسياته }
\end{aligned}
$$



## البناء التنظيمي ومقوماته

( ${ }^{\text {( }}$ ) إن البناء التنظيمي هـو الأسلوب العلمي في إقامـة هيكل التنظيم



 وظائف متجانسة ، ثم بلي ذلك تجميـع هذه الوظائف في مجموعات متجانسة هي الأقسام ومجموعة الأقسام في إدارة . . . وهكذا .
ويتم ذلـك على مستوى الـوحدة الـواحــدة ، أمـا على مستـوى الجهـاز


الواحدة ( الوزارة ـ المصلحة ـ المؤسسة ـ وحدة الإدارة المححلية ) . (ب) ويعمل البناء التنظيمي على تعريف وتكوين العلاقـات بين الأفراد الذين يشغلون هذه الوظائف . (ج ) يستهلف هذا البناء تحقيق الإفادة من القدرات البشريـة والماديـة


 الإنتاج
(د (د وعلى ذلـك يتبين لنا أن البنـاء التنظيمي هـو عمليـة الجمـع بين

تدرجيـة ، هي(1):

1 - تحـديد كـافة الـوظائف الـلازمة مـع بيـان نوعيـاتها ومستـويـاتهـا وأعدادها .
r - وضـع مؤاصفات موضوعية للوظائف وشاغليها .
r ـ ـ وضـع فئات الوظائف في المجموعات المناسبة لها وظيفيـاً حسب طبيعة مسُؤولياتها . . ومستوياتها أفقياً ، ورأسياً .

ع - إختــار الموظفين ذوي المؤهـلات والقددرات المنـاسبـة للوظـائف المناسبة، وذلك بالتعيين أو المسابقة حسب النظام المعمول به .

هـذه الخطوات تنتهي بنـا إلى تكـوين الإدارة .. أو المصلجـة . . في الصورة الهرمية المنانبة .

التنظيم الوظيفي ومبادئه :
وهـو التنظيم المتكـامل الـــي يقوم على الجمـع بين الأنـواع المختلفة
 رئيسية مطلقة تقوم بكانة المهام الإدارية التنفيذية والفنية والاستـــــارية ، كمـا

 داخل التظظيم الواحد مـــ التركيز على التخصص الوظيفي للوحدات الأسابية
ص صr

المكونة له فتكون كل عملية أساسية أو نشاط رئيسي وحدة إدارية مستقلة على أن يتحقق التكــامل بين عمـل هــنه الإدارات عن طـريق الـويق الـربط بين أعمـالهـا بواسطة المنغذين الاستشاريين عند كل مستوى .
فالتنظيم الوظيفي يعتمد نجاحه على التقسيم النوعي لعمل المنشأة مـع وضـع خـطوط تفصل بين مجـال كل نشـاط نم توفيـر وسيلة التنسيت الفعـالــة

ويأخذ هذا النوع من التنظيم بمبدأ تقسيم العمل أكثر ممـا يأخـذ به أي شكل تنظيمي آخر ، كما يبرز التخصص وعمل الفريق ، فإذا كان الموظفـونـ المـون


 لهم سلطات على المستويات الإدارية يسألون عنها أمام القيادات الإدارية(1) : (¹ ) والميزة الأساسيـة في هذا التنـظيم هو أخــذه بمبدأ تقسيم العمـل
 مرونته بين الإداريين التنفيذيين وبين الخبراء الفنيين والمستشارين

 بـالمسؤولية عن نجـاح العمل الإداري لــدى جميـع العــــيـاملين في . الجهاز
(1) Frederich W. TAYLOR, The Principles of Scientific Management ( New York Harper and Brothers, 1947 ). P. 34.
(ب) ومن الصنعوبات التي تـواجه هـذا التنظيم هـو التعقيد في تـطبيقه
نتيجـة عـدم وضـوح السلطات والمسؤولية نتيجـة تداخـــل إشرافـف الرؤساء الكنيين والإداريين وزيـادة احتمال الاحتكـالك بينّهم نتيجة
 الإلدأري . . كألقدرة على توزيـع السلطة الإدارية بـاتباع مبـادّى
 ووحـدة الأوامر ، والتّحفيـز ، وتقسيم العمل ، ووحـدة القيادة ،

 والوضوح . . ؤغير ذلك من القواعد والأسس الهادفة إلئن تخطيط العملية التنظيمية وتطويرها

## إعادة التنظيم الإداري ودراسة طرق العمل ( الاستشــارة التنظيميـة )



 التي لا بد أن تتضمنها أية دراسة تنظيمية . .











 أو غموض

 هذه الأسس والمقومات تتمثل في المراحل الأساسية الخـمس التالية(1) :

## 1- مرحلة بمـع الـقائق والمعلومات :

تشمل الحقائق والمعلومـات التي يجب جمعها غـالبية النواحي التالِّنـة
 خبير التنظيم وطرق العمل :
 إدارياً أو فرعياً ، أو وكالة ، أوإدارة عامـة ، أو إدارة ، أؤ أقل من

ذلك ) .
(ب) الهيكل إلتظيمي للوحدة الإدارية
(ج ) واجبات ومسؤولينات ، والوظائف بالوحدة الإدارية ونظام تفويض
السلطة
(د) إجراءاتا العمل والنماذج المستخدمة .

 بالوحدة :
( ( ) العلاقاتُ مــع الوحدات الأخرى والللزمة لأداء العمل .


$$
\text { . OV , } \varepsilon 9, \leqslant r
$$

( ( ) ظـروف العمل ومعنـوية العــاملين وفاعليـة الإشراف وغيـرها من العناصر التي يجب أيضاً أخذذها في الحسبان الحان .

ومن نـاحيـة أخـرى تختلف الـطرق المستخـــدمـة في جمـع الحقـــائق

التطبيت العملي يتم الجمـع ما بين أكثر من طريقة للحصول على بـلى بيانات أكثـر
 الحقائق والمعلومات هي الطرق التالية :
(
(ب) الملاحظة الشخصية وقياس العمل .
(ج) (ج) المقابلـة والمناقئــة المـة
( (د) قائمة الاستقصاء ( الاستبيان ) .
Y Y
 الـلازمة بكفـاية ووضـوح يقوم بعمـل مراجعـة دقيقة لـلإِجـابـات على الأسئلة الجوهرية التالية لغرض الدراسة التحليلية للتنظيم :

* هل التظيمات الحالية لازمة وضرورية ، وتحقق أهداف الوحدة ؟. * هل كل شيء يتم عمله يحقق غرض الوحدة وأهدافها ؟. * هل تتابـع الأنشطة سليم أو يتتضي الأمر تغييـر هذا التــبـع لتبسيط إجراءات العمل ؟.
* هل يقتضي الأمر تعديل التخطيط أو التنظيم الداخلي لمكان العمل ؟. ** هـل تتفق تــدرات العـامـليـن مـع مـطالب الأعمـال التي يـــومـون بها ؟.
* هل يقتضي الأنم إعادة توزيع الأدوار على العاملين ؟ ه. ** هل طرق العمل المتععة مي أفضل الطرق ؟ه.
 * مل النماذج مصممة تصميماً جيداً ؟ . * * هل هناكُ طرق أبسط أو أسرغ يمكن اتباعها ؟. * هل يفضل تغيير أدوات أو معدات معينة في محيط العمل ؟




 أو خسائر أو انخفاض مستوى العمل وغيزها من الدلائل التي وقف غليها أثنـاء |تصاله مـع الوحدة






 والتصورات الجديـدة ؛ وصياغـة الأنكار والتـوصيات الــلازمة بـأسلوبَ مبسط ومفهوم ، وعرضذي تبسلسل منطقي في مواضيعه وأفكاره وتوجهاته
r - مرحلة عرض المقترحات والتوصيات :


 للحصول على قبول الجهة لمقترحات ونوصين الـونيات الدراسة وفيما يلي بعض النقاط التي يمكن أن تساعد في هذا الشأن :
 دراسة التظظيم وطرق العمل . ويتم ذلك بإبراز المقترحات التي جاءت نتيجة مقترحاتهم . كما يجب أن يترك لـو لهم حرية الاختيار



 وأنضل مواجهة لهذه المقاومة إنما تكون بالإلإبات العملي لنجاح الاقتراح في الوحدة أو في مكان آخر .


 الأحوالل تشويه المقترحات الجوهـرية بغـرض الوصـول إلى حل موفق أو اتغاق .

وعند عرض مقدم الاستشارة لمقترحاته ، يجب عليه أن يتنبـأ بالعقبـات المحتملة في طريق تنفيذها ـ وحتى إذا أمكنه التغلب على الاعتـراضاضات التيا التي


يكون ضرورياً أن نتنبا بهذه الصعاب والعقبات ونحتاط لها ونعد العدة للتغلب
 الجهة المستفيدة ، يتخحلد الموقف العام من الدرامنة وما إذا كان الأمر يحتـا

 الدراسة أو الاستئمارة
§ - م مرحلة إعداد التقرير :


 هنا فإن صياغة التقرير|"الخاص بالدراسة التنظيمية وإعداده يتم كما يلي : 1 - 1 r - إعداد قائمة محتويات التقارير .
r r r r - بيان مصدز التكليف بإعداد الدراسة

- تحديد موضوع الدراسة . . ونطاتها وأبعادها .. وهدفها . - تحديد مصنادر المعلومات وأساليب جمعها
§ - 'تبويب الدزاسة ( جسم التقريـر ) : ويتضمن تقسبيم اللدرابسـة إلى عدة فصون ـ ونفاً لحجمها ـ كما يلي :
- الفضل الأول: عرض البيانات (وصف الوضع الراهن بدةة )

ـ الفصل الثاني : تحليل البيانات (تحليل الوضـع الراهن وإيضاح سلبياته وإيجابياته ) .
_ النصل الثالث : النتائج والمقتراحات والتوصيات : ـ الأسس والمنطلقات ، اللازم توافرها لتطبيق التوصيات . ـ ــد ــدين التوصيات التي توصلت إليها الدراسة بدقة ووضوح الوا ○ـ الخاتمة : (ملخص كما ورد في التقرير مـع التركيز على أهداف

الدراسة والنتائـج التي تمخضت عنها ) 1 - الملاحق ـ إن وجدت .

بعد ذلك تتم طباعة التقرير . . ويراجـع بعد طباعته . . ومن ثم يـر يـرسل
للجهة المستفيدة ، ويعطى القائم ـ أو القائمون ـ بـالدراسة نسخاً منه .

## - - مرحلة متابعة تنفيذ الدراسة :


 بـالتطورات التي تحـدث بعد عمليـة التنفيذ ، فيكـون مستعلـاً إِبـداء النصـي والملاحظات الإرشُادية . . والقيام بما يلزم من شرح أو تفسير ، ومعــالجة أي
 حث المسؤولين والعـاملين على المضي قــدمـأ في التـطبيق العملي لأفكـــــار وتوصيات الاستشارة . وإذا ما وُجدت أي مشكلات في في التطبيق فيا فيان المطلوب
 بشكل لا يخل بالمضمون الأساسي للدراسة وأهدافها
الإِجـــراءات الإِ دار يــة

## مفهوم الإِجراءات :

هي عبارة عن عدد من الخطوات التفصيلية المتسلسِلة والمحـــدـدة والتي


 استحكام . . .إلخ .



 معينة ، بينما تمئل الثابية إرشادات وتعليمات توجيهية عامة لطرق العمّل .
المؤشرات السلبية للإِجراءات ( أعراض تعقيد الإِجراءات ) :

$$
1 \text { ـ كبُرة المراحل وتزّايد الخخطوات التي تمر بها المعاملة . }
$$

r - الإفراط في حركة سير المعاملة ( دوران المعاملة في اتجحـاهات صـاعدة وهابطة وأفتية . : دون مبرر )
r r كـ كـرة الرجوع إلى الملفات والمستندات والسجلات ، إما لتدوين بيـانات

رغم كثرة الرجوع إليها لإِنهاء الإجراء .

ع ـ كـــرة تنقلات المـوظفين . . وبُعدهم عن مكــاتبهم ، كوسيلة معبـرة عن تذمرهم من طرق ممارسة العمل .

- ـ الإفراط في عمليات الرقابة والتدقيق والتسجيل للمعاملات .

1 ـ تذمر الجمهور من خدمات الجهاز .
V وضوح بياناتها
^ـ ــدني مستوى إنجاز الإدارة - 9 - وضعف أداء الموظفين .
-1 ـ عـدم الاهتمام ببيئة العمـل : ( الإضاءة، التهـوية ، تصميم المكاتب، توفر المقاعد ، النظافة )
| 11
r ع عدم وجود دليل الإجراءات العمل في الإدارة .
|
§ ا ـ هشاشة التنظيم الإداري للإدارة . . وعـدم تحديثـه ومراجعتـه من حين لآخر . . وعدم وجود خطط تدريبية للموظفين

1 10 ـ عـدم إدخـال التقنيـات الحـديثـة في الإِدارة ، كـالحــاسب الآلي . . والميكروفيلم . . وغيره .

17 ـ الازدواجية والتداخل والتضارب في الاختصاصات والسلطات التنظيمية مما ينعكس تأثثيره سلبياً على إجراءاءات العمل في الإِدارة .
. IV
^1 - طول الفترة الزمنية التي يستغرقها الإجراء . . وطول المسـافة المكـانبة اللي يقطعها المُوظف لإنهاء عملية إجرائية معينة .

19 ـ كثرة النسـخ وتعدد الصـور المطلوبـة للمعاملة الـواحدة . . دون مبـرر
أو ضرورة .

$$
\begin{aligned}
& \text { منهجية دراسة إجزراءات العمل وتبسيطها : } \\
& \text { ( مراخــل ووســائـل تبسيط الإِجـراءات ) }
\end{aligned}
$$

عندما تبـرز الخاجـة إلى دراسة إجـراءات العمل وتبسيـطها، فـ فـإنه: يتم


 والتفصيلية ومجال اللذراسة ، وطرق تنفيذها ، والموارد اللازمة لها ،"والجذول الزمني لكل مرحلة من مراخل الذراسـة . ومن الأهمية هنـا التأكـد من قناعــة وتأييد المستويات العليا في المنظمة للدراسة . . . وإدراكهم لأهميتها والحا لالحاجـة إليها ، ومحاولة الحصصول على ضمان يبين الالتزام أذبيـأ (لا قانـونياً ) بتـطبيق توصيات الدراسة عنـــ الإنتهاء خـاصة بعــد أن تثبت منطقيـة وعلمية الــدزاسة وحيادتها . إن ذلك كله يعتبر خـطوة أساسيـة وضروريـة تسبق الشّروع الفعلي في إجزاء الدراسة
وتجــدر الإشارة أيضـاً إلى نقظة هـامة أخـترى ، وهي معرفـة تـوجهـات


وأهدافها ومجـالها وأهميتها . . فهم في النهايـة من سْيقـع عليه عبء تـطبيت توصيات ونتـائج الدراسـة ، ولذا يجب فتـح المجـال المالمالمهم لـطرح الآراء والأنكار . . وأخذ ما يستحق منها في الاعتبار .
وعلى أي حال .. . فإن الخططوات أو المراحـل الأساسيـة لدراسـة الإجراءات الإدارية وتبسيطها تتمثل نيما يلي :

أولاً ـ حصر وتحديد العملياتالإِجرائية المراد تبسيطها وتحسينها :

وطبيعتها . . وحجمها ، وبالتالي إمكانية ترتبب وتنظيم دراستها حسب الأولوية والأهمية

ثانياً - جمـع المعلومات :
وهذه المرحلة تمثل السند الأسـاسي والضروري الــذي على ضوئـه يتم تحـديد الإطـار العـام لعمليـة ســر الـــراسـة والتحليـل ، وهنـا تـتم عمليـــان أساسيتان ، هما :
تحـديد المعــادر الصحيـة والمنـاسبـة للمعلومـات الضـروريـة

> للدراسة .
(ب) انتـــاء البيانـات والمعلومـات ذات العـلاقـة الــوينــة بمـوضـوع
الدداسة .

إن المصادر المناسبة للمعلومات تتميل في :
 مستوياتهم الوظفية ، وكذلك المـراجععين ـ أبي الجمهور المستفيـد
 والبيئة التي يعيشها الجهاز ويمارس العمل فيها.

- مصادر ثانوية : وتتمثل في عدد من المصادر التي لا بد لأخصــائيـي
 أو موضوع إلدراسة . . هذه المصادر هي :
- الأنظمة واللوائـح المعمول بها في المنظمة .

ـ التعليمانٌ والإرشادات العامة .

- الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية -
- 
- حجم القوى العاملة . . ودرجة تأهيلها ومجال وطبيعة عملها ــ الأجهـةٍ والمعدات التشغيليـة : كفاءتهـا وتشغيلها : . الحـاجــة إليها
- بيئة العمل ، مساحة المكاتب ، تصميمها ، الإخـاءة ؛ التهوية، ، النظافة ؛ الترتيب ، النظام العام
- الصلاحيّات في الإدارة . . والمركزية واللامركزية في أداء العمل واتخاذ القرارابت .
- انضباط ا'الموظفين . . وانتظامهم .

ـ أية دراسنات أو إحصائيات سابقة ذات علاقة بموضوع اللذراسة .
وسائل الحصول على المصادر الأولية :



- المقـابلة النُشخصية ( وهي أفضـل وسيلة للدراسـا بشرط أن يتم الإعداد العلمي السليم لها ) .


## وسائل الحصول على المصادر الثانوية :

ــ ـيمكن الحصول على بعضها من الجهة طالبة التنظيم نفسهـ ( طلب

ـ كما يمكن الحصول على بعضها من الزيارات الميدانية وملاحـظات

 أو موضوع معين . هذا الاستيبان يطرح الموضـوع بصيغة أسئلة محـلدة دقيقة


 السائدة في المجتمـع
وتجدر الملاحظة أنه لا يحبذ كثرة الأسئلة في الاستيبان أياً كان نوعـه ،

 بموضوع الدراسة .
 لا بد أن تمتلك المعلومات والإجابات الصحيحة التي تتطلبهـا الأسئلة . . لأن
 التالي :

Inspirstion<br>Description

$$
\text { (ب) ( }{ }^{\text {( الاسوصـطـلاع }}
$$

Explanation
Prediction
Control
(ج) (ج) التفسينر
(2) (2)
(هـ) التـحكـم

وفي تصميم أُسئلة الاستيبان يراعى ما يلي : 1- تحليد التركيب المناسب للسؤال :
 ما تتضمن آرآر شُخصية أو عامة . . غير محددة . ـ أسئلة مغلقـة ( انختيَاريـة ) ، وهي الأهم ، نـظرأ لأنهـا تُركـز على


Y Y r تحديد أسلوب السؤال :
 مضمون السؤال مباشرة ، ودون أي حرج .
 السؤال يخص طرفا آخر بحيث لا يقـع المجبب في حرج ج . . وعادة
 الحساسية r ت ت
ـ بيانات شخصية ( عندما تشكل أهمية ) . - بيانات وظيفية . ـ ح حقائق عامة - معارف مخلدة ـ - توجهات سُلوكية ـ ـ آراء واتجاهمات وميول
ع - التسلسل المنطقي في كتابة الأسئلة :
( ألبدء بأسئلة عادية مرتبة ترتيباً منطقياً ) .

0 -

- 7
- ( لا توحي في الاستيبان أنك متحيز لأي جانب من جوانب مـوضوع الدراسة ) .

V

- ( تفـادي السؤال المـزدوج ، مثـال هـل تعتفـد بـان إدارتـك تمتلك موظفين مؤهلين وأكفاء ؟!
- 


 ـ ـ مدى الدقة في تركيب الأسئلة وصياغتها الحـيا
 الاستيبان .

9 - 9 تقويم الاستيبان . . وتجربته ( Pilot Testing ) :
 وضوح الأسئلة ، ومعرفة ملاحظاتهم العامة عليه . . ومن ثـم الم يعرض على الأخصــائي المنهجي للبحث العلمي ليقـوُّم منهجيـــة البحث وليس محتواه .

$$
\begin{aligned}
& \text { •1- إخـراج الاستيبـان : } \\
& \text { - تحرير الخطاب الرسمي للاستيبانات }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - تحديد موعد إرسالها . . والثاريخ المتوتـع لوصولها . } \\
& \text { منهجية المقابلة الشخصية ( المواجهة ) : }
\end{aligned}
$$




 إجراء المقابلات ما يلي :

1 - أن يكون طـرفـا المقـابلة في مستوى مكــنـي واحـد ، بحيث يتم التـنـا
 . وروفح التساوي بين الطرفين (Raport)

Y - المظهر الوسط الدني لا يوحي بالأبهة ولا الوضاءة . . بل التواضـع r ـ التزام الأذب في لغة الحوار والنقاش . . فلا يكون الإسراف في الوجاهة الخطابية
₹ ـ التجانس التطري . . والتقـارب من حيث العمر . . مــا أمكن .. . وذلك لمراعاة النواحي النفسية

0 ـ جهعل الحوار العلمي على مستـوى أطراف المقـابلة .. وعدم المباهاة بالحصيلة العلمية من قبل أي طرف .

7 - عدم التطرف في الاستتجابة أو الانفعـال من خلال النقــش فيـ موضـوع المعابلة

V لمن يتقابل معه في الإجابات على الأسئلة .
^ـ ــ حـاول - ما أمكن ـ ألا تجـري مقابلة مـع شخصيـة لك عـلاقة وطيـدة .
9ـ كن مجـاملًا وطبيعياً خلال المــابلة على ألاَ يكون ذلـك على حسـاب المعلومات الأساسية للمقابلة

 بأهمية وسرية الدراسة .
 آرائك خلال سير المقابلة .
. Ir إ إعرض الأسئلة وألقها بسُكل يتفق والمنطق العلمي .. والنفسي
 الفهم .. وإذا تعذر ذلك فيمكن الكتابة بصيغة أو أسلوب آخر على ألى أن يكون بنغس المعنى والتصور .
1£ ـ الحصـول على الإذن بـاستخــدام آلـة التسجيـل إذا دعت الضـرورة لذكك .

10 - لا تـبـي أي استحسان أو استهجـان لأي معلومات أو آراء تبرز خحلال سير المقابلة .

17 - في نهـاية المقـابلة . . من الأهمية الإعـادة المختصرة لمـا انتهت عليه من آراء وتصورات كي يعرف كل طرف الحصيلة التي خرج بها .

## ثالثاً ـ تحليل المعلومات ، ووضـع المقترحات :

بعد استكمال المرحلة السابقة يقوم المحلل بــدراسة المعلومــات دراسة تحليلية هستفيضة آخذاً في الاعتبار ضرورة وأممية التعرف باتقــن على النقاط التــع الأساسية التالية :
( أ ) حجم خطوات كل إجراء من إجراءات العمل .
(ب) كيفية أداء كل خطوة من خطوات الإجراء إداريأ وفنياً .
(ج ) مقدار الزمْن الذي يستغرقه كل إجراء .
(د (د طبيعـة المكان أو المكتب الـذي يتم فيه كـل إجـراء، ومــى

- سلامة التصميم
(هـ) ( نوعية النماذج المستخدمة في كل إجراء .
( و ) حجم الألفراد المشاركين في كل إجراء ، ومدى كفاءتهم في أداء

داخل منحيط العمل لمعرفة سير الإجراء خطوة بخطوة '
( ) مدى توفر مبلأ المرونة الإجر ائية
 وقياس أثرها على الأداء .

نوعيـة اللبجــلات والملفــات التي يتم الـرجـوع إليهـا لإتمـام
الإجراء
 وذلك بالتعرف على إجبابات عدد من الأسئلة الاسترشاديـة يضعها المُحلل كي تناعده على كثف الـواقـع الإداري والفني للإجـراءات . . ومعرفـة سلبياتهـا

وإيجـابياتهـا . . وصولاً إلى إجـراءات إدارية مبسـطة . . ويمكن رصـد هـذه
الأسئلة على النحو التالي(1) :
1 ـ ما هي العملية الإِجرائية التي تتم ؟ ولماذا تتم ؟ ومتى تتم ؟ وهل هنـاكُ طـريقة أفضـل لأداء هذه العمليـة ، سواء من النـاحية الإداريـة أو الفنية أو البشرية أو الزمنية أو المكانية ؟ .
Y Y ه هل التنظيم الإداري الذي تتم في نطاقه الإجراءات معوقاً أو مسهلاً لأداء
الإجراء ؟ .
r r مـ ما مدى ارتباط العملية الإجرائية بالأنظمة واللوائـح المعمول بهـا ؟ وهل في تبسط هذه العملية الإجر ائية مخـالفة لنـظام أو لائحة معينـة ؟ أو هل الأمـر يستلزم تعـديـل لائحـة أو فقـرة نـظاميــة كي يمكن تبسيط إجـراء

معين ؟ .
§ ــ ما مقدار الوقت الذي يستغرقه كل إجراء؟ وما مقدار الوقت الضائـع في انتظار انتهاء الإجراء ؟ وهل يستحق كل نشاط الوقت الذي يستغرقه ؟ . 0ـ هـل تنفق مبالـغ ضخمـة على إجراء معين مـع أن بـالإمكان بعـد عملية تبسيطه خفضها إلى أدنى حد ممكن ؟ .

1 - هـل توجـد ازدواجية أو تـداخل في العمليـات المراد تبسيـطهـا ؟ وكيف يمكن حلًّ هذا التضارب ؟

V V هـل المعدات والأجهـزة المستخلدمـة في إنهاء الإجـراء مناسبـة ؟ وهـل يمكن إدخال التقنية الحديئة ــ كـالحاسب الآلي ، والميكـروفيلم ـ في
(1) الرباض ، 7 • 1£هـ
iry

إجراءات العمل ؟؟ مـا هي الإجراءات التي يمكن استخــدام هذه التقنيـة فيها ؟ لماذا ؟ وكيف يتم ذلك ؟ وما آثار ذلك ؟ .

1 - ما هي الخطوات الهـامة والضـرورية في كـل إجراء؟ ؟ ولمـاذا؟ وما هي الخطوات غير الضرورية في كل إجراء؟ ؟ ولماذا ؟ .
 معينة . . أو إضافة خطوات معينة . . أو تعديل خطوات معينة ؟ ؟. 11 ـ هــل يمكن ضنم أو دمـج بـعض الخـطوات الإجــرائــيــة ؟ كيـفـ ؟ ولماذا ؟ .

IY I العمل ؟ أي ما:ملى التسلسل المنطقي لخطورات العمـل ؟ وهل يمكن تجـزئة الخـطوات الـطويلة تفـاديـاً للتـأخيـر وتكــدس الأوراق ؟ ـ ـ بِّن
الطريقة . . ووضِـح الأسباب !!
 المناسب لآدائها ؟ .

ع - ا هـل يمكن إعاذة تـوزيـع عبء أداء العمليـة الإجـرائيـة بين العـاملين بصورة أفضل مما هي عليه ؟ كيف يمكن تحقيق ذلك ؟ .

10 - مـا مدى إمكـانية الختصـار خطوات العمليـة أإلجرائيـة من حيث الفترة
 إلى ضياع الوقتْ دون مبرر ؟ وكيف يمكن التعامل معها ؟

17 ــ هــل يمكن التنسسيت بين العــاملين أو بين الإِارات لتبسيط إجــراءات أو خطوات معينة ؟ وكيف يمكن أن يتم ذلك ؟

V IV
 بالحوافز أو التدريب أو غير ذلك ؟ وضٍّح ذلك ؟ .

11 ـ هل يمكن استبدال الكتابة بالآلة الكاتبة بالخط اليدوي لبعض الـوئائق المطلوبة في الإجراء لضمان سرعة الإنجاز ؟ وضُح ذلك ؟ .

19 ـ ـ هـل هناك تـركيز مكئف للسلطات والصـلاحيات في أيـدي أشخـاص

 الموظفين ؟ بيّن ذلك ؟ .

- معين ؟ وهل تتكرر صور الوثائق المطلوبـة لإجبراء معين دور مبـرد ؟ . كيف يمكن علاج كلا الحالتين ؟ .
- Y - هــل يحتاج الموظفون القائمون بـالإجراءات دورة تـدريبـة في مجـال العمل ؟ وضّح ذلك ؟

YY - - هـل يمكن توزيـع ( زحمـة ) العمـل بحيث تـوزع على فتـرات معينـة تسهيلً للإجراء ؟ بيّن ذلك ؟ .

KY ـ ه هل خزائن الملفات والسجلات المططلوب الرجـوع إليها لإنهـاء إجراء
 ترتيها ؟ .
 الإجراءات المبسطة ؟ وضُـح ذلك ؟ .


 يحتاج إلى إجراء بعض التعـديلات في شكلهِ . . أو جوهـرها ؟ هــ هـل يتطلب الأمر تصميم نماذج عمل جديلة ؟ وضِّـح ذلك ؟ .

Y - ' مكــان العمل : هـل تحتاج المكـاتب وبيئة العمـل إلى إعـادة تـرتيب وتصنميم لتسهيل سير العمل ؟ حدد ذلك بوضوح ؟ :
إن الإجابة العلمنية الوافية على جميـع الأسئلة الأنفة الذكر هي المفتــأح التحليلي الـرئيسي لأخصصائيـي التنظيم لمعرفـة سلبيات وإيجـابيات إلجـراءات



 بيانات ورموز معبرة عنُ دلالات ومعاني كل خطوة إجرائية


إن النموذج عبارة عن بيان مكتوب يتضمن معلومات ثابتة أمامها فراغات تعبا بدعلومات متغيرة ، مثال ذلك : نموذج طلب رخصسة قيادة . . أو رخحصـة

سـيـر ، نمـوذج طـلب إجــازة ، نمـوذج طـلب جــواز سـنــر ، شـهــادة ميلاد ... .إلخ .

وعلى الرغم من التكاليف الباهظة للنمـاذج والمتمثلة في أسعار الـورق




 طريقة ومدة وأوعية حفظها وطريقة استرجاع معلوماتها(1) ('

وبالنظر إلى ما تقوم بـه الأجهزة الإدارية بوجه عام من أعمال ونثــاطات كتابية متكررة فإنه إذا لم يراع نمذجتها فإنها
 الوسائل الممالية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز الأعمال على ألن يراعى في تصميمها القواعد والأسس العلمية الهادفة إلى تأديـة العمل بـأقل تكلفة ممكنة وأقل جهد كتابي ممكن .

بـاختصار يمكن إبـراز أهم القـواعـد والأسس الـلازمـة لعمليـة تصميم النماذج سواء كانت نماذج جديدة تحدث لأول مرة . . أو عند إعادة النظر في نماذج مصممة سلفاً ، على النحو التالي : 1 ـ تحديد هدف النموذج ومجالات استخدامه .
(1) على العبــد ، نـدوة الاتصـالات الإداريـة ، معهــد الإدارة العـامــة ، الـريـاض ،

 وتـرلك الفراغــات الـوافيـة ، واختصـار العمليـات الكتـابيـة في النمـودوّج ما أمكن بحيث يكتفى بالمعلومات الأساسية والضرورية الرئ
r ـ تحــيد الحجم إلمنـناسب للنموذج وفقـاً لمساحـة الورق المـراد تسجيل


 المناسبة لأغراضن التثئيب .



 فيستحسن وضعه في أعلى الزاوية اليمنى للنموذج حتى لا يشغنل مساحن الماحة
 الوسط

 العبارات الغامضة والألفاظ غير الواضحة .

1 - بعض النماذج قدُ:تُطلب تعليمات أو إرشادات للتعبئة . . وهنا يستتحسن طبـع هذه الإرشاذات خلف النموذج مراعاة للناحبـة الجماليـة بشـرط ألن


الإرشادات المدونةّ خلف النموذج قبل النُروع في تعبئه ) .

V
 ضخم من الأفراد فيفضل استخـدام أجود أنـواع الورق حتى لا يتعـرض اللتلف السريـع
^ـ خـرورة وضـع دليل مفهرس شامـل للنمـاذج المستخــدمـة في الجهـاز
 ورسم منهجية مدروسة وواضحة لكيفية تخزينها وصرفها
9 - تحـديد جهـة أو وحــدة للرقـابـة على النمـاذج . . والنظر في إمكـانيـة تحسينها وتطويرها بين حين وآخر

تواعد التصميم السليم للمكاتب أو مكان العمل :

 المادية : الإنارة ـ التهوية - الهدوء ـ الترتيب والمظهر العام ) . . ويـراعى في وضـع خطة التصميم ما يلي :
 مستقيمة .


 المتنقلة
(ج ) يراعى في التصميم توفير السرية والخصوصية التي تتطلبها بعض الأعمال والنشاطات . . .
(د) الاستغالل الأمثل والكامل لمساحة المبنى بحيث لا تكـون هناك مساحات مهجورة أو لا يستفاد منها كما ينبغي . .


العاملين . .
أنْ يكونٌ هناكُ تناسب بين شكـل المكتب وطبيعة النشـــاط النّي



( (ز) يراعى في عملية التصميم أن يكـون كل مـا يلزم الموظفِين لأذاء
 لخروجهم المتكرر وابتعادهم عن مكاتهم م . .
 فالتكلفة ليست في كل ظرف دلالة على دقة التصميم ( ( ) توفير ظروف الأمن والسلامة عند التصميم سواء العاملين أو الأورزافق
 ألجهزة إنذار ـ إسعـافات أوليـة ـ خزائن آمنـة ومقـاومـنـة للتلف
السريـع) . . ما أمكن .
(ي ) كفاية المساحة المخصصصة لنُباط كل إدارة ، أي أن يكون هن هناك
تناسبمعقول بين نشاط المكتب والمساحة المخصصة لك
( ك ) تجميع الوحدات الإدارية المتشابهة والتي لها علاقة بعغضها في أماكن قريبة من بعضها تسهيلا لأداء الأعمال .





 البنكية

رابعاً ـ ـ التقرير والتنفيذ والمتابعة :
ملاحظة : لقد سبق لنا وأن أشرنا إلى الأسس العلميـة لكتابـة التقريـر عند عرصنا لموضوع إعادة التنظيم الإداري الـد

 النتائـج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة مـع الجهة المستفيـدة ، وأخلا







 بإعداد (ا دليل شامل للإجراءاءات ه الجديدة ليكون مرجعأ للعاملين ومرشداً لهم في معرفة التفاصيل الإجرائية لمهام أعمالهم .

إن هذا الدليل يُناعد على وحدة الإجـراءات ، أي أنه يمنـع إزدواجيـية التنفيذ ، ويسهل أداء العمل ، ويساعد في تدريب الموظف على أداء تفاء الفاصيل
 الواقع أن يكون هناكُ نوعان من الأدلة : دليل الإجراءات للموظفين ـ ودليـل الإجراءات للمستفيدين ( عند الضرورة ) .
 ـ ما أمكن - على إزالة كافة العقبات والمعوقات التي تظهر أثناء التنفيذ .

## القوى العاملة . . وتقويم الأداء

المفهوم ، الأهمية ، الكيفية :
إن تقويم الأداء الوظيفي عبـارة عن حلقة في سلسلة متكـاملة ومترابـيطة

 تحقيقها لأهدافهـا . . وتوضيـح مسـارات انحرافهـا . . . وتحديـد المسبيبن في هـــا الانحراف . إذن تقـويم الأداء هو قيـاس أداء الموظف بـالنسبة لإنتـاجـهـ وسلوكه وتعاونه . . وتقدير مدى توافر قدرات إدارية إدية . . وصفات سلوكية معينة

 أداء العاملين ومعرفة قدراتهم وسلوكاتهم وتقدير ملى صلاتلاحيته وكفـاءتهم في النهـوض بالأعبـاء المسندة إليهم ، وتحملهم للمسؤوليـات التي قـــد تفـرضهـا . ${ }^{\text {(1) }}$

من هنـا ، فـإن أهميـة تــويم الأداء الـوظيفي لا تقـل أهميـة عن بـاقي

وطالـع أيضأ: منصرو أحمد ، القـوى العاملة : تخـطـط وظائفهـا وتقويم أدائهـا ،


سياسات المنظمة المخطط لها فممارسته بعقلانية علميـة تحليلية يفيـد الإدارة في خططها المستقبلية الهادةة إلى التطير والنهوض بمستوى الألداءء العام بسواء
 وغيرها من الأمور التثظيمية والوظيفية
وقد جرت العادة أن يقوّم العاملون عن طريق المشرف المباشر في كانـة
 وتوجيهه المبـاشر لهم وقـربه من الجهـود اليوميـة التي تـبـذل في أواء العمْـلـ


 ومقدرته الإدارية . . .ومنهجه السلوكي
ومن ناحية أخـرى ، ، فقد دلَّت بعض البحـوث والدرأسـات التي أُجريت في الجيش الأمريكي أن بإمكان العاملين أنفسهم تـــويم أداء بعضهم بعضناً ،


 جانب تقويم المشرف . . الذي يعتبر الأساس في تكامل صورة التققيم .



 للعمل من حيث طرق أداء ومستويات وإنتاج ونتعاون الـرؤساء مــــع بـاقي أفراد المنظمة ، ومعرفة طبيعة العلاقة بين المشرفين والمرؤوسين والأسلوب المتبع

في العملية الإشرافية . كل ذلك يزود الإدارة بفكرة واسعة عن مــىى نجاحهـا في تــريب المشـرفين على التـوجيـه والقيـــادة وتحقيق النتـائـج المــطلوبـة


## أهداف تقويم الأداء :

وتتمثل بشكل أساسي فيما يلي(") :

- مسـاعـدة الإدارة في رسم خـططهــا ، سـواء من نــاحيــة التـوظيف أو التنظيم أو الإشراف .
ـ تحفيز الموظفين على الأداء الأفضل والالتزام بأهداف المنظمة . ـ تمكين الإدارة من التعـرف على قلرات ومهـارات العـاملين بشكـل -واضـح وصحيـع الادر
- مساعدة الإدارة في معرفة مدى نجاح سياساتها وخططها اللراميـة اللى تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى الأداء العام

ــ تحقيق العـدالة بين العـاملين من حيث معرفــة تــدراتهم ومهـاراتهم وسلوكياتهم الحقيقية . . وبالتالي معـاملتهم وظيفياً على أسـاس من هذه المعرفة .

 .rV7، rVo ص ، plave

 - لنتائج التقويم

- مساعدة الإدارة في تحـديد احتيـاجاتهـا سواء من النـاحية التنظيمية أو الوظيفية أو التدريبية

طبيعة التقويم ... وبجاله :
بصرف النظر :عن الطريقة أو المنهجية التي قـد تـتبعها الإدارة في تــونيم





 فعاليته

هذه المجالات وطبيعتها يمكن رصدهها على النحو التالي(1) : مجالات وظيفية :

- تفهم الموظف لأهداف عمله . . وبأهداف منظمته . - قدرته على التطوير والابتكار والتجديد . - المهارة في التخطيط والإشـراف واتخالـواذ التـرار ( بالنسبـة لمن يشغل وظيفة فيادية أو إشرافية ) .


ـ المدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية .

 - إتقان النظم ومعرفة إجراءات العمل . - مواطن القوة . . ومواطن الضسف في أداء الموظف بشكل عام . مجالات سلوكية :
_ الحماس الذاتي في أداء العمل - حب التغيير والتجديد في طرق وأساليب العمل . ـ أسلوب التصرف في مواقف العمل . _ الاهتمام بالمظهر العام ـ أسلوب المعـاملة مـع: الـرؤســاء ـ الــزمــلاء ـ المــرؤوسين ـ المراجعين العون

- الصفات النلوكية ( الإيجابية والسلبية ) في الموظف بشكل عام .


## إدارة وتنظيم المستودعات


 الظروف المناسبة لحفظها وصيانتها إلى حين استخذامها .

ومن هنا ، فإن عدم الامتمام أو العناية بـوظيفة تخنزين المواذ وتـداولها
يؤدي إلى الإسراف في عدة أوجه ، وبالتـلي ارتفاع تكـاليف الإنتاج وارتبـاك


 وضـع النظم والإجراءات المناسبة المواد وإحكام الرقابة عليها .

وأمام هذه الاعتبارات فإن إدارة وتنظميم المستوعات يعتبر أحد التحديأت



 التخزين المناسبة سواء من حيث التصميم البنـائي ، أو تنظيم وترئر الوتيب الألصناف وفهرستها . . أو إمكانبة استخدام الحاسب الآلي في مراقبة المخزون .

إن العناصر الأساسية لإدارة وتنظيم المستودعات ــ كما أوضحهـا الكثير
من المتخصصين - تتمشل فيما يلي(') :

## ( أ ) تحديد الاحتياجات من المواد وتوفيرها :

وذلك يتم في ضوء الخطط والبرامـج الموضوعـة لتحقيق الأهداف التـي يسعى الجهاز الإداري إلى تحقيقها . . ومن واقـع هـذه الخطط يمكن وضـع قوائم المواد والأجهزة والمعدات والأجزاء المطلوبة للتخزين .


إن كفاءة إدارة المستودعـات وقدرتهـا على تحقيق أهدافهـا تتوقف على مكانتها في البناء الهرمي للمنظمة . ولذا ، فإن هـذه الإدارة ينبني أن تمار المارس


 وتوزيعها . ويمثل هذا التنـظيم اتجاهــأ حديثـأ يطلق عليـه \# إدارة الموارد ها . .
 المختلفة سواء من حيث ضرورة توفُّ العنصر البشري المؤهل والـو والقادر على إلـي إدارة هذا النوع من النشاط أو من حيث ضبط عمليات الاستلام والصرف والقيد والجرد .
( ج ) تبسيط وتنميط المواد :

ويقصـد بالتبسيط حـذف وضغط عدد الأصنـاف المستخلدمـة في إنتـاج سلعة معينة أو تأدية خدمة ما وحصرها في أقل عدد ممكن من الأصناف . أمـا

$$
\begin{align*}
& \text { بحـوتث ندوة تنظيم وإدارة المستودعـات ، لطفي محمــ ، معهد الإدارة العـامة ، }  \tag{1}\\
& \text { الرياض ، Y Y ا }
\end{align*}
$$

التنميط نهـو خطة تـالية من خـطوات التبسيط يتعلق بالنوع الواجــدنـمن المواد ويتم عن طريق الإقالال أو الحــد من تباين درجـات هذا الصنف ، مبــل ضغط المقاسات أو الأحجام الخاصة بالصنف

## ( د ) تصنيف وتوصيف وترميز المواد :

 تصنف هذه المواد أو تبويبها في مجمـوعات رئيبـة ومجموعـات فرعيـة على أساس من التشابه أوالتجانس ، أو الترابط بينها ، أو على أسـاس الغرض من من الاستعمـال . بعد ذلكك يتم إجراء تـوصيف لجميـع الأصنـاف المتـداواولـة في المستودعات ، وذلـك بإطـلاق اسم أو عبارة مختصـرة على الصنفـ لسهـولـة
 لكل صنف من الأصناف للاستدلال عليهـ . وبذلـك كله يسهـل التعبـرف على
 مجموعة تم تصنيفها وإعدادٍ معدات التخزين المناسبة .


المستفيدة الأخرى .

## (هـ) رسبم سيابنة واضحة فيها <br> يتعلق بامتالاك أو استئجار <br> أماكن (مباني) المستودعات :

وفي كلا الأمرين فإن الوضـع يتطلب إجراء الدراسأت الخـاصةً بـاختـار
 الداخلي . . ونظم النقل والمناولة ومعدات التخزين .

# ( و ) رسم سياسة واضحة للرقابة <br> على المخزون ( موجودات المستودع ) : 

 تكاليف ممكنة ، سواء من حيث تحليد الاحتياجياج الوات من المواد أو تحديد كمية
 السجـلات ، وإجراء عمليـات الجـرد والفحص ، ومعـالجـة حـالات العجـز والزيادة في المخزون .
( ( ) إعداد لائحة تتضمن بجموعة من القواعد والإجراءات :
التي تحدد الإطار التظظيمي والفني والنظامي الذي يعمل فيه نشاط إدارة



 والإجراءات المخزنية .

الفصْلノالإْع
الـتـنـسـيـق

## الـتــنـســيـق

تعر يفـه ومـاهيته :
الإِارة هي العمليـة التي تنشأ تـرتيباً على قيـام جهود مشتـركــة لتحقيق بعض الأهداف . وحيث تتعلدد الجهـود فلا بــد من العمل على تـوحيدهـا في اتجاه واحد لنضمن كفاءة العمل وإنتاجيته وهذا هو المقصود من التنسيـي(") . فالتنسيق هو ترتيب وتوحيد الجهود المـوزعة في مجمـوعة يتمم بعضها بعضاً ، وذلك لضمان حسن الترابط والتفاعل بين المواد الماديـة والبشريـة في
 الأعمال بكفاءة وفعالية .

ونظرأ لأهمية عملية التنسيق وإحاطتها بالعمل الإداري وارتباطها الشديد
بالتنظيم الإداري وقواعلاعده وصل الأمر بكثير من خبراء الإدارة العامة إلى اللى النـطر إلى التنسيق باعتباره هـو بذاتـه عملية التنـظيم ككل ولا شيء أتـل من ذلك ،

المرجعين الأساسيين في موضوع التنسيق ، هما :
(-) مــني عـلاقي ، الإدارة ، دراسـة تحليليـة للوظـائفـ والتـرارات الإداريــة ،


. IV1 - IVr ص

وأن التنظيم إنما يعني - ببسـاطـة - جميـع المبـادىء الأخـرى التي تشملهــا عبـارة التنسيق وأن المُبادىء الأخـرى هي مبادىء يمكن من خـلالها أن تخلق


 الأجزاء وظائفهـا حسبن خطة مـرسومـة، تكفل مســاهمة كـل منها بفعـالية في تحقيق الغرض المرسوم(1)

 كلما أحكم التنسيق كلما زاد ذلك من الكفاءة الإِنتاجية للمنظمة :

طبيعة التنسيق ووظيفته وأهميته :
 الإداري ويتم في جميـع الاتجاهات المحيـطة بالعمـل الإِاراري فهو مُسـطـلوب للنشاط داخل الإِارة الواحذة ، في علاقاتها بالإدارات الأخرى المتسناوية مِهجا
 والأجهـزة الإدارية المستقلة:عنهـا ، بل بينهـا وبين الأفراد والجمـاعـات ذوي المصالـح الخاصة .
فـالتنسيق على خحلاف التخـطيط والتنظيم هـو عملية يـومية تــنـعو إليهـا ظروف العمل بالمنظمات الحديثة الضخمة . فـالتخصص وتقسبيم العمل الـذلـي
 والانعزال ، مما يضر بأهداف المنظمة في غياب عمليات التنسيق الضّرورية .
(1) Leonard Whaite: Introduction to the Study of Public Administration, P. 36.

فـالـوظيفـة الأسـاسيـة للمنسف هي العمـل على غـرس التعـاون بين الإداراتات

 بحيث يبذل كل منهم تصارى جهله لتحقيق الغاية المستركركة

وتبـدو أممية التنسيق بـالنسبة لكـل العمليات الإداريـة الأخـرى ، فهـو مطلوب بالنسبة للتخطيط وذلك بالتنسيق بين الخططط والبرامـج والمـئـروعات المختلفـة والـربط بينهـا في صـورة متكـاملة بمـا يكفـل عـدم تعـطـيـل بعض المشنروعات أو الطاقات ، والحد من التداخـلـل والازدوواج ، وخاصـا
 الأخرى المرتبطة بها .
وأهميـة التنسيق بالنسبـة للتنظيم أمـر واضـح ، فـالتنسيق لا يتم إلاًا في إطـار تنظيم محـدد المعـالم ، كمـا أن التنسيق بين الـوظـائف يجب أن يسبق التنسيق بين شاغليها

كمـا يرتبط التنسيق بمهمـة التـوجيه والإثـــرافـ والاتصـال ، فـالأوامـر والتعليمات المعطاة بـوضوح تسهـل عملية التنـيـي ، كمـا أن فاعليـة وسلامــة نظام الاتصالات بالمنظمة وقدرتـه على نقل الأوامر والتوجيهــات والمعلومات
 ونظراً لشمول عمليـة التنسيق وأهميتها نهي دائمـأ من المهام الأسـاسية

 لتحقيت الصالح العام . ومهمة التنسيق لا تقتصر على الموظفين الإداريين بل

$$
\text { (1) ميخائيل جميعان ، أسس الإدارة العامة ، الأردن ، 1979م ، ص 9Y ، } 91 \text {. } 9 \text {. }
$$

يساركُ فيها كبار المسبؤولين السياسيين في الـدولة ، فهي من المجالّات التي
 . التنسيق )

شكر رتم
شـولية وظبة التــــت

(أ) (أنسيب الإجراءات والتنسيق المادي :
تنسيق الإجراءات يقوم على أساس تحديد الإدارة التي تقوم بعمل معين
 المجال المشترك

أما التنسيق المادي فهو يعنى بتحديد القرار الموضوعي الموحد بين عدة احتمالات فيسري هـذا القرار على جميـع المستـويات الإداريـة في موضـوع بعينه(1)

فلو أمكن عــلاج مسألة واحـدة عن طـريق عــدة حلول ، فـإن التنسيق
 المتخصصة
(ب) التنسيق بصغة الأمر والتنسيق على سبيل الرأي :

 الرجوع إلى هذه الجهة للحصصول على موافقتها بصدد هذا الموضوع الإلـي أمـا التسين على سبيل الـرأي ، فيستهدف إحـاطة الجمــاعة المتعـاونة بالغرض الجماعي والاتفاق على أفضل الطرق لتنفيذه بسرعـة ، والاتفاق على أن يعمل كل منهم على تنفيذ واجباته في حدود الخـطة العامـلـية وتكييف آمالـه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) إبراهيم شيحا ، دراسـات في الإدارة العامـة ، الدار الجـامعيـة للطبـاعـة والنتـــر ، }
\end{aligned}
$$

لكي تتمشى مـع الهذلف الغالمب(1) .

إذن ، التنسيق يعمل على التثبت من توفر العناصر الأساسيـة التاليـة في محيط العمـل()

- التوازن في توفير مستلزمات العمل . ـ التوافق الزمني بين الفعاليات والأنشطة: - التوفيت بين المتطلبات والإمكانات والجههود وسائل التنسيق ( الأسالينب ) :

إن الجانب الأكبر من التنسيق يقـع في نطاق مسؤولية القــائد الالإداري ،
 الإداري وبالأشخاص القائمين على تنفيذ الوظيفة الإدارية . .ولا شك أنـه إلى
 حسن التنظيم ، فهو الوسيلة أو الأساس لتيسير عملية التنسيق(r)
ويستعين المنسقق في التنسيق بعدة وسائل :

$$
1 \text { - بالأوامر والتعليمات والتوجيهات . }
$$

Y Y Y له أن يلمجا أيضاً إلى أجتماعات المجالس والهيئات المختصة مشّل مجلس الـــوزراء ، لجـان التنسيق العليـا ، مجـالس الإدارات ، واللجان العليا وغيرها . .


ص 0^ .
(Y) عامر كبيس ، الإِارأرة العامة بين النظرية والتطبيت ، الجزء الثـاني ، الطبعـة الثابثة ، ص ص
r - يلجـا المنسق أيضاً إلى الاجتمـاعـات الــدوريـة التي تعقـد بكـل
 النظر المؤدية لزيادة التعاون بين الوحدات المخختلفة .

ع - وقد تلجأ الإدارة إلى وسبلة أخرى لضمان التنسيق في إطـار منظم


 مختلفة ، مثل : ( لجنـة التنسيق ) ، ( لجنة المتـابعة ) ، ( لـجنـة

من هنا فإن التنسيت يتم من خلال عملية اتخاذ القرارات في المستويات التات الإدارية مهما تعددت الأساليب التنسيقيـة . فكما أن القــــارارات الإدارارية تتخــذ


 ما هو مطلوب وما هو منفذ .
إذن ، بـاختصـار ، فـإن التنسيق يتغلغـل في صلب كــل نشــاط إداري ومطلوب من كل فرد أو مجموعة في المنظمة فيه ومن خــلاله تستـطيـي الإدارة
 تهدف إلى تحقيق التوازن بين أعمال كل القـطاعات ، ابتـداءً بالقـاعدة وحتى إلى أعلى الههرم الإداري للتنظيم •
القيـادة الإداريـة

## القيـادة الإداريــة

ماهيتها ، طبيعتها ، أهميتها :
يغلب عند الكثيرين تصور القيادة بأنها مسـالة ذات طـبـــع قهري وأنهـا
مرتبطة بجو كله رهبة وسطوة وجبروت ، ولكن في واقـع الأمـر إن القيادة غيـر هذا المفهوم وقد كشفت الدراسات والأبحاث الاجتمـاعية والنفسبـة عن أنواع
 الإنسانية الكريمة التي تجعل القيادة وظيفة تنسيق وتوجيه . إن القيادة الإدارية تتمئل عملياً في مسؤولية الوزراء ورؤساء المصالـح ووكلاء الوزارات ورؤسـاء الاتـا الهيئـات والمسؤولين عن الأقسام الأسـاسيـة في التنظيمـات الإداريـة خـلالل مباشرتهم لأداء أعمالهم لتحقيق أهداف الدولة

وني واقـع الأمـر ، إن القيادة الإداريـة نشاط يسـاهـم فيه كـل عضو في المؤسسـة الإدارية بفــدر مختلف ودرجـات متفـاوتـة حسب وضعــه في السلم
 المنـظمات الإداريـة . ولكن بالــرغم من هــا الفهم للقيـادة الإداريـة والــذي

 المؤسسات الإدارية ولكن أصبحوا جزءأَ منها ارتبطوا بها وتجاوبيوا مـع أهدا أهدافها وتعلقوا بمقاصـدها ، مستـعـرين المسؤولية السيـاسية ، متجـاوبين مـع الجو

الداخلي في المؤسسة:، مهتمين بتـوئيق علاقـة المؤسسة الإداريـة مـع الوسط الـنـي تتعامـل معه سـواء كان ذلـك هــو الجمهـور ككـل أو الأفـراد المنتتفعين بخدمات المؤسسة أو هيئات الضغط والتـأثير أو المنـظمات والهيئــات الإِدارية
الأخرى التي لها نشاطف في البيئة .
 المقدرة على تنشيط الأفراد والمججموعات وتحريكهم لمضاعفة الإنتاج وتنسيتِ كـل جهودهم وتـوجيههــا لتحقيق الأغـراض المشتـركــة، وهـي عمليـة اتخـاذ القرارات الإدارية المنانببة كلما اقتضى الأمر . ودراسـة تاريـخ آلـرؤنــاء الإداريين النـاجحين ـ كمـا يـلاحظ الأستـا الأستـاذ

 هي فن يتـأثـر بعـوامـل عــدة ، فقـد لاحظ فقهـاء الإدارة أن كثيـراً من القــادة الإداريين قد حققوا نجاحاً رغم اخختلاف سبلهم في العمل ، فمنهم من يلجـألـا

 ومقتـرحات العـاملين ؛ في حين يتجه آخـرون إلى بناء جســور الثقـة وأعمـنـة
 بكظم الغيظ والعفو والصبر وطول البال .




 الإدارة

وصلة القيادة بالتنظيم تشبه شبكة الأعصاب في الإنسـان ، في حين أن
 أو الإدارة ، من شأنه أن يسهل عملية الإدارة وييسر مهمة القائد ولككنـه لا يغني عنها بحال .

إذن مفهوم القيادة وطبيعتهـا يتمثل في كـونها فن التـأير في الأشخــاص


 وشخصيـاتهم وحـاجــاتهم ، مـع عـدم تنــاسي مبـادى، التخصص وتقسيم
(1) العهــل

القيــادة والرئاســة :
لعل الفوارق الأساسية بين القيادة والرئاسة تتمثل ـ بإيجاز - في النقاط


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \wedge q \text { - } 1 \wedge \uparrow
\end{aligned}
$$

(-) Robert Tannenbaum, I. R. Weschler, and Fred Massarik, Leadership and Organization: A Behavioral Science Approach. ( N.Y. : McGraw Hill Book Co. Inc., 1961 ) PP. 8-17 ..

طالـع في هذا الموضوع :
A. Luther Gulick and L. Urwick (eds) Papers on the Science of Administration ( New Y. IPA. ) P. 183-184.
B. William Whyte, Man and Organization (Homewood, III: Richard Irwin, Inc., 1959 ) ch. 2.

1- مصـدر السلطة مرده ألن ألـرئاسـة مفروضـة على الجماعـة وفق الأوضاع التنظيمية القائمة'واستمرارها رهن بنظام رسمي محدد يقـر سنلطة الرئيس
 سلطته الفعلية.من قدرته على التأثير في سلوك الآخـرين بالـطريقة التي

 السسلطة في القياذة هي الجماعة نفسها .
 للتفصيلات الموضـوعة وفي حـلـود المستويـات المقرَزة ، مـع التــــنـل لحـل المشكلات التي تـظهر في حـدود اختصاصـه أولاً بأول، وعـالاقـة
 المنوطة بـه والسلطة الزسمية المقررة والتي يمارسها ، ولـه في هذا حق إصدار الأوامر وغلى المـرؤوسين تنفيذهـا ، فإذا المتنعـوا وقصروا تـرتبـب على ذلك مساءلتهـم •
r - أما الثقائد فعادة ما يعمل على مستوى أعلى من مستوى الرئيس ؛ وعمله يتعلق أساساً بالتخططط وتنفيذ السياسة العامة وحسم المشُكلات المات المتعلقةّ بكيـان البرامـج والخـدمات ، وهــذا يتطلب مسؤوليتـه العامـة عن تَعبئـة

جميـع التوى بالُمنظمة وتحقيق التناسق بينهما للوصول إلى الهِلفَ .
§ - فـالقيادة تهتم بالمو|قف: الغيـر روتينية وهي تـظهر بـالضرورة عنــدما يبـــو إصرار العاملين على تحدلي الأوامر الرسمية . وربما بلغت الـخاجـة إلى

القيادة أشدها عندما تنشأ مسائل الروح المعنوية والتطوير .

- 0 ولكنن هناك حقيقة أساسية هي أن الفصل بين القيادة والرئاسة ليسِ دائمّاً ولا مطلقاً . فالرئاسة قلد تلتقي بالقيادة ، إلا أن كل رئينس ليس بألضرورة

قـائــداً . وإن كــان مـذا لا يعني أن كثـــراً من الـرؤسـاء يؤدون أدوارهم


 مـدخل للقيـيادة ثم يتوقعـون أن تنمو في مـرؤوسيهـم مئــاعـر را التـابعين
 لا يكفي ، ويفهم أن الكثيـر من شؤون أي منظمـة يجب أن أن يتحول إلى إلى روتين فيتقبله أعضاء المنظمة ، كما يحتفظ بموارده القبادية للتصرف في في

تدور مهمة القيادة الأساسية في إمداد العاملين بالدوافـع والحوافـز التي تبعث النشاط في نفوسهم وتغرس فيهم روح العمل المشُترك ـ ـ ويلدور الهـــف الرئيسي لنُشاط القائد حول الإجابة على سؤالين :

$$
1 \text { - كيف ينجح في تقبل أهداف برنامجه ؟ }
$$

Y - Y وبائي الوسائل يستطيـع أن يغري موظفيه بأن يقدموا على النهوض بما يجب أن ينهض بـه
ويلاحظ علماء الإدارة العامة أن متطلبات القيـادة إنما تنشـــا من الموقف
 بصفة عامة أنه كلما ارتفعت الوظيفـة في التسلسل الـرئاسي كلمـا قل الما اهتمـام

 التسلسل الرئاسي اتصل عمله بـالثفاصيـل وتناول مـواقفـ محددة ومشـــــلات التنفيذ المباشر .
وتتلخص المهام الرئيسية للقيادة فيما يلي(!) ( A. B. ) :

1- المحافظة على المنشأة والاحتفاظ بالعضويـة فيها : وهــذه تتطلب قـرّب القائد من المجمْموعة وتنكرار تفاعله معها وتقبل أعضائها لـه ، بــالإضافــة إلى حـل المشُكلات في مستـواه وتفـويض كـل مـا يمكن تفـوريضــه من السلطة ، إلى ججـانب قيامـه بالعمليـات الإدارية الأسـاسيـة كـاللتخـطيط والتنظيم والتنسيقِ ، والرقابة ، إصدار الأوامر وتفسير السياسـات وتبليغها وتـــريب المـرؤونسين في المــراكـز ذات المسؤوليــة لتحمــل العبء الإداري

و - Y
 أنمـاط العمل ومنهـهومه ، وعليـه أن يقوم بصيـاغة الأغـراض وألأهـدافـ ويتأكد من أن جماعة العمل تحقت أهدافها

「 وذلـك بتنشيط الأفراد وتحـريـك حيـويتهم لـبـــذل الجهـود الثي تخققى


 بالقدوة أن تجعلل كل فــرد وكل جمـاعة عمـل غنصراً إيجـابياً فعـالًا في
A. John Gabarro and John Kotter, Managing Your Boss,Harvard Business Review ( Jan - Feb, 1980 ) PP. 91-96.
B. William Given, Experience in the Development of Management People, in the Development of Executive Leadership, ( ed ) (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1947 ) P. 75.

المنظمة ، وأداة الرئيس القائد هي المهارة في تحقيق أفضل الاتصالات . خلال التنظيم
₹ - الاتصال : إن الاتصالات الجيـدة من صفات القـائد النـاجـح ، فعندمـا
 سياسة ما ، فإننا لا نكون قد أنهينا مسؤوليتــا حتى تصل الـرسالـة وتفهم من المتلقين لها .

عندما نسمـع أنفسنا نقول : \# ألا تتذكر .. . لقد أخبرتـك " ، ، نهذا يعني
 \# إنها مشكلتك ليست مشكلتي " ؛ من هنا :

 ـ ــ كما أن الاتصال الجيد من احتياجات الوظيفـة ، وعلى المسّرفين أن أن يتأكدوا أن رسالتهم قد وصلت وفهمت بالطريقة التي أرادورها .

- ولا بد أن يكفل نظام الاتصال تـوصيل البيـانات الـواردة من الخارج

 المستويات في الهرم التنظيمي إلى مـواقـع التنفيذ ، وبـذلك يمكن تنفيذ النياطات الإدارية بيسر وسهولة .
 لأسباب خارجية عادة من أجـل العائـد ، كما أن التحغيـز أيضاً يجعلهم
 تجاه الرئيس أو المنظمة

والتحفيز من أهم واجبات وظيفـة المسـرفـ ، ولكي نحفـز الأشخــاص
 يعملون بجدية أكثبر tو نحافظ على جـديتهم في العمل بـإيجاد الحـوافظز المادية والمعنوية المناسبة .

إن الاحتياجات اللأسـاسية كمـا هي دائماً الحـاجة إلى الـطعام والملبّس




 يخترمون عملهم

خافز آخر هو التُقدير الششخصي حيث يـرغب الموظف في تكـكوين شعور



 يجعلهم يعملون لأن | عليهم " أن يفعلوا ذلك .

طرق اختيار القادة الإداريين :
تتمئل أهم هذه الطرق ـ بإيجاز - في الآتي :

1- الحرية المطلقة في الاختيار : ويتصد بها الطريقـة العفويـة في الاختينار
 البعضن . على أن الموضوعية ينبغي أن تكون من صفـاتها الأنـاسية ،

هذه الطريقة معمول بها في أمريكـا حيث يختار المسؤول الأول معــاونيه
 الأخر من الدول الأوروبية ودول العالم الثالث .
r r r المكانة : لا زال اختيار القيادات من طبــات بعينها أمراً معمولاً بـه في
 الـواحد أو النـظام الوراثي . وقـد كـان من الأسـاليب المعمـول بهـا نـا ني


 أسلوبها ومنامجها عن دور العلم التقليدية المتاحة للرعاع أمــلاُ في تقلد


 أن كثيرين ممن يملأون وظائف عليا في السلك الديلا لديلوماسي هم من أبناء عائلات مؤثرة .
r ـ الانتخـاب : ولـه أساليب متعـددة وأنظمـة متبـاينـة ، وهـدفـه الأسمى هو تحقيق مبدأ العدالة والنزاهة والحيدة في عمليات اختيار القادة .
₹ - التعليم والتـدريب : وقد أصبح العنصـر الأساسي لـلالتحاق بـالخدمـة المدنية ، وغدت الامتحانات التحريرية المفتوحة والمقابلات الشالـخصيـة الوسيلة لملء الوظائف الإدارية .

0 ـ الخبرة : هنالك ملـرسـة تقول بـأن المناصب الإداريـة ينغيني أن تمـلأ بـالأشخاص الـذين لديهم مـا يؤهلهم من العلم كلشغل المـراكز القيـادية

الإداريـة ، ولكن بعد الحـرب العالميسة الثانيـة أدركت كثير من الأقططار
 المؤهل في ملء الوظائف الإدارية .

## القدرات المشتركة

للقادة الإداريين الناجحخين :
1 ـ المقـدرة على تناول القـرارات الإدارية من كـل الـزوايـا والتمتـع بسعــة الالفق

Y Y النظر في كل المسائل الإدارية التي تجد في ضوء السياسة العامة . Y بـ توفر الحساسية الحكومية ، أي تقـديم المصلحة العـامة على كـل اعتبار

آخر
ع - الاستجابة للسياسة العامة والاهتمام بالعلاقات العامة .
0 ـ القـدرة على تجير أفضـل الأساليب لإِدارة العمـل ( تفـويض السلطات)، تبسيط الإجراءاتِ ، التنسيق ) .
ومن جـانب آخر هنـأك أيضاً متطلبات إداريـة تحتمها طبيعـة المؤوسنسة نفسها ، ومي بمثابة معومات إدارية لازمة ينبغي توفرها في القائد :

1- المقدرة على تصور نشاط المؤسسة الإدارية ككل ، وإدراك مصنادر قوتها ( العاملين ، الأنظمة ، الأجهزة ، الأداء ) .

r r المقدرة على التفويض وتطبيقه في بيئة العمل عند الضرورة .
§ - المقدرة على كنُب ولاء الغير .

0 ـ 0 ـ خلق التوازن بين نفوذ التنظيمين الرسمي وغير الرسمي .

نظراً لأهمية الفيادة ، قامت دراسات عديدة تحاول ألن تـوضـح الصفات



 لـه جميـع الصفــات القـــاديـة في آن واحد.

وخلاصة الدراسات والبحوث العلمية أثبتت أن القادة في أنواع مختلفـة من المنظمات يستأثرون بيعض الصفات الشُخصية الهـامة التي لهـيا الثـا الثرهـا في



 القادة في كل زمان ومكان ومـوقف ، كما لا يمكن الختيـار القادة على ألـي أسـاس
 سخص واحد بدرجة عالية .


 وتتركز هذه المهارات فيما يلي(1) :
(1) مدني علاتي ، الإدارة ، دراسة تحليلية للوظائف والقرارات ، تهامة ، 1 باهـ.
ص ص^ه ، ، هیه .

1- المهـارة الفنية: : وهي تتـطلب المعرفـة المتخصصة في فـرع من فـزوع العلم ، والخببـرة بالنشـاط المتعلق بطرق العمـل أو خطواتـه وإجراءاءاتـه




 الإدارية باعتبارها عمله الأساسي

- Y المهارة الإنسانيـة أو السلوكية : وهي التــدرة على سياسـة الأفراد وعلى


 عمليات الاتصال المستمرة . وأهمية هذه المهارة تتمئل في القدرة غلىلى تكوين مجهود مــوحذ وتنسيق للعمـل في ذاخل الفـريق . وهذه المهــارة
 . والوسطى
r
 وإدراك التـرابط بين وظـائفهـا وأثــر التغييــرات في أي جـزء منهــا على بقيـة
 المنظمة بالمجتمـع ككل ، بتصور علاقـات البرنـامـج بالمـجتمـع والنـظر الـلى
 العام والأهداف العامة للدولة والارتباط بـالنظام العـام والتوفيق بين: اتجـاهات

المنـظمـة وعملهـا والضغـوط المختلفـة المـوجــودة في المجتمـع سيـاسيـة أو اجتماعية أو اقتصادية
وتتزايد أهمية المهارة الـذهنية في المسستـويات العليـا وتصبـع في القمة أكثر القدرات أهمية على الإطلاق .

## طبيعة القيادة وأساليبها (الأغناط الأساسية للقيادة ) :

أثبتت الــدراسـات الخـاصـة بتـاريـخ القـادة الإداريين النــاجحين عن
 مما يؤكد من ناحية أخرى أن القيادة الإدارية هي فن يتأثر بعوامل عدة . فقد لاحظ الباحثيون أن كثيراً من القادة قد حقتـوا نجاحـاً رغم اختالافـ
 ومنهم من يديرها في رفق ، ومنهم من يفضل طري لـم غيرهم الوقوف على رغبات ومقترحات المرؤوسين .

 وأمكنهم أن يميزوا بين ثلاثة أساليب أسـاسية ، هي : ( هـذه الأساليب تمشـل
نموذج وايت وليبيت . . والىى حد كبير نموذج ليكرت )(1") .

1 ـ أسلوب القيادة التسلطية :
 ويستمدون سلطتهم من القوانين واللوائـح بدلًا من اعتمادهم على فكرة التأثير

[^0]والاستمالة ، وينفردون بالتخطيط لسياسة العمل واتخاذ القرارات ، ولا يميلون إلى تفويض السلطة لغيرهم وغالبأ ما يحدئـون الفرقة والانتسام بين العـالملين

 لانعدام أو ضعف الثقّة في العاملين معهـم م
 ويركز اهتمامه على تحقيق أهداف المنظمة دون الاهتمام بمصالـح العالمالملين .
 خطوة بخطوة مما يجعلهم بالتالي جاهلين بالمستقبل وخططه .

## Y Y

في هذا الأنلوب نجد القرارات نابعة من الجا الجماعة كثمرة مناقتشة وتفكير

 بين أغضائها ، كما يفدم آراءه الفنية في صورة مقترحات .

 الاعتماد على الإشراف الدقيق والرقابة المستمرة .

## r

 فيما يتعلق باتخـاذ القرارات وأوجـه النشاط والإجـراءاتات التي تتبعهـا ـ ويظل اللــائد مسؤولاً عن تقَديم المعلومات الضـرورية والإمـداد بالمـواد المطلوبـة

وتتلخص النتـائـج التي تـوصلوا إليهـا بعــد إجـراء المــــارنــة بين هـــه
 الـديموقـراطية ، بينمـا وضعت مشاعـر التمرد في حــالة القيـادة التسلطية كمـا ظهرت حاجة الجماعة إلى اهتمام القائد في القيادة غير الموجهة

وكان واضحاً مشُاعر العـداء ومظاهـر القلق في الأسلوبين الأول والثالث
 واعتماد بعضهم على بعض بدلًا من اعتمادهم على القائد نقط

ومهمـا كان ، فـإن أسلوب القيـادة المـــالي هـو الــنـي يتفق مـع أمـاني وتوقعات وخبرات وأهداف مجمـوعات معينـة ، وهو المتصف بـالمرونـة التي تساعد على تطويـع الأسلوب القيادي ليلائم متطلبات زمن وموقف معين .
النموذج القيادي لِـ ( تاننباوم وشميت )(") :

وضـع الباحثان (تاننباوم وشميت ) إطاراً نظرياً قسَّما فيه أساليب القيـادة
إلىى سبعة أنماط ، وفقاً لمبدأين أساسيين ، هما :
1
Y Y Y Y ودرجة الدحرية المتاحة للمرؤوسين في اتخاذ القرارات .
ولعل الشكل التالي يوضـح هذه الأنماط بإيجاز دون حاجة للدخول في
أي تفاصيل ( شكل رقم 7 ) .
(1) R. Tannenbaum and W. Schmidt, (Retrospective Commentary) in (How to choose a Leadership Pattern, ) Harvard Business Review, Vol. 51, No. 3 ( May - June, 1973 ) PP. 162-180.

$$
\text { ( شُكل رفم ( } 7 \text { ) }
$$

$\rightarrow$
$\rightarrow$
$\rightarrow$ $\rightarrow$
$\rightarrow$ ثم يتخذ الفرار.
. . $\rightarrow$ المعمول بها في إلجهاز الإداري .

الشبكة الإدارية للقيادة ( بليكت وميوتون )(' (1. ( ) ) :

لقد جاءت الشُبكة الإدارية ومـا تحمله من مضمون متكـامل بخصــوصِ
 عليهـا نظريـات القيـادة الأخرى . . وخحـاصـة نـظريـة (× ) ونــظريـة (Y ) ،
A. Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, ( N. Y. Mc Graw - Hill Book Co. , 1960) PP. 33-34.
B. R. Blake and J.S. Mouton, The Managerial Grid (Houston, Gull Publication Co. , 1964 ) P. 10.

فافتراضات نظريـة (× ) عن الطبيعـة الإنسانيــة هي النظرة السلبيـة للعاملين،



 الجزاء .




 يؤدي إلى فتـور وقصور في التنظيم ، وانعكاس سلبي على الــلـيوح المعنويـة
-للعاملين
من هنا فإن هذه النظرية تدعو إلى الاهتمام بالأساسين الضروريمين لتكامل

 بالعمل والإنتاجية من ناحية . . وباالروح المعنوية للعاملين من ناحية أخرى . ولعل الشكل أدناه ( رقم V ) يوضـح فحـوى ما نــادت به هـذه النظريـة دون الحاجة للدخول في أي تفاصيل . ( يمثل الخط الأفتي درجـات متفاوتـة



 عيوبه ومزاياه وظروفه . . ولعل النمط 9 / 9 يمثل أفضلهامستـوى ، كما يمثـل

النمط $1 / 1$ أدناها مستوى. . كما يمثل النمط 0 /0 درجة الونسط في الاهتمنام بالعمل . . والعاملين .
البُببكة الإدارية في القيادة
( شكلر رقم v )


الالهتمام بالعمل (الإنتاجيةه|

## نظريات القيادة الإدارية :



الإِاري ) النــاجـتح في عــدد من النــظريــات لعـــل ، أهمـهــــا مــا يلي (1)
: (A.B.C.D.)
1 ـ نظر ية السمات والمهارات ( Trait Theory ) :
 والمهارات القيادية بئكل عام . وونقاً لهذه النظرية فإن تـوفر خحصـائصى معينة في شـخص مــا يجعـل منــه تَـائــداً فعــالاً . . وذكــرت أن أهـم السمــات أو الخصـائص هي : الصححة الجسميـة ، القـلـرة على التححمـل ، الـذكــاء ، الأمـانـة ، الأخــالت ، النضــج والعـاطفـة ، قــوة الشخصيـة الثقـة بـالنفس ، الحماس للعمل ، قــوة الإقناع ، تحمــل المسؤولية واتخـاذ القرار . . . إلـخ . ومن أقصى العيـوب التي وجهت لهــنه الخصـائص هي العمـومينة المـطلقــة للصفات المذكورة وصعوبة تـحديـد أي نسب لها ، خـآلة عــدد من تتوفـر فيه هذه السمات بكاملها مما يبرز مشكلة \# إيجاد القائد «ه . وأخيراً ، فإن هذه الصفات تم تتحليدها بمعزل عن الـظروف والمواقف التي تحيط بـالقيادة . . ومن جــانب آخر ، فقـل ركـز الجـزء الثـاني هن هــنه النـظرية على المهـارات اللازم تـوافرهـا في اللــائـد الإداري وهي المهــارات الفكرية ، والإِنسانية ، والفنية . . وتد تحدثنا عنها بشكل مستقـل فيما سبق ؛ نـظراً لأهميتهـا ولأنهـا تعـالـج مـوضـوع القيـادة بمنـظور أوســع من مــلدخـل السمات .
طالــع في هذا الموضوع
A. Keith Davis, Human Behavior At work ( 4 th ed) (N. Y. : McGraw - Hill Book Co. , 1972 ) PP. 102-104.
B. Gibson, Ivancevich, and Donnelly, Organizations, Behavior, Structure, Processes, 4 th ed. B.P. , Inc. , Texas, 1982, P. 252.
C. F.E. Fiedler, "Validation and Extension of the contingency "Model of Leadership Effectiveness: Psychological Bulletin, Vol. 76 (1971) PP. 128-132.
D. Ibid. , P. 261.

## 

 القيادة الإدارارية لِيست مطلفة ، بل ترتبط بموقف وظرف معين . وبـالتالتي فِإِنه يفتـرضن تحديــد صفات ومهــارات القائـد الإِداري بناء على مـا تمليه ظـروف

 تؤثر على فعالية القيادةٍ والتي كشفـ عنهـا عدد من البـاحثين في هذا المجـال ما يلي

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ طبيعـة العمـل } \\
& \text { ـ نوعيـة المـــرؤوسين } \\
& \text { - طبيعـة التنظـيم } \\
& \text { - بيئة المجتمـيع والإلدارة } \\
& \text { ـ منهجية اتخاذ القرار . . }
\end{aligned}
$$

من هنـا نلاحظ أَن النـظرية المـوقفية تتميـز بنـظرتهـا إلى القيــادة نـطرة شُمـولية بعكس نـظرية اللسمـات ، كما أنهـا تتميز بتحليـل الموقف من واقــع الـظرف الذي تمـارسن فيه القيــادة عملهـا . وبعـاب على هـذه الْــظريـة أنهـا لم تحــدد بدقـة العناصـر الأساسيـة في الموافقف القيـاديـة ولم تـوضـح النمط القيادي المنانسب لكل ظرف .

 الإِارية كانت فعالة في هذا إلموفف وغير فعالة في موقف آخر " .
 تتجه هذه النظربة نحو نظرة قيادية أخـرى . . . ولكنها غيـر متناقضــة مـع

النظريتين السابقتين . فنظرية السمـات تبـحث عن صفات الـــادة الفعالين في كل الموافِ ، والنظرية الموقفية تتطلب أولاً تحليل الموقف أو الظروف ، ثمـي على ضوء نتائـج التحليل يتم تحديد متطلبات التيادة . بينما النظرية التفاعلية


 . تعامله مـع العناصر الأساسية في الموقف
 جوانب البيئة التي تعيش فيها كالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنها بالتالي تصبح ضعيفة في كفاءتها وفعاليتها
الاتصــنـل الالتادراري

## الاتـصــال الإداري

## مفهوم الاتصال الإداري وأمميته :

وهو تلك العملية الهادفة إلى نقل وتبادل المعلومـات في حركـة مستمرة
 المتبـادلة ودرجـة ديناميكيتهـا تتخذ القـرارات الإداريـة وإذا توقفت أو ضعفت تأثرت الإدارة بالضرورة نتيجة لذلك .

إن الإِدارة العليـا هي التي تعكس بصفـة عـــامـة كيفيــة الاتصـالل في
 تبادل المعلومات فيما بين العاملين من جهة ، وبينهم وبين رؤسائهم من جـهـة


 الإدارية . . وهو أخيرأ وسيلة القيادة في التوجيه الإداري(') .

المرجـع الأساسي في موضوع الاتصال الإداري :
(-) M. Grosz, "General Theory of Management Communication ", Providence, R. I. : Institute of Management Science, (10-3-1969) Chs. 1-3 .

يوجد نوعان من وسـائل الاتصـال : الاتصال الـرسمي ، والاتصال غير


 ناحية أخرى الاتصال الـرسّمي وهو الــني يتضمن الأسس التنظيميـة المخلددة لعملية الاتصالات الرسمية ـ هذا النوع من الاتصال له عدة وسائل تنفيذينة ،

ـ ـ المقابـلات الخاصة .
_ الاجتماعانت العامة .
ـ ـ نشاطات العلاقات العامة العاتة

- الكالام والمحادثة والخطابة الـة

ـ التوجيهات والتعليمات .
ـ الاجتماعات على مستوى الإدارة أو القــم .
ـ المؤتمرات والندوات . - تقارير سير العمل

- المكالمات الهاتفية ، والاتصالات البرقية والتلئلكسية . - منشورات ومطبوعات المنظمة الدورية والسنوية والخاصة - الخطابات البريدية المباشرة . - التقارير البنوية للموظفين . - إعلانات المنظمة العامة ، والأقالام الإعلامية



توصيلها ، ومدى أهميتها ، ودرجة السرية الواجب تـوفرمـا ، وعدد المـطلوب
 وعلى ضوء مثل هذه الاعتبارات وغيرها يمكن أن بختار المديـر الوسـائل التي تحقق فاعلية الاتصال(1) . (A. B ) .
قنوات الاتصال الإداري(r) :

هنـاك عدد من القنوات الرسميـة التي يمكن تصنيف الاتصال الإلداري بها ، هذه القنوات تتمثل بشكل أساسي فيما يلي : 1-1 الاتصال المتجه من أعلى إلى أسفل . . r r الاتصال المتجه من أسفل إلى أعلى العـلى
. r r الاتصال الثشفـهي
ع ع - الاتصال اللكتابي
_ _ الاتصال الأفقــي
1 ـ الاتصال من أعلى إلى أسفل :
 المستويات الإدارية في المنشأة ، ويعرف هذا الاتصال عادي الوا بالتوجيهـات التي تنطوي عادة في القواعد والأوامر . والتعليمات والتوجيه مثل أي نوع آخر من
(1) راجـع في وسائل الاتصال :
A. R. Bellows, T. Glison, and G. Odion, Executive Skills, (Englewood Cliffs N. J. : Prentice-Hall, Inc., 1962 ) P. 58-60 .
B. William Glueck, Management (Hin sdale 911. : The Dryden Press, 1977) PP. 237-238 .
(2) H. Dewhirst, "Influence of Perceived Information- Sharing Norms on Communication Channel Utilisation" Academy of Management Journal (Sept., 1971 ) PP. 305- 312 .

الاتصال ، نهو أداة لنقل المعنى بين شُخصين أو أكثر ، والغـرض من التوجيه

 التوجيهات إلى البعناصر الإدابرية المسؤولة بالفعل عن وظائف هذه الْمنطقة من العمل

والتعلنمـات هي أداة من أدوات الاتضال إلى أسفـلـ ، وهي عبـارة عن


 الصحيح والمنظم للعمل ؛ وتعططي المعلومات كـل أنواع المـواقن المتوقت
 مدخل مستمر وموحا عند تنفيذ العمل وفي كل المستويات المإلإلإدارية بالرغم من أنها أكثر انتشاراً في مستوي الأغمال التئغيلية
r - r الاتصالٍ من أسفل إلى أغلى :
إن أهم ما يعبر عن الاتصال من أسفل إلى أعلى هو التقارير ؛ وهونُوع


 بالمديرين ، وتكون بِخصوص موضوعات ذات طبيعية فنية أو تشُغيلية ، ويعنتبر


 عملية دراسته واتخالٍ القرار اللازم بناء عليه

## r ـ الاتصال الشُفهي :

إن الاتصـال الشفهي المتمئل أسـاساً في الكــلام والمحادثــة والخططابـة هو من أقدم الأدوات التي يستخدمها المديرون للقيـام بتنفيذ أعمـالهمم ، إذ أنه
 والتعاون ويشجـع على الأسئلة والإِجابة عليها . إن المدير لا يكا يكـون فـا فعالًا في
 وجه ، وتكون لديه المقدرة التامة على ممارسة الككلام ، وطريقة أداء حبسنة ، كمـا أن المؤتمرات والاجتمــاعات لهاه الهـا جانب كبيـر من الأهمية ، وذلـك لأنها

 حتى تكون حلولهم وإسهاماتهم في الرأي أقوى وأحسن .
§ ــ الاتصال الكتابـي :

إن الاتصال الكتابـي يعمل على نقل المعلومات المطلوبة إلى عدد كبير


 عند الضرورة ، ولكن يجب أن تتوفر في الاتصـال الكتابـي بعضن الاعتنـارات
 تقدم جميـع المعلومات الضرورية ، إذ أن الاتصال الغير واضـح لا قيمة له ،
 إلى العبـارات السهلة المعنى ، والابتعـاد عن العبـارات المحخيرة أو المضلّلة
 وتركِّز على النقاط الهامة بأسلوب مختصر مفيد . .

ويتمثل في تدفق الاتصـالات بسُكل أفقي في المستـوبـات التنظيميـة
 للاستفسار عن بعض الأمـور المتعلقة بـالميزانيـة وقيودهـا . . وهذا الـنبوع م منـ الالتصال الإداري تفرضه ضرورة التنسيت ، كوظيفة إدارية ، بين كافبة الأنشبطة
 وحسن الإنجاز . .

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن ممارسة عملية الاتصال من خلال القنتوات
 ومعرةة وضبط عناصر الاتصالل الإداري المتمئلة في

- مصـدر المعلومــات ، أي الجهـة المـرسلة، وهي جهـــة اللاتصـال الأساسي التي تتوفر لديها البيانات .
- ناقل البرسالة ، وهو الفرد الذي يقوم بعمنلية إبلاغها .
- موضوع الرسبالة ومضمونها .
- مستقبـل الرسّالة ، وهـو اللذي يعغنـهـ أمر استقبـال الرسنـالة، ، فيبـدأ باتخاذ إجراءات مخلدة .
- جهـة التنفيلذ وهي الجهـة التي وجهت إليهـا الـرســلـة لتُتفيـذهـا أو إعطاء معلومات مرتدة حيالها .


## فعالية الاتصالات(") (A.B ) :

يقترح البعض لـزيـادة فعـاليـة الاتصـالات وزيـادة كفــاءتهـا عــدداً من
الإجراءات ، أهمها:

ـ تـــدعيم الأفــوال بــالأفعـال جا كبـر مقتــاً عنــد الله أن تقــولــوا . ما لا تفعلون

- إنشاء نظام للإعلام دإخل المنظمة يبرز مرئياتهاوإنجازاتهابموضوعية بعيدأ عن النفاق وألتملُق والمبالغة .
- تدعيم مبدأ القدوة الحسنة في إيصال المعلومات . . واستقبـالهـا . . والعمل بمضمونها بفهم ودراية .

ـ عــدم المبـالغـة في تكـرار الاتصـال بـأي صـورة كـانت ، خـاصـة الكتابية ، ففي هذا مدعاة لعدم الاهتمام

- تدعيم مبدأ الإنصـات المرتبط بفهم واستيعـاب ما يـلور من حديث أو نقاش أو معلومة معينة
- تــدعيم مبدأ البـاب المفتوح من قبـل الإدارة لتنتيط حركــة الاتصهال بشكل عام داخل بيئة العمل .
- إنشاء نظام للاقتراحـات بحيث تتاح الفـرصة للعـاملين والمستفيدين


الأفكار البناءة التي يمكن أن تساعد على تطوير أساليب العمل .
(1) راجَع في هذا الموضوع :
A. L. Sayles, and G. Strauss, Manging Human Resourses, Second éd. (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1981 ) PP. 104-108.
(ب) مــني علاقي ، الإدارة : دراسـة تحليلية للوظائفـ والقرارات الإداريـة ، تهـامـة ،
 العـاملين على خسن استخخدام وتـداول ونهـم المعلومـات الخـاضِـة بالاتصالات .
 الدورية واللقفاءات الاجتماعية العامة .

- وضـع نطام للاتصالات الداخلية داخل المنظمة ، وتخضيص إدارة




 بالاتصالات الرسنمية .


## التدريب على فن الإِصغاء :

إن الإصغـاء كمضمون هـام وجيوي لعملنـة الاتصـالات يعتـبر مِن أهم مـا يجب التركيز عليه بـالتعلم والتدريب لتحسين المعـــــرة الإضعائيـة لفئــات الموظفين ممن يتميزون بعادات إصغائئة ضصيفة : فمن بين الممـارنسات التي


 على تحسيينها وإتقانهِا'1' . .

$$
\begin{align*}
& \text { 0. بتصرف اته } \tag{1}
\end{align*}
$$

في الـواقـع أن الــدريب على الإصغـاء والاحتفـاظ بـالمعلومـات همـا ممارسة هامة يعودان بالفائدة على الجميـع ، في أي موقع ، خلالال أو خـارج
 الندوات ، في المؤتمرات وفي المقابلات الفردية والجماعية على السواء
 موظفين يتميزون بعادات إصغائية ضعيفة ، أمـور لا ينبغي أن تِخفى عن عيون المؤسسات القائمة على تدريب الموظفين .

 في جــامعة مينسـوتا ، الـدكتور (لايمـان لك . ستيل ) ، بمهـــة دراسـة هــنه المسألة

لقد أتاحت (1 سيري ") اليوم لأكثر من • ا آلاف من موظفيهـا وعملائهـا
 النجربة على شركات أخرى عديدة احتذت حـذوها ، ونظمت برامـج تعـرف


هذه البرامج المتعلقة بالإصغاء أصبحت أكير البرامـج شعبية ، بـدليل أنها تمدم اليوم الموظفين في جميع المستويات والدرجات المؤسسية .


 خسارة لهذه المؤسسات والنشركات الات في ذلـك يقول مــدر لإحـدى الشركـات الأمريكيـة الصغيرة أن شـركته

أصيبت بخنسارة تبلـ مليون هولار من المبيعـات لسبب بسيط هو أن اثنين مُن
 المحتمل ، بينما الآخر سمعها فعلِّ ، لكنه فسرها على غير حقيقتها
 التنفيذ


 و \% \% \% في الإصغاء .


 تشكل خسارة جسييمة وواضخة في الأعمال على اختلافها . .
 الحسن الإصغاء يتميز بموهبة تنافسية تفوق غيره ، ،وبخاصة حينما يتما يتلْلت الأمر
 بين أربعة أشخاص لا تتتجاوز الربـع . المصصود بالفهم هنـا هو المقـــذرة علىّي


حتى يمكنك تحسين مقدرتك الإصغائــنـة ، إليك بعض النصـأئح التـي يقدمها لنا بعض القائمين على تدريّبس مواد الإصغاء :

> طرق تحسين المقدرة الإِصغائية : " الإِصغاء الحيوي " :

إن " الإصغاء الحيوي " يستنفد نوعاً من الطاقة الإنسانية ، لأنه يتـطلب
بذل رموز جسمية ، إلى جانب الاستماع ، وتفهُم الكلمات التي تقال .

 بأنك تعيره الانتباه الكامل بالنسبة لكل كلمة يقولها .
كيف تفعل ذلك ؟

اللخبيرة (ا سالي هوج ") في جامعة ويكسونسين تنصـح بالآتي :



 السفلى ، أو العبث بخصيـلات شعرك ، لا تغلق عينيـك أو تضم ذراعيك إلى الى صدرك أو تضيق من حدقتي عينيك بينما هو يتحدث إليك .

إن مــل ردود الفعل هـذه قد تـوحي بأن عقلك في حــلـة انغـلاق لمـا
 غير أن العالم النفسـاني \# أوجين رونسيب ") من جامعـة برنستـون يحذر من وسيلة „ الإصغاء المصطنـع" ، وفي ذلك يقول:

 المتحدثين بوسعهم التنبه إلى ذلك ، وبخاصة حينما يسمعون عبارات معينة ،
 رفـع الحاجبين

غيـر أن مثل هــنه العبارات خينمـا تصدز عن الهتمـام حقيقي ؛ فإنٍ من شأنها الوصول إلى تحقيق الغرض من الحديث وتأكيده للمتحدث .


 الجيد :

 بل وملاحظة لون عينيه، الهدف هنا هو ألا تبعد نظرك عنه ، كيرياً ما يا يقال لك

 العراقيل الثققيلة بين الالثنين ؛

هناكُ فائدة أخرى ناتجة عن الظظر إلى المتحدن ، هي أنهـا تمدكنك من





 ما يقول


أو تتسرع وتلجأ إلى تشتيت طريقة إصغـائك نتيجـة مسلكه " غيـر المقنـع "، ، بل علبك بـدلًا من الثفكير والقـول بصمت : ه يا لـه من إنسان ممـل ! " . . .
 ويكون شيئاً جديداً يضاف إلى ما لدي من معلومات " .

لمـا كانت قـاعدة مـونتغمري الثـنـبـة تنحصـر في التشجيـع على إلقـاء
 أما إذا استدعى الحال اضطرارك إلى المقاطعة ، فـلا تلجأ على تـوسيع شقة الخطأ بتغيير الموضوع ، إنها أكثر الوسائـل ضمانـلـأ لإِيجاد عـامل التفـرقة بين الناس

إنه يضيف إلى ذلك قرله : حينما تقاطـع النـاس وهم يتحدنـون . . . تم
 وزماء
أما بالنسبة لإلقاء الأسئلة ، فإن مونتغمري يضـع أمامنـا ممالًاً في ممثلي البيع اللذين يتميزون بالبراعة في إلقاء الأسئلة ، بينما مـم لا يزالون في اليان موقف


 يكون قد حاكها ببراعة على قياساتك أنت بالذات الات

القـاعـدة الخـامسـة ، هي : أن تصغي مــم استبعـاد العـاطـــة ، حتى
 المعروف سيكولوجياً أن الأشخـاص الموتـورين والمتـوتري الأعصـاب ، هم عمومأ أثشاص يتميزون برداءة الإصغاء . إنهم يسمحـون لموناهيمهم السـابت

اعتنـقها ، كمـا يسمخون لتحيـزهم وأمنيـاتهم الخـاصسة أن تلحق التلوث في ما يسمْونه .



 ونافدة للموضوعية . . أنه بـــلك يثيـر انفعالات نفسيـة نتيجة لإصغـائهُ بـوسيلة انتقائية قد تكون مؤدية إلي إساءة تفسير ما يعنيه المتحدث :
القــاعـلة الـــادسـة لمــونتغمري ، تتلخص في أن تكــونْ مصعيـاً

 لهذا ، لا تهز رأسك سِلباً أو إيجاباً في الأوقات التي لا تُتناسب مـع الغرض .



 نسمـح لتفكيرنا بـلانـطلاق إلى آفـاق أخـرى لتلخيص النــاط التي ذكـرهــا
 أنت للتأكد من اتفاقك فيها مـع المتحدث .

 الشخصيّة . إن الغرضن هنا قد يهذف إلى محاولة الإصغاء بعيوننا وقلوبنـا إلى جـانب آذاننا. الإصناء إنما هـو (ا الهديـة ه التي يمكـــك أن تقدمها إلى أي

شُخص ، وهو هدية لا تقدر بثمن للشخص الذني يحتاج إلى من يصغي إليه .


 المعتمد على الذكاء والإدرالك والنظرة الواعية .

# الفصـلـالتابع <br> الرقابـة ( المتابعـة ) 

الـرقابـة ( المتـابعـة )
مفهوم الرقابة . . وأهميتها :
إن الـرقابـة هي وسيلة القيادة في التعـرف على مـلـى كفـاءة الإدارة في




 كل شيء للرقابة ها .
وتُعد الرقابة بذلك حلقة هامة من حلقات العـلمات العملية الإدارية ذاتهـا ـ ومي


 أنسّطة جزئية هو من قبيل التقسيم النظري ، لا أكثر .

وقد لحق الرقابة تطور في مفهومها فلم تعد الرقابة الحديئة ( المتابعـة ) هي الـرتابـة السلبية القـأئمة على تصيـد الأخطاء والمحـالـياسبة عليهـا والتفسيـر السلبي للجهود ، بل أصبحت الرقابة حاليًا هي الجهد الإيجابي البناء القائم

على حسن متابعة الأعمنال والنُناطات وتُيسير سبل إنجازها بأعلى درجّة ممكنة من إلكفاءة والفعالية) (!)

وهنـاكُ العديـــــمن التعاريف الأخـرى التي تحـاول أن تـوضح مفهوم الرقابة ، منهاه() :

* سُلفاً من أجلّ التاكد مبن تَحقيق الأهداف المعلنة

 الاتجاه إذأ انحرف عنه ،
*     * يـرى الباحثْ ( جـوزيف ماسي ) (. إن النـظطرية القــائلة بأن الـرقابـة



 العمليات الإدارية في اتجاه الأهدافت المُرسومة للتبظظيم " .
المُرأجع الأساسبةَ في هنذا الموضوع
A. H. Fayol, General and Industrial Administration, Op; Cit. P. 107-115.
B. Thierauf, Klekamp, and Greding, Op. Cit., PP. 634-637.



$$
\begin{align*}
& \text { 7"-or ص } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## عناصر الرقابة . . وأهدافها(') :

تتكون العملية الرقابية من أربعة عناصر رئيسية ، هي :
ـ ـ المستويات والأهداف .
.

₹ ـ العنصر البشري . . وهو هدف الرقابة الأساسي . . ووسيلتها الأساسية .
أما الأهداف الرئيسية للرقابة ، فتتمثل في النقاط التالية(؟) :
1ـ تهدف الرقابة إلى التأكد من أن الطرق المتبعة في تحقيت الأهـدافـ تسير ونق أنظمة العمل وإجراءاءته ويرامجه ه
r - ت تهـدف إلى التعـرف على الأخططاء والانحـرافـات التي قـد تحـدث في الخطط والبرامـج والإجـراءات والتي تد تكـون بسبب ضعف التخطبط أساساً أو سوء التنفيذ أو نتص الموارد .
 أو انحراف في مسار العمل ووضـع العلاج الملائم لـهـ .

 الغرض من صرفها قد تحقق بكفاءة وفاعلية
 لا يسيؤون استعمــال سلطاتهم ولا يستغلونهـا لأغـــراضهم الشخخصيـة .
 بكر القباني ، الإدارة العامة ، الجزء الثاني ، 197A

والتأكد كذلك من عدم حرمان الموظفين من أي امتياز أو حق نظامي 0 - تهدف الرقابة إلى العمـل غلى تخفيض تكلفة العمـل الحككومي وتحقيّيْ
 الاقتصادية ه . .
? ا التحقق من أن الخــدمات الحكـومينة تصـل كافـة الأفراد بـــونٌ تحينّر ، والعدالة في توزيــع الْخذمات العامة .
人 V التأكد من أن المُشاريع تنفذ وفق الأسس والمواصفات المعدة لها . ^ - ألتأكد من أن خطط التنمية ومشروعاتهـا تسير نحـو الأمداف المـرسوومـة بكل كفاءة وفاعلية

9 - 9
 الإسراف .
 يكون هدف البـرقابـة الأساسي هـو تقويم الإنجـازات والنتائـج لا على
 والإجزاءات الروتينية .

المبادى الأساسية للرقابة :
( شروط الرقابة الفعالة ) :
حتى تحقق الرقابة الأهداف التي سبق ذكـرها ، لا بـد من توفـر المناخ
 الواجب توفرها في الرقابة الفعالة ، هي :

1 - وضوح الأهداف الرقابيـة ووضوح أهـداف الأجهزة الإداريــة للمراقبين ، ولذلك يجب أن يكون هناكُ منهـج موحد لكـل من العـا العاملين والمراقبين
 من السهل مراقبة أوجه النشاط المؤدي إلى تحقيق الأهدافـ .
r - إيجـاد نظام رقـبـي يقوم على أسس مـوضوعيـة ومقاييس محــدن ويقوم

 تطبيتها
r بحرفية الأنظمة والتعليمات ضماناً لحسن تعاون العـالملين مـع المر اقبين فيما يحقق الأهداف .

ع - يجب أن تسند الرقابة إلى أشخاص تتوفر فيهم الخبرة الإداريـة والرقـابية
 على المزايا الوظيفية المنـاسبة التـي تمكنهم من أداء عملهم على الـوجه الأكمل

0 ـ السرعة في كثف الأخطاء وتصحيحها ، إذ ليس الهدف الرئيسي للرقابة


 يجب أن يكون النظام الـرقابي على علم بكيفيـة معالجـة الأخطاء بعــد وتوعها ، والأسباب التي أدت إليها وذلك منعاً لتكرارها . Y - يجب أن تتـوفر في الـرقابة الفعالـة ( المرونـة ) ، ولا سيما في مـراقبـة الخطط ، لأن الخطط عـرضة للتغير بسبب ظروف غير متوقعـة ، وفي

هذه الحالة يجب أن يعتمد النظام الرقـابي على أكثُّ من وسبيلة لتحقيق المرونة الرقابية

- V العملية الرقابِية وبين 'العائد. الناتج عن ثلك العملية
^ـ التعاون ، وهذا يعتبر من أهم العوامل المؤؤثة في الـرقابـة ، إِذ لا بَبـ من

 التعاون أثناء التُوصيات بتصحيِح الانحخرافات(1) . .


## مراجـل الرقابـة :

للرقابة مراخل ضـرورية متصلة الحلقــات ، لا بد وأن ثمـر عبر قنـواتها إلعملية الرقابية" ، وأمبم هذه المراحل همي :

 حددنا كمية الإنتاج السنوي وما هو الرقم الذي وصل إليه الإنتاج ـ وفي


 المحكمة لسير العنمل

وتتمثل المعايير الرقابية في صور تشرئعات تصدر من الجهة المشختصة .


كذلك في أرقـام مألية مثل الميـزانية العــمة للدولــة ، وتتمثل أيضـأ في ( الخطط السنوية أو الخمسية ، وهـذه تحتوي على معـايير. كمية وماليـة

وزمنية ) .
r r متـابعة الأداء وقيـاسه ونق المعـيير المحـددة : وفي هـذه المرحلة تتم
 الناتج ، وهل هو انحراف سلبي أم انحراف إيجابي .

「 ـ تحـديد الانحـرافـات : في هــه المـرحلة يتم قيـاس مــى الانحـراف


 المرسومـة لها وقيـاس ما وصلت إليـه هذه الأهــــاف وإنـا دراسة وتحليل الظروف والأسباب التي نتجت عنهـا تلك الانحـرافـات ؛

 تكوين صورة أمثل عن كيفية التنفيذ

ع - التقويم والتصحيح والمتابعـة : بعد أن تتم عمليـة تحديـد الانحرافـات ومعرفة أسبابها تأتي مرحلة الثقويم والتصحيح والمتابعة . وتتضمن ثانياً
 إجراء تعديل الأهداف أو المعايير بحيث تلائم قدرات الألجهر الأجزة التنفيذيـة من جهـة وتحقق الأهداف العـامة من جهـة أخرى وتكــون ملائمـة أيضاً للظروف المحيطة للتفنيذ من جهة بالثة .

## وسائل أو طرق إجراء الزقابة ( أدواتها ) :

لعل أهم الأدوات أو الوسائل المستخدمة للأغراض الرقابية ، فما يلي :
Report

- التّقارير الإِارية

Direct observation,

- الْملاحظة المباشبهة والتْفتيش الإداري

Inspection
Complaints

-     - 

التقاريــر الإٍداريــة :
ويقصل بها أي تقُريو يتــم وضعه لتقلدير وقياس النشاطات الإداريةّ وبيان كيفية سيرها . . هل تسير العمملية حسب الهلدف المرسوم أم أن هنــلك انحرافـابت . وهذا الأسلوب من أهمْ أساليب أو أدوات الرقابة ، وذلك لسببين :

- 1
- Y للعاملين والمـختصين بإحر اء الرقابة

وحتى يكون هذَا الأسلوب ذا جدوى لا بل هن توفر ثلاث شروّ :
( أ ) وجود بيأنات محددة عن العمل الإدازِي :

( ) أن تكــون هذه البيـانات على درجـة عاليـة من الوضـوِح ، حتى يمكن من خحلالهِا معرفة مدى دقة تنفيـذ البرامـج من حيث الالكم والككيفـن والزمن .

هــنا ، ونئسير إلى أن بعض التقارير لا يخلو من الخـطورة والأهميـة ،

 نشاطات

والتقارير ، بصفة عامة ، يجب أن تكون منتـظمة وبصفـة دورية نم يتم رفعهـا إلى المختصين من أجل تقييمهـا تقييمأ شـاملاً ليتم في النهايـاية اتخـاذ القرارات أو التوجيهات اللازمة بشانها(1) .

الملاحظة والتفتيش الإداري :
الملاحظة هنا تعني قيام المدير ، أو المشُرف ، بمالاحظة مرؤوسيه أثناء
 ويعتبر هذا الأسلوب من أقوى الأساليب المحقـــة لفعاليـة الرقـابة . . على أن يتوفر لذلك شرطان ، هما :
1 ـ أن يكـون لهذه المـلاحظة أثـر واضـح ومبـاشـر على حسن سيـر العمل وإجادته .
r ـ أن يعمـل بجلاء على إظهــار أوجه الانحـرافات والأخـطاء ونتـاط الضعف ويقترح أنضل الحلول بشأنها .
أمـا التفتئش الإداري ، فإن المقصـود بـه معرفـة مدى ســلامة الأعمـال الإدارية شكلاً وموضوعاً ، وذلك حسب الخطة أو البرنامـج الموضـوع ـ ـوتم
إبرامهم درويشُ ، الإدارة العامـة بين النظريـة والممارسـة ، 1980ام ، ص roqroـ ـ

ـ عبد العزيز شيحا ، أصول الإدارة العامة ، ص ال

إعداد وتفريـخ النتائـج ووالمرئيات في تقارير ونماذج متابعة تعـد خصنيصاً لهـذا الغرض،، علماً بأن غملية التْتيش تـتطلب الانتقال إلى مـوفـع العملز، وذلـك
 تساعد على التعرف على مجزريات إلعمل بصورة خقيقية .

وللتفتتش الإدارِي صـــور كثيــرة ومتعـــددة : ولعـلُ من أهمهــا الصــور


- r
مفاجئة ) .
r ـ التفتيش المباشر ( رتقابة إشرافية ) .

ع - التفتيش الآلبي أو الفني ( ويكون باستخذام وسائلِ التقنية الحــلـيثّة في خبط نشّاطات العمل وتحركات العامنلين ) .

0 دانحل المنظظمة، وقد تكون جهة خارجية كالجهات المركزلية التي تعمل في نطاق البولة

وختى تحقق عملية التفتيسُ أهد|فها لا بذ من تـوفور شبُروط
( أ ( ) وجود برامـج معدة مسبقاً لهذه العملية .
(ب) وخـع ضــوابط جينلة ومـوضوعيـة تجـري على أســابنهـا عمبليـة

## (ج ) أن بكون لدى العاملين معرفة بالنتـائـج التي تترتب عليهـا عملية

يتميز هذا الأسلوب بأهميته في تحريك النظام الرقـابـي ، وذلك حينمـا
 كذلك يمئل أسلوب الشكوى رقابة خارجية من المجتمـع على الإلإدارة . لذلك


 كما لا تكون شكوى كيدية التصد منها إلحاق الأنى بالمشُكى عليه .

> الميزانيــات التقدير يــة :

وهي عبارة عن قائمة توضـح بالأرقام أوجه النشاطات الرئيسية للمنظمة
 تكون في العادة سنة . وهي لذكلك تعتبر أداة هامة من أدوات الراتِ الدابة ، إذ على

 في الميزانية قدر من المرونة حتى تقابـل التغيرات والـظروف الطارئـة التي الـي تطفو على السطح الاقتصادي أو الاجتماعي . . . ومن أهم أنواع الميرّانيزانية ، ميزانية الأاء ، وميزانية البنود ، وميزانية البرامـج وميزانية قاعدة الصفر . السجــلات والإحصـاءات :
تستخدم الجهة الرقابية هذه الوسيلة لجمـع ورصد المعلومات والبيانات


وبالتالي مساعدة المنظمة على كشف التجاوزات أو الأخطاء والانحرافات التي قد تحلث في سجلاتها وإحصاءاتها الرسمية

اللـرائطط الرقابيـة :





 إنتـاجية الآلـة بتقسيم بلدد الـوحدات المنتجـة على ساعـات تشُغيل الآلـة المخرجات / المدخلات . وتزيد الإنتاجية كلما زاد البسط أو قل المقام ، أو زاد البسط وقل المقاً سوياً ، وفي العكس تقل الإنتاجية(1) مصاذر الرقابة وأقسامها : يمكن أن تقسم ألرقابة من حيث مصنادرها إلى قسمين أساسبيين ؛ الأول : الرقابة ألخارجية : وهي التي تمارسهـا أجهزة خـارجية رسميـة
 المجلس النيابي أو الرأي العام ، وهدفها بصفة أنساسنية هو التأكد من الالتزام

 ص 1Y^

فلسفة نظام الدولة في جميع الأزمات، ومن أمثلة الرقابة الخارجية أيضاً الرقابة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية للتأكد من شرعية التصـرفات الإداريـة ومواففتها لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات(1) ، والثاني : هو الرقابة الداخليـة : وتهدف إلى الارتقـاء بمستوى الكـفـاءة

 إدارية ، أو رقابة مالية ، أو رقابة قانونية أو رقابة ذاتية ( القدوة الحسنة ) .

## مقومــات الرقابـة :

قبل مباشرة الرقابة بكافة صورها ، لا بد من توفـر المقومـات الأساسيـة
التالية

العامة أو الخاصة بكل برنامـج عمل إداري الداري

(ج) (ج تفهم أهداف الرقابة بما يحقق مفهومها الإيجابي البناء .
(د ( ) القدرة لدى الأشخاص العاملين في أجهزة الرقـابة على ممـارسة


- الإمكانيات اللازمة لـهم لمباشرة مهامهم وسلطالتها


(و) القدرة على تصحيح الانحرافات إذا وجدت .
(1) سيد الهواري ، الإدارة : الأصـول والأسس العلمية ، الططبة السـادسة ، الـــاهرة ، . ore صi plary


# الْصنـلا الثـدن <br> اتخاذ القرارات وحل المشكلات 

## اتخاذ القرارات وحل المشكلات

لعـل من أهم الأمور التي يتعين علينـا التعـرف عليهـا ونحن نبحث في

 ومؤئرات ، نستطـيـ أن نستـوعب بعض الحقائق الأسـاسيـة عن المنـكــلات الإداريـة والإشرافــة والفنـية والتي تؤثر على التنـظيم والسلوك الإداريين على

نحو أو آخر (1)

## عملية انخاذ القرارات / المفهوم والأممية :

 عدة بدائل متنافسة وكل القرارات ترمي إلى تحقيق أهـداف بعينها ، أو تنــادي حدوث نتائـج غير مرغوب فيها .
المراجع الأساسية في موضرع هذا النصل :
A. George Terry, Principles of Management (5th ed.) (Homewood, III., Richard Irwin, Inc., 1972 ) PP. 120-125.

 الياباني في اتخاذ القرارات ) .
C. Peter Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, (N. Y.: Harper and Row Publishers, 1974 ) PP. 478-481.

واختبار القرار بـرتبط في أسناسه بوجـود معايير ترشيـد يمكن الاحتكام
 غلى اختيار قرار بذاته لا بد وأن يجيء نتيجة اقتناع منطقي بكل ما يمْ ميثله ويِّمز


 الجوانب المتعلقة بموضوع القرار.

 القرارات إنما تمتد إلى عدة أمور واعتبارات يجيء في مئ مقدمتها : مدى وضوح





 يجب أن تكتمل له الإــدرة على تنيير الأمـور بالطريقة ألكي تجعـلـ المستقبل أكثئر مطابقة لرغباته وأهدافه
ومن هنا تتضـح أهمية اتخاذ القرارات التي هي ، في الحقيقـة ، مفـتاح

 صنـ القـرارات تصبـح هذه العمليـة وكأنهـا بلا أسـاس . . وربمـا كــان ذلــك
 الحرب العالمية الثانية ، إلى القول بأن عملية صــع القرار لا يمكنها ألن تكون

أقوى من ذلـك الأسـاس من المعلومـات الــني تُبنى عليـه ، أو على حــد تعبيره(1) :
No "Decision Making" Can never be Stronger than the information on which it is based.

## مفهوم القرارات المبرجة والقرارات غير المبرجة :

يميـز (هيـربـرت سـايمـون، (Herbert Simon)، أستاذ العلوم الإداريـة
الأمريكي ، بين نوعين أساسيين من القرارات الإدارية ، وهما :
Programed Decisions ( ( ) القرارات المبرمجة
Non - Programed Decisions


 الإداري المتخذ للقرار ، وكذلك حسب المعلومات المتاحة .
والقـرارات المبرمجـة أيضاً لا تحتـاج عــد اتخـاذهـا إلى إلجهـاد ذهني أو إبداع من قبل متخذي القرار ، وإنمـا يتخذ القـرار تلقائيـاً . ومن أميلة. هذه

 المستويات الإداريـة التنفيذية صلاحيـات اتخاذ مثـل هذه القـرارات بدلأ من الإدارة العليا .
(1) انظر :
A. William Donovan, Intelligence: Key To Defense, Life, Sept., 30, 1946, P. 180.
(ب) إمماعيل صبري ، اتخاذ الفـرارات في الـدياسـة الخارجيـة ، مجلة الـسياسـة


أمـا القـرارات غير المبرمجـــة فهي القـرارات التي تتصف بمعــالجـة المساكل ذات الأبعـاد المتعددة من حيث التعقيـد والعمق . ومِن الطبيعي في هذه الحالات بأن القرارات لا تكـون فوريـة على الإطلاق ، لأن حلكهـا يحتاج


 المعلومات وأخذ الأراء ، ،وإجـراء البحوث والــدراسات التي تتــاول الفروض
والاحتمالات لمناقشُشْها(1) .

ولما كانت القرارات الغير مبرمجة تحتاج إلى تفكير وجهد وإبذداع ، نفد

 الغير مبرمجة تعتبر من أصعب أنواع القرارات اتخـاذاً ، لكونهـا تـتسم بإلحــى الخصائص التالية :

$$
1 \text { - تهدف إلى إعطاء جواب جديد لسؤال أو قضية. جديدة . }
$$

Y - تعبر عن استجابة الظروف الداخلية للبيئة الخارجية وتطوراتها .「 - تؤدي إلىي إيجاد حالة أو وضـع جديد في ضوء الأهدافِ والونسائل المتجددة

أو الأساليبب.




 مدى التغيير الذي سوف يحدثه في حياة الآخرين وتكلفة تنغيله والمدة الزينينية
 وعمومينه إلى نوعين : قرارات تنظيمية، وقرارات فردية(1) .
 غير معين من الأفراد ، مثل منـح السلطات وتحديد أجهزة العمل وتنظيمها في الهيكل التنظيمي للمنظمة .

أو مجموعة معينة من الأفراد مثل قرارات التعيين ومنح العلاوات والترقيات .
ومن الباحثين أيضأ من يصنف القرارات من حيث التك التكوين إلى نـوعين :


 وقرارات غير ملزمة ، أي أنها تأخذ الصفـة الأدبية .
(1) راجـع في أنواع القرارات


، (-)
. 11 \& ص. 19Ar

كما تنقسم القرارات بصورة عامـة إلى عدد من التقسيمـات وفق معاييبر مختلفة ، فقد تنقسـم اللقـرارات مثلاً وفق معيـار طبيعتها ، فتقسم إلى 'قَرارات تنظيمية ، وقرارات تنفيذية .

 اجتماعية . . سياسية . . إدارية . . . إلـخ

وتقسم القــرارات حسبب أهميتهـا إلى نُــلانــة أقســام : الــُـْـرارات
التكتيكية . . والقرارات الروتينية . . والقرارات الاستراتيجية .
ويصفة عامة هنأك ثلاثة أنواع من القرارات ، هي :
! - قرارات نمطية روتينية متكر رة :
 أو ممـارستها بشكـل روتيني ومتكرر مثـل أداء الأعمــال اليـوميـة ، وألحضـور
 إلى مجهـود ذهني ويمبكن البت فيهـا بسـرعـة وتلقــئيــة بنــنـاء على الخبـرات والمعلومات التي اكتسبها المسؤول الإداري خلال ممارسنته لعمله .
ץ - قرارات بعيدة المدى :
 السياسبات للعمل والمشُكلات التي تعترض عملية التطبيق .
ץ ـ تـرارات مزحليـة :

وهي قرارات متوسطة إلمدى والتأثير على الآخرين ، وتكون فيرن في الغالثب مرحلة في حلقة تؤدي وتوصل في مجمـوعها إلى تنفيــذ القرار أو الهـلـفـف بعيذ المدى ، ودلك مـُـل ترازات تــريب الموظفين أو استيـراد المعدات والآلات

اللازمة للعمـل أو قـرارات الميـزانية العـامة السنـوية ومـا يتبعها من تعليمـات وأوامر وقرارات بشُٔن الصرف والإنفاق وغيره .

الأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات : ( Experimentation) : 1 التجربة
يقوم هذا الأسلوب على قيام متخذ القرار بتطبيق التجارب الماض المار الصية على مواقف ومشكلات العمل مـح الأخذ في الاعتبار احتمالات التبـاين أو التماتـل بين طبيعـة التجـربـة والمشكلة المـراد عـلاجهـا . إن الأحـــدات والتجــارب
 خـاصة في المـوافف المتمائلة ، إلآ أنهـا لا تعتبر مقيـاساً محكمـأ ، أي أنهـا
 وفقاً لطبيعـة الظروف السـائدة اجتمـاعياً واقتصـادياً وسيـاسياً وإداريـاً ، ونظراً لما قد يحصل من اختلاف في نوعية الوسائل المتاحة للتغلب على المعوقـات عامة . . إن تحديد مجال هذا الأسلوب أمـر مهم بالنسبــة للإدارة حيـ الـيـ ينبغي أن ينحصـر في الأمـور الــروتينيـة التي لا تقتضي طبيعتهـا استخـدام الأسلوب العلمي القائم على البحث والتحليل

ومن ناحية أخـرى فإن أســلـوب المشــاهدة والتقليـد ( Imitation ) في اتخـاذ القرارات يـأخذ نفس منـطق أسلوب التجربـة من حيث أنـه يـــوم على أسـاس أن هناك مـواقف ومشكلات متشـابهة يمكن أن تمـر بها أي منـظمة ،

 لا يكون بالضرورة مناسباً لأخرى لأسباب متعددة أهمهـا تباين الـظروف البيئية والمادية والبشُرية والتنظيمية بين المنظمات بشُكل عام
(Experience) : : الخبرة



 والمشاكل السابقة وبّالتاليّي يمكنه أن يخرج بتصنور يساعـلـه على فهـم المؤقف واتخاذ القرار المناسبب .

وفي الواقتع ، إن إحساس المـدير بـأممية خبـرنه ينبـ من شُعوره بأن

 الاجتماعات التي يعقدها المديرون لمناقشة أمور العمل قولهم :
| لــد سبق وأن صادفنـا مثل هـذه المواقف . . وكـان أن تصرفنـا بهذه
الطريقة . . وتم بذلك حل الإشكال . . . . .

إن المدير بــذلك يستخــدم خبرته في معالجــة المواقفـ أو المشـكـالات

 ـ ما أمكن - حيالها .

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب غير مضمون النتأتـج ، لأنه لا يعتمــ

 قرار بشأنه روتينياً أو مُتكرراً أو شبيهاً بمواقف سابقة

## 


 تعـرض لـه . وهــذا التصـور لهـذا الأسلوب يجعله يعتمــد بشكــل كلي على شخصية المدير وقدراته فيختلف القرار بالتالي حسب الفروق الفردية بين مدير وآخر ، حيث أن هذه الفروق من قيم وشَخصية وإدراك ومواقف وطرق تفكيـر
 للقرار المراد الوصول إليه .

ولكن ، من ناحية أخرى ، إذا استطاع المدير التوفية بين هذا الأسلوب

 فإن ذلك سيقلل كثيراً من خطورة خروج القرار النهائي بتـوجهات فرات فردية محضية ليست ذات جدوى في علاج المشكلة ، بل قد تزيد في توترها بسبب التسلط الانفرادي في معالجة الموقف .

بل إن بعضاً من المـديرين يجعلون من ( المـزاج - Moodness ) وسيلة
 المـزاجية والنفسيـة التي يعيشها كـل منهم وقت إصدار والقرارات ، وذلك وات في
 على ضعف قدرتهم الإدارية والعلمية(1) .

الأسلوب العلمي : . العام . . في اتخاذ القرارات :
ويتمشل - بإيجاز - في النقاط التاليـة(1) :
1 - تشخخيص المشكلة : ويتضمن :

- تعريفها بوضوح وبقالب مكتوب ، وتحديد إطارها العام

- دراسة الوسائل الملائمة لتحقيق الغايات المطلوبة

Y - تحليل المشكلة : ويتضمن :

- تصنيف المشكلة من الناحيتين الإدارية والفنية . - تحديد البيانات المطلوبة وتعيين مصادرها .
- جمـع المعلومات والحقائق ذات الصلة والعلاقة بموضوع البحثـ . - تحليـل البيانــات وفحصصها ودراستهـا دراسة علميـة وافيـة كي يمكن معرنة الأسباًب والمسببات الحقيقية المؤودية لحدوِت المشبكلبة
r - تحلديد البدائل : ويتضمن : ـ التحديد اللققيق لمضمون كل بديل أو حل - إبراز مزايا وعيوب كـل بذيـل ( الحاليـة . . والمتوقعـة ) . . أي عمن تقويم شُامل للحلول المقترحة والتنبؤ بسـلبيات وإيجـابِيات كــل حـل ونقاً للهدفـ المرسوم .
(1) لمزيد من المعلوماتْ حول هذا الموضوع ، راجــع ؛


$$
\text { r•1:هـ ،:ص } 09
$$

(-) علي عبد الؤهاب ، هقدمة في الإدارة ، معهد الإدارة بـلريـاض ، ، 19Ar ،

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

§ ـ الختيار البديل الأنسب : ويتضمن :

- وضـع معـايـر وظـوابط محـددة (إداريـة . . فنيـة . . سلوكيــة . . مادية . . بيئية ) . . . إلـن .
- إجـراء المقارنــة والمفــاضلة بين الحلول المـطروحــة وفق المعـيـيـر المحددة
ـ اختيار الحل الأنسب : ( الأقـل محاذيـر ، والمتفق مـع المعايــر ،
 وتحقين الأهدأف المرسومة ) .
- 0 التنفيذ . . و/ المتابعة : ويتضمن :

ـ وضـع خطة متكاملة لعملبـة التنفيذ ( إداريأ . . وفنياً . . ومـاليأ . .
وزمنياً . . ) .

- وضـع نـظام متابعـة فعال لمعـرفة نتـائـج التطبيق ، والـرقـابـة على التنفيذ . . وتفادي أي عقبات قد تنشأ أثناء ذلك .
فلسفة ( سايمون ) في اتخاذ القرارات :

إن دراسة اتخاذ القرارات لا تركز أساساً على القرار النهائي بقد ما تركز

 ألن عملية اتخاذ القرارات تمر عادة بثلاث مراحل هامة(1) .
(1) Herpert Simon, The New Science of Management, N. Y.: Harper Co., 1960. ( Abstract).
وطــــع أيضـأ : علي السلمي ، اتخـاذ المقرارات الإداربــة ، الـطبعــة الأولى ،

1 ـ مرحلة البحث والاستطلاع ، ومي عمليـة الاستخبار أو التحربي والبحث عن ضرورة اتخاذ القرار .
r - r rرحلة التصميم : وهي عملية البحث عن بدائل مختلفة للعمل :

سبق التوصل إليها في مرحلة التصميم باعتباره | البديل الأنسب ه ه . . ْـــ ذكر الأسباب والمبررات .

 على مهارات وقدرات يمكن تعلمها والتدرب عليها . وهذه المـراحل الثـلاث تقسم إلى ما يلي :

1 ـ تحديد الأهداف والأنشطة بالنسبة للتظظيم وإعطاء الأولويأت لكـلـ
من الأهدافـ والأنشطة .
 المعلومات التي يمكن استخدامها في تقييم تلك البدائل . r ـ المفـاضلة بين البدائـل واختيار واحـد منهـا ليتم تنفيـله بــواسـطة التنظيم
ع ـ ـتنيذ القرار . .

0 - تقييم النتائُع والاستفادة منها في تحديد أهداف جديدة للتنظيمّ ؛
الأسلوب الياباني في انخاذ القرارات :
إن أفضل خصائضص المؤمسات اليابانية هي طريتتها المساركــة في اتخاذ القرارات . ففي المؤسْسَت الأمنريكية العادية يعرف كل من مـدير الإدارة ومـــير

المصلحة والمدير العام في المجالات التي يججوز له اتخـاذ القرار في إطــارها ، وإن كل واحد منهم ينبغي له تحمل المسؤولية عما يتخذه من قرارات . على أن بعض المؤسســات قـد أخــنت مؤخـراً بـانتهـاج بعض أشكــال المشاركة في اتخاذ القرارات حيث يتـوصل كـل فرد في الإدارة إلى الإِجمــع ع بشَأن القرار الذي ينبغي تبنيه . فاتخاذ القرارات بالإجماع كان من المـواضيـع التي حـظيت بقدر كبيـر من البحث في أوروبا وفي الـولايات المتحـدة خلالا

 بالنسبة للقرارات الانفرادية

وفي هذه المرحلة أصبـح الأسلوب الغـربـي في اتخاذ الفــرارات عملية نمطية إلى حـد كبير . وفي الـظروف العاديـة تلتقي مجموعـة صغيرة لا يـزيد عددها عن مُمانية أو عشرة من الأفراد حـول منضدة لمنـاقشة المشيكلة واقتـراح الحلول البـديلة . وأثناء هـذه العملية ، تكــون المجموعــة مشتملة على واحد
 المجموعة لمعالجة الخـلافات في وجهـات النظر بـطريقة بنـاءة . وبالإمكــانـان القول أن المجموعة قد توصلت إلى الإجماع عندما يتفق أعضاؤها في النهـاية على بديل واحد بحيث يمكن لكل عضو من المجموعة أن يقول بأمانة للعضو الآخر أموراً ثلاثة :

- 1

Y Y Y أعتقد أنني أفهم وجهة نظرلك ال
Y -
التوصل إليه بطريقة صريحة وعادلة || .
وبالإمكان القول أن عدداً قليلاً من المديرين يتبعون هذا النهج بطريقة

فطرية في كل شركةمن الشركات، وفي كل مكتب حكومي ،أو اجتمأع ديني ، على أن الغـالبية العـظمى من المــيـرين مـا زألـوا لا يفعلون ذلـك .

 الكفردية . على أن الذي يخصل في أية منظمة يابانية هو أبعد مدى وأكثر حذقاً بكثير من هذا النهـه المششارك اللذي وصل إليه الغرب .

 مصنـع جـديد أو إحـبداث تعليـل في عملية الإنتـاج إو الإعــداد لحـندث هـام آخر . فإن هـذا يعني في الغالب أن مـا بين ستين إلى ثمانين من الأشـخـاص
 التحلث مـع هؤلاء الأشخاص المعنيين ، وفي كل مرة يحصـل تعذيـل هام ،

 بهذه الطريقة يستغرق وقتاً طويلًا للغاية ، ولكن بمجرد اتخاذ القرار يلاحظ أن كل شخص يتأثر بـه سيقوم بمناصرته وتأييده بالكامل . . فالتفهـم والمنسانـــة قد

 الإيجابية والسلبية على حد سواء. . فالأمـر الهام لا يتعلق بـالقرار نفنسـه ولِّكن
 حول الموضوع . فأفضـل القرارات قـد تنفذ من غيـر إتقان أو اهتمـنـام ، وفي نفس الوقت قد تنفـذ أسوأ القـرارات بأفضـل الـسبل وبـدقة تـامة تكسب هــنه القرارات صفة النجاح

وقـد قام أحــد العاملين في أحـد المصارف الكبـري بـوصف الـطريعـة

اليابانية في اتخاذ القرارات على الوجـه التالي : "اعنـدما يتـوجب اتخاذ فـرار رئيسي ، يصدر اقتواح خططي يوضــح أفضل بديـل ليؤخذ في الحسبــان والنـي

 بالبدائل المقبولة ، وهذا الششاب يبذل ، والحالة هـذه ، قصارى جهـــده ليكون



 الموظف الشاب المستجد لا يتمكن أن يستخلص من خلال الآخرين ما يـريده

 القرارات في الشركة اليابانية . فـالشركة اليابانية تعتمــد في هذا الـيا السبيـل على على تطويـع موظفيها من الناحية الاجتماعية عن طريق غـرس مجموعـة موحــدة من

 من شــأنه أن يؤدي إلى فقـدان الحيويـة والتنويـع ، ولهـــذا السبب تسنــد هــه المهمة إلى أصغر الموظفين سنأ وأحدثهم في الوظيفة ه .

وفي الغـالب ، يـلاحظ أن هــذا الثــاب سيقـع ، أثنـــاء فيـامـــه بهــه المهمة ، بعلد من الأخطاء . فنجله يقترح أموراً غير قابلة للتنفيذ من الناحيـة الفنية وغير مقبولة من الناحية السياسية ، كمـا أنه قـد يغفل بعض الاعتبـارات الأسـاسبة . ولا يقـوم المديـرون ذوو الـخبرات بـالمبالغـة في تـوجيـه الشــا المكلف بهذه المهمة كأن يجلسونـه ويعلمونـه بما ينبغي أن يكـون عليه هــذا


 الشباب بارتكاب خطا بنفسه ، فإن الاعتقاد السائد في اليابـان أن هذا الخـا الخـطا يفيده أككر من مائة مخاضرة مما يتلقاه عند تعليمه الإدارة أو القيام بالعمل .

وفي نهـاية المـطـطاف، فإن المقترح الرسمي يـدوّن ومن تم يعمم على العاملين في المنظمة من القاعدة إلى القمة . وفي كل مرحلة ، يقـومُ المديــــر
 يكون هذا المقترح قِد أفعم بـالأختام من كـافة الأشخـاص الستين أُوْ الثمانين المعنيين بهذا القرار .




 وقد يبدو هذا ضحيحاً من وجهة النظر الأمريكية ، ولكن رجالن الأعمبال

 يحاولون تنفيذها فإن ذُك يستغرنهـر دهراً بأكمهله
 متعبة في البداية إنما تحصـل في النواقـع في إطـار الاتفـاق الضيمني حـون الفلسفة وألقيم والمعتفدات التي تقوم الشركة على أساسها ، والتي تـنـيل قي



حصل ، كما هو الحال في بعض المنـظمات الغـربية ، أن كـان لكل شخص من هؤلاء الأشخاص الستين أو الثمانين وجهة نظر مختلفة اختلافاً جوهـرياً من حيث الأهداف والإجراءات ، فإن هذه العملية التي تتصف بالمشاركة ، لا بد أن يكون مصيرها الفشل

ونظراً لأن الليابـانيين يقصرون نقـاشهم على مدى منــاسبة بــــيل محــدد


 القيم والمعتقدات أولاً ، ولهذا السبب يلاحظ ألن مجموعـا تكون محدودة في عدد الأفراد المشتركين فيها عن قصد .

## العنـاصر الــرئيسيــة في عمليـة اتخـــاذ القـرارات ( مضـــامينهـا وأهميتها ) :

تشْتمـل عملية اتخــاذ القرارات على عــد من العنـاصـر الـرئيسيـة التي يمكن إيجازها على النحو التالي :

1 - البيئـة الخارجيـة بكل أبعـادها وحقـائقها وضغـوطها ومؤتشراتها ، وبكـل جوانب التداخل والتفاعل فيها ، فالبيئة الخارجية تفتـح إمكـانات معينـة
 الأخـرى البـديلة . وكلمـا زاد ضغط البيئـة قلّت إمكـــانيـات التصــرف وتنـاقصت مجـالات الاختيــار المفتـوحــة أمـام المسؤولين عن اتخــاذ القـرارات ، وبـالعكس فكلمـا قـلّ ضغط البيئـة زادت فـرص التصـرف
 هناك من يحاول أن يفرق بين شكلين محددين للبيئـة الخارجيـة ، وهما

البيئـة السيكلوخيـة ( Psychological Environment ) ف ه وهي تتحسـدد في
نـطاق الاتجاهبـات والتصـورات الخـاصـة بـواخـع القــرارات . . والبيئــة إلحركية (Operational Environment ) ، وهي البيئـة الفعلية البي تنفــذ فيها هذه القرارات . :وقد تختلفـ البيئة السيكلوجية عـن البيئة الحزكيـة كما قد تتفق معها ، ومعيار الاختلاف أو الاتفاق يرتبط في جونهره بمذلى دقة التصورات وبمدى اتصالها بالواقع .

- Y

 واضـع القرارات بطربيقة يصعب عليه معها أن يتنصل منها أو أن يتغاضي عنهـا . وبالمئل فإن طبيعـة النظام السيـاسي من حيث كونـه ديمقراطياً
 الديمقراطية للنظام السيـاسي تلقي بضغوط على ألجهـزة وضـع القرازازات على نحو لا يحـدب في ظل الأنظمة غير اللديمقراطيـة . كما أن الـلـطبيعة
 المـداولات والمششاورات التي تجـري بشأن مــوضوعـات القـرّارات إلى مدى يصعب تصَوره في حالة المنظمة المــركزيـة التي تُبنى فئ أسانتها على احتكـار هــنه العمليـة وحصـرهـــا في أضيقف الْحـدود المُمنكنــة ،
 بــدوررها قـوى ضـاغـنطة على أجهـزة وضـع القـرارات ، :وبمقـــدار هــنـه

 في إطاره . .

「 + (Belief/Value System)


 والسلوك .

ع ــ الضغط النـاتـج عن الحاجـة إلى اتخاذ قـرار بشأن مـوضـوع معين ، إذ



 الهدف . كما أن الضغط لاتخاذ القرار قد يكون مرتبطاً بتـوقعات الـرأي العـام وإلحاح البيئـة الداخليـة عليه ، وبمقـدار إحســا

 العاطفية والانفعالية التي تتولد في جو البيئة العامة للقرار والتي تؤثر فيـه من ناحية أو أخرى .

- الهيكل التنظيمي الرسمي الذي تتم في إطـاره عملية اتخــاذ القرارات . وتختلف الهيـاكل التنظيمية من حيث درجـة تشعبها وتعـدد مستـويـاتهـا
 فالتشُعب وتعلد المستـويات فـد يكونــان من عوامـل تعقيد عمليـة اتخاذ القــرارات بعكس الحـال مـع الهيـاكـل التنــظيميـة البسيــطة أو ذات المستـويات المحــددة . والتعقيد يؤدي بـالتالي إلى البطء أو التبـاطؤ في

 نماذج الاتصال والتعـامل تتم على أسـاس من النامـركزيـة ، ، كان ذلـك
 ذات الصلة بموضوعه ، ويضاف إلى ذلك أيضاً أن فعالية وكفاية أسالئبب الااتصال داخل أُجهزة اتخاذ القـرارات لهي من العوامـل التي تكـلـ مـــد واخـع القـرارابت بمـا يحتــاج إليـه من حفــائق وبيـانــات في الـوقت المنناسب ، على حين أن بطء الاتصال أو تعثره قد يتسبب إمـا في تأخــر







التغيرات(1) .
(1) راجـع في هذا الُجزءء من اتخاذ القرارات :
A. Richard Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin, Foreign Policy Decision Making, ( The Free Press of Glencoe.. ) PP. 95-98.
B. Andrew Scott, The Functioning of the International Political System... PP. 98 101.
(-) إسماعيل صنبري ، الْلاقات ألدولية ، الأصول والنظريات ، مطبوعات جامنعة
الكويت ، ! ا9V1م ، ( الفُصل العاشّر مـع التعلديل والتصرف ) .
(-) Jbid., P. 84, 94-95.

## الختيار البدائل في

عملية اتخاذ القرارات :
فيمـا يتعلق باختيـار واضعي القرارات للبـدائـل المنـاسبـة فهـنـاك عـــة
اعتبارات يجب أن تكون مالثلة في التقدير ، وهي :
أولأ ــ أن واضعي القرارات في اني اختيارهم للبـدائل لا يختـارون من من بين





 المنظورة لا أكثرها قبولاً من بين كافة البدائل الممكنة

نـانياً : أنـه ليست هناكُ قـواعد مـوضوعية متفق عليها لتـرشيد أحكـام
 يصلون إليها تعاني من بعض الضعف تحت تأثير أي من العوامل الآتية : 1 - عـدم وضـوح الأمــداف في ذهن واضـع الــرارات بـطريتـة تجعــل من الصعب أححانأ صياغة هذه الأهداف في شُكل سياسات قابلة للتفيذ
r - r أن بعض الاتجامات المسيطرة على الرأي العـام قد تعمـل على تضييق
 يكون الرأي العام ميداً ضاغطاً على اختيار بعض البدائل التي تعتبر أكثـر ترشيداً من غيرها في حكم واضعي القرارارات .
r r أن الاختلافاتوالنزاعات بين واضعي القرارات قد تنتهي بـاختيار بــدائل

خـاطئة نتيجـة الأخـططاء التي تعـاني منهـا عمليـة اتخـاذ القـزايات مــذ بذايتها . .

 والملائمة ، ويؤثر هذا في القراز ووالسياسات المرتبطة بـهـ بطريقــة سلبية واضحة
 دون اعتبار وتحليل بعض البـدائل التي يقضي منطق الموقف بتّحليلهـا وتقييهها
1 - أن الضضـوط العاطفيـة على أحكام واضـع القـراز ، قد تقف عبائقاً دون
 وقد تجعلة يندفع في اتجاه واجحد، بينض النظر عن أي شي\& آلخر .
 تُجعله عاجزأ عن اتخاذ القرار المطلوب بالفـــاعلية المنــــودة وفي الإطار الزَنمني المحِئَد لذلكَ .


 التفاوت في المبـى النسبي للضغط على قدرة جهاز التخاذ القرَارات في
 ( Problem-Solving Capability ) ( وسرعته في اتخـاذ القـرارات . ففي



عاملًا نحـو الإخفاق في بحث كـل المشكلات المـرتبطة بـالمشـكلة فيد البحث . ويختلف الحــال مـع التـراخي في درجـــة الضنط التي يقـع تحتها هذا الجهاز .
9 ـ أن من الأمور التي قد تمنـع واضـع القــرارات من التوصـل إلى البديـل
 الداخلية مقارنة بقوة الأطراف الأخرى التي قد يؤرئر فيها هذا البديل على
نحو أو آخر .

## التنبؤ في اتخاذ القرارات ( القيود والصعوبات ) :

من المسلًّم بـه أن القرارات بصفة عامة تــوم على التنبؤات التي يقيمها



1 ـ وجود عدد كبير من الأطراف في المـواقف التي تتناولهـا هذه القـرارارات مما يجعل من التعـرف على ردود الفعل وأنمـاط السلوك المختلفة أمـراً صعباً .
r _ أن هذه الأطراف قد تتوع من حيت طبيعتها ، وقوتها النسبية واحتياجاتها وأهدافها ، الأمر الذي يضيف إلى صعوبة التنبؤ في مئل هذه الـحـئلات
 r مواتف غير مستقرة بطبيعتها عملية غير مدكنة أو غير دقيقة .
(1) راجِع في ذلك : علي العبيد ، الاتجاهات الحـديئة للتنبؤ بعــد المـدى ، مكتبـة

؟ - أن الطريقة التي تؤتر بها الأطراف في عناصـر الموقف ، والـطريقة الـتي
 معينة . أي أن التأثير المتبادل لا يعكس نمطاً طبيعياً ومألوفاً ومبنسطاً : 0 ـ صعوبة وجود أدوات واضحة للتحاليل في متناول واضـع القرارات ، ممما
 وغير مترابطة علىى الأقل من الناحية المنطقية .

7 - عــدم تـوافـر الحقـائتق والمعلومــات التي تكفي للغـرض هــذه التتنبؤات والتوقعات .

معوقات اتخاذ القرارات :
هنــاك عدة معـوقات تكتنف عمليـة اتخــاذ القــرارات ، وتنصـرفـ هـذه
المعوقات إلى كل من الاعتبارات الآتية :
( ( ) المفاضلة والاختيار من بين الأهداف البديلة .
(ب) المفاضلة والاخختبار من بين وسائل وأساليب التنفيذ البديِلة . (ج ) الكيفيـة التي يتم بها الجمـع بين هـذه الأهدافـ والـونسائـل في استراتِيخِيات أو خطط عمل محلدة .
(د) المصــادر التي تغـذي عمليــة اتخـاذ القــرارات مئـل الــوقت
والخبرات والمعلومات .
(هـ) - ضغوط البيئة الـخارجية على واضـع القرار .
ومن هنا حاول بُص أساتذة العلوم الإداريـة تقسيم هذه المعـوقات اللي



المعوقات الداخلية ، أي تلك القيود الوئيقة الصلة بالكيفية التي يعمل بها هذا (') الجهاز أو بهيكله التنظيمي أولاً ــ المعوقات الخارجية :
من المعوقات الخارجية ما يشكل حقيقة موضوعية لا سبيل إلى إنكارهــا عنـد اتخاذ القـرارات ، ومن ثم فإن السلوكُ الـرشيد لـواضـع القرارارات يحتم عليه ألاّ يركز على الأهداف التي لا تتوافر لديه الإمكانيات الكافية لـتحقيقهـا كما يجب عليه من ناحية أخرى ألآلا يبالـن في تقدير أهمية بعض الوسائل التي لا تخدم الأهداف المتاحة بالقدر اللذي يمكن أن تؤديه بعض الوسائل الأخرى البديلة

وفي أي موقف خارجي ، فإنه بإمكان واخـع القرارات أن يجري مسحاً
 تصوراته لحقائق هذا الموقف وملابساته . وبـوجه عــام ، فإن مجـابهة مشكلة المعوقات الخارجية تتطلب تقسيمها إلى نوعين :
الأول ، وفيه يكون احتمال سوء التقدير أو الخـطأ محدوداً نسبياً ، وكل ما يحتاج إليه واضع القرارات هو إجراء بعض الاختبار الاتوات أو القياسات بواسطة معايير مقبولة منطقياً من الناحيتين الكمية والكيفية

أما النوع الثاني من المعوقات فيتعلق بالظواهر التي لا يمكن إخضاعـاعها
 عامل التقدير الشخصي دوراً مؤثراً ، وهو العـامل الذي لا يمكن اختبار منـطق الصحة فيه بمقاييس محددة .

Tannenbaum, Weschler and Massarik, Leadership and Organization: A Behavioral Science Approach. ( N. Y.: McGraw-Hill Book Co., Inc., 1961) PP. 276-279.

لا شـك أل أتخاذ القـرارات في إطار مؤسبسـات تنظيميـة واسنعة عمليــة
معقدة وتتطلب الكثير من الخخبرات والمهارات ، وِافتقاد وجود هذه الإمكانِّنات

 المعوقات الداخخلية يمكن ذكرها على النحّبو التالي :

المعلومات الضّرورية عن الموقف الذي يتناولـه التحليل ، كمـا
 يكون القِيد ناتجاً عن الكيفية التي تفنسر بها البيانات عنـل ربـطها
 تقـديرات واضـع الـــرارابت لخـططط ألعمـل البــديلة التـي يتحتم ع عليه أن يفاضل بينها
(ب) القصور: في عملِية الاتصـال ، إذ يحدل في بعض الحـالات أن تتوافر البنيانات داخل الجهاز المسؤول عن اتخـاذ القرابٍ غيبر أن البيانات لا تصبل إلى يد كل واحد من المسبؤولين فيه منما يعـوقه عن المشُاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرار .
(ج ) النـدرة في المــوارد والإمكــانــات سـواء البــــريــة أو الجـاديــة أو الفنية؛، فمن البديهي أن قصـور الإِمكانيـات يؤثر بشنـكـل عام في تحــديد نـطاق التصرفـات البديلة التي يمكن أن يلجـا إليهـا واضعو القرارات:

الفصنــلاتاتِع
تــــنــــــة الإِارة

## تـقــــيــة الإِدارة

العملية الإدارية . . وتقنيات الحاسب الآلي :
إن استخدام الوسائل التقنية الحديــة للحاسب الآلي في تنفيـذ العملية

 تشُغيل البيانات والمعلومات أحدئت تغييراً سريعأ وهائلألا ومستمراً في ألاريا أساليب
 لـظروف الماضي قـد لا تكون فعـالة في ظـل بيئة سـريعـة التغيـر كـلـك التا التي


 الاستخدام هذه على المنظمات الإدارية(1)
يمكن القول بأن من أمم الفوائد العامة والآثار الإيجابية التي تنتـج عن
استخدام الجهاز الإداري لتقنية الحاسب الآلي . . ما يلي :
المرجعين الأساسيين لهذا الفصل :
A. Robert Murdik and Joel Ross, Information System for Modern Management ( Englewood Cliffs, N. J. : Prentice - Hall Inc. , 1971 ), pp. 543-549. (Abstract).

$$
\begin{aligned}
& \text { (ب) محمد حسسن ، الحاسبات الاكترونية للإداريين ، معهـد الإدارة العامـة ، }
\end{aligned}
$$

- توفير المعلومات التي يحتاجها الجهاز في الوقت والمكان المناسبين وبالشكل المناسب .
- معالجة كمئيات هائلة من البيانات بحد أدنى من التدخل البُشري . - توفير الـخدمات بالسرغة المطلوبة والنوعية الملائمـة فَتتخبسن بذلـك إنتاجية الجِهاز كهّاً ونوعاً .
- تسهيل مهمات النخطيط والرقـابة . . ( كمـراجعة الخـطط ، وخنبط المصاريفت والإشراف غلى استعمال الموارد الاقتصادية ) .
- المســاعدة في اتخـاذ القرارات المبنـــة على المعلومـات والبيـانـات
 الرشد في اتخاذ القرارات
الزوتينية .
- يستـطيـع الجههاز بـاستخدامـه توزيـع وجـــولة الأعمـال بمـا يخــــم الأهذاف المطلوب تُحقيقها .

من هنـا ، فإن الأجهـزة الإداريـة التي تستخـدم الحـاسبِ الآلِي تشُهـــ
 والتنظيم واتخاذ القرازات ، والتوظيف والـرقابـة . . ويمكن إيضاح كـلك كما يلي (1)
(1) (1)
(-) Bertram Colbert, "The Management Information System", Management Services, ( Vol. $4 \mathrm{~N}^{\mathrm{O}} .5 ; 1976$ ), PP. $15-18$.
(-) محمد حست ، مرجـع سابق ، صي 1y، 1y

لعــل أهم نـواحي التخـطيط الإداري التي يمكن أن يستخـــلم فيهــ
الحاسب الآلي ، ويـظهر أثره فيها واضحاً . . ما يلي :

المتوقعة والفرص المتاحـة عن طريق ( التـــارير ) التحليليـة والإِحصائيـة التير التي تستخـرج بواسـطة الحاسبـات الالية للحـالات التي تتطلب عمــلاُ تصحيحيـاً بسبب وجود تباين بين النتائـج الفعلية والنتائـج المتوقعة حسب الخطة .لالي - التخزين ( جمـع المعلومات والبيـانات ) : ويعني ذلـك أن جميـع
 خاصة مرتبطة بالحاسب الآلي . أي أن الكومبيوتر هنا له القدرة الخـا ونـارقة علـي

 والتدكين أيضاً من الاتصال المستمر بين الإِاريين وقواعد المعلومات . ـ الـوقت : ويعني ذلك أن قـدرة الحـاسب الآلي على القيـام بمهمــة
 التفكير والتخطيط والاستفادة من الوقت والجهد اللذي كان يبذل في هذا النوع
 المعلومـات بواسـطة لغـات البـرمجـة الخـاصـة بـه ويستخـرج منهـا بيـانـا إحصائية ، ونماذج ورسومات توضيحية إنما هو بذلـك يعين الإدارة فنياً وزمنيـأ في رسم قراراتها وتطوير نساطاتها وإعداد تقاريرها وإنجازاتها . . - فحص البدائل : ويعني ذلك قدرة الحـاسب الآلي على فحص أكثر
 الوسائل التحليلية والأساليب الإِحصائية .

- التطوير : ويعني ذلك إمكانية استخدام الحـاسب الآلي ثي تطويـر
 ما سبق أن أشرنا إليه بإيجازاز في الفصل الأول . . وهي :
- PERT ـ أساليب مراجعة وتقويم المشاريـع
- Linear Programming أسلوبَ البرمجة الخطية -
- Simulation
_ المحاكاة ( التماتلّ )
وهذه كلها تساعد في عملية تنفيذ القرارات الإدارية .
r - التنظيم واتخاذ القرارات :

إن استخـدام الجهاز الإداري للـحاسبالآلي قــد يؤدي بـه إلي ضـروْرة
 الـوحدات ، أو تغييـر مهام بعض الـوحدات الـــائمة ، وهنــا يظهـر أيضـاً أثـر

 معالجة البيانات وتوفير المعلومات اللازمة بدأ الاتجاه يميل نحو المركـزية في اتخاذ القرارات .

وبعد انتشار أنظمة الاتصال المباشر ( On Line Systems ) وتطوير وسائل الاتصالات وظهور الحـاسبات الآليـة الصغيرة منخفضـة التكاليف بــلـأ الاتجاه يميل نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات .

ومن ناخية أخـرى ، فإن قـدرة الحاسب الآلي على المعــالجة اللسـريعة للبيانات قد خفقت من العمليات المكتبية الروتينية التي كان يستغرق إنجازهــا وقتـاُ طـويـلاً . . منــال على ذلـك تـطبيقـات الحـاسب الآلي في مجـــالات


والتـوئيق . . وفي هــذا المقـام تجــدر الإثشـارة إلى الـدور التقني للمصغـرات الفيلمية ( Microfilm ) في الإدارة .

إن الميكروفيلم يتكون من كلمتين: ميكرو: ( دقيق أو مصغر ) ، فيلم :

 الفيلمية أن تحول ما هو مكتوب على الورق إلى أفلام تشبه تماماً أفلام التصوير
 مساحة ضيقة مما يسهل التحكم فيها ، وعند الحاجة إليها يمكن استـرجاعهـا بطريقة معينة للاطلاع عليها . وكذلك يمكن تصوير نســخ منها يسهل قراءاتها بالعين المجردة ، وذلك بواسطة أجهزة قراءة أو قراءة وطباعة خاصة .

وقد ثبت أن المصغرات الفيلمية توفر أكتُ من 90 ٪ من الحيـز المكاني الذي تشغله الملفات والسجلات والوئـائق والخرائط وكـافة المـواد والنصوص المكتـوبة الأصليـة . وبذلـك يمكن التغلب على مشكلة التخزين في الجهـاز

 أو التمزق أو تسرب بياناتها

لكن اتخـاذ القـرار بـإدخـال المصغــرات الفيلميـة في الإدارة يجب أل يسبقه البدء في دراسة الجدوى من عملية الإدخال ، وتكــوين الكوادر العـاملة
 الفنية العاملة في أقسام التصوير والتحميض والإنتاج . . . والعمـل على اتلى اتخاذ
 على دراسة سليمة . لذا فإن اتخاذ القرار بتطبيق المصغرات دون المتر استعـدادات تنظيمية وفنية . . يعتبر قفزة غير صحيحة لأنها غير مدروسة

ويأيجاز ، يمكن إلقول بأن المصغـرات في الإدازة لا غنى عنها لتبسيط الإجـراءات الإدأرية ؛، والمحـافـظة على أمن المعلومـات ، ومعـالجـة مشنكلة ضخامة الملففات والفهارس اليدوية في الأجهزة . . وتحويـل المواد الأرشيفيـة التي يصعب التحكمم في عمليــة حفـظهــ والانستفـادة منهـا إلى مُواد سِهلة
 (1) المعلومات في أسرع وقت (1)
r ــ توظيف الرقابة :
إن استخخدام الححابسب الاللي في الإدارة أحدث تغييراً في طبيعة وظيفتي


 وجهداً كبيرين من موظفي الإدارة ، وخاصة الإدارة العليا . . . والوسطى .



 كله تتم عمليـة إحكام الـرقابـة على الموارد المستخــدمة وتخفيـيضن العممليبات الورقية المكتبية(T)


فيس موضوع التوظيف والزقابة في الحاسبن اللالي راجـع :
$(-)$ R. Murdick, and J. Ross, The Information System and Modern Management ( Englewood Cliffs: Prentice - Hall, 1975.), PP. III.

ص

أمـا في مجال التـوظيف فإن اتخـاذ الإدارة قـراراً بـإدخـال الكــومبيـوتـر واستخدامه في بعض أعمال ونشاطـات المنظمـة قد يتـرتب عليه في كيّيـر من الأحيان ما يلي :

- فقدان بعض الموظفين لوظائفهم أو إنزال درجاتهـا . . مما قـد يولـد الشعور بعدم المبالاة والمُك في فعالية النظام الآلي
- تغيير طبيعة عمل بعض الموظفين . . ونتلهم إلى وظائف أخرى . ـ عـد قدرة بعض المـوظفين على اكتساب المهارات اللازمـة للنظام الآلي الجديد

ـ فقدان المركز الوظيفي والسمعة التي كونها الموظف من خلال خبرتــ في النظام القديم

على أنــه يمكن تقليص حـدة أي آنــار وظيفيـة سلبيــة قــد تنتـج عن استخدام الحاسب الآلي في الجهاز الإِاري باتباع الإرشادات التالية :

- إبلاغ الموظفيـن في جميـع المستويـات عن طبيعة العمـل الجديــ
 نوعية التدريب اللازم لتهيئة الموظفين للتأقلم مـع اللنظام الجديد . - إشراك العاملين في مراحل تـطبيق النظام الجـديد وإيضــاح الفوائــد التي ستنتـج عن تـطبيقه ، والاستمـاع إلى اقتـراحـاتهـم ومنـاقشتهـا وأخذها بالاعتبار - ما أمكن - .

ـ اعتبار القدرة على التـأقلم مـع النظام الاللي الجــديد ميـزة للموظف تؤخذ في الاعتبار عند تقويم عمل الموظف .
 مرحلة الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديل


## التـدريب الوظــيفي

المفهوم ، والأهمية ، والفعالية :
إن الهدف الرئيسي للعملية التدريبية عموماً هو إيصال معلومات وتكوين مهارات معينة لمجموعة من الأفراد بواسطة وسيلة من وسائل الاتصال وأساليب التـدريب والتنمية ، وذلـك بقصد التــثير على سلوكهم الـوظيفي والاجتماتماعي
 وطرق التدريب على أسسس علمية سليمة مستــدة على مبدأ التحليـل الوظيفي
 استنباط مواد تدريبية تحتوى من القدرات والمعـارف والسلوكا والـوكيات ما له عـلاقة

 المناخ التدريبي المناسب الذي يساعد على تنشيط عملية الاستفادة من كـافـة المعلومات التي يتلقاها المتدرب داخل قاعات التدريب . من هنـا ، فإن التـدريب في أسلوبه وجـوهـره يعمـل على رفـع كفـايـة العـاملين بالصـورة التي تمكنهم من أداء واجبات العمـل على أكمـل وجــه ،
 اكتسـاب الخبرة وألمعلومـات والمهارات التي تـرقى بـالأداء الـوظيفي وطـرق العمل نحو الأفضل .

إن الحاجة لزيادة الاهتمام بالتدريب وتحسين وسائله تكون أكثيُ إلحاهاً في الدول النامية نتيجة للتقدم التقني . ونظراً لأن المنظمات الحــئيثة أصبحت



 وجديته عن طريق النظر في مؤهلاته وفحص امتماماته وعمل الاختبابرات التي يتبين من خلالها قدراته الحقيقية

من هنـا فإن التـدريب العلمي السليم هو خير وسيلة للدول البناميـة في

 متتابعة للسلطة




 العاملة . . وكتتيجة لذلك ، أصبح التعليم الـرسمي بمخرجـاتـاته هـؤ الأساس


 يكون التدريب الإداري هو المصدر الأصلي فيوجوديا لــد أثبتـت الكثيــر من الـدراسـات أن التعليم الــرسمي مهمـا تـــوغت

مشرجاته لا يمكنه أن يوائم برامجه وتخصصصاته لمقابلة متطلبات الآداء والأدوار


 يكـون محختلفاً في هـدفـه ومحتـواه عن التعليم وأسلوب ه التـلـريس التلقيني " وبحيث يقــابــل في مضمــونــه احتيــاجـــات مــوظفي كــل جهــاز إداري . ${ }^{\text {م أمكن }}$ -

ومن هنــا يتبين التبـاين بين التــدريب والتعليم على أسـاس أن التعليم
 والحياة ، وذلك لتنمية المعارف الفكـرية والسلوكيـة التي تلقي بعض الأضواء على علاقات غير مباشرة في الوظائف بوجه عام ودون التـوفــع باستخــلـام هـا
 المعرفة والمهـارة والسلوك التي تتطلبهـا كفاءة الـدور الوظيفي للعــاملين والتي ترتبط ارتباطأ مباشرأ بما يتضمنه هذا الدور من من مهام واحتيا ومشككلات حقيقية وبذلك ترتفـع قدرة أفراد القوى الـــاملة من المتدربين على آداء أدوارهم الـوظيفيـة حيث يتم نقـل مـا تعلمـوه إلى مـوافتـع العمــــلـ ، ألي
 هذه لن تؤتي أكلها إلاّ بشروط ثالاثة ، هي :
(¹ ) ت تـوافق وتناسب مضمـون العمليـة التـلريبيـة مـع طبيعـة العمـل
الوظيفي للمتدربين .
(1) Garry William, "Integrating Wellness into Learning", Training and Development Journal, vol. 34, No. $7 / 7-1980$, ASTD, Madison, U.S.A. ( Abstract).
 معـرفة مــدى الستفادتهم ومـدى تطبيقهم لمـا تلقـوه داخــل بيئـة العمل
(ج ) التعـاون والتنبيق والتفـاهم بين الجهــة المختصـة بـالتـلـريبـ
والجهـات المستفيدة في كـل ما يتعلق بـالعمليـة التـدريبيـة من تحديد الحتيـناج ، وتصميم مناهـج وقيـاس آثار التـــدريب ومدى مقـابلته لـلاحتياجـات الفعلية والصحيحـة للأجـهـهزة الإدارية . وكذلك إزاحة الستار عن أولئـك الذين جنـــوا أنفسنهم لمقاومـة تطبيق نتائــج التدريب وتعريتهم أمام الملأ . .

## التصـنـيف التدرينــي :

يمكن تصنيف برامـج التُلريبب إلى أنواع متعددة ، لعل أهمها :

- التدريب التأهيلي : ويحتـوي على مجموعـة من البرامـج التـدرُبيبة
 الملتحقين بهـا وذلك بهـدف سد إلنقص في الاختيـاجات من القــون العـاملة المؤهلة لبعض المجالات الوظيفية .
- التدريب الإعدادي : ويتضمن مجموعة من البـرامـج التدرِّبيـة التي
 ومسؤوليـات وظائفهم الجــنيدة ومـا تتطلبـه من إنماء للمعلومـات والمهـارات والسلوكيات .
- التدريب الخاص : وهو ذلك النوع من التدريب الذلي يقدم بـرامجه
 الخبرات والمهارات والاتجاهات التي تتطلبها طبيعة العمل المسند إليهـم .

ـ التدريب الوظيفي المباشر ( إبان العمل ) : هذا النوع من التــريب
 وإداريـة وتنفــذيـة وفنيـة . . وذلـك بهـــف رفـع كفــاءتهم وتنميـة تـــدراتهم الوظيفية

ـ التـدريب | العـالي " : يتضمن هــذا النـوع من التــدريب بـرامـج مصممة لكبار مـوظفي الإدارة العليا بقصـد رفع قدراتهم على تـأدية مهـامهـم وتهيئة الوسائل التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم ومعـالجة المشار المـلـيـلات التي تواجههـم . وأسلوب هذه البـرامـج يشمـل المؤتمـرات والنـدوات والحلقــــات التطبيقية والمحاضرات .

- وبصورة عامة ، فإن برامـج التدريب المشار إليها آنفاً ، تهدف إلى ما يلي :

ـ التنميـة للقدرات والمهـارات العلمية والفنيـة لتـلافي أي نتص في مستوى الآداء الوظفيفي ، والإعـداد لمتطلبـات الـوظـائف العـامـة بمختلف مجالاتها .
ـ الارتقاء بمعدلات الأداء وطـرق العمل على ضـوء التطورات التقنـية
المتعلةة بنون الإدارة وأساليهها الحديثة .

ـ تغيير الاتجهات والسلوكُ بالشكل الذي يحقق أهدافـ العمل ويمگّن العاملين من القيام بمهام وظائفهم بكل كفاءة واقتدار .
ـ التوفيق بين الهيكل الوظيفي من ناحية ومتطلبات التغيير الاقتصـادي والفني من نـاحبة أخـرى .. والـدفـع بعجلة التنمية الإداريـة إلى الأكمام

- بلورة توجهات الأفراد نحو التيفيف والتطور المجتمعي .
- إكسـاب الفُرد معلومــات وخبـرات جــديـدة ، وتنميــة المهـارات والتَـدرات المـوجـودة لــديـه على هــدى من الُسلوكيــات والأفكـار النبيلة
- قد تستهدف برامـج التدريب ، في بعض الأحيـان ، تكملة القصور
 الـرسمي . ويغتبر هـذا النشاط عـاملاً حيـوياً لمحـو الأمية آلـوظيفية (Functional Literacy) (لأفراد القوى العاملة (


## الاحتياجات التدريبية وتصـميـم البرامـح :

إن الاتجـاه الحذيث في تصميم المنـاهـج التدريبيـة يقوم على أسـاس التعمقق والدراسة الواجية للواجبات والاختصاصات الحالية والمتوقعـة للموظف

 الأساسينات التي يحلددون على ضوئها إطار البرنامـج ومحتواه وشروط القبـونل



 والثبات .

إن تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين يتطلب منا أن نعرف بوضنوح أي نوغية من الموظفين تختاج إلى تدريب . . وما نوعية البرامـج التي تناسنـبا ( إعداذي ، إبان العمـلّ ، خاص ) ، . . إلـن ، ومـا هو البـرنامـج التـدريبـي الملائم ( شؤون مالية ) إدارية ، صحية ، تقنية ، موظفين ) . . . إلـخ

وهذا النوع من تحديد الاحتياج تقـع مسـؤوليته أولاً وبشكـل مباشر على عاتق الجهة المستفيدة ، لانها الأعرف بظروف عملها
 تحتـاج فيها الجهـة إلى معـرفـة آراء الخبراء والمختصين .

 بالمشاركة مـع الجهة المختصة بتصنيف الوظائف وتحليلها

وفي هـذا الخصوص يجـدر بنـا أن نستعـرض - بـايجـاز ـ الخـطوات

المنطقي(") : المي
1 ـ تحديد المجال الذي يـدور البرنـامـج التدريبي في نـطاقه ، وتـوضيـح هدفه العام وتحديد مسميات الوظائف التي سيؤهل لها البرنامـج
r ب الحصـول على المعلومـات الخــاصـة بتــوصيف الـوظــائف ( المهام والدسؤوليات وبيئة العمل . . واقعها وما يجب أن تكون ) .
r ـ ت تجميع الوظائف بشكل مجموعات متجانسة ووضـع قائمـة مهام واحـدة لكل مجموعة ، ومن ثُم تحديد مسمى البرنامـج التدريبي •

ع ـ التحليل العلمي للمهام والمسؤوليات من حيث المهارات وما تططلبه من
 مـراقبة انتظام المـوظفين ( مهـارة ) في حين أن الأسـاليب المتبعـة في



الرقابة:على اللدوام ( معلومات )، بينما توجيه نظر الموظف إلى تقصيره وحثه على التقيد بالمواعيد يعتبر ( سلوكُ وموقف ) .

0 - تحديد أهداف وهيكل البرنامـج التدريبي ( بحث تمبل إلأهدأفـ القلدرة


 القدرات وطبيعة العمل مــع مختوى البرنامـج .

ت V
 المدة التي تتطلنها كل وحذة تدريبية

1 - تجميـع المـواضيـع المتشابهـة على شكل نــواد في البرنـامـج وْـــلـك تتّحـدد المواد التي يتضمنهـا البـرنــمــج ويـراعى التـرتيب المنـطـطقي في تقديم موضوعات الوحدات التدريبية بحيث تكون الأسهل فالأصعب ...
 كمـا يتم هنا تحـديد واختتــار الوسـائل التعليميـة المنــاسبـة . وولا بـد ،
 التـدريبية لقيـاسن التغيرات التي تحــدثهـا في أداء وسلوكيـات العـاملين ومدى مقابلتها للاحتياجات الفعلية للأجهزة الإدارية .

## أساسيات العملية التذريبية وكفاءثها :

هنالكُ عدد من الأساسيات والاعتبارات التي يجب مراعاتها لضضمان كفاءة
برامـج التدريب . . أهمه((1) :

1 ـ التأكد من أن التـدريب في المضمون العـام لبرامجـه قادر على إكســاب
 كفاءة دوره الوظيفي
ض Y Y Y المتـدرب ، جماعـة التدريب، المـادة التدريبيـة ، وسائـل التـدريب ، النظام العام للتدريب) ،
ض

والسلوك المرتبط بدورهم الوظيفي •
§ ـ كـلما قلَّ عدد المتدربين داخل قاعة التدريب كلمـا كان ذلـك أضمن في إحداث التغيير المستهدف في اتجاهات المتدرب وسلوكه ، وكلما كـان
(1) راجـع في مذا الموضوع :
(1 (1) غانم موسى ، التدريب وتطوير الكففاءات الإنتـاجية للقـوى العاملة ، بغــداد ،
(ب) علي عبد الوهـاب ، التدريب والتـطوري ، معهـد الإدارة العامـــ ، الريـاض ،



بتصرف ه .
(د) عزيزة النبريف ، مبادىء الإدارة العـامة ، دار النهضة ، القامـرة ، 191 ،
ص ז•ץ .
(هـ) علي السلمي ، التــدربب الإداري ، المنظمـة العـريـــة للعلوم الإداريـة ،
rv، rq ص ، plqv.

العـدد كثيراً كلمـا فقدت العملية التدريبيـة كفـاءتهـا وقـلَ نـطاق تمكن المـدرب من التفاعـل البناء مـع جمـاعة المتـدربين ، ولـــلـك حـلـد





 0 ـ ضـرورة استخذلم المـدرب لأساليب التـدريب التي تتلاءم طبيعتهـا مـع



 الأفكار ، المباريات الإدارية ، مختبرات العلاقات الإنسانية ، ، مختبرات المات المات


 التدريبية . . .

7 - رفع كفاءة المدربب من خلال أسلوب التنمية الذاتية وفي إطار مبجموعـة


 المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والمحاضرات التيات التي تععدّ ني بعض الدول المتقدمة بمعاونة الهيئات والمنظمات المختصة

V V V الاهتمام التام بالمادة العلميـة في البرنـامـج التدريبي وكـل ما يستخــدم في عمليـة إلقائهـا من مادة مكتـوبة وأسـاليب تدريبيـة أخـرى ( حــالات الـات





 هضـم واستيعاب واستقرار محتوى المادة بـالجهاز الفكـري للمتدرب .


 والتفــاعـل الــواعي مـع مضـامينــه العلميـة من معلومــات ومهـارات وسلوكيات .
^ - مساعدة المتدرب في نقل خبراته التدريبية الىى مواقـع العمل عن طـريق تنميـة وتطويـر وحدات التـلـريب ، ووحدات التنـظيم بالأجهـزة الإدارية
 العمليـة التدريبيـة ، ومـواجهـة أي مقـاومـة للتغييـر الإيجــابـي في في بيــة
 بأهمية التدريب وجلدواه فإنه يستحيل التطبيق الفعال لنتائــج التدريب في مواقـع العمل
4 - ينبغي العمل على تكامل وتفاعل جهود ونشاطات البحوث والاستشارات
 ولعل هذا مدخلأ عملياً مباشراً لمواجهة العقبات التي تعترض المتدربين

لممـارسة حصيلتهم التـدريبية ، ومـواجهـة القـوى المقــاومـة للتجـــيـــ والابتكار في الأجهزة الإدارية .
-1 ــ يجب التغلب على عـدم رغبة غـالبــة القيـادات العليـا في المشــازكــة

 منهم بأن مشل هذه الاتجاهـات تشكك في قـــراتهم العلمية القيــادية وبالرغم من أن إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات العـات العمل التي تتـــاول قضآيا التنمية والتطرير الإداري خير وسيلة لدفـع المستوى القيادي إلى اللى المشاركة واللعطاء الإيجابـي في تنمية الإدارة إلاّ أن هناكُ أسبـاباً تـحـد كثيراً من فعالية وكفاءة مثل هذا الأسلوب، أهمها :

 المطروحة للنقاش ! . .

ـ أن كثيراً مُن الحضور عنـدما يبتسم القـدر (ا ويقرر " المشـاركة في
 وأوراق العمل المدقدمة للمؤتمر أو النـدوة أو حلقة العمل ، كما لا لا لا لا يتـوانى في المبـالغـة في شـرح الإِيجـابيـات التي تـطبقهـا جهتـه الوظيفية ، ومدى الإِنجازات التي حقتتها ! . .

ـ ضعف وهوان الحرية الفكرية المتاحة للنقاش بشكل عام . ـ كنتيجة لكل ما سبق ، تصاب نتـائـج وتوصيـات المؤتمر أو النـلـوة
 التطبيق العلمي . . ويفلت الحبل .

11 ـ إذا كان التخطيط للتنميـة يعني إدارة الـئؤون الاقتصاديـة الوطنــة على

 المتطلبات الأساسية للتنمية الإدارية . ذلك أنه يكاد يستحيل الـوصول
 هنـاك تـدريب إداري ذا تـوجُه إنمـائي على تــدر عـــل من الكفـاءة والرشدل(1) .







 العاملون الذين سيستفيدون منه ، نالا يجب أن يشرع فين فيه أبداً ، وسوف
 العلمي ، أو الوظيفي ، أو المادي .

 الاعتمادات المالية اللازمة لعملية التنفيـذ حتى لا تقف قلة الاعتمادات
(1) نامر ملوح المطيري ، الأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الـرابعة ، دراسـة تحليلبة ،


حائلْ دون تنفيذ برامـع التدريب وتطويرها بالطرق العلمية المـمناسبــة .
 والمتدربين لز يادة فاعلية العملية التدريبية وتشجيـع الإقبال عليها : ؛ إن

 المعرفة والمهارة والسلوك إلى طريق اكتساب المكافـآت بأيسـر البسبل وأقصرها . .


## إنـــــنـيـة الإِدارة

مفهوم إنسانية الإدارة :
تُعرّف إنسانية الإدارة بأنهـا ذلك النـوع من علاقـات العمل الــذي يهتم بالنظر إلى المنظمة كمجتمـع بشري ، يؤثر فيـه ويحفزه بكــافة الــوسائـلـ التي يمكن أن يستجيب لها الفرد باعتباره إنساناً يسعى لإشباع حاجـاته الاجتمـاعـياعية والوظيفية والنفسية .

ومن هنـا فإن إنسـانية الإدارة تستهـدف الوحـول بالمـوظف إلى أفضــل إنتــاج في ظـل أفضــل حـالات التكيف والــرضــاء الاجتمــاعي والنفسـي والمادي . . وذلك بإشباع رغباته وتحقيق متـطلباتـه الضروريـة باعتبـاره كائنـأ آدمياً وجدانياً أكثر منه رشيداً ومنطقياً .

هــا هو المفهـوم الجزئي لإنسـانية الإدارة ، أمـا المفهوم الشـامل لهـا فيتمثّل في ضرورة فهم سلوك وشخصيـيـة ودوافـع الإنسان والتعـرف على قـلى قيمه وأنكاره واتجاهـاته ، وفي نفس الـوقت دراسة التنـظيم وتفهم أهدافــهـ وخططه وسيـاساتـه ومتطلبـاته ، والتعـــف على نواحي الاتفـاق والتعارض بين الأفـراد
 المحيطة والتي تحدث آثارها على كل من الإنسان والتنظيم . وبتحقيق مضمون هذا المفهوم يمكن للإدارة بصورة عامة التوصل إلى أفضل

الأساليب للتعايش مـع بيئها والتكيف مـع عناصرها البُشرية ، فيسهل بالتـلـي تنفيذ المهام ويلوغ الأهداف المرسومة(1)

## تطور الاهتام بإنسانية الإدارة :


 المتنابق والتعاون الإيجابي بين عناصر التنظيم جميعاً ( المنظمـة ، الأفراده ،
 في الوصول إلى الأمهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها ـ على ألن العنصـر
 كل الطاقات ، وأن كل نجاح يعود إلى الجهد البشري في الميا المقام الأول .



 الفرد كمنتج للخروج بنظرية إدارية فغالـة تضـع العلاقـات الإنسانيـة والإنتاج على صعيد واحدلـد
(1) H. Leavitt, Managerial Psychology, 5th ed. (University of Chicago Press, 1978). PP. 6-8.
راججـع في ذلك :


$$
\cdot م 1 / 19 \wedge \cdot
$$

 . pl9VA
ـ مختار حمزة ، رسمية خليل ( الُسلوك الإداري ) ، ذار المجمـع العلمني ، جذة ، ج19VA

لقــد وجـد في مجـال الاهتمـام بـإنسـانيـة الإدارة نـوعــان من الأفكـار
„المتباينة)، هما :
1 ـ الفكـر التقليـــي : ويهتم بتــــيم الأفراد والأدوات والآلات في
علاقات إنتاجية محضة . وفي ضوء هذا التنظيم ينظر إلى الفرد كسلعة تتحكم فيها الإدارة عن طريق الأوامر والتعليمات ويطلب منها تحقيق إنتاجية معينـة .

 نظرية تايلور في الإدارة العلمية في الوصول لأفضـل الطرق والـو والإلجـراء الاءات التي
 العاملين يتقبلون هذه الطرق والإجراءات نظراً لتركيـزها على الـلى الفكـر التنظيمي العلمي البحث مـع تجاهل العوامل الاجتماعية الإنسانية — Y Y الفكر الحديث : وهو ما يظهر بعد مرحلة الثـورة الصناعيـة وتطور

 على أساس مادي وتنظيمي بحث ويعترف بحاجات الفرد الاجتماعيـة والنفسية
 والأنماط الحضارية والبيئة على سلوكُ أفرادها .

وبهـذا تبلور وظهـر الـــدور الإنســني لـــلإِدارة ، حيث ثبـت أن ارتفـاع
 بوصفه الوسيلة والغاية في آن واحد ، فالإدارة للبشر ، وهي أيضاً من "ا صنـع


 وغيرهم . . من رواد النظريات الإنسانية والسلوكية في الإدارة .

## أساسيات إنسانية الإدارة وتوجهـاتها التنظيمية والسلوكية :

لقد أجريت خــلال منتصف القرن المـاضي الكثيُر من البحـوث العلمية
 الفرد إلى العمل والإنتـاج . وقد جـاءت النتائج العـامة لهـلـه الأبحاب مبينـة أهمية مراعاة الاعتبارات الإنسانية كعامل أساسي وحيوي في كفاءة واستمرازية
 الآتصادية ليست وحذها قادرة على إسعاد الإنسان العامل وحفز همتـنـ وكسب
 سلوك الأفراد كالشعـور بالأمن الـوظيفي ، والاعتراف بـالمجهـود والتـفـوق ، والإحساس بالقيمة الذذاتية ، والانتماء لجماعة العمل . . . إلخ
 المشكلات الإدارية لها طابع إنساني محض ، وهو الأمر الذني يوجب معالجـالجة هــهه المستكلات من إلـزوايا النفسيـة التي تتفق مـع بشريـة الإنسان ونتزعاتـه ودوافعه وميوله وتطلعاته

## وفـد وضـع علماء الإِارة مجمـوعة من الأسـاسيات الإلداريـة الإنسانيـة

والتوجهات التنظيمية السلوكية في هذا المجال . . أهمها(1)" :
لمزيد من الثناضيل حون هذ! الموضوع راجـع:
P. Laurance and J. Lorsch, Organization and Environment (Boston: Harvard University, 1967), CH. 2 ( Abstract).
ـ صلا ع عون الله ، مذكرات في السلوك الإداري ، معهـد الإدارة العامـة ،



 للمسـاهمة في تصميمهـا ، فهذا كفيـل بتأصيل الرغبـة الذاتـيـة في الأداء والإقبال على العمل بروح عالية

- إشعـار العاملين بـأهميـة وجـودهم الـوظيفي ، وأنهم. مصـدر النفع والقيمةوالفائدة في العمل .
- تعظيم المبدأ القائل بأن الكثير من العاملين يستطيعون القيام بأعمال إبداعية ونشاطات ابتكــارية إذا مـا أُعطوا الفـرصة ، ومنحـوا الئـوا الئة ، وحصلوا على السلطة والإمكانيات . .


 السلطة .

ـ العمــل على تحقيق رغبـة العــاملين في ممـارســة الضبط الـذاتي .لأعمالهـم

ـ العمــل على تحقيق رغبـة الأفـــراد في المئـــاركــة في القـــرارات الإدارية ، والأعمال الإبداعية ، والنشاطات الابتكارية .

- الاستفادة من أتصى جهد فـردي أو جماعي للعـاملين ، والإلادة من أي طاقة بشرية غير مشنغلة . . . كل ذلـك يتم في إطار متـوازن بين بسرية الإدارة . . والتنظيم .
ـ تكـوين بيئة ومنـاخ عمـل يتيحـان لكـل مـوظف أن يـظهـــر أحسن ما لديه .
_ التأكيد على مبدأ ديمقراطية الإدارة ، وإحاطة الأفراد بالعمل ونتائجه

أولاً بـأول ، لإشـعـارهم بـالمسؤوليـة وسمـاع شكـاوى وتــظلمـات واعتراضات العأملين .

- تأصيل مبدأ الرقابة الذاتية والقدوة الحسنة في مناخ العمل .
- العمل على تحسيسن كل فزد بأنه يستخدم طاقته في العمـل ويستغلها
 العمل . . وعن الإدارة .. وعن التنظيم . اليم
- اتباع مبدأ الإشراف العادل والفعال الذي يراعي إنسبانــة العامـلـ في نفس الوقـت الذئي يراعي فيه تنظيم العمل .
- التـدريب العملي الذي يـزيـد من قــرة العـامــل ويفي بمتـطلبــات واحتياجات الكعمل .
- خلقَ نـظام واضـح وعامـل للحوافـز بحيت يستطيع الفـرد أن يربط بين أي عمل ونتيجته والجزاء ( الحافز ) المترتب عليه .
 والبدلات ، وجميـع مزايا العمل ومسؤولياته . إن هـذا من شأنـه أن يضـ الأساسِ المتين لإقامة إدارة إنسانية .
ـ تأصيل مبدأ الشنموليـة في العلاقـات الإنسانيـة بحيث تشمل جميمع مجـالات عـلاقـات المـوظفين العـاملين داخـل المنــظمـة رؤســاء
 تأثيرها بالتالي على مناخ العمل يصبـح مبتوراً ا
إن بدون هذه الأساسيات والتوجهات يصبح التحدث عن إنيا ومعنـويات المـوظفين من قبيل الأمـاني أو الخـرافـات التي لا تــدم في مســر العمل ولاتصحح من اتجاهات العاملين .
 والظروف التي يتواجد فيها ، أي أنه محصلة لعنصرين هامين ، هما : ـ التركيبة البشرية للإنسـان ، بما فيها من خصـائص نفسية واجتمـاعية وصفات جسمية
- الـظر ون التي يعيشها الفـرد ، بما فيها من مواقفـ ومؤتـرات ماديـة واجتماعية واقتصادية وطبيعية .

إن الظروف والمواقف هي التي تدفع الفرد إلى تحريك سلوكه حسب فهمه
 وتلعب مكـونات شخصية الإنسان دورأ كبيرأ في قدرتـه علـي




 والأنعال التي يتهجهها الفردفي تشكيل علاقاته ورسم السبل للوفاء باحتياجاته ه

ومن هنا ، فإن على المنظمة الإدارية أن تدرك أن تنفيذ أهدافهـا لن يتم


 قدراً معيّناً من الاحتياجات البسرية المئتركة وعلى المنظمة أن تعيها وتسعى إلى تلبيتها

إن النظرة إلى العاملين من قبـل المنظمـة لا يجب أن تقتصر على أنهم


 يذاهب الموظف لتأدية مهام عمله دون أن تلازمه أزماته المخختلفة، وإذا فـا فشل في
 وإنتاجيته وروحه المُعنوية حتى ولو كان مكتفيأ من ناحية الأجر المادي . إضـافة إلى ذلك ، فإن أغلب المشكـلات الإدارية في كـل تنظيمـات العمل هي في صميمها أصلاً مشُكلات إنسانية تتعلت بطبيعة السلوكُ الإنساني

والدوافـع والاتجاهاتُ المسنيرة للسلوك الإنساني

إذن ه إنسانية الإِدارة ه هؤكد على أن النظرة إلى الفـرد العامـلـل يجب أن



 التي يعمل فيها . ومنالك عدد من الاعتبـارات الهامـة التي ينبغي مرإعـاتها الـا في هذا الشُّأن(1) :

ـ العـدالة في استغـلال الطاقـة البشريـة ، والاستفـادة من كـل وحــدة تشغيلية فيهاه ، ردعاً لأي إحباط
(1) Du Brin, A. Fundamentals of Organizational Behavior, 2nd ed., Pergman Press Inc., N. Y. 1978. ( Abstract ).
(-) Szilagyi, etal, Organizational Behavior and Performance, 2nd ed., Goodyear Pub. Co. Inc., Santa Monica, 1960. 1980. ( Abstract ).

ـ مقابلة أي جهد بشري بما يستحقه من تحفيز مادي ومعنوي .

- دراســة وتحليل الفـوارق الفرديـة بين العاملين وجعلهـا عــامـل بنـاء وزيادة في الإِنتاج وليـس العكس
 خلاله أن يشبت ذاته ويزيد من قدرته على العطاء الوظيفي
- إتاحة الفـرصة لكـل موظف لكي يـظهر مـواهبه وقــراته في تحمــل
 الفرد كلما زاد اهتمامه بالعمل الذي يؤديه كلما حقق إنتاجية أعلى . - تأصيل النظرة الموضوعية لأمور العمل والعـاملين بحيث تهتم الإدارة وتسلم بالجانبين الأساسيين للعمل : ( الجانب الإنساني ، والجانجانب المادي ) ، وتتعرف على درجات التأثـر والتأثير بينهما ، ومعرفة تأثير


 إنتاجية المنظمة وتتحقق أهدافها وتتلبى حاجات أفرادها .

> النصــل الشزيغث
> الإدارة فـي الإســـام

## الإِدارة فـي الإِســلام

ماهيتها ، وطبيعتها ، وأهميتها :
لما كانت الشريعة الإسلامية منهاجأ عاماً يقوم على الشمولية في تنظيمه لأحوال وشئون المجتمـع ، لذلك يجب أن تُفهم الإدارة في الإسلام بام بمعنـاهـا
 والوجدان ، وبين المادة والروح سواء فيما يتعلق بـالأداء الوظيفي ، أو أو السلوك الـوك الفردي أو السلوك الجماعي أو سلوك الدولة الدولة نحو أفرادها وموظفيها وهيا وهيئاتها إن تـطبيق الإدارة الإسـلالميـة بمعنـاهـا الصحيـح يقتضي أن يــدرك

 متكـامل ، فـلا يمكن السكن في بناء نـاتص ، ولــــلـك لا يمكن التفكير في
 والإيمان ، وتحققت الرغبـة البشريـة الصـادقـة في البــل والعـطاء للصـالــح

 حاجة الإنسان إلى تنظيم معاملاته وعلاتـاته الاجتمـاعـاعية والإلاراريـة والسياسيـة والاتقصـادية ، أي مـع حـاجته إلى تصميم إطـار عام لحيـاتـه ضمـن مجتمـع معين في مـرحلة تاريخـيـة معينة . وقــد تكون تلك التـواعــد أو الأحكــام على

شكـلْ تعـاليم قـرآنيـة ، أو أحـاديث نبـويـة ، أو اجتهــاداً من المجْتهــدين ،

وبذلك فإن الشُريعة الإسلامية في مجموغها ، منهاجـأ وأحكامـأــأ ، وُوما
 يمكن أن تتـوافق مـع طبيعة الأحـوال والـظروف التي تعيشهـا المُجتمعـاب .

 والاجتهادات لا يمكن اعتبارها أحكام الشريعة ، فهي ليست اللآل تطبيقاً لـحكم



 قاعدة إلاّ وهو يستهدف الحق والإصـلاح ويتصرف بـوحي من إيمانّه وضميره وعلمه

وعندما نتحدب عن أحكام العقيدة الإسلامية ، بما فيهـا من أخلاوقيـات




(1) انظر في هذا الموضوع :





وجـزئيـات هــنه السمـات لــوري الالبـاب يجتهــدون فيهـا ويحـددونهـا تبعـأ
 وأحـوال العصر ، على الآلا يكــون في هذا الاجتهـاد مـا يتعـارض مـع المنهـج

العام للإسلامام(1) ،

## السمات والـحصائص العامة للإدارة الإسلامية :

لعـل أبرز السمـات والخصائص العـامة التي حـديدتها التعـالِيم القرآنيـة

 الاقتصادية والممارسات الإدارية على أساس العدل والكفارية ، وألن العدالة الة الة في مضمـونها الثـرعي تعني المساواة المـطلقـة بين النـاس ، وأن يتعـاونـين أفـراد المجتمـع على البر وعمل الخيـر والتقوى ، وأن للمســاكين والعَجْزة حق على الـى





 وانطلاقاُ من القواعد العامة والمبادىء الأساسيـة التي حديدتهـا الآيا الاتيات التـرآنية
 الايات والأحاديث ، وعلى ضوء تجارب الأخرين وأفكارهم(T) .


(أحمـد شلبي ، موسـوعة النظم والحضارة الإسـلامية ، الجـزء الأول ، التــاهـرة ، (Y) - plava

إذن ، من هنا يُضضح أن العقيدة الإِسـلامية لم تحــدد منهاجـأ أو نظامـاً







 بنظام الإدارة والحكم المتخجر بدغوى ارتباطه بالشُريعة وأحكامهـ ، ، حيث أن
 الـُـراح والمفسرين والمجتهــدين في إطار النهج العـام والقواعـد الأسـابنـــة للعقيدة

إن الهـدف الأسناسي لـإِدارة في الإسلام هـو تنظيم المجتمـع تنظيْمـأ بحقق الـرشـد لأفراده ، سـواء في سلوكهم نحـو أنفسهـم أو نحـو عــا لاقـاتهم
 التطور والتقدم الأفضل بحيث يكون كل فل فرد على مستوى الأمانـة التّي قبل أن




( ا9AY

نعم ، لقد جهل الإنسان تبعة هذه الأمانـة وأهوالهـا فقبل حملهـا وعليه لذلك أن يبيت جدارته بحمل هذه الأمانة وتحمُّل أعبائهـا ومسؤولياتهـا بكفاءة وامتدار . وعند التفكير في تنظيم أي مجتمـ يكون السون السؤال :


 على أفراده ؟ أم هل يكون التركيز عليهما سوياً وفي نفس الوقت ؟ .

 بذلك الخلاص من نفسه الألمارة بالسوء ومن غرائزه ونزواتواته المدمرة ، فتختّني


 والتعليمي يكون الإنسان قادراً على المشاركة في أي من النُشاطـات المختلفة

ولذا ، فإن الإدارة في الإسلام تستند في تنظيمها ونتشاطاتها الإصلاحيبة


 النبلة من وجوده ، وتندير حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتي تترتب على هذه الغايات



من هذا كله يتضح أن الهدف الأسمى للإدارة الإسلامية هو التوفيق بين






 بالإيمان الصـادق والإدراك الصحيح لجوهـر العقيدة حتى يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي والإداري بكفاءة ونعالية

## أساسيات الإدارة في الإِسلام :

إن أساسيات الإلدارة الإسلامية كما أوضختها الآيات القرآنيبة جاءت في


 في العقـل الباطن فتكـون موجهـأ حقيقياً لأفعـال الإنسان ولعـلاقاتـه الإداريـة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل بيئة المجتمـع


 التي تجعله يحـرص كل الحـرص على الـوفـاء بهـا وأدائهـا بـأنضـل الـطرق الممكنة

ولنتــبــر الآن ـ بعين العقــل والبصيـرة - في أســاسيـات الإدارة في الإسلام كما توضحها الآيـات القرآنيـة ، والتي هي الفيصل في بيـان مضمون

وجوهر هذه الأساسيات :
يقول الله تعالى :

*     * و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ه . [ سورة النساء ] [ سورة آل عمران ]
. * *
[ سورة الشورى ]
*     * 
*     * أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمـوعظة الحسنـة وجادلهم بـالتي [ سورة النحل ]

هي أحسن
 * * وَمْ أحسن قـولاً ممن دعا إلى الله وعمـل صالحـاً وقال إنني من [ سورة فصلت ]
*
 تقولوا ما لا تفعلون ه
"
 * * وإن عـاقبتم فعاقبـوا بمثل مـا عوقبتم بـه ولئن صبـرتم لهو خيـر [ سورة النحل ] . للصابرين * [ سورة الإسراء ]

العلم إلاّ قليلُ ا

*     * بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناذمين هـ .
 [ [ سورة الفرقان ]
*     * وأولا تستوي الحنّنة ولا السيئة ادنـع بالتي هي أحسن فـإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ال . . .
 [ [ سوزة الفرقان ]

 * * ( وتعاونوا غلى البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ه . [ سورة المائدة:]
** ( إنما اللمؤمنون إخوة نأصلحوا بين أخويكم هـ .
[ سورة الحجرات ]
* . . . . .
 * * (\$ وقل اعملوا فسيزى الهُ عملكم ورسوله والمؤمنون | ( [ سورة التوبة ] ]
 * * ( وابتـغ فيما آتاك الشا الدار الأخرة ولا تنسَ نصيبك من البنيا . . [ سورة القُصص ]

 * * * فأما اليتيم فلا تثهر * وأمـا السـائـل فلا تنهر * وأمـا بنعمـة ربـك [ سورة الضحى ]
. نحدًّ
* ( والذين فيأموالهم حق معلوم *للسائل والمحروم | . [ سورة المعارج ]
*     * أفمن كـان على بيُّنة من ربـه كمن زين لـه سـوء عمله واتبعـوا [ سورة محمد ] أهواءمم ج
*     * فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والّه معكم ولن يتركم [ سورة محمد ]
. أعمالكم ه
* ( و وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بـه الشا ه . [ سورة البقرة ]
 [ سورة البقرة ]

ما اكتسبت ها

*     * إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . [ سورة الرعد ] * [ سورة المائدة ]

جميعأ
 * * (و وتولوا قولا سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ها . [ سورة الأحزاب ]

*     * أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم | ( سورة البقرة ]

有 * [ سوزة البقرة ] قلوبكم
 [ سورة:البقرة ]

*     * وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ه [ سورة البقرة:]
* 


 . * * والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والهّ يحب المحسنين . [ سورة آل عمران ] بـ

*     * وسنجزي الشباكرين هـ ** * فبما رحمة من الله لنت لهم ولـو كنت فظاً غليظ القلب لانفضــوا من حولك ، ،فاعف عنهم واستغفر لهم وشـاورهم في الأمر ، فـبإذا [ سورة آل عُمران ] عزمت نتوكل على الهُ
*     * يقولون بأفواههمماليس في تلوبهم واله أعلم بما يكتمون . [ نسورة آل عمران ]
*     *         * وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ( [ سورة آل عُمران ]
*     * أني لا أضيـع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . [ سورة آل عمران ]
*     * وه ومن كان غنياً فليستمفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف \& . [ سورة النساء ]
*     * با أيها النين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هـ [ سورة النساء ]
*     * إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ه . [ سورة النساء ]
* ( فو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الشّ والرسول إن كتتم تؤمنوذ بالّه

 [ سورة النساء ]

وإثمأ مبينأ ها
 على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ه ه . .
 [ سورة النساء ]

* ( ألا يجـرمنكم شتــان قـوم على ألا تعـدلـوا اعــلـوا هـو أقرب [ سورة المائدة ]

اللتقوى
 [ سورة المائدة ]

*     * فل لا يستوي الخبيت والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث هـ . [ سورة المائدة ]
*     * يـا أيهـا الـــنين آمنـوا عليكم أنفسكم لا يضـركم من ضـل إذا [ سورة المائدة ]

اهتديتم |

*     * م منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى | . [ سورة طته ]
* الظالمين إلاّ خساراً . .
* 

 * ( الشالشمس والقمــر والنجـوم مسخــرات بـأمــره ، ألا لـه الخلق
 والأمر ها
 ولا يستقدمون ( . . .
 [ سورة الأعراف ]

*     * الـذـين اتخخوا دينهم لهـواً ولعباً وغرتهم الحياة الـدنيا ، فـاليوم
 [ سورة الأعراف ]
 يؤمنون .
* [ سورة الأعرافـب ]

إلاّ نكداً الِ
 ولا تفســـدوأ في الأرض بعـد إصــلاحهـا ذلكم خيــر لكمب إن كتـم [ سورة الأعر افـ ]

مؤونين
[ سورة الأعراف ]

* ( وسـع ربنا كل شيء علماً ه .
* [ سورة الأعراف ]
. والأرض
*     * سـأصرف عن آيـاتي الذين يتكبـرون في الأرض بغيـر الحق وأن
 وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلً ه * * ولـو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيـر وما مسني الـــــوء

. . [ سورة الأعراف ]
*     * إن الــذين اتقوا إذا مسهم طــائف من الثيطان تـذكـروا فـإذا هم [ سورة الأعراف ]
. مبصرون ه
(ا إنما المؤمنون الـذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم [ سورة الأنفال ] آياته زادتهم إيمانأ ها ها
*     * يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنمـا يساقـون إلى الموت وهم [ سورة الأنفال ]
. ينظرون
* ( سورة الأنفال ] ها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الهة والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم [ سورة الأنفال ]

تعلمون ه
[ . . . لكورة الأنعام ]

*     * وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بـه نبات كل شيء , . [ سورة الأنعام ]
*     * هو كـلك زينـا لكل أمـة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينئهم بمـا [ سورة الأنعام ]

كانوا يعملون ها
[ سورة الأنعام ] ]

* (\$ وتمت كلمة ربك صدقأ وعدلًا هـ ها
*     * إلإن تطـع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الشّ ، إن ينبعون

 ** *) ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأملها غانلون ( [ سورة|الأنعام ]
 *

 [ سورة:الأنعام ]
*     * فل فللَّ البحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين هـ . [ سورةالأنعام ]
* ( وا ولا تقـربوا الفـواحش ما ظهر منها ومـا بطن ، ولا تقتلوا النفس

 إمرهم إلى الش نم ينبئهم بما كانوا يفعلون . .

$$
r \cdot 7
$$

هو من جاه بالحسنـة فله عشر أمثــالها ومن جـاء بالسييـة فلا يجـزى [ سورة الأنعام ] إلآ مئلها ومم لا يظلمون

*     * ولا تكسب كل نفس إلآ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى . [ سورة الأنعام ]
(\$ ورفـع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آناكمج . [ [ سورة الأنعام ] ]
(\% وممن خلقنـا أمة يهـدون بالحق وبـه يعــلون * والــنين كـذـبـوا بـآياتنـا سنستـدرجهم من حيث لا يعلمـون * وأملي لهم إن كيـدي [ سورة الأعراف ]

لا يسئلونك عن الساعـة أيان مـرساهـا ، قل إنمـا علمها عنـد ربي لا يجليها لوقتها إلاّا هو ، ثقلت في السمـوات الِّات والأرض ، لا تأتبكم إلاَ بغتــة يسئلونك كأنك حفي عنها ، قل إنما علمها عند الشَ ولكن [ سورة الأعراف ] أكثر الناس لا يعلمون ه .
 القربى والينامى والمساكين وابن السبيل \$ . .
 [ سورة الأنفال ] . بأنفسهم

*     * 

[ سورةالأنفال ]
وا قـلـ إن كان آبـاؤكم وأبناؤكم وإخــوانكم وأزواجكم وعشيـرتكم وأموال اقترفتموها وتبارة تخشون كسادها ومساكن ترخـونها أحب
 [ سورة التوبة ] بأمره ه .

* [ سورة التوبة ]

كله

* (\$ وإن تتولوا يسُبدل توماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ها . [ سبورة محمد ]
*     * قل لن يصيينا إلاّ ما كتب الشّ لنا هو مولانا . . سورة التوبة ] * * ( رجال يخبون أن يتطهروا واله يحب المطهرين ه) [ سورة التوبة ]
*     * إن ربكم الها الــــي خلق السمـاوات والأرض في ستــة أيـام ثم استوى على العرش يدبر الأمر أل| . . * * هو الذي جعل النـمس ضباء والقمر نورأ وتـدره منازل لتعلمــوا عدد السنين والحسباب . . . * [ سوزة يونس ]
. لايات لقوم يتقون ه
*     * ولو يعجل الشاللناس الشر استعجالهم بالخير لتضي إليهم أبلهم

[ سوزة يونس ]
* " اوإذا أذقنـا الناس رحمـة من بعد ضـراء مستهم إذا لهم مكـر في





فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس . كذلـك نفصل الآبـات لقوم [ سورة يونس ]

يتفكرون ه .

* لا يهدي إلاّ أن يهدنى ، فما لكم كيف تحكمون أله . [ سورة يونس ]
. * [ سورة يونس ]
*     * وإن كذبوك نقل لمي عملي ولكم عملكم أنتم بريئـون مما أعمـل وأنا بريء مما تعملون ه
*     * الا ولكل أمة رسـول ، فإذا جـاء رسولهم تضي بينهم بـالقسط وهم [ سورة يونس ]

لا يظلمون ه

*     * ومـا يعـزب عن ربـك من مثقـال ذرة في الأرض ولا في السمـاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتاب مبين هـ . . [ سورة يونس ]
** ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحـرنون * الــذين آمنوا وكانوايتقون " لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تلــديل

* النـاس حتى يكـونـوا مؤمنين * ومـا كــــان لنفس أن تؤمن إلآ بـإذن [ سورة يونس ] . ال山
*     * فلا راد لفضله يصيب بـه من يشاء من عباده هـ ا ـ سورة يونس ] [ فلسفة الفكر الإداري/ • ب

$$
r \cdot q
$$

*     * 

 [ سورة يونس ]

بوكيل
 ومستودعها . .
 ولين أذتناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئـات عــنـي إنه لفرح نخور . :
 *
 * * فاستقم كما أُمرت ومن تاب معـك ولا تطغـوا ، إنه بمـا تعملون [ سورة هود ]
. بصير

*     * (\% وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأملها مصلحون ( [ سورة هود ]
*     * 


 وانتظر وا إنا منتظر ون * ولا غيب السماوات والأرض وإلـــه يرجـع [ سورة هود ]

الأمر كلد ها

*     * [ سورة يوسف ]
* [ سورة يوسف ]

 [ سورة يوسف ]
 [ سورة يوسف ]
 [ سورة يوسف ]
. الكافرون
*     * (
*     * (\% قل هذه سبيلي أدعو إلى الها على بصيرة أنا ومن اتععني ) . [ سورة يوسف ]
*     * وا وإن ربك للو مغفرة للناس على ظلمهم . .
 * * والذين ينقضون عهد اله من بعد ميثاته ، ويقطعون ما أمر الها بـه أن بـوصـل ويفســدون في الأرض أولئك لهم اللعنــة ولهم سـوء [ سورة الرعد ]
. الدار
*     * للذين استجابوا لـربهم الحسنى ، واللدين لم يستجيبوا لـه لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معــه لافتدوا بــه أولــك لهم سوء

*     * أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هـو أعــمى إنما [ سورة الرعد ]

يتذكر أولوا الألباب ه .

布
米 الله ما يشاء ويثبت ك وعنده أم الكتابِ半 لا معقب لحكمه وهو سريـع الحساب ＊＊وإذ تأذن زبكم لئن شُكرتم لأزيسلنكم ، ولئن كفرتم إن عــذابـي ［ سنورة إبراهيمم ］
．لشديد
＊＊مثل الذين كفر وا بربهم ، أعمالهم كرماد الشتدت بـه الـريـع في
 ［ سورة إبراهيم ］
．البعيد
كلمة طيبة كشّجرة طيبة أصلهـا ثابـت وفـرعها في البـمـاء ［سورة إبراهيمب］］ ．أكلها كل حين بإذن ربها ＊＊ومثل كلمة خبيئة كشبجزة خبيية اجتئت من فوق الأرض ما لها من ［ سورة إبراهيمم：］
＊＊ ［ سورة النشورى）
．للذين آمنوا وعلى ربهـم يتوكلون

［ سورة النُّورى ］
＊
على الذين يظللمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ［ سورة الشُورى ］الحـ

*     * وما يخخى على اله من شيء في الأرض ولا ني السماء ه| . [ سورة إبراهيم ]
*     * ولا تحسبن اله غافلا عما يعمل الـظالمــون إنمـا يؤخرهم ليـوم [ سورة إبراهيم ]

تشخص فيه الأبصار


( [ سورةالحجر ]

中 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . ( سورة النحل ]
 [ سورة النحل ] . بعلم ما تسرون وما تعلنون (

[ سورة النحل ]
ها ولـو يؤاخذ الها النـاس بظلمهم مـا تـرك عليهـا من دابـة ، ولكن
 [ سورة النححل ] . ولا يستقدمون
 * * والها أخرجكم من بطون أمهـاتكم لا تعلمون سُيئـاً ، وجعل لكم
 * * ما ما عندكم ينفذ وما عند الها باق ، ولنجز ين الذين صبـروا أجرهم [ سورة النحل ] . بأحسن ما كانوا يعملون

*     * وهم لا يظلمون (
* " مكان فكفربت بأنعم الهّ فأذاتها الهّ لباس الُجفع والخوف بمـا كانـا كانـوا [ سورة النخل ] يصنعون
*     * ولا تــولوا لمـا تصف ألستكم الكذب هـذا حلال ومــذا حـرام
 [ سورة' النحل ]

لا يفلحون هـ .

*     * إن أحستتم أحستتم لأنفسكم ، وإن أسأتم نلها | [ سورة الإسراء ]
 يلقاه مننوراً * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ه . [ سورة|الإسراء ]


 [ سورة الإسراء ]
*     * وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرأ هـ [ سورة|إلإسراء ]
*     * ولا تجعل يدك مغلولـة إلى عنقك ولا تبسطها كـل البسط فتقعد [ سورة الإسراءء ]

ملومأ محسورأ ها

*     * ولا تتربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يلـغ أثدهه . . [ سورة الإسراء ]
[ . . * * * إنـا جعلنا مـا على الأرض زينة لهـا لنبلوهم أيهم أحسن عملًا و إنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاًا * (\$ ولا تطـع من أغفلنـا تلبه عن ذكـرنـا واتبع مـواه وكـــان أمـره

*     * وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ا . [ سورةالكهف ]
*     * المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند [ سورة الكهف ]

ر ربك ثواباً وخير أملًا ه ه

* ( وعرضوا على ربك صفاً لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مـرة بل بل


 [ سورة الكهف ]
*     * وز ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كـل مثل ، وكـان الإنسان [ سورة الكهف ]
- أكثر شيء جدلاً
*     * قو قل هل نبنئكم بـالأخسر ين أعمالأ * الذين ضـل سعيهم في الحياة



وزْنـاً * ذلك جـــز اؤهم جهنم بمـا كفـروا واتخـــوا آيـاتي ورسلي [ سورة الكهف ] * * قل لو كـان البحر مـداداً لكلمات ربـي لنفـد البحر قبـل أن تنفد [ سورة الكههف ]
. كلمات ربـي! ولو جئنا بمثله مدداً

*     * 

[ سورة مريـم ]

* [ سورةّ مريمبم]

اتقوا ونذر الظظالمين فيها جثياً
*
. أحصاهم وعلهمز عداً [ سورة مريم ]
. * * * [ سوزة مريمّم
*
 ما في السماوات وما في الأرض وما بينهمـا وما تحت الثــرئ [ سوزة طتهـه . تجهر بالقول فإنه يعلم ألسر وأخفى ومي


[ سؤزة طـهة]
" ومن يعمــل من الصـالحــات وهــو مؤمن فــلا يخـــاف ظلمـاً [ سورة طـهـ ] . ولا هضماً

*     * ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بـه أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيـا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى .米 [ سورة طـه ] . السوي ومن اهتدى
. * * * خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون | [ سورة الأنبياء ]
* ترجعون " . .
[ سورة الأنبياء ] * ** [ سورة الأنبياء ]

كاتبون
**
 [ سورة الأنبياء ]

إلآ رحمة للعالمين

*     * ومن النـاس من يجـادل في الش بغيـر علم ولا هــى ولا كتــاب [ سورة الحـج ] هنير * *
 [ سورة الحـج ]
*     * ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب \& . [ سورة الحـج ]
 [ بورة الحـج ]

كفور

*     * فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ه) . [ سورة إلحج ]
* عن اللغو معرضون *والنذين همللزكاة فاعلوذتووالذين مم لفروجهم [ سورة المؤمنون ] حانظون (
*     * ( ولقد خلقنا فوتكم سبع طرائق وما كنا عن الحق غافلين ها . . [ سورةالمؤمنون ] ]
*     * ولــو اتبـع الحق أمـواءمم لفســدت السمـاوات والأرض ومن [ سورة المئومنون ] ]
*     * أنحببتم أنما خلقناكم عبثاُ وأنكم إلينا لا ترجعون ه . [ سورة المؤمنون ]
* 

 ما عملوا ويزيدهم من نضلل . .

*     * والهَ خلق كـل دابة من مـاء ، فمنهم من يمشي على بطنـه ومنهم

 * * فليحــر إلــنين يخـالفون عن أمره أن تصيبهم فتـة أو يصيبهم [ سورة النور] ]

عذاب أليم

*     * وعبـاد الرحمن الــذين يمشون على الأرض مـونـأ وإذا خــاطبهم [ سورة الفرقان ]
.الجاهلون قالوا سلاماً ه ه
*     * الذي خلت الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملُّ هـ [ سورة الملك ]
* (

تفسير الآيات وتحليلها :
بهـذه التعاليم التـرآنية المبينة لأساسيـات الإدارة الإسلاميـة ، وغيرهـا


 والاجتماعية السامية ، فيبني تعامله مــع أفراد مجتمعة على أساس التـي التجرد من
 وأعمق محبة ورحمة ، وأقوى فاعلية من أجل الصالـح العام .
لكنتا ملزمين ، وهذا ما يمثل ذروة التحـدي ، أن نتمتـع كمؤمنين بسمو البصيرة والقدرة الـواعية على تفسير التعاليم اللقـرآنية المــوضحة لأسـا الإدارة تفسيراً متطوراً يتوافق مـع روح العصر ويستند بئكل أساسي على فهم
 والإمكانات في خدمة البشر (1)
 الـرجـال العـارفين لجـوهـر العقيــة ، والملمين بـأحـــال وظروف العصـر ،
 الكريت ، الباب الثاني لا بتصرف ه .

والقاذرين على التطوز والإِادة من كل تقدم علمي وتغني بحقق للبسُر السـالِام

 وبهذا المفهوم لـالإدارة الإسلاميـة لا يكون الفـرد المناسب أو المسؤول








 حيث الضياع والضـلال والانغماس في إشباع النزوات والشهوات إلى مستنوى الشّخصية الحضارية ( Civilized Personality ) المسؤولة التي تستطيكع التوفيق
 من حولها تفاعلأ إنسانياً مثمراً .
المهام والمسؤولياتراتشالثوالأساسية

## المهام والمسؤوليات الأساسية

> للمشرف الإداري

إن تحقيق أهداف الإدارة العليا يتـع بصورة رئيسية على مستوى الإِدارة التنفيذية والتي تمثل القطاع الأكبر في المنظمـة ـ وتتولى مجمـوعة المشــرفـين المـين

 كبيرة ومسؤوليات جسيمة تتطلب جهداً كبيراً وعملاً دؤورباً ينبني أن يتسم دائماً بطابـع الحكمة والأنـاة وحسن التصرف واتخــا التـرار المنـاسب في الـوقت المناسب ، كل ذلـك في سبيل تحقيق الأداء الفـردي الفعال الـــي يشكل في مجموعه النتائج النهائي لعمل المنظمة
فالمشُرف هو قائـد التنفيذ الـذي يتولى تحـويل الخـطط المرسـومة إلى
 على حفز جهود الأفراد وطاقاتهم لإنجاز العمل بأتصى قدرة من الكفاءة .


 ومسؤوليـاته في مضمـون تحليلات الإجـابة على التــاؤلات التـلـلـة ، والتي يمكن صباغتها على الشُكل التالي

1
( Y
ب ـ مـ ماذايريد المشرف ؟
§ ـ كيف يسنتـطيـع المشــرف التــوفيت عمليـاً بين متـطلبـات هــــنه
التساؤلات ؟
ولا يحفى أن معطيات الإجابة على هـذه التساؤلات متـداخلة ومترابـطة مـع بعضها ، وهذا شُّيء طبيعي ، وذلك لأن الأطرافـ الثـلاثة الصبالدرة عنهم هـذه التساؤلات إنمـا يشككلون مجموعـة مترابــطة ومتكـاملة تـرمي إلى تحقيق هـدف معين من مـواقَـع ومستــويـات إداريــة محختلفـة وسلطات ومسؤؤوليـــات


1
تضـع الإِدارة إلعليا في المنظمـة الخطط والبـرامـج التي تريـــد تحقيقها ويتم تنفيذ هذه الخطط بواسـطة كافـة موظفي المنظـمـة . ويقـع عبـء التنفيـذ الفعلي على موظفي المسبتوى الإداري الأول ( الـتنفيذي ) والذي يشنكيل العدي الأكبـر من موظفي اللـوحدة . وتسنــد إدارة اللمنـظمـة مهجمـة قيـادة الثنُفيـذ إلى

 المنظمة عن كفاءة التنفيذ أي أنـه يمكن القول إن أول مـا تُريـده الإدارة من المشُرفين هــو تنفيــذ


rre

الخطط المرسومة وتححيل الأهداف المخططة إلى واقـع ملموس بأقصى تــدر من الكـفـاية ، وهـذا المطلب يكشف لنـا عن مجموعـة من المهـام التي على الـي


 الانضبـاط في العمـل وتقييم أداء العـاملين ، وكــذلـك التعـاون والتنسيق مـع الاء الجهاز والأقسام الأخرى فيما يحقق مصلحة العمل (1) ،

إن وضـع متـطلبـات الإدارة في الصـورة الإجمــليـة السـابقــة يجعلنـا
نستخلص مجمـوعـة من المهــام التي يجب على المشـرف القيــام بهـا لكــ الكي
 من المشرف ما يلي :
(-) أن يكـون لديـه الإلمام التـام والمعرفـة الدقيقـة لواجبـات العمــل
الموكل إليه لكي يستطيـع توجيه مرؤوسيه للكيفية التي يتم بها إنجاز العمل .


 المستـويـات الإداريــة الأعلى ، وذلـك لكــونـه مسؤولاً عن تكـــامـل الأداء الفردي(r)

ومن هنا ، فإن المشـرف، إذا لم يكن لديه الإلمام التام بالعمل ،فسيفقد
(1) C. Bernard, The Functions of the Executive (Cambridge: Harvard University Press, 1964), PP. 167-170.
مجدي الفدراوي ، الإشراف ، معهد الإدارة ، الرياض ، Y ع ع اهـ ، ص ع - Y .

القدرة: على إدارة وتوجيه الموظفين . . وبالتالي يفقد ثقة مرؤوسيه ، وهــذا قد يؤدي إلى حدوث انحرافات خطيرة في مسار ميار العمل . (-) كذلك فإن من متطلبات الإدارة من المشرف التخطيط والتنظيم للعمل
 تكفـل إنجاز الأعمـال المطلوبـة في الوقت المحــد ـ ـ كما يـدخـلـل في ذلـك



 وبطبيعة الحـال يتطلب هــذا وضـع الخطوات والإلجـراءات اللازمـة التفصپيلية
 طرق تنفيذ العمل وتسييره(1) ، وذلك يعني دراسبة الـوسائـلـل المتبعة ومحــــولة
 التكلفة

كما أن الإنجاز الكفع يتطلب من الرئيس "المباشر التنسيق النغال الذئي
 نحو تحقيق أهداف العمل . ويتغلغل التنسيق في كافة المهام التي يتولثي المشبرف مباشرتها خلال عمله مـع مـرؤوسيه . كمـا يشمل ذلـك التنسيو مــ الأقشنام

عليه(T) .


$$
\text { ص } 1 V A-I V 7
$$

 .
(-) إن تحقيق هدف الإدارة بتنفيذ خططها يتطلب من المشرف أيضـأ
توجيه جهود العاملين نحو النتائج المنشودة من خلالال التعليم والتدريب وإئارة



(-) كذلك فإن القيام بوظيفة الإشراف يتطلب من المسرف ممارسة


 . بسير العـمل(1)

إن ممارسة المشرف لسلطته تقتضي تحقيف الـرقابـة الفعالـة التي تعتمد

 يتطلب الوضـع من المشرف التحلي بالمرونة والروح الديمعــراطية لكي يخلق

 يكسب المشرف ولاء العاملين للمنظمة ويصبحوا عناصر إنتاجية فعالة . وعليه ، فإنه يمكن القول أن المسرف إذا قام بـالمهام المشــار" إليها في التحليل السابق فإنه بذلك قد قـام بـأداء الجانب الــذي تطلبه وتريــــه الإدارة بالضرورة .
 . PY\&_ PYY
r - r ماذا يريد المزؤوسون من المشرف؟ (متطلبات المرؤوسين)

 هو المعاملة الإنسانية ، وهذا يتطلب من المشّرف احترام العاملين وأخلذ رأيهم


 . وولاءهم للعمل الان

كما يتطلع العاملون إلى إشباع احتياجاتهم المـادية والمعنـوية ؛ وهــا
 منها ، وذلك لأن الحافز المادي غالباً ما يكون مرتبطاً بقرارات الإلأدارة العليا ؛
 مرؤوسيه بما يسنحقون من حوافز مادية وفقأ للأنظمة السائدة .

أما إثباع الحاجات المعنوية فيمثل الناحية ( الفنية) في فيـيادة المشنرف


 وإكسابه مهارات جديـدة ، وتنمية مـوامهب، ، واحتـرام رأيه ، والإثـــادة بحسن إنجازه ومهارته في عمله .


 مشاكلهم للإدارة العليا ويعمل على حلها

ومن ناحية أخرى، فإن المـوظفين ينشدون تحقيق الـطموح الـوظيفي ،
 وتوضيـح العمل لهم بإتاحـة الفرصـة لهم لـهضور دورات تــدريبية في مجـال العمـل ، وإتاحـة الفرصـة لهم للترقي والتقــدم في السلم الوظيفي ، متـوخيـاً
 بالظلم ، وإهدار جوانب الكفاءة التي يجب أن تكون هي الأسـاس في التقييم والترقي(1)

إن المتـطلبات السـابقة تكشف لنـا عن مجموعـة من المهام التي يجب على المسرف مراعاتها والقيام بها ، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني في التعامل مـع العاملين
r ـ ماذا ير يد المثرف ( متطلبات المشرف ) :

إن المشرف يرتبط بعلاقة إشرافية تجـاه مرؤوسيـه ويرتبط بعــلاقلاقة تحـــد







 بقنوات الاتصال في المنظمة وأساليبها . إن إتقان المشرف لهذه الأمور يجعله
(1) S. Robbins, Administrative Process, Second edition, (Englewood Cliffs: Prentice - Hall, 1980), PP. 326-328.

يحقق أهـدافه التي يسعى إليها بالمستـوى الـذي تـرجـوه الإدارة ، وبــلـكـك يستطيـع أن يثبت كفاءته للإدارة(1) .
كذلك فإن رغنة المشرف في كسب ولاء مرؤوسيه وتحقيق الرضِاء لديهم

 يجب على المشرف تهيئته من خــلال الاتصال المبـاشر مـع العـاملين ، وعدم
 السبل المناسبة لحلها .

ع - كيفـ يستطيــع المشرف التوفيق عمليـاً بين متـطلبات هــذه التساؤلات :
إن تحقيق المشرف لهذا التوافق هو ما يمثل الصعوبة في عمله ويجعـل
 والإخلاص . ويمكن للمشُرف الاستعانة بالعناصر التالية لتحقيق قدر كبير من ذلك التوافق :

- الإخلاص والولاء وحدق الانتماء إلى منـظمته ، والحب لمـجمـوعة العمل التي يعمل معها .
- استيعاب وتفهم ما تطلبه الإدارة ، والاقتناع بأن ما لديه من إمكانيات

- تنمية مهاراتـه الفنبة والقيـادية والعمـل على إكساب هـذه المهارأت
لمرؤوسيه .
- أن يشُعـر مــرؤوسيـه بـإخــالاصـه لمجمــوعتـه وعمله لمـــا يحقت م مصلحتهم
(1) D. Johnson, and F. Johnson, Group Theory and Group Skills (Eng. Cliffs: Prentice - Hall, 1975), PP. 83-86.
_ أن يعمـل على إضفاء روح الجمـاعـة والعمـل كفـريت واحــد نحـو تحقيق الهدف المنشود .

 الحقيقية
ـ العمـل على تهيئة البيئـة المناسبـة للعمل سـواءأأ من ناحيـة التنظيم الإإداري للعمـل أو تهيئة المكــان المنـاسب أو تـوفير الجـو النفسي الملائم
- وكلما استطاع المشرف النجاح في تحقيق وتطبين هذه العناصر كلما أصبح تـادراً على النجـاح في وظيفـة الإشـراف بجميـع جـــوانبـا وأبعادها .
الإلشراف المتدافي المتداعي . . والإشراف الواعي

ويعني قيـام المسؤول بـاداء جميـع الفـرارات في مجـالات العمـل . . ويكون دور الموظفين الانصياع لأوامره وتعليماته .
وهذا النوع من الإشراف قد يصلح للمدى القـن القصير . . . وهذا التسلط فد


 قدرتهم على التفكير ويقضي فيهم على المبادأة والابتكار . ويذكر | أرجيرس a أن مواقف المرؤوسبين تجاه هـذا النوع من الإشــراف
لن تخرج عن احتمالين :

الأول : أن يعارض فريق من المـرؤوسين التزعـة الاستبداديـة للمشُرف

ويـــاومونهـا ، وهم بذلـك يضعون أنفـهـم ضمن مجمـوعة (| مثيـرو الشـغب" ، الذنين تزداد الرئاسة تعنتاً وتسلطاً في مواجهتهم .
والاحتمال الثاني : هو خضضوع الفريق الأخر من المرؤوسينوابمتسلامهـم
 والجمود . وطبيعي حينئذ أن بترتب على مواقف المرؤوسين في مواجههة الإشرافـ المتداعي حالة من الارتبالك والفوضى تسود التنظيم ، أو تتوقف فــاعليته بـبـبـ جمود العاملين ويأسهـم ، أو كل ذلك معاً أما الإشراف الواعي
فيختلف اختلافأ كبيراُ عن النوع المتداعي بالسابق ، فالإشرافُ الـواعي

 الخـاصة . . يـــاورهم في إلأمر ويعمـل على كسب تأيسـد العاململين لفــراراتـه
 تحقيق الأهداف .. وفي ظل هذه الموافق تنمو روح الخلت والابتكار وتـزذاد المبادأة . . ويتخمس الجميـ ويغمرمم شعور بالرضاء .
 يدور حولهم ويتعلق بـمّم، ولكن هذه المشاركة لا ينبغي المبالغة فيها بصـورزة

 يفاضل بين الأراء في ضوء معطيات الموقف الإدراي .

إن النموذج المثنالي في الإشتراف هو الـذي يضـي في حسابـه أعتبارات
 ومعرفته بمرؤونيه وتابعيه ، وما يحيط به من الـي طرونف .

## خلاصـة الفصـل

تـطرْق هذا الفصـل ، من خلال تحليـل عدد من الأسئلة ، إلى المهـام والمسؤوليـات التي يجب على المشُرف القيـام بها تجـاه إدارته ومـرؤوسيـه ،



 المشرف تدور حول ثلالة جوانب أساسية ، هي :

أولاًا ــالبانب الإداري والفكري :
أي القيام بمهام الوظيفة من تخطيط وتنظيم وتـوجيه ورقـبة ، ، وكــلك
 للمواقف وتشخيص المشكلات ونهـم العلاقات واستخــدام الأساليب الإلداريــية
 القدرة على الابتكار والمبادأة .
اإن الابتكار والمبادأة هي المقدرة على تحمل المسؤولية وعلى الإقدام
(1) سمير عسكر ، المدخل إلى إدارة الأعمال ، مرجـع سـابق ، ص Yr .

على عمـل الأشياء، ،والقـدرة على السير بـالعمل دون حـاجـة إلى (ا إشـرافـ . 1 مفصل

> إنهـا تتطلب اجتمــاع الصفات التـالية : الشجـاعـة ، والثُقـة ببالنغس ؛ وحسم الأمور ، وفهم :الأنظمة . . كما تتطلب قدراً من الابتكار(1)

ثاثياً ــ المهارة الفنية :
أي توفر المهـازة في ممارسة الاختصاصات المسندة للإدارة التي يشرف عليهـا ، والفهم المتعمق للعمـل وأهــدافـه وأســاليب أدائه ، والمشمكــلات والعقبات التي تحيط بنُنفيذه ، والإمكانات المـطلوبة لإنجـازه . . إن هذا كله يعتبر من أهم المقومـات الرئيسيـة لنجاح المشــرف في عمله حيث هنا تا تكــون الإِحاطة الفنية الشاملة بكافة تغاصيل العمل الذي يسّرف عليه .

ثالثاً ــ جانب المهازة الإِنسانية :
ويتعلق هــذا الجــانب بمهمــة الـمــشــرف بـتعــامـله مـع الأفـراد ( المـرؤوسين ) والتأثيـر في سلوكهم والقــدرة على القيــادة ، وتحفيـز الأفـراد وإدارة الإتصالات وتمأسك وتعاون المجـمـوعة(T) . ويعتبر هذا الجـانب أيضاً من أهم الجـوانب التي تلقي ضوءاً على جـانب كبير من مهـام المشران وتبين مدى قدرته على قيادة إلمجموعة نحو الأداء الأفضل

جمورج هالنسي ، مرجـع سـابق ، ص ع٪ ج
(Y) خلمي كـامل ؛ أنـــليب الإششرافـ الفعـال ، المنـظمـة العـربيـة للعلوم الإداريـة ،
 المعرفة ، الُقاهرة ؛ ص

## المبادىء الأساسية للإشراف الإداري

إن الإشراف الإداري هو فن العمـل والتعامـل مـع مجموعـــ من الناس



$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text {. } \\
& \text { r } \\
& \text { ع - } \\
& \text { ه ـ آلات ومـــــدات . } \\
& \text { • } 1 \text { - أموال تشغيلية . }
\end{aligned}
$$

فإنه ينبغي أن ندرك أنه ليس هناك تواعد ثابتة ونُظم محلدة للتعالم مـع العـع
 سواء من حيث أهدافها أو توجهاتها أو تنظيماتهـا أو نظمهـا أو مواردهــا المـا الماليـة


 وتأدية واجباته بكفاءة وفعالية أفضل

ومن أهم مــذه المباديء مـا أثشار إليـه ( ) (J. Paul Getty ) مؤسس شركـة







وباختصار ، فـابن هذا الكتــاب يسرد قصـة نجاح وكفـاح غير غـادية في المال والإدازة ، لأحد أشهر الأثرياء في التاريخ . .

لعد خرج ( Paul ) من واقـع تجاربه وخبراته العلمية والعملية في ميدان



 الإشرافـ الإداري ) .. وهي تتمثل بنـكل أساسي في ما بلي :

المبـدأ الأوّل :
إن المشـرف الإداري الطمـوح مـطالب بـأن يكـون على قــدر كـبـر من من


 العناصر المطلوبة تكون أحيانأً إحدى المهازات الطبيعية في المسؤولِّل ، بينما تكون مهارة مكتسبة عند البعض الآخر من خلال الممارسة والعمل الطويل .






 وعليه نقد قررت التعامل معهم وكانني واحد من المجموعة وليس مشرفأً عامـأ ورب عمل .
والحقيقـة أن الاتصـال المبـاشـر مـع العــاملين هــو الـــني أنصـح بـه


 وأظهرت لهم استعدادي التام للقيام بحضتي في العمل . لم أكن أعطي أوامر أو تعليمات غامضة دون أن أشرح للرجال ما أعنيه وكنت أشجعهم على إبداء

 مما كان له انعكاس رائـع على مسيرة العمل في كافة أجهزتنا . .

## المبـدأ الثــأي :

هنـا أحب أن أورد حاشيـة توضـح للقـارىء كيفية تعـاملي مــ فـريت العمل والمشاكل التي كانت تواجهني مـع أعضاء الفـريق . . فـعد يـوم عطلة
 أحدهم ، والذي كان قد قضى ليلته ساهرأ ( مستمتعاً ) في المدينة ، لا يرغب

في القيام بأي عمل ويتصرف بكسل وضجر . وعندها ، وبعد أن لاخظت بأن
 الطارئة ، تقدمت نحو الرجّل وسألته إذا كان تعباً، فاكتفى بأن نظر إليّ شُبرأ،
 فاليوم هو إجازة مدفؤعة لك ؟ فأجاب بالإيجاب ، وما أن أعطى أحـد العأملين إشارة البدء حتى انطلق الرجل ولم أتحرك في في أثره إلا بعد عشرة ثوانياني ، وكا وكان


 عمله ولم يمت بالطبـع ، ووكان بعد ذلـك من أكفا العـاململين معي ويخدم عمله لسنوات طييلة . .

من الصفات التي يجب أن تتوفر في زجل الإشراف الناجح ، ، أن يكون








 هذه الاجتماعات مناقشة مشاكل العاملين والعمل .

ومن الأمثلة التي أسـوفها على أفضـل الـبل للتعــمـل مـع العــملين :

 تافهة ولا قيمة لها في مفهوم الربح والخسـارة ، إلآ أنني كنت أعتبر مئـل هذا


 بتقييهه للأدوات المسروقة والتي لم تكن تتعدى أربـ دولارات ، الـي ، وهنا عمدت
 العاملين ، ومنذ ذلك ذلك الحادث لم تسجل إدارتنا تكرارألهـ ه .

إن هذا من النعد الوجيه اللذي هدفه البناء وليس الهدم أو التثهير ، نقد وضعنا المشكلة في حجمها المناسب دون أي مبالغة في أبعادها أو تأثيراتها ، الئها ،
 المالئم لها . . ومـذا هو الأسلوب الــذي ينبغي أن تعالَّج بــه مشاكـل العمل والعاملين . .

وبالرغم من أهمية وعي وتغطية المسؤول أو صاحب العمل ، فإن الأهم

 إلاَ في الحالات التَ يصدر فيها عن الموظفين عكس ذلك .

المبـدأ الرابـع :
من العوامل الهامة التي يجب على المسؤول أو صـاحب العمل الانتبـاه
إليها وعدم إغفالها في أي لحظة في تعامله مـع المـوظفين حفيقة الأئـر الكبير

الـذي تتركـه الحـوافـز في نفـوس هؤلاء وعلى مستـوى أدائهم وحجبم ولائهمـ. .للعمل
 أهمها ، نهناك العامل النفسي الذني يتمثل في إشعار الموظفين بأهمية العمــلـ
 المؤسسة إلى النجالخ المنشود ـ وعليه ، فـإن من المستحب إشراك الكـ المبوظف
 اهتمام المسؤولين ، لما لهذه الممارسات من أثر في رفع معنويات الموظفين وإحساسهم بالكبرياء .

وأستطيعٍ القول بأني لم أدع فرصـة إلآ وعمدت خـلالها إلى إستـنــارة


 أو إنسان أمي لا يملك سوى الاستجابة للاوامر .

فالعمال والموظفون على اختلاف مستوياتهم بشر قادرون علي التفكير والإحســاس والإتيـان بحلول يعجـــز عنهـا المسؤولــون والخبراء في بير بعض الأحيان .

## المبـدأ الــــامس :

إن مصداقية المشرف في التزاماته ووعوده ضفة هامة ينبغي التقيد بها ،
 النظامية المخولة للمسُرف حتى يمكنه أن ينفذ وعده أو يفي بـالتزامنه . . وإذا



المبـدأ السـادس :
إن فن الإششراف يتطلب من المشرفين الاهتمام التــام بمشاكـل العاملين والاستمـاع لهمومهم وتــديم المساعــدة لهم في إيجاد الحلولول المنــاسبــة لهـا

 شُؤون العاملين من رعاية صحية واجتماعبية وغير ذلك من الخلدمات .


 مؤسسة ، نهؤلاء لهم آمالهم وطمـورحاتهم وامتمـماتماتهم ومشــاكلهم التي يجب أن تلقى من المسؤولين الاهتمام اللذي تستحقه .

## المــدأ الســابـع :

إن العـدل في التعـامـل من أهم ركــائز الإدارة الجيـدة ، فـالمشرفون



 وبالعدل فقط، ، هو الذي يدفـع الموظف للتبلد في العطاء ، فالفـــــل في ذلك من جهة الإدارة الإشرافية تنعكس نتائجه على العمل والإلتاج في المقام الأول والأخير . .


 عوامل بناء التعرف الإيجابي عند الإنسان ، هو الثّقة به

ويورد المؤلف في كتابه تطور أوضاع الموظفين في العديد من الإدارات
 المنثـاة موظفاً ملؤه النُــاط والحماس وواقعـه الأول الولاء للعمـل والإلخلاص
 حتى يصاب بالإحباط الذي مرده الفشل ．

وفي المرحلة الثألثة ، يبدأ الموظف المحبط بالتعرف على هذا الألساس




 الثـعور بعدم المسؤولية أو الالتزام أو الثقة

وفي المرحلة اللزابعة ، وبعد وقوع بُعض حالات الـئ السرقة ، تقــــم الإِدارة على مزيد من التشديل والرقابة على الموظفين وتدفعهم إلى الشعور بمزيد مبن الإحباط والفشّل وقلة إلمسؤولية

أمـا المرحلة الأخيـرة فتكون في انتــــار وإعلان مـوقف من الثـــة تجـاه معـظم العـاملين ، بحيث يـدفـع الأمسر حتى المخلصين منهم إلى الإممـــل والخيانة ．


 المرجوة من خلال العاملين معه ، فلا خير في عمله أو خبرته . .

المبـدأ التــاسـع :
إن رجـل الإشراف النـاجـح هو الـذي يستطيع اتخـاذ القـرار النـاجـح




 العمل ويمكن باتباعها التقليل من احتمالات اقتراف الأخطاء .
والتقيم هــا يتم من خلال محـاولة الإجـابة على مجمـوعة من الأسئلة

 وما ميزان الـربـح والخسارة حيـال الموتف المـئكلة ؟ وهــل سبق لـلـإِدارة أن


 العـراقيـل والمصـاعب التي تـواجهرهـا الإدارة ، وكيف يمكن التغلب عليهـا ؟

 الـوقت يحتاج الأمـر لإنجاز كـافـة الأهـداف ، ومـا إذا كـانت الإدارة ستحقق

مكـاسب أكثر لـو أنها تغـاضت عن هذه المشيــاكـل ووجهت جهـودهـا لتحفيق أهداف أخرى ؟ أسئلة يطرحها المشُـرف الإداري الناجـح على نـلى نفسنه ويحاول
 والأكثر جدوى لإدارته فنياً وبشرياً وسلوكياً . .

## المبـــأ العــشر :

إن المشُـرف المسؤول في أي عمل لا يستحق مـركزه إذا كــانِ نظأ مــع


 إلى تنفيذ أهدافها المُرسومة . .



 وأن المسؤول الكبير همذا يتمنى أن يعود إليه مساعدوه عند الكتشاف جطأِ ما ما في تعليماته بدلاُ من ظهور نتائج مثل هذا الخطأ وإحداثها لأثار سلبية على مسار . العمل






معوقـات الإششـراف الإِداري

## معوقــات الإششـراف الإداري

مـقـلـمـة :
عندما تسند لموظف مهمـة إشرافيـة يشعر بـابتهاج لمــا سوف ينتـج عن
ذلك من مزيد في القيمة الوظيفية والسلطة الممنوحة له . لكن سرعان ما تتبد هــه المشــاعـر ويـواجــه الأمـر الـواقـع فيبـدأ في الانـزعـــج وتعتـرض سبيله معوقات .

وهذه العقبات ليسـت على درجة واحدة من الصعوبة أو النـوعية ، فهـي
 المعوقات تـد يكون المشــرف نفسه السبب الـرئيسي فيها ( القستم الأول ) . . وقد تكون نــاتجة عن الأفـراد الذين يتعـامل معهم ( القـبم الثـاني ) . . أو قد يكــون جـو العمــل والـظروف المحيــطة هي السبب في وجـودهــــــ ( القسم الثالث )
وأحبـانأ يجـد المشرف نفسـه وسط خضـم من المعـوقـات النـاتجـة عن
ظروف خارجة عن إرادته ( القسم الرابـع ) . .

وسوف نعالج ، بإيجـاز ، كل حـالة من الحـالات السابـــة على حدة ،
وفقاً للأقسام التالية :

# القسم الأول <br> المعوقات الناتجة عن المشرف المسؤول 

$$
1 \text { - الارتجال والتردد في اتخناذ القرارات : }
$$

يعتبر الارتجال والتـردد في اتخاذ القـرارات من المعوقـات التي تحول



 عملية اتخاذ القرار الموظظين الأكفاء ممن يثق في قدرات اتهم في كيثر من الأحيان لا يتبـع المشُرف هذه الأساسيات ، ممـا ينتـج عنه معوقات تتمثل في عشوائيـة القرارات التي يتخـذها ، وعـدم كفاءتهـا ، وسوء تنفيذها من قبل مجموعة العاملين . .

- Y

إن طبيعة عمل بعض الإدارات الإشـرافية تتطلب بـالضـرورة التعـاون
 للاتصالات بين هــه الإِدارات أو الوحـدات كي يزداد التـوانـوانق والانسجام بين الأعمال والنشاطات التي تؤديها كل وحدة

إن في انتفـاء هذا التعـاون والتنسيق يكون النـظر إلى الوحــدة الإداريـة
 نشاطات إدارته فتط مما يؤثر سلبيأ على مسار النشاط الإداري نـظرأ ألأن طبـا
 الوسائل والأهداف(1)

## r ـ عدم الإِلمام الدقيت بالعمل :

الإِشـراف فن يقوم على أسـاس من المعـرفـة والمبـادىء والمهــارات ، فالمشرف يجب أن يكون مزوداً بـالوان المعـارف المختلفة المفيـدة في مجال (r) عمله

وإذا حصل أن اكتشف المرؤوس أن رئيسه جاهلاُ بأصول العمل ، فـإن
 الأهداف التي تسعى الإدارة الإشرافية إلى تحقيقها .

๕
من المعوقات التي تجعل المشرف في موقف حرج مـع نفسـه وزملائـه
 الخـوض في غمـارهـا ، إلا أنهـا قــد تكــون راجعــة إلى عـوامــل بيـولـوجيـة ( الصحة ، المظهر ) ، أو عوامل ثقافية حضارية ، أو عوامل أُسرية واجتماعية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حلمي كـامـل ، أسـاليب الإشـراف الفعـال ، المنظمـة العـربيـة للعلوم الإداريـة ، } \\
& \text {.V\& ، ص } \\
& \text { ، محا9VA ، محمـد شمس الــدين ، الإثــراف في العــــل مـع الجـمــاعــات (Y) } \\
& \text {.^ー }
\end{aligned}
$$

( نوع التربية ) ، أو بيئية ( الخبرات والأحدات) ، أو غير ذلك من العـوامل الأخرى) (1)
 للعاملين إحباطاً وانتكاساً ، مما يؤثر على سير أعمال الإدارة . إن الإنسان كششخصية هو أهم عنصر من عناصر الإدارة ، ومن هنـا فإنـ
 للعمل من الضروررات التي لا غنى عنها إذا ما أُريد للعملية الإشُرافية أن تكبون أكثر فاعلية(r)

## 0 - سوء العلاقات مــع العاملين :


مشرفهم ، إلا أن بعضاً من المـــرفين لا يتسم سلوكهم بالصفــأت التي يرضّى عنها العاملون تحت إشرافهم . . مثل :

- المبـالغة في (ا الاحتكـالك ه الإشرافي . . أي ( الـرقـابـة الإشـرافيـة اللصيقة ) )
- إشراف تهاوني بلى العمل والعاملين ( التسيب) .
- الفشل في إيصال المعلومات والبيانات التي يحتاجها الموظفون لأداء أعمـالهم ؛ وعــدم الإصغـاء إلى مقتـرحـاتهم أو التعبـرف على
احتياجاتهم

القاهرة، ، ا97م مَ ص ve. .
(2) D. Beach, Personnel : The Management of People at Work, 3rd ed. ( N.Y. : MaCmillan, 1975 ), pp. 459-461.

ـ عدم التنُّ لأثار التباينات الـيكولوجية بين الأفراد العاملين . - عدم تفويض بعض السلطات للعاملين عندما تدعو الضرورة لذلك . هذا ، وإلى جانب هذه المعوقات الناتجة عن العلاقــات الإدارية تـوجد

 تحجيم وإضعاف الرابطة أو العلاقة بينه وبين مرؤوسيـه ، مما يؤئر سلبياً على مسار العمل(1)

$$
\text { - } 7 \text { - عـد ظر توفر المرونة فـي التعاملـلين : }
$$

القيادة الإنرافية فن يتطلب الحكمة والمرونة ، وهنالك بعض الأساليب الإداريـة التي تـد تجـدي مـع بعض النـاس ولكنهـا لن تجـدي إطـــلافـأ مـع
 أو حل مشككلات العمل ، يؤدي غالبـأ إلى الإلحباط الـوظيفي ، والانحدار في مستوى الإنتاجية .

 بأساليب جامدة وموحدة وثابتة . .
إن ضعفـ الأداء الـوظيفي ، على سبيـل المئــال ، لا يمكن أن يكـون سببه واحداً عند جميع الموظفين ، وبـالحكمة والمـرونة يمكن التـوصل إلى الى الى


(1) F. Luthans, Organizational Behavior ( N.Y. : McGraw-Hill, 1973 ), p. 524.

السبب في ذلـك . . وقل يكـون السبب عــدم التـــاسب بين المـوظفـ وطبيعـة عمله . . أو غير ذلـك

V V ا استعمال السُلطة والرقابة في غير بحلها :
إن استتخدام اللسلطة التعسفية ، والرقابة اللصيقة غلى العـاملين من قبل

 وبشُكل يتفق ومنطق أن الإنسان هو أهم عناضر الإِارة على الإطلاق .

 شيء . . بـل إن تعمينق المشرف لمفهـوم ودلالات الرقـابة الــذاتيـة ، وتعميق مفهـوم القلوة الحسنـة لهمـا من الأسـاليب التي أثبتت نجـاحهـا في كثيـر من المنظمات الإدارية(!)

1 ـ
إن عدم ثقة المشُرف فيما يقوم به دلالة على عدم قدرته الإداريـة وعلى


 به ، ولا مجال أمامه لتصحيـح المسار إلا أن يزرع الثقة في نفسه وفي نفـوس العـاملين معه حتى يتمكنـوا ، كمجموعـة ، من ممارسـة النشاطـات المسنـنــــة إليهم بكل كفاءة واقتدار

، $19 V$ (1) علي عبـد الـوهــابة، إدارة الأفراد ، مكتبـة عين شمس ، القـاهـرة؛، صqr

# القــسم الثــاني <br> معوقات تتعلق بالمرؤوسين 

1 ـ نــفـور المرؤوسين :

 يعتمده المئرف المدرك لأصول العلاقات الإنسانية والإدارية .

- Y العجز والتقصير في أداء العمل : Y

وتـد يكون لــه أسباب سلوكيـة أو تدريبية . إن إسناد العمـل المناسب
بالقدر المناسب للموظف المناسب بالأجر المناسب قاعلد إلدة إداريـة سليمة يجب على المبـرف تطبيقها ـ ما أمكن - عند ممارسته للعملية الإشرافية .

ش ـ
 سوء العلاقات السلوكية داخـل الإدارة . وعلى أي حال ، فإلن على المـلى المشرف
 والصـراحة والاحتـرام المتبادل داخـل بيئة العــل وبين كـانـة العـاململين تحت إشرافه .


 الكفاءة في العمل فتعني ما تتنهجه الإِدارة من وسائل وأساليب لبلوغ الألأهداف المرسومة . وهنا على المشبرن ألا يتهاون في معالجة أي ضعفـ أو أو يُصور قد يكون لدى العاملينَ لضمان كفاءتهم ونعالئتهم"(1) م

0 ـ ـ ك
يعتبر الغياب والتأخر ظاهرة إدازية سلوكية عقيمة . . . فإذأ كان من جت المـوظف أن يطالب الإدارة بتنفيـذ حقوقه فمن حق الإدارة أيضـأ أن تـطالبـه


 تطبيق العقوبة التي يجيزها النظام م
(1) W.. Riddin, Managerial Effectiveness, ( N.Y. Mc.-Hill, 1970 ), pp. 5-7.

## القسم الثالث

## معوقات تتعلق بظر وف العمل

1 - 1
لا شك أن ظروف العمل المادية تلعب دوراً هامأ في تقدم أو عرقلة أداء
 عوامل تساعد على خلق الجو العملي الملاثم ، وبالتالي زيادة الإنتاجية

- r اختلاف المعايير في التعامل مع العاملين :


 الاختلافات العامة تجعـل من العسير على المئــرف أن ينتهـج أسلوباً مـوحدئ



النفسية والاجتماعبة والسلوكية بين كافة مرؤوسيه(1)

(-) T. Herbert, Dimensions of Organizational Behavior, (N.Y. : : كذلك ، MaCmillan, 1976 ), ch. 20 ( Abstract).
$(-)$ Tomas A. Petit, Fundamentals of Management Coordination: Supervisors, Middle Managers and Executives, (John Wiley and Sons, N.Y. 1975 ), P. 76 .

القســم الرابـع
معوقات خارجة عن إرادة المنرف

1
( Y Y Y Y



 على أي حال ، تؤثر سِلبياً ، وبدرجات متفاوتة ، عـلى :
. التظيم الإداري

- الإنتاجية الإدارية :

وما يرتبط بهما من عنأصر ومفاهيم إدارية وإشرافية أخرى .

## الصنالتاركع قضايا وحالات دراسية

## قضايا وحالات دراسية

الإِدارة علم وفن : علم في مناهجها . . وفن في ممـارسبتها وتطبيقاتهـا
وصلاتها وأسبابها وغاياتها . فالإدارة في مجملها هي العلاقـات الإنسانيـة . . وفي جـوهرهـا الناس . . وفي غـايتهـا الإنتـاج . . وفي أسلوبها الانـا التعـاون بين الأفراد والجماعات لتحقيت الأهداف المطلوبة .

ومن هنـا ، فإنـه من المفيد أن يــرك القائمـون على الأجهـزة الإداريـة


 كرقم في معادلة حسابية نغيرها متى نشاء وكيفما نشاء . .
من هذا المنطلق سوف يتم عرض عدد من الثضايا والحالات الـدراتِ الـاسبة ذات الصبغـة الإِارية والاجتمـاعية والسلوكيـة ــ التي تمئل نشازاً وشذوذاً غيـر مقبـول في التنظيم الإداري وسلوكيـات التعامـل الإنستاني في كثيــر من بيئـات الات

العمل الإدارية :
(1) مجمـوعة من الأعمـال تتراكم وبكثـرة على مقاعـد عـدلد كبيـر من الموظفين مؤخرين بذلك مصالـح فئات معينة من جمهور المنتفعين . كل هـلـ هذا
 مـا يسمـح بـه المنـطق والـواقـع . ثـم تجــد نـطرتـه للواقـع والمنـطق هــو أن

الإنتاجية التي يجب أن يقدمها يجب أن تكون مقيدة وفق نظرياته الخِاصة وأن
 هنـا واقعي في نظرتـهُ تلك ذلك ألــه لا يلرك الـــوقت وإدارتـه في ظـل غيـاب الرقابة ألإدارية .
(Y) موظف آخبر يعيش في برج عاجي ، وظيفته ومستويـاتها وواججـاتها في الشـرق وهو ومنجمــوعة الأفكار التي تحمله ويحملها في الغـربـ؛ أي أن هـذه العينـة حصلت على وظيفتهـا بفهـل مؤـــرات خحـارجـــة عن إراذة الـبيـد المدير ، وهذه المؤئرات أحسب أنهـا الوحيـدة التي لها مفعـول المـخلدر لـدى
 الموظف ، بل ربما أن المكافأة في النهاية تكون الترشيـح للترقيـة تحخت مظلة المؤثرات إياها !
() في العالم المتمدن يتوجه الموظف للمراجـع بكل أدب ينسألـه عن
 تسهيل :الأمور أمام المراجـع بدون تعقيدات ولا رتـابة بـطيئة . المـوظف يفهم ويقـدر قيمة الجهــد والوقت ، ويحـافظ على كرامـة النـاس . ويكـوبن العـــل
 تشرق على وجهه ابتسامة تعطي الأمان .
في العـالم النامي يعـاني المراجـع من المـرارة الشـديــدة في مبـراجعتــه


 للجهد ووقت العباد ، وكرامة المراجعين أسيرة مزاجه اليومي ! .
 المتخلفة لمفهوم الوظيفة في عالمنا النامي ؟ هل نحتاج إلى من يسهل للنـان

أمورهم ويبعث في نفوسهم الراحة والـرضا ؟ هـل أصبحنا بحـاجة مـاسة إلى إلى
 الجواب بنعم . . فلماذا لا نبادر ؟!.


$$
\begin{aligned}
& \text { الكفاءة وسوء الأداء تتمثل في تفني ظواهي المر(1) : } \\
& \text { - ارتفاع تكلفة العمل . }
\end{aligned}
$$

_ تأخر الانجاز


- ارتفاع معدلات الهدر والفاقد

ـ ـ سـوء تنفيذ الفـرارات المختلفة على الـرغم من وضوحهـا واتسامهـا
بدرجة عالية من الرشُد .

وقد دفعت هذه الحالة التي أثارت الكثير من الشكاوي بالورير
 المصلحة إلى سابق عهدها من الكفاءة والأداء الجيد .

وصلر قرار باختيار مدير جـديد من خـارج المصلحة تتـوفر فيـه الكفاءة والسمعة الطيبة والنجاح في العمل وحسن القيادة والأداء .

مـا هي الخطورات المثلى التي على المـدير الجـديد اتبـاعهـا لإصـلاح الموقف وما الفرارات الواجبب اتخاذها بهذا الصدد ومبررات ذلك ؟.
(0) رفعت ذات يوم سماعة الهاتف واتصلت بـالرقم المبـاشر لمسؤول
 أنت ؟ ومن أعطاكُ رقم هاتفي الخاص ؟ نقلت له : مـواطن ( يا سيـدي ) يود
 ص

الاستفسار ، إن أمكن : فردّ قائلًا : قبل كل شيء لا بد أن تخبرني عن كيفية






 نــلًا ، ويحتاج إلى الاتصـال بهذا المسؤول لشـرح ظروفـ معينـة لها عـلاقة

 الحاجات الذين ( يحنبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) .
 السلبية من قبل بعض: المسؤولين وتجاهلهـم لدور الفـرد المراجـع الـذي لولاهِ لما ارتقى هؤلاء إلى هذه المناصب : ومثل هذه العينأت والثشرائـح تعطينا بما فيه الكفاية أن أعـدادادا ككبيرة من

 إلاَ عندما يجدون أنفنهـم خارج دائرة الأضواء وبعيداً عن المناصب ألبرأة ، ، عندها نقط سيندمون يوم لا ينفـع الندم !!.

> * المـشـكــلـب؟ ؟
> * * "الـحــائق ؟ * الأسبـاب ؟. * العـلاج
(1) من حت المسؤول أن يختـار مسـاعـديـه ممن يفهمــونـه جيـــداً ،



 مـا يحقق تفكيراً أويتبنى تـوجيهـأ مخلصـأ للعمـل الــني يـديـــره ويضـطلـع بمسؤوليته

غير أن السؤال هو : هل عرنت ـ كفرد مسؤول ـ قدرك تماماً ؟؟


الأحكام النهائية بحق الآخرين . . وإن أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بهـم .
ومشكلته الثانية أنه يجد نفسه واقعاً تحت تأثير مشياعره الذاتية ، وآرائه الششخية ، ولذكك فإن فراراته تتلون بحسب الحال والظرف ، وبائ وبحسب درجة الارتياح أو الضيق بالآخرين . .
 الصفـاء والهدوء النفسي ـ هـل سألت نفسـك : إلى أي مــى أنت على حق في كل قرار أقدمت عليه ؟؟
لـو سألت نفسـك مثـل مــنا السؤال . . فـإنــك تـرتـاح كثيـراً ، لأنـك

 وتنفيذ مقتضياتها

إن الئقـة رأسمـال ضخـم ، والارتيـاح قـوة مؤنــرة في خلق الكثـــر من
 مـع الثقة والارتياح ، ولا نبيما حين نبذل فليلًا من الجهد لاكتفائها !
"


* الأسبـبـب؟
* العـلاج

السلطُـة والإثــرافـ :
(V)
 أفضل المدققين في الوززارة وأمهرهم في معالجة الحساباب المالية.

التحق محمد بالـوزازة كمساعـد مدقق ، ولم يلبث أن بـرهن عن كفاءة
 المالية ، ومسؤولاً عن تدقيق الحسابات التي لها صفة الأهمية والتعقيّد . ونظراً لطبيعته التي تميل إلى الانعزالل والوحـدة ، فإنـه لم يكن محبورباً


 إلى العمل ذائماً بملابس رثة .

 وطلب منـ أن يحسن من مـظهـره الخـارجي . على أن محمــداً كــان يجبيب

قائلألا : ا إني أقـوم بواجبـات عملي وإدارتي على أكمل وجـه ولم أتصر حتى الآن بأي واجب طلب مني . . وأنتم تعرفون ذلك جيداً ه . .

وفي أحد الأيام ، عندما تحقق لمحمد أن الفترة الحـالية لا يـوجد فيهـا

 زوجته التي ما لبثت أن تعافت من مرضها وعادت إلى المنزل .

وعندما توجه محمد بعد ذلك إلى العمل وجد في مكتبه مـلاحظة حـولـول ضرورة مراجعته لمكتب مدير عام الوزارة حين عودته . فتوجه إلى مكتبه على الـى





 فانقطاعك عن العمل ، دون إذن ، مبرر كافي لنتيجة تقريرك ". .



 وطلب إعـــادة النظر بصـورة عـــجلة في مضمـون نــــــريـر الأداء الخــاص بمحمد . . وكوّن لذلك لجنة خاصة . . علمأ بألن الوكيل كان عارفاً بالمهارات والقدرات التي يتمتع بها محمد في عمله .

## الارتباط والمستوى التنظيميين لإِدارة <br> التي يشرف عليها السيد / محمد



أسئلة الحـالة اللدراسية رقم (V) :
اس : ما هي بالتحديد المشكلة الماثلة في الحالة ؟
Y م
r س : ما هي في تصورك أسباب نشوء المشكلة ؟
ع س : مـا هو رأيـك التحليلي في التصرفــات التي قام بهـا كـل من السادة / محمد ، وخالد ، وأحمد ؟ .
0 س : مـا هي سلبيات وإيجـابيـات الإشــراف الإداري الـظاهـر في الحالة الدراسية ؟.
7 س : ما رأيك في قرار وكيل الـوزارة ؟ وماذا على اللجنـة المكلفة
بـدراسـة المشكلة أن تفعـل كي يستقيم الأمـر بين أطــراف الـ
الخلاف ؟.

## " أهمية الدوافـع والحوافز في العمل الوظيفي "

* المطلوب من كلز مجموعـة متدربين ... ما يلي :
- ترتيب الدؤافـ والحوافز الـواردة في الجدول .. ونقـأ لأمفيتها من وجهة نظر المجموعة . . .
- تبادل كل مجموغة جدولها الترنيبي مـع مجموعة أخرى من أجـل معرفة ما يلي :
*     * أوجه الاختـلاف مـع ذكر الأسباب الممكنة ! * * أوجه الشّبه مــ ذكر الأسباب الممكنة ! * أوجه الاستفادة !

rv.

ـ ( ( فيد واستفيد " .

- ( ا سـتك أمـورك " .
- ا مشـي حـالك "، .
- ه الفلوس ترفـع الرؤوس " .

- حـت الشــاي " . .

مرادفات أنيقـة لكلمة ه الــرشوة ه تؤدي في النهـاية إلى ارتكـاب سلوك
 بلا مناسبة ، إلى الهدية أيضاً بلا مناسبة ، إلى نفاق الرفاق إلى الرشوة بالقدوة السافرة

لا يكــاد أي مجتمـع إنساني يخلو من مــنا النوع من الشـــونوذ السلوكي
لكنه قد يكون على شكل حالات فردية ، وقد يأخذ بكل أسف هيئة الظاهرة .
اقرأ بتأنّ القضيتين التاليتين المستقاة من واقع البيئة الإدارية المحلية، ثُم أجب بعد ذلك على الأسئــلة المطروحة :

1- يقول مديـر الإِدارة ( س ) المسجون على ذمـة التحقيق في قضية
الرشوة :
ه لم أكن أعتقـد يومـاً أنني سـأسجن في قضيـة رشـوة ، ولم أكن أدرك



أحـد الأيام وذهب إلى مـديريـة الجـوازات لإنهـاء الإِجـراءات . . وفي اليّوم

 له إجراءات معاملته، ، فقال لي : اذهب إلى الموظف الفـلاني واعطه الأوراق
 أعـرف أنه اتفق معـعموظف الجوازات على هـذا المبلــن نظير تسهِيل إنهـاء


 لكنه أنكر كل صلة بالنقود .

وهـأنذا مسجـونون رهن التحقيق في تضية كـان كل قصــي منْهـا فعـل الخير وحسن النية ه . .

 مـع الرشوة وكيف أنه بعد تردد استمرأها حتى النخاع . . يقول المهندس :
 وخطبت فتاة ولكي لا تطول فترة الخطوبة سعيت لفرصة عمـل في الخخارج ج . .
 البحكومية التي لها علإةة بالمراجعين . وفي أحد الأيـام جاءني اتصـال ها التفي من بلدي يخبرني بأنٌ هنـاك شقة معـروضة بسـعـر مغر جـــــاً ، ولم أكن أملك

 أن تضيـع مني الفرصة فبدأت أقبل هذه المبالـغ ، وحتى بعد أن جمعت ثمـن


 وخسرت سمعتي وشرفي وأهلي الذين نبذوني " . . * * *
(أ ) الـرشـوة مـرض اجتماعي يساعد على سيـيادة نمط من التفكيـر الإداري المتخلف . . ناقش ذلك مبيناً أسباب ظهورها ؟
(ب) وضٍ آثار السلوكيات الـرشوية - من المنظور الإداري ـ على
كيــان المجتمـع ؟ استعن في ذلـك بــالأحــداث الـــواردة في الاري

- القضيتين
(ج ) هل عقوبة السجن والغرامة كافية للحد من ظاهرة الـرشوة -من

 الظاهرة في الجهاز .


 ومغاهيم الإدارة والإشراف أن نؤكد على الأهمية العظمى للتنمية الإدارية كأداة
 من مـوارد ماليـة وقدرات اقتصـادية ، فيان كفاءة الإِدارة هي التي تنـر ر كفايـة

 عناصر هذا النظام الإحاري نفسه ، وهذا يتطلب بالضرورة العمل على استا استقرار العـاملين النفسي وئباتهم في الخــدمة وفعـاليتهم داخـلـ التنظيم م ـ ويمكن أن يتحقق ذلك بعد طرق لعل أهمها :
1 - وضـع الإنسـان المنـاسب في المكـان المنـاسب بـالأجـر المنـاسب في الوقت المناسب ، ولا يمكن تطبيق ذلك بععالية مــالم نبدأ أولأ بـوصف المِ الـوظائف وتحـديد المسؤوليـات وتصنيفها بـوضوح تـام وفق خطة عمـل
مدروسة .
r _ التحـديث المستمـر للتشـريعـات والنـظم الإداريـة لتــواكب التغيـرات
 إجراءات العمل
r ـ ـ وأخيراً نعميق شرعية النظام الإداري وتأمين دعم المجتمـع له ، وذلـك من خلال التمسك بأخلاقيات العمل الوظفيني واكتساب ثئة الجمهور .

كمـا أن عمليـة التنميـة الإداريـة تستلزم ، من جــانب آخــرّ ، تكبيف
الجهود والعمل بكل الوسائل المتاحة لدفـع كفاية إنتاجيـة الأجهزة الإِداريـة ، ويمكن أن يتحقق ذلك باتباع عدد من الطرق ، لعل أهمها :
1 - حسن استغلال وقت الدوام من قبل العاملين في الأجهزة الإدازية .
r r r r تحسين واقـع الاتصال الإداري ومستوى التنسيت في البيئة الإدأرية .
r r تـ تـطوير وتوضيـح المهام والاختصاصات واللبائـح المنظمة لسيـر الأعمال وألنئاطات .

ع - الاهتمام التام بتّدرِبب العاملين ، والاستفادة من وسائـل التقنية الحـــيثة في أداء العمل $\therefore$ :

0 - تحسين أساليب الإشراف على العاملين ، وطرق الرقابة على إلعمل .
1 - :تقدير الميزانيات اللازمة للأجهزة الإدارية وفق ضوابط نظامية وٌدراسـبات علمية قائمة علني أسانس المعرفة التامة بحجم ونطاق وأهمية اللغمل وليس
 كقوة زئيس الجهة المطالبة بـالمخصصات أو عـلاقاتـه الشخصصية ، ممــا
 وحرمان الجهاتِ الأكثر استحقاقاً منها . . وبالتالي حرمـان المجتمــيع من مشاريـع مثمرة :

- V الحــ من التبذيـر والنفقـات الـزائـدة التي يكـون مـردهـا التنظيم غيـر المناسب أو الازدوواجية الإدارية .
^ - حل المشكلات الإدازيـة والتنظيميـة بالأسـاليب العلمية الفعـاللة القــائمة على البحث والْتحليل واستخلاص الحالولول .

ومن نـاحية أخـرى ، فإنـه خلاصـة لما تم بحثـه عن أصـول الإشــراف



 ما يمكن أن يطلق عليه بـ ( تنمية المهارات الإششرافيـة ) ، وهي عملية متعـددة الجوانب حيث تشمل البئر والوسائل والأسـاليب ، أي أن لها أبعـاداً إنسانيـة
 الإشرافية الإدارية ) على أنها مجموعة من الوظائف المتدانحلة تؤدى في محيط معين من الظروف - بعضها مساعد وبعضها معوق - والعبرة بعد ذلك هي الكي في في

 الاقتصادية والاجتماعية للعملية الإشرافية بوجه عام .

وهنـاك أمـر آخــر لا يجب أن يغفله الإنــراف الإداري وهـــو ( طبيعـة


 ذلك من تأثير على الكفاءة والإنتاجية .

إن من الأهميـة إدراك حقيقـة أن أداء الـوظيفـة بنجـاح يعـود بـالفـائــدة والمصلحة المتبادلة بين الموظف نفسه والممتمـع بشكل عام .

وأخيـراً ، فـإن المفهــوم الأهم لهـنا المنهـج الفكـــري هـو الاهتمــــام بـ ( تنمية وتطويـر المسُرفين ) وإعـداد جيل إداري يتميـز بالقـــرة والمهارة في

قيادة الأفراد والإشراف عليهم والوصـول بهم إلى الغأــات المرسـومة . وهـذا لن يتأتى إلا عن طريق :

1 ـ الـدــة في اختيبـا المـــرفين بحيك تنبني على مـواصفـات وخصـائص وشروط معينة توامها العدالة والجدارة
 والاتجاهات .
r ـ التقـويم الموضـوعي لأداء المشرفين والعـاملين مـع ربط نتائـج التقـقيم بحوافز محددة ، إيجابية وسلبية
₹ - إجراء التوازن التنظيمي بين السلطات المخولـة للمسرفين والمسـؤوليـات
المناطة بهم
0 - إعداد نظام متكـامل للحـوافز مبني على المـوضوعيـة والجدارة ، بحيث يمكن للموظف أن يربط بين العمل والجزاء المترتب علهه .

Y الإفادة من نظم المعلومـات الحدييـة في مجالات العمـل الإشمرافي . . كالحاسب الآلي .


## الراجعالمْ•

مــني عبد الفــدر ، الإدارة : دراسة تحليليـة للوظائفـ والفـرارات الإدارية ،
تهامة ، جدة ، 1 • أهـ .

علي عبـد الوهـاب ، معدمـة ني الإِدارة ، معهد الإِدارة العـامة ، الـرياض ،
.
 والأفراد ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، ، • ٪1هـ هـ .

مـختـار حمــزة ، مبــادى علم النفس ، دار المجمـع العلمـي ، جـــة ، . $\rightarrow$ - $18 \cdot$

نـاصـر العــديلي ، السلوك الإنســني والتنـظيمي ، معهــد الإدارة العـامـة ،


صـلاح عون الله ، مـذكرات في السلوك الإداري ، معهـد الإدارة العامـة ، الرياض ،

أحمد الشنتاوي ، القيادة الحديثة ، دار المعرفة ، القاهرة ، PI97V م

p1911
إبــراهيم المنيف ، نمـوذج العمليــة الإِداربـة ، معهــد الإدارة العــامــة ، الرياض ، \&・モأهـ

. p19V.
( (II) مججدي الدفراوي ، النتخطيط والـرقّبـة ، معهد الإدارة العـامة ، الُـرياض

$$
19 \mathrm{~V}
$$

 (IM) محاضراتت عامة في الإجراءات الإدارية ، حلقة تطبيقية، معهـد الإدارة العامة ؛

$$
\text { . الرياض ، } 7 \text { ٪ \& إهـ . }
$$

(1) (1) علي العبيـل ، بِحوث نــدوة الاتصالات الإذاريـة ، معهــد الإدارة اللعـامـة ، . الرياض
(10)
(1 ) ' منصور أحمد ؛ القُوى العاملة : تتخطيط وظائفها وتقويم أدائها، إلكوينت ،

- pl9Vo
(IV)
مشهور ، م م
(11) كمـال المفتي ؛ الرقـابة وتقـويم الأذاء ، معهد الإدازة العـامة ، الـرياضي ؛

$$
\text { . } 1 \varepsilon 0
$$


الرياض
. ميخائيل جميعان ، أُسس الإدارة العامة ، الأردن ، 1979 (Y)
(إبـراهيم شيحا ؛ دراسـات في الإدارة العامـة ، الدار الجــامعية ، نْبـروت (Y)

$$
\cdot \rho 19 A^{\prime}
$$

. 1970 (YY) ، مـليمان الطماوي ، مبادىء علم الإدارة العامة ،
ren
(YY) بحوث ندوة تنسيت الخدمات التعليميـة ، معهد الإِارة العــامة ، الـرياض ،

$$
0
$$

(Y६) الثالثة .
(YO) نواف الكنعان ، القيادة الإدارية ، دار العلوم ، *
. 1977 (YT) عبد الكريم درويش ، أصول الإدارة العامة ، (YY) (أحمد الصباغ ، مبادىء الإدارة ، الجزء الأول (YV)
 (إبراهيم درويش ، الإدارة العامة بين النظرية والممارسة ، إمره (TQ) (Y‘)

مl9V7 ، سيد الهواري ، الإدارة: الأصول والأسس العلمية، القاهرة (19)
( الإدارة العامة ، الرياض ، 0•عأهـ الهـ .
(إسماعيل صبري ، اتخاذ القرارات في السياسـة الخارجيـة ، مجلة السياسـة الدولية ، أكتوبر 19VA م

- م
. مl9v9 ، محمود عساف ، أصول الإدارة (ro)
.


. علي السلمي ، اتخاذ القرارات الإدارية ، الطبعة الأولى ، •
(rq) إسماعيل صبـري ، العلاقـات اللدوليـة ، الأصول والنـظريات ، مسطبوعـات -

م

الرياض ، ع •ع'اهـ .

مـج




$$
\cdot \rho 18 \wedge
$$


. $-1 E \cdot 1$

التدريبية ، معهد الإدارة ، الرياض ، ! • عاهـ .
(EV) علي السلمي ، التـلدريب الإداري ، المنـظمـة العـربيـة للعلوم الإداريـة ،

$$
\text { . } 18 v
$$


(؟ ) (أحمــد رشيـد ، نـظظريـة الإدارة العـامـة ، دار الشُـروت ، جــدة ، ط (0) ؛

$$
\text { . } 18 \mathrm{VA}
$$

(0*) مختــار حمزة ، رسميـة خليـل ، اللسلوك الإداري ، دار الممجمـع العلمي ؛
جلة ، م م م
*NY

، حسن إبراهيم ، تاريـخ الإسـلام السياسي والـديني والثقافي والاجتمـاعي ، (0)


عبـد العـزيز هيكـل ، الإنســان المعـاصر والحضـارة الغـربـة ، الـــدار
الجامعية ، 19^0
كـامل الـدقس ، العلاقـات الدوليـة في الإِسلام ، دار الشـروق ، جدة ، (Or) - 1987

أحمـد شلبي ، موسـوعة النظم والحضارة الإسـلامبـة ، الجزء الأول ،
-القاهرة ، 19VA م
أحمد الشامي ، الخلفـاء الراشـدون ، المركـز العربي للئــافة والعلوم ،
بيروت ، 19^1م .

محمد تطب ، واقعنا المعاصر ، مؤسسة المدينة للصححافة والنشر ، الطبعة
الأولى ، v• \&اهــ .
. محمد سالم ، المدخل إلى الثقافة الإسلامية - دار القلم ، الكريت (OV)


المالية ، 0 + §اهـ .

 زكي
سمير عسكر ، المـلخـل إلى إدارة الأعمـال ، دار النهضة ، القــمرة ،

- plar

حلمي كـامل ، أسـاليب الإثــراف الفعـال ، المنظـمة العـربيـة للعلوم
الإدارية .

ذكي حنـوش ، اتخـاذ القـرارات ، معهـد الإدارة العـامـة ، الــريـاض ، .

جيمس منزيسب ، كيف تكون مديراً نـاجحاً ، تـرجمة عبـد الحُليم ثاببت ، دار القلم ، الْقاهرة، ، 1971 .
(77) : علي عبـد البوهــاب ، إدارة الأفـراد ، مكتبـة غين شمس ، القــامــرة ، - plave
صافي إمام ، مدحاضرات في الإشراف ، 1979م
 العـربية السعــودية ، دراسـة تحلينلية ، معهـد الإلدارة العامـة ، الريـاضِ ، - ${ }^{\prime \prime E} \cdot 7$
 التدريب العام.
(V•)

(1) S. Seadler, Ideologic Essentials of Public Administration, New York: Van Nostrand Reinhold, 1978.
(2) W. Brown, and D. Moberg, Organization Theory and Management, A Macro Approach ,N. Y : Wiley, 1980.
(3) F. Taylor, The Principles, of Scientific Management, N. Y : Harper and Brothers, 1949:
(4) H. Fayol, General and Industrial Administration, London: Sir Isac Pitman and Sons, Ltd, 1949.
(5) N. Henry, Public Administration and Public Affairs, 2nd ed., Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980.
(6) M. Weber, Essays in Sociology, N. Y. : Oxford University Press, 1946.
(7) D. Katz and R. Kahn, The Social Psychology of Organization 2nd ed., N. Y. : J. Wiley, 1978.
(8) Herbert Simon, Administrative Behavior, N. Y.: The MacMillan Company, 1950.
(9) Herbert Simon, The New Science of Management, N. Y. : Harper Co. 1960.
(10) L. Bittel, What Every Supervisor Should Know, N. Y. : McGraw-Hill, 1980.
(11) J. Halloran, Applied Human Relation: An Organizational Approach Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978.
(12) Robert Thierauf, Klekamp and Greeding, Management Principles and Practices, N. Y. : John and Sons, 1977.
(13) M. Kohen, Dynamic Managing: Principles, Process, Practice, Menlo Park: Cumming Pub. Co., 1977.
(14) George Terry, Principles of Management; 5th ed., Homewood, III., Richard Inc., 1972.
(15) Chester Bernard, The Function of the Executive, Cambridge Mass: Harvard Univ., Press, 1964.
(16) W. Newman, C. Summer, and K. Waren, The Process of Management, Eng. Cliffs: Prentice-Hall, 1973.
(17) G. Lippit, Organizational Renewal , N. Y. : Appleton, 1969.
(18) F. Harrison, Management and Organizations Boston: H. Mifflin, 1978.
(19) B. Scanlan, and B. Key, Management and Organizational Behavior, N. Y. : J. Wiley, 1979.
(20) Leonard White, Introduction to the Study of Public Administration.
(21) Robert Tannenbaum I. R. Weschler, and Fred Massarik, Leadership and Organization: A Behavioral Science Approach, N. Y : McGraw-Hill Book Co. Inc., 1916.
(22) Luther Gulick and L. Urwick, Papers on the Science of Administration, N. Y. .
(23) William whyte, Man and Organization, Homewood III, Richard Ir. Inc̣., 1959.
(24) John Gabarro and John Kotter, Managing Your Boss, Harvard Business Review, 1980.
(25) William Given, Experience in the Development of Management People..., Cambridge, Mass: H. Bus. Rev., 1947;
(26) Rensis Likert, The Human Organization, N. Y. : McGraw-Hill Book Co., 1967.
(27) R. Tannenbaum and W. Schmidt, How to Choose Leadership Pattern, Harvard Bus. Rev., Vol. 51, May-June, 1973.
(28) Douglas Mc-Gregor, The Human Side of Enterprise, N. Y. : McGraw-Hill Book Co., 1960.
(29) R. Blake and J. S. Mouton, The Managerial Grid, Houston, Gulf Pub. Co. , 1964.
(30) Keith Davis, Human Behavior At Work, 4th ed., N. Y., McG. H. Book Co. ,1972.
(31) Gibson, Ivancevich, and Donnelly, Organizations, Behavior, Structure, Processes, 4th ed. B. P. Inc., Texas, 1982.
(32) F. E. Fiedler, Validation and Extension of the Contingency Model of Leadership Effectiveness: Psychological Bulletin, Vol. 76, 1971.
(33) M. Grosz, General Theory of Management Communication, Providence, R. I. Institute of Management Science, 1969.
(34) R. Bellows, T. Glison, and G. Odion, Executive Skills, Eng. Cliffs N. Y. : Prentice-Hall, Inc., 1962.
(35) William Glueck, Management, Hin Sdale 911: The Dryden Press, 1977.
(36) H. Dewhirst, Influence of Preceived Information - Sharing Norms on Communication Channel Utilization - Academy of Management Journal, Sept., 1971.
(37) L. Sayles, and G. Strauss, Managing Human Resources, Scond ed., Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 1981.
(38) Peter Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, N. Y. : Harper and Row Publishers, 1974.
(39) William Donovan, Intelligence: Key To Defense, LifeSept., 30, 1946.
(40) Richard Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin, Foreign Policy Decision Making, The Free Press of Glencose...
(41) Andrew Scott, The Functionning of the International Political System..
(42) Robert Murdik and Joel Ross, Information System For Modern Management, Eng. Cliffs, N. Y. : Prentice-Hall, Inc., 1971.
(43) Bertram Colbert, The Management Information System, Management Services, Vol. 4, No. 5, 1967.
(44) Garry William, Integrating Wellness into Learning, Training and Development Journal, Vol. 34, No. 7, 1980.
(45) H. Leavitt, Managerial Psychology, 5th ed., University of Chicago Press, 1978.
(46) P. Laurance and J. Lorsch, Organization and Environment, Boston: Harvard University, 1967.
(47) Dú Brin, A., Fundamentals of Organizational Behavior, 2nd ed., Pergman Press Inc., N. Y. : 1978.
(48) Szilagyi, etal, Organizational Behavior and Performance, 2nd ed. Goodyear Pub. Co., Inc., 1980.
(49) S. Robbins, Administrative Process, 2nd ed.; Eng. Cliffs: Prentice-Hall, 1980.
(50) D. Johnson, and F. John., Group Theory and Group Skills, Eng. Cliffs: Prentice-Hall, 1975.
(51) J. Paul Getty, How To Be Rich, The American Oil Co., ( Getty ), U.S.A. - Selected Chapters are Translated by Alsyasah Newspaper, Kuwait, 1975.
(52) D. Beach, Personnel: The Management of People at Work, 3rd. ed., N. Y. :MaCmillan, 1975.
(53) F. Luthans, Organizational Behavior, N. Y. : McGraw-Hill, 1973.
(54) W. Ridden, Managerial Effectiveness, N. Y. : McGraw-Hill, 1970.
(55) T. Herbert, Dimensions of Organizational Behavior, N. Y. : MaCmillan, 1976.
(56) Tomas A. Fundamentals of Management Goordination: Supervisors, Middle Managers and Executives, John Wiley and Sons, N. Y. : 1975.
(57) L: F. Urwick, That World Organization, Academy of Management Review, Jan., 1976.
(58) H. Simon, Models of Man, N. Y. : John Wiley and Sons, 1957.
(59) Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization,Trans. and Talcott Parsons, N. Y. : Oxford University Press, 1947,
(60) D. Waldo, Study in Public Administration 1961.
(61) Dimock.. K., Public Administration 1966.
(62) Stephanie Winston, The Organized Executive, W. Norton and Company, N. Y. : London, 1983.


[^0]:    (1) Rensis Likert, The Human Organization ( N. Y. Mc-Graw Hill Book Co. , 1967 ) Likert's Theory.

