# الذكاءاوات المتعلدة وعلاقتهها في تتنية التحصيل اللدراسي في الريـاضيـات للىى عينة أردنية من الطلبة ذوي صعوبـات التعلم 

إعداد<br>د/ محمد سميح إسماعيل عاشور<br>\section*{كلية التربية - جـامعة حـائل - المملكة العربية السعودية}


#### Abstract

: المالخص تهـــف هــنه الدراســة إلى معرفـة العلاقــة بـين الـــكاءات المتعــددة والتـحصـيل الدراسـي  صـعوبات الـتعلم پِ الريـاضـيـات، موزعـون علــى:( مــدارس أكســفورد، ومـدرســة الأكاديميــة العربيـة الحديثــة). وقــد تم تقســيمهم إلى مـجمـوعتـين أحــدهمـا تجريبيــة والأخـرى ضـابطة بطريقة عشوائيـة، حيث تكونت كل مـجموعة من Y ط طالبـا وطالبـة. وتم تنفيــن الدراسـة خـلال  الأدوات التاليــة: برنــا مـج قــائم علـى نظريـــة الـــذكاءات المتعــددة پٌ الرياضـــيات مـن إعــداد عاشور(r|٪)، واختبار تحصيلي پٌ الرياضيات من إعداد البـاحث. ومقياس الذكاءات المتعـددة من إعداد شيرر. وقد أسفرت النتائج عن: وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التحصيل وِو الرياضـيات والـذكاءات المتعـددة لـدى طلبـة المجموعـة التـجريبيـة، بينمـا لا توجــد علاقـة ارتباطيـة ذات دلالـة إحصـائيـة بـين التتحصـيل والـذكاءات المتعـددة لـدى طلبـة المجموعـة الضابطة. ووجود عالاقة ارتباطية دالة إحصائيـا بين الذكاء المنطقي الرياضي، وبين التحصيل الدراسىي پٌ مـادة الرياضيات. كمـا اتضح أيضا وجود علاقة ارتباطية سـالبـة دالـة إحصـائيـا بـين الـذكاء الموسـيقي، وبـين التحصـيل الدراسـي يٌِ مـادة الرياضـيـات. أمـا الـــكاءات التاليـة: الــذكاء اللغـوي اللفظي، والــذكاء المكاني، والــذكاء الجسـمي الحركي، والــذكاء الضـمن شخصي، والذكاء البين شخصي، والذكاء الطبيعـي فمعـامـلات ارتباطهـا غير دالـة إحصـائيا بينها وبـين التحصيل الدراسي يٌِ مـادة الرياضيات. وِيْ ضوء مـا أسفرت عنـه الدراسـة مـن نتـائج أوصى البـاحث بعقد دورات وورش تـريبيـة تــرف المعلمـين بنظريـة الـذـكاءات المتعـددة وكيفيـة تطبيقهـا يٌ الصـفوف الدراسـيـة. بالإضــافة لتجهيـز الغـرف الصـفيـة بـجميـع الأدوات والأجهـزة والوسائل الالازمـة التي تلبي جميـع الذكاءات المتعددة للطلبة.


#### Abstract

: This study aims to find out the relationship between multiple intelligences and academic achievement among students with learning disabilities, and study sample consisted of (48) students with learning disabilities in mathematics, they are dispersed over :( Oxford schools, and a school of modern Arab Academy). It has been divided into two groups, one experimental and the other officer at random, where each group consisted of 24 male and female students. The study was implemented during the first semester of the year 2014/2015. To achieve the objectives of the study, the researcher using the following tools: Based on the theory of multiple intelligences in mathematics from Ashour(2013) preparation program, achievement in mathematics test prepared by the researcher. The measure of multiple intelligences of preparation Shearer. The findings resulted: the existence of statistically significant correlation between achievement in mathematics and multiple intelligences to the students of the experimental group, while there is no statistically significant correlation between achievement and multiple intelligences to the control group students. And the presence of correlation statistically significant relationship between logical mathematical intelligence, and between academic achievement in mathematics. It also turns out there is a negative correlation statistically significant relationship between musical intelligence, and between academic achievement in mathematics. The following intelligences: linguistic verbal IQ, and spatial intelligence, physical intelligence and motor, and intra personal intelligence, and intelligence Albin personal, natural and intelligence Vamaamlat is statistically significant association between them and academic achievement in mathematics. In light of the outcome of the results of the study, the researcher recommended the holding of workshops, training courses and teachers know the theory of multiple intelligences and how to apply them in the classroom. In addition to classrooms equipped with all the tools, devices and means to meet all of the multiple intelligences of students.


الاقدلمة:

يعتبر مجال صعوبات التعلم من أكثر مـجالات التربية الخاصة تعقيداً نظراً لطبيعة الظاهرة والتى تشير إلى مصطلح عام يتضمن مجموعة غير

متجانسة من الاضطرابات تنطوى على أنواعا متعـددة يشتتمل كل نوع منها على مستويات متباينة من الشدة أو الحدة، ومن ثم فإن تقديم خدمـات التربيـة الخاصة لذوي صعوبات التعلم يتطلب بيئات تعليمية مـجهزة بإمكانات مـادية وبشرية متتخصصة لتقديم هذه الخدمات بصورة مناسبة لفئة أصبـحت ليست بالهينـة من حيث نسبة الانتشار حيث تقـدر حوالي 1,1٪ من مـجموع أعداد المدرجين ببرنامـج التربية الخاصة طبقا لإحصائيات مكتب التربية الأمريكي على المستوى العالمي والعربي، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات المسحية -رغم ندرتها- إلى ارتفاع نسبة من يعانون مـن صعوبات التعلم فى نظمناً التعليمية العربية بنسب قد تفوق النسب العالمية وذلك فى نطاق المدرسة العاديـة(أبـونيـان، • . . ؛الزراد، 1999 ؛توفيق،1994) .

لقـد جعلتت معظم الدول المتقدمـة تقديـم الخلدمـات والبر امـج الخاصـة بفئـة ذوي صعوبـات التعلـم أحـد أهـم الأولويـات لأنظمـة التربيـة الخاصـة وقوانينهـا؛ وذلك لكي تحفظ لهذه الفئة احتيـاجاتهـا التعليميـية والتربويـة بعيـدا عن الاجتتهادات الخـاصة. لذا تزايـل ِـِ الأونـة الأخيرة اهتمـام المجتمعـات بـذوي الاحتتياجـات الخاصـة؛ نظرا لزيـادة أعدادهـ، بـحسب الإحصـاءات الحـديثة، لا سـيمـا أن أفراد هذه الفئة تشكل جزءا مـن النسيـج الاجـتمـاعي، ومـثل هذا يتطلب
 خالال البر امـج التعلـيـميـة التي توافق قـراتهـم العقلـيـة.

ولعل مـن أهم القضايا والمشـكالات الأسـاسـية التى تواجـه مـجال صعوبات التعلـم هو غموض مفهوم التقييـم حيث تفتقر إجراءات تحـديـل وتشـخيص ذوي صعوبات التعلم غالبـا إلى الدقة والحنكـة وخاصـة مـع صغار الطلبـة مـن ذوي المستوى التعليهي المتوسط والذين يــثلون حوالي ا؟٪ مـن مـجموع ذوي صعوبـات التعلـم وهؤلاء يقعون فى الفئة العمـريـة مـن (؟ - 11 ) سنـة طبقا لإحصـائيـات

مكتب التربيـة الأمـريكيـة Lerner, 2000) U.S.Department of Educatio).

كمـا أنه مـن أبرز الصعوبات التي يـواجهها الطلبـة ذوو صعوبـات التعلـم القـراءة والكتابـة والحسـاب والتي تشكل عقبـة كبيرة مـن عقبـات النـجاح المدرسـي التي تنـعكس نتائـجها على جـيـع المواد الدراسـيـة الأخرى؛ لأن الافتقار إلى الرصيـد اللغفوي وطرق وقواعد الحسـاب تؤدي إلى ظهور مشكـلات وضعف القـدرات والمهارات العقليـة الأخرى.

 مـجال علم الأعصاب فِ كشف الكثير مـن الأسـرار عن كيفيـة أداء الدمـاغ لوظائفه، وبـناء على تلـك البـحوث انبثقت نظريـات حـديـثة ومفـاهيـم جـديلـة بـدأت
 استتخدامهـا مـع الطلبـة ذوي صعوبات التتعلم، استتجابـة للتطور التربوي الذي
 لا نجـدهم مِ عزلـة علمـيـة وعمليـة.

وبناء على هذه النظريـات والاتجاهات بنيـت الكثير مـن الاسـتراتيـجـيـات
التتعليمـيـة التعلـمـيـة المتوافقـة وعمل الدمـاغ، وبــراجعـة أدبيـات التربيـة الخاصـة فيمـا يتتعلق بنظريـات الذكاء تبـين أن النظريـات التقليـيـية للذكاء تركز يو تـناولها لهذا المفهوم على النـمو اللغوي والريـاضي، ويعتـمد عليهـا النظام التــريس الحـالي، ولا تهتتم بـالجوانب الأدبية، والفنيـة، والعالاقات الاجتتماعيـة للطالب بـالشـكل المنـاسـب (الزيـات،1991) .

إن البيئـات قد تكون متشـابهـة ولكـن يـتمـايز فيهـا الأفراد عن بعضهـم
 ذكائهم وتفوقهم، لهـذا تـم التـوصل إلى أن الذكاءات الموجودة لدى البشر هي
 لهوارد جاردنر، التي عارض بها النظريـة التقليـديـة

للذكاء، واقترح بدلاً منها تسعة أنواع من الذكاءاتات، وهي: اللغوي، الرياضي، المكاني، الحركي، الموسيقي، الذاتي، الطبيعي، الاجتمـاعي، والذكاء الوجودي.

واعتمـادا على هلد النظرية بوجود عدة ذكاءات تختلف نسبـة ظهورها مـ
فرد لأخر، فإن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون مـن تـنٍ واضح يِّ الذـا اللغوي أو الذكاء الرياضي أو كليههما (حسب الحالة)، بينمـا تعمل الذكاءات الأخرى (الذكاء الموسيقي والمكاني والحركي والشخصي والاجتماعي) وِي مستويات مرتفعة أو حول المتوسط، وحيث أن أساليب التـريس المتبعة مـع الطلبة ذوي صعوبات التعلم تقليدية تعتمد على التكرار والتلقين والنسـخ والتي بمـجملها تركز على جوانب الضعف وتهمل جوانب القوة.

لذا فإن استتخدام استراتيجيات غير تقليدية مـع الطلبة ذوي صعوبات التعلم قد يؤدي إلى تحسين طرق وأساليب التـدريس والتقويم ممـا يزيـد مـ تحصيلهم الدراسي وينسجـم هذا التوجه مـع التوجهـات التربوية الحـيثـة؛ التي ترى الطالب مـحور العملية التعليمية، وهو مـا يمكن تحقيقة من خلال استراتيجية التـريس القائمـة على الذكاءات المتعـددة والتي تحسن من دافعية الطلبة نحو التعلم، وتحقق تعلمـا ناجحا داخل الغرفة الصفية وبالتالي تحقق أهداف التعلم ويتحسن تحصيل الطلبـة.

ونظراً لالاهتمام الواقع على هذه الفئة من الطلبة فإن الدراسة الحالية
محاولة متواضعة لتطبيق استراتيجية حديثة وٌِ الميدان التربوي، وتسعى إلى معرفة العالاقة بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وتطبيقها ـٌِ واقع الحياة.

## مشكلة اللدراسلة وأسئلتهـا :

لاحظ البـاحث مـن خلال عملـة كمشـرف تربوي أن هنـاك ضعفا لـى بعض المعلـمـين فِّ تصهـيـم وتتفيـن اسـتراتيـجيات تـريس الريـاضيـات لهذه الفئـة، مـع ضآلة وقلة الخدمـات التربوية المقدمـة - وٌ بعض الأحيان -، وتراجع دور

الأسـرة ذاتهـا ـِّ هذا المجال، وأن الخلـمـات التي تقدم للطلبـة ذوي صعوبات تعلـم الريـاضيـات قليلـة وغير منظمـة، وتعتمدل على عمل وجهـد فردي للمعلـم، ومـن الملاحظ أن معلمي الطلبـة ذوي صعوبـات ِيْ الغالب يـعملون مـع ذوي صعوبات القراءة والكتابـة، وقليـلا مـا يـكون عملهـم مـع ذوي صعوبـات الريـاضيـات.

كمـا أن أسـاليب التـدريس الحـاليـة لذوي صعوبـات التعلـم تعتمـل على أسـاليـب التـدريس التقليـديـة التي تركز على جوانب الضعف لدى أفراد هلذه الفئـة وتهمل جوانب القوة لديهـم(Poplin,1993,p57). ومـن هنا انطلقت فكرة مشكلـة الدراسـة الحاليـة والتي لا تعتـمـد فقط على التلقين والتكـرار وإنمـا تركز على الذكاءات التي يمتلـكها الطلاب وتكون جوانب قوة لدى الطلبـة ذوي


مـا العلاقة بين الذكاءات المتعلدة والتتحصيل الدراسي ـِ مـادة الريـاضيات لدى عينة مـن الأطفال ذوي صعوبات التتعلم ـٌِ الأردن؟

> ويـنبـثق عن تلـك المشكلـة الأسئلـة الفـرعيـة التاليـة:

1- هل توجــ علاقة ارتباطيـة بـين أنواع الذكاءات المتعـددة والتتحصيل الدراسـي ֵِ丷 مـادة الريـاضيـات تعزى لنظريـة الذكاءات المتعـددة؟

「 متتوسط علامـات أفراد المجموعة التتجريبيـة والمجـموعة الضـابطة ـٌِ اختبـار الريـاضـيـات تعزىى لأنواع الذكاءات المتعـددة؟

## فروض اللدراسة:

تسعى هذه الدراسـة هِ إطار الإجـابـة عن التسـاؤلات السـابقة إلى اختبـار
الفرضيـات التـاليـة:

1 - توجد علاقة ارتبـاطيـة ذات دلالة إحصـائيـة عنـد مستوى الدلالة ( 1 •ه • )
بـين أنواع الذكاءات المتعـددة والتتحصيل الدراسي يِّ مـادة الريـاضيـات تعزىى لنظريـة الذكاءات المتعـددة؟
r ت ت ت
بـين الذكاءات المتعـددة والتتحصيل الدراسي وِ مـتوسط علامـات أفراد
المجـموعة التتجريبـيـة والمجمـوعة الضـابطة يِ اختبـار الريـاضيـات تعـزى لأنواع
الذكاءات المتعـددة؟

## أهداف الدراسة:

تهـدف الدراسـة إلى مـعرفة العلاقة بـين الذكاءات المتعـددة والتحصيل الدراسي کلـى الطلبـة ذوي صعوبات التعلـه، ومـعرفة فاعليـة نظريـة الذكاءات المتعـددة ٌِِ تـنميـة التتحصيل الدراسي.

## أهمية اللدراسة:

## تكمـن أهميـة الدراسـة هِ النقاط الآتية:

- عرضـهـا لنظريــة الــذكاءات المتعــددة تصـور حـــيـث للــذكاء الإنســـاني،

وتوظيفها يِ علاج وتحسـين مـا يــانون مـنـه مـن صعوبـات أكاديميـة

- توجيـه المعلمـين والمشـرفين التربـويـين إلى أهميــة اسـتخخلدام اسـتراتيـجيـات

الذكاءات المتعـددة ٌِِ تـريس الريـاضيـيات.

- توظيف الأنشطة المتنوعة يفٌ الريـاضـيـات والـتي تســاعد علـى زيـادة التتحصـيل لـدى الأطفال ذوي صعوبات التعلـم ـٌِ الأردن.
- قد تفيـد الدارسـين والبـاحثين ومـعلمي صعوبـات التعلـم ومشرفوا التربيـة الخاصـة هِ إعداد البرامـج التربويـة المناسبـة لهـذه الفئـة مـن خلال تقــيـم أنشطة مـتنوعة هِ الريـاضيـات تسـاعد على تبني نظريـة الذكاءات المتعـددة.


## التتريفـات الإجرائية:

- الــذكاءات المتعـلددة: تعـرف إجـرائيـا بـأنهـا: المهـارات العقليـة المتمـايـزة القابلـة

للتتنميـة وقد توصل إليهـا " جاردنر " وهي: اللغوي، الريـاضي، المكاني، الحركي،
الموسـيقي، الاجتتماعي، الشـخصي، البـيئي.

- صـعوبـات الـتـعلم: تعـرف إجـرائيـا بـأنهـا : عــد مـن طلبـة الصـف الرابـع الأسـاسـي

الــذيـن يــرســون مـع زمـلائهـم الطلبــة العـاديـين يِ الصــف نفســه، ويتـعرضـون للــنـاهـج الدراسيـة نفسهـا، لكن:

- يــنـخفض تحصــيلهـم إلى أدنــى مــن المتوقـع مقارنــة لـــإقرانهـم مــن الطلبــة العاديـين.
- يـظهرون عيوباً ِيٌ واحـدة أو أكثر مـن العملـيـات (الحسـابيـة، القراءة، الكتابـة).
- لـديهـم مشكالات اجتتماعيـة وذاتيـة .
- التتحصـيل الدراسـي: يـقصـل بـه مـجموعـة مـن الخـبرات والمعـارف والمهـارات الـتي يتـعلـهــا الطلبــة بـــد تعلــم مـادة الريـاضــيـات، وتقــاس إجـرائيــا بـالعلامسـة الـتي يحصل علـيها الطالب ٌِِ الاختتبـار التتحصيلي المحـد لهذه الـدراسـة.


## محدداتالدراسة:

يقتصر تعمـيم نتائج الدراسـة ِيْ ضوء عينـة مـن طلبـة الصف الرابع
الأسـاسي يٌ مــرسـة أكسفورد ومــرسـة الأكاديميـة العربيـة الحــيـثة ِپْ إدارة التعليم الخاص يِّ مـحافظة العاصمـة عمـان، خلال الفصل الدراسي الأول مـن

$$
\text { العام £. } 1 \text { • } 10 / \text {. }
$$

## الإطـار النظري:

صعوبات التتعلم: لقـ اسـتخـدمـت الكثير مـن المصطلـحات قبـل استـخـدام مصطلـح صعوبات التعلـّم، مـثل تلف الدمـاغ العضوي، الخلل الوظيفي الدمـاغي، ٌِِ حـين وصف البعض الآخر سـلوكات مـحلددة مصـاحبـة لاضطراب مـثل: الإعاقة الأكاديميـة، بطء التتعلم، التخلف القرائي الأولي، الإعاقة العصبيـة؛ لوصف أولئـك الأطفال الذين لا تتتناسـب نمـاذج سلوكيـاتهـم وتعلمـهم مـع فئـات الإعاقة الموجودة، حيث فرض التوجـه النظري لكل متتخصص المصطلح الذي يـضضله، إلا أن تلـك التسـميـات كانت تحمـل معـان قليلة، إذ يــكن استتخدام أحـد المصطلحـات ليشير إلى سلوكيات علدة مـختلفة، أو تصف مصطلـحات مـختلفة نفس السلـوكيـات

لقــد كــان مصـطلـح الإصــابـة المخـيــة أو الدمـاغيــة أول مصـطلـح حــاز علـى قبـول عـام، ولكــن الفحوصــات لم تظهـر وجــود إصـابـة دمـاغيـة لـــى كــثير مـن
 قبل الكثيريـن، وحـين تـم إعادة تـعريـف هؤلاء الطلبـة علـى أن لـــيهـم خلـالا وظيفيـا مـخيـا بسـيطا"، واجـه ذلك المصطلتح نقدا مشـابهاً للمصطلح السـابق.

لقــد أدى التـحـول للبــــد التربـوي اسـتـخـلام مصـطلـح صـعوبـات التتعلـّم، إذ أبـرز هــنا المصـطلـح جوانـب قـوة وضـعف الفـرد دون الحـاجـة لإثبـات وجـود خلـل ـِف النظام العصبي المركزي. ويفترض التعـريف الفيـلـرالي الحالي لصعوبات التـعلـّم أن التبـايـن الشـديــ بـين التـحصـيـل المتوقـع والفعلـي، يـنتـج عـن صـعوبـة وِ مـعالجـة المحلومـات وليس نتاج اضطراب انفعالي أو عقلي أو بصـري أو سـمــي أو حـركـي أو بـيئــــي ويمـكـــن أن تكــــون صـــعوبـة التتعلــــّم مصـــــاحبـة لهــــذه الحـــــالات

تـــرف الحـكومسـة الاتحاديــة الأمـريـكيــة (197 ) ؛ الأطفــال ذوي صـعوبات


 التتكلـم، أو الكتتابـة، أو والتـهجــُة، أو الحسـاب. كمـا يـشـتهـل هـذا الاضـطراب حـالات

 الأطفال الذليـن يـواجحـون مـشـكالوت تعلـهـيـه تـرجــع أسـاسـا إلى الإعاقـات البـصـريـة أو
 أو الثتقاـِ2.

هنـاك علـدا مـن العـنـاصـر يـهـكن الاســتفـادة مـنهـا يِّ توضـيـح مـفهوم صسعوبـات
التـعلـّم، وبيـكـن تـلـخـيـى هـله العـنـاصـر على النـحـو التـالي:

ا . أن صعوبـات التتعلـم إعاقـة مـسـتقلـة كغـيرهـا مـن الإعماقـات الالخـرى يـقـع مســتوى الـذكاء لمن لـلـيهمْ صـعوبـات التـعلـّم فـوق مسـتـوى التتخلـف العقلـي ويهـتـلـ إلى

المستـوى الـعادي والمتفوق.
Y. تـتـلـرج صـعوبـات التعحلـّم مـن حـيـث الشـلـة مـن البـسـيـطة إلى الشـلـيـــة.
 كالانتبـاه، والـذاكرة، والإدراك، والتتفكـير وكذلك اللـخـة الشفويـة.

ع. تــتـتل على مـلـى حـيـاة الفـرد، فلـيســت مـقصورة على مـرحلـة الطفولـة أو الشبـاب.
 وأنشطـة الحـيـاة .
7. قـ تـكون مـصـا حــة لأي إعاقـة أخـرى، وقـد تـوجـل لـلى المتفوقـين والموهوبـين.
V. قـ تظهر بـين الأوسـاط المختتلفـة ثقافيـا واقتصـاديـا واجـتهـاعيـا .
^. ليسـت نتيـجـة مبـاشـرة لأي من الإعاقات المعروفة، أو الاختلافات الثقافيـة، أو
تــني الوضـع الاقتصـادي أو الاجتتمـاعي أو الحرمـان البـيئي أو عدم وجود فرص


تظهـر صـعوبـات الــتعلم مِ عـــة مـظـاهر مـتنوعـة تشــمـل صـعوبـة القـراءة
 بـالإضـافة إلى صـعوبات فِض مـجـال المهـارات الاجتتمـاعيـة تفرضـهـا عليهـم طبـيــة الإعاقة مـن جهـة، وطرائقـق التـدريس التقلـيـديـة التتي لا تـتناسـب مـع احتـيـاجـاتهـم مـن جهـة أخـرى، مـها يـولد الإحبـاط لـــيهـه، وتكـويـن صـورة سـلبـيـة عن الذات، وتـنـي تحصيلهمم الدراسـي(الخطيب والحـديـي،Vr-Vا99V، V).

تعـد شـريـحـة الطلبـة ذوي صعوبـات التعلـم ـٌِ الريـاضـيـات مـن أكبر شـرائح ذوي صعوبـات التعلـم بـعد صعوبـة القراءة، إذ يـتقدل أن (25\%) مـن الطلبـة ذوي صعوبات التتعلم يـحانون مشـاكل يِّ الريـاضيات، ومـن الضروري مـعالجـة هلذه الصعوبات مبـكرا بـإتباع البرامـج والأسـاليب والطرق التربويـة المناسبـة
.(Rivera, 1997)

علاج صعوبات التعلم هِ الرياضيات: إن هناك ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله بين العملية التشخيصية والعملية العلاجيـة، فالأولى بطبيعة الحال تؤدي إلى الثانية، إذ لا يمكن بديهيا أن يكون هناك علاج حقيقي دون تشخيص مسبق فضلا أن التشخيص الدقيق ييسر التدخل العلاجي.

يؤكد سـافاج ومونيبـأنه عنـد تعليـم هذه الفئة مـن الطلبـة لا بــ على المعلـم أن يـأخـذ بـالحسبـان حـاجاتهم الأسـاسـيـة التي لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن حاجـات الطلبـة العاديـين، لكن الذي يجـب أن يـختلف هو الأسـاليـب والوسـائل - المستتعملـة لإشبـاع هله الحاجـات (Savage\&Mooney, 1999) . لقـ استتخـدمـت طرق واسـتراتيـجيـات عديـدة لعـلاج صعوبـات التعلـم، ولكل


للطلبـة العاديين وذوي صعوبـات التعلـم اعتـملدت يِ الفترة الأخيرة اسـتراتيـجيـة حــيثة تعتـمـل نظريـة وضعها العالم الأمـريكي（هوارد جـاردنر）تعـرف بـالذكاءات

نظرية الذكاءات المتعلـدة：عرف جاردنر الذكاء بأنه：الإمـكانات الحـيويـة
 أو خلق مـنتجات ذات قيمـة ِوْ الثقافة．فنظريـة＂هوارد جاردنر＂للذكاءات المتعـددة، مسـتمـلدة مـن مـلاحظات جاردنر ثـلأفراد الذين يــتلكون قـرات عقلـيـة عاليـة لكنهم لا يحصلون على درجات عاليـة ـيٌ اختبـارات الذكاء، فإمـا أن تكون درجات مـتوسطة أو مـتـنيـة، وبالتالي لفتتت انتبـاه جاردنر أن الذكاء مـكون مـن
 الآخر（Gardner，1999，p33－34）．

Howard＂فيمـا يلي أنواع الذكاءات التي قدمهـا العاله＂هوارد جـاردنر


الذكاء اللغوي：يعـني القــرة على تـنـاول ومـعـالجـة واسـتخـدام بـنـاء اللغـة وأصواتهـا سواء كان ذلك شفوياً مثل：（ الخطيب، الراوي، السيـياسي）أو كتابييًا مـل： （الشـاعر، الكاتب، المسـرحي، الصـحفي．．．．） ويضمَ الذكاء اللـغوي قـرات أربـع هي：
（．الاستتعمـال البـلاغي للغة：وتستتخلدم عنـدمـا نريـلـ إقناع الآخريـن بشئ مـا ．「 「．الاستتعمـال التوضيـحي للغـة：وتشمل إعطاء التفسيرات المختلفة، لتوضيـح أمر

「．تـذكر المعلومـات والتعبـير عنها بططلاقة ．
乏 ．تحلـيل مـا وراء اللـخة：بـاستـخراج المحنى المقصود مـن الكالام الذى يحـمل أكثر

الذكاء المنطقي الرياضي: يظهر يٌ المقدرة على استخدام الأرقام بصوره فاعلة كمـا لدى عالم الريـاضيات أو محاسب الضرائب أو الإحصائي أو مبرمـج الكمبيوتر، ويتضمن هذا الذكاء أيضًا الحساسيـة تجاه الأنماط والعلاقات المنطقية والبيـانات المقترحة (السبب والنتيجة) والدلالات. ويضم القضايا والوظائف والتجريدات الأخرى التي ترتبط بها، وأنواع العمليـات التي تضه: الوضع هِ فئات، والتصنيف، والاستنتـاج، والتعميه، والحساب، واختبار الفروض(Nelson,1998,p57).

الذكاء البصري/المكاني: ويعني القدرة على إدراك العالم البصري المحيط بدقة وفهم واستيعاب أشكال البعد الثالث وابتكار وتكوين الصور الذهنية والتعامل معها بغرض حل المشكالات أو إجراء التعديلات وإعادة إنشاء التصورات الأولية يِّ غياب المحفزات الطبيعية ذات العلاقة مثل الصياد والكشاف والملاح والطيار والنـحات والرسام والمهندس المعمـاري ومصمـم الديكورات، وغيرها من الأعمـال الأخرى التي تحول ادراكات السطح الخارجي إلى صور داخلية ثم طرحها ِـِ شكل جديد أو معدل أو تَحويل المعلومات إلى رموز، وهذا الذكاء إلىاء يتطلب الحساسية للون والخط والشكل والطبيعة والمساحة والعلاقات التي توجد بين هذه العناصر وكذلك القدرة على التصوير البصري والبيـاني
(جابر،r . . •،ص. • ) .

الذكاء الجسمي - الحركي: ويعني قدرة الفرد على استخدام قدراته العقلية المرتبطة بحركات جسمـه ككل للتعبير عن الأفكار والمشاعر أو تحريكه على قطع موسيقية مثل: المقلد واللاعب الرياضي والممثل والراقص وأيضا قدرته على استخخدام يديه بمرونة لإنتاج الأثيـاء أو تحويلها كما عند النحات والميكانيكي والجراح، وهذا الذكاء يضم مهارات نوعية محددة، كالقدرة على التنسيق والتوازن والبراعة اليدوية والمرونة والإحساس بحركة الجسم ووضعه والقدرة اللمسية (Karen,2002,p6).

الذكاء الموسيقي: ويـعنى القدرة على إدراك وإنتاج وتقـدير الصيـغ الموسيقيـة المختلفـة، وهذا الذكاء يظهر لدى الأفراد الذين يمتلـكون حسـاسـيـة إلى درجـة الصوت والإيقاع والوزن الشعري والجـرس واللحن والنـغمـات بـرجـاتها المختلفـة وفهـم مـعانيها وذلك مـثل: الفرد المتـنوق للموسيقىى، أو تميـيزها مـثل الناقد أو المؤلف الموسيقي، أو التعبير عنها مـثل العـازف(جـابر،r.،.r، ص| ).

الذكاء الاجحتماعي (التعامل مـع الآخرين: ويــني القـدرة على اكتشـاف وفهـم الحالة النفسيـة وتمييز امـزجـه الآخرين ودوافعهم ورغبـاتهم ومقاصلدهم ومشـاعرهـم والتـمـيـيز بينهـا والاسـتجـابـة لها بطريـتة مـنـاسبـة، ويتضمـن القدرة على التـميـيز بـين عدة أنواع مـختلفـة مـن الإشـارات بـين الأثـخاص والتـجاوب بفاعليـة، وهذا الذكاء يضم الحسـاسـية للتعبيرات الوجهيـة والصوت والإيمـاءات، وهو يظهر بوضوح لـدى المعلـم النـاجـح والأخصـائي الاجـتمـاعي والسـيـاسـي(المفتى،ع . . ب)
.الذكاء الشـخصي: ويعني قدرة الفرد على الإدراك الصـحيح لذاته والوعي بـشـاعره الداخليـة وقيمـه ومعتقـداته وتفكيره، ودوافعـه وتحــيــ نقاط القوة ونقاط الضعف لديـه، ومـعرفة الحالات النفسيـية الداخلـيـة والنوايـا والدوافع والمزاج والرغبـات، بـالإضـافة إلى القدرة على الانضبـاط الذاتي وفهم الذات وتقدير الذات. واستتخـدام المحلومـات المتاحـة يفِ التصرف والتـخطيط وإدارة شئون حيـاته، والحككم على صـحـة تفكيره ِيْ اتخاذ قراراته واختتيـار البـدائل المناسبـة ـِض ضوء . أولويـاته (2004, Deing)

الذكاء الطبيعي: يعني القلدرة على تـمييز وتصنيف الأثيـياء التي توجـد البيئئة الطبيـعيـة مـثل النبـاتات والحـيوانات والطيور والأسـماك والحشـرات
 زيـادة الإنتـاج، وهذا الذكاء يـتوقف على مـلاحظة مـثل هذه النـمـاذج ِيْ الطبيعـة، ولذلك فإن هذا النوع مـن الذكاء يظهر لـىى الفلاحين وعلمـاء كل مـن الطبيـحة والنبـات والحـيوان والحشـرات(Gardner,1993:p37).

وعليـه، إن تطبيق نظريـة الذكاءات المتعـددة ٌِِ مـجال صعوبـات التععلم يـعـ
مـن المجالات الهامـة التي تركز علـيها الدراسـات العلـمـية ـٌِ الوقت الراهن، ولعل ذلك يـرجـع إلى اهتتمام معطمر دول العـالم بـذوي صعوبات التـعلمَ وتقديـم البر امـج
 التفكيريـة واللغويـة المتعلقة بتتحصيلهـم الأكاديهي، وهذا يــني أن مستوى التحصيـل الـدراسكي لهذه الفئـة لا يـتمـاشى مـع مستتوى قـدراتهم العقلـية.

## اللتطبيقات التزبويلة للذكاءات المتعلدةة في مجـال صعوبـات التعلم :

إن اختيـار اسـتراتيـجيـات التـدريس المناسبـة لذوي صعوبـات التعلـم يـعتمـد على المعلـم مـن جهـة، وعلى التطبيقات التربوية لأفراد هذه الفئـة مـن جهـة أخرى، بحيث تهتـم بـجوانب القوة وجوانب الضعف. فالمعلـم يـجب أن يـنمي نفسـه مـهنيـاً بحيـث يخير يِّ طريقة عرضـه بـاسـتمرار فينتتقل مـن أنشطة الذكاء اللـغوي إلى استتخدام الصور ...إلخ، والقراءة والإطلاع المستتمر على كل مـا هو جـلـيــ مـجال تعليـم ذوي صعوبات التعـلم (Nolen,2003,p117). إن التـدخل التربوي لهؤلاء الطلبـة يجب أن يركز على جوانب القوة لدى كل الطالب أو طالبـة خاصـة الذي يـجــع بـين عدة ذكاءات، وفضلا عمـا سبـق فإن تقيـيـم هؤلاء الطلبـة لا بـل أن يكون شموليا متتعدد الأبـاد بحـيث يشـمل مـجالات الذكاءات المختلفة (Susan \& Dale,2004,p25).

كذلك يجبب عليـه التتخطيط للـدرس والاهتمـام يٌ تحضيره بالأنشطة التي تستتثمر الذكاءات المختلفة سواء كانت فنيـة أو مسـرحيـة أو موسيقيـة، وأن
 التعلـيمـيـة، وبالنسبــة لمعلمي الأنشطة مـثل: الرسـم والموسـيقى والتربيـة الريـاضـة يـجب أن يـكون لهم دور أسـاسي يِّ مسـاعدة مـعلمـي المواد الأكاديـيـية حتى يـحـــ
 التتعلـم (Deing,2004,p21).

تعتبر أسـاليب التـدريس القائمـة على نظريـة الذكاءات المتعـددة من
الأسـاليب الفعـالة يِّ تعليـم ذوي صعوبـات التعلـه، وذلك كمـا أوضـتهـا أدبيـات البـحوث النفسـيـة والتربويـة؛ لأنها تجـعل المعلمـين ينـوعون فى الأنشطة والمواقف التعلـيميـة التي يستتخدمونها للوحلدة الدراسـيـة الواحدة مهـا يتيـح لكل طالب داخل غرفة الصف أن يستـفيـد مـن الأنشطة التي تتوافق مـع نوع الذكاء المرتفـع لـيـه، هذا مـا أكدتـه نتائـج التطبيق الفعلي يِّ بعض المدارس بـالولايات المتـحدة الأمريكيـة التي اعتمـدت أسـاليـب تـريسهـا لذوي صعوبات التععلم على هذه النظريـة؛ مـهـا أدى إلى تحسنـه يفِ المواد الأكاديمـيـة التي يـعاني مـن صعوبـة فيهـا . 2002 (Deing,2004)

فالتـدريس وفقا لهـذه النظريـة يـجـل الطلبـة الذيـن يواجهون صـعوبـة يِ مـجال ذكاء مـعيـن بإمـكانهـم التتغلـب على هـه الصععوبـات مـن خـلال استتخـدامـهم
 الأنشطة التتعليمـيـة التي تصلـح فِ التـريس لذوي صعوبـات التعلـم وفقا لنظريـة الذكاءات المتعـددة هي تلك الأنشطة الأكثر نجـاحا مـع الطلبـة العاديـين، ولكن الاختتلاف بينهمـا يكون يف الطريقة التي تشـكل بها الدروس تشكيـلا خاصـا لككي تالائم الحـاجـات والفروق الفرديـة لهؤلاء الطلبـة (Dunn,et al,2001,p12) .

وهكذا تتقلنـا نظريـة الذكاءات المتعـددة مـن تعليـم مبـــر للطلبـة إلى
مـجال تعليـم واسـع يشـارك فيـه المتعلم، فالمعلـم الذي يعطي الدرس بشكل إيقاعي يستتخدم اسـتراتيجيـة الذكاء الموسـيقي والذي يـرسـم الصورة على السببورة للتوضيح يستـخلدم استراتيـجية الذكاء المكاني البصري، والذي يتـحرك بشكل دائري أثناء الكالام يستتخدم اسـتراتيـجيـة الذكاء الحركي، أمـا مـن يـطي الطلبـة وقتا ثلتفـاعل فهو يستتخـدم استراتيـجيـة الذكاء الشـخصي، والذي يشكل مـجموعات التفاعل يستتخدم اسـتراتيـجيـة الذكاء الاجتـمـاعي.

يــكن تحــيـد أسـس تـدريس الريـاضـيـات وإجراءاتـه ٌِِ ضـوء نظريـة
الذكاءات المتعـددة وفق الإجـراءات الآتيـة:

- ينبـغي الكشف عن الذكاءات المتعـددة الموجودة لدى للـمتـعلمـين، ومـراعاة

تـعّلم المفـاهيـم الريـاضـيـة.
- أهميـة التتنويـع يٌ استتخدام استراتيـجيـات التـريـس والأنشطة الريـاضيـة بـما يخـاطب الذكاءات المتعـددة لدى المتعلـمـين.
- التـدرج مـن السهل إلى الصعب؛ ومـن المحسوس إلى المجرد ֵِْ تـريس الريـاضيـات؛ لتنشثيط الذكاء الجسهـي الحركي والذكاء المكاني لدى المتعلمـين.
- مراعاة التتظيـم المنطقي والسـيكولوجي ِپْ تـريـس مـادة الريـاضـيـات؛ مهـا ينـمي الذكاء المنطقي/الريـاضي، مـن خلال توظيف الخرائط المفاهيمـية
فِّ تـدريس الريـاضيـات.
- التركيز على المفاهيم الريـاضيـة الأسـاسيـة التي تعتبر متطلبًا سـابقًا للـمفاهيم العلميـة والرياضيـة الجـديـة؛ مهـا يلدعم الذكاء
المنطقي/الريـاضي.

ربط القواعد الريـاضيـة بـالبيئـة التي يـيـث فيـها المتعلـم وبـالارتبـاطات الشخصيـة الموجودة لديـه؛ مهـا يـنمي الذكاء الاجـتمـاعي والذكاء الشـخصي لـديهـم.

- التركيز على توظيف الأناشـيـ التعلـيـميـة يٌ تـريـس الريـاضيـات؛ مهـا ينشط الذكاء الموسـيقي لديههم.


## اللدراسـات السـابقة:

يتـم عرض الدراسـات السـابقة التي تنـاولت نظريـة الذكاءات المتعـددة، وقد
تم ترتيب الدراسات السابقة والمتعلقة بـالذكاءات المتعـددة بحسب تسلسلها
الزمـني على النـحو التـالي:
(Hearne \& 1995) ففي الدراسـة التي أجراهـا كل مـن هيرن و سـتون
والتي كان هـههـا التعرف على مـلى إمكانيـة رفـ مستوى التتحصيل Stone, الدراسـي لدى الأطفال ذوي صعوبـات التتعلم مـن خلال اسـتراتيـجيـة تـريس قائمـة على نظريـة الذكاءات المتعـددة أوضـحت النتـاــج أن أسـاليـب التـــريس المنبـثقة عن هذه النظريـة قد أدت إلى تحسـن واضـح ِيْ مستوى التتحصيل الدراسي لـىى ذوي صعوبات التعلـم مقارنـة بأسـاليب التـدريس التقلـيـيـة وقد بـين البـاحثان أن السبـب يِّ ذلك قـد يـكون مـرده أن طرق التـدريس التقلـيـديـة تعتمـد على القـدرات المعرفية فقط، بينـما تعتتمد أساليـب التـدريس المنبثقة عن نظريـة الذكاءات المتعـددة على القدرات المعرفيـة وغير المعرفيـة (الذكاءات المتعـددة) مهـا يعـدد مـن مصـادر اسـتقبـال الطفل للمـعلومـات، فإذا كان هناك ضـعف لدى الطفل ٌِ أحـد هله الذكاءات، فقد تكون لديـه ذكاءات أخرى قويـة يمكنـه الاستفادة منهـا، وهذا مـا أدى إلى رفـ مستتوى التتحصيل الدراسي لـى أفراد العـينـة مـن ذوي صعوبـات التعلـه.

وهــدف الشـريف (Y ( 1 ) يٌ دراســته إلى التتنبـؤ بـالتـحصـيـل الدراسـى فـى ضـوء نظريتـى مـحالجـة المعلومـات والــذكاءات المتعــددة، وتكونـت العينــة مـن (7 (1) تلامـيــذ وتلـميــنات بـالصـف الخــامس الابتــدائى، وطبـق علـيهـم بـطاريــة اختتبـارات عمليـات مـعالجـة المعلومـات، ومقيـاس تقييـم الذكاءات السبـعـة، وفى نهايـة الفصـل الدراســى الأول تـم الحصــول علــى درجـاتهم فـى مــواد اللغــة العـربيــة، والعلــوم، والريـاضــيـات والدراســات الاجتتمـاعيــة مــن إدارة المدرســة، وبـاسـتتخلـام معــامـلات الارتبـاط، وتحلـيل الانحـدار المتعـدد، واختبـار"ت". أظهرت النتائـج وجـود ارتبـاط دال

إحصــائيـا بــين التتحصــيل الـدراســى وكــل مــن مــتغيرات مـعالجـــة المعلومــات والذكاءات المتعـددة ـــىى كـل مـن البــنين والبـنـات، كمـا وجـــ أثرا دالا إحصـائيـاً لبـص الذكاءات السـبـــة فى التـحصـيـل الدراسـى لـــى كـل مـن البـــين والبـنـات، وعـــم وجــود فــروق دالــة إحصــائيـا فـى كــل مـن التتحصـيل الـرراســى وعملـيـات معـالجـة المعلومـات والذكاءات السبـعـة بـين البـنـين والبـنـات.

وقـدم جـولن هورسـت وويســلز(Gohlinghorst\&Wessels,2001) بـرنـا مـجـاً
لتـحسـين التتحصـيـل الدراســى فـى الدراســات الاجـتمـاعيـة بـاسـتـخـلام الــذـكاءات المتعــددة، وتكونـت العـينـة مـن (1-V) مـن تلامـيــن الصــف الـرابـع الابتــدائى. طبـق
 الاجتتمـاعيـة، واستتبـيان تقـدير الوالـديـن لـدـكاءات أبنـائهم. ثـم طبـق بـرنـامـج قـائم
 وبـاسـتخـلام المتوسـطات الحسـابيـة والتكـرارات والرسـوم البـيـانيـة. أظهـرت النتــائـج تفوق التـلامـيـذ فى اختبـارات التتحصيل الدراسـي للدراسـات الاجتـمـاعيـة بعـديـاً مهـا يؤكـد فعاليـة البر نـامـج المقترح فى تحسـين مسـتوى التـحصيل الدراسي.

وهٌِ دراســة قامـت بهـا كــارين (Karen,200ץ) وتـكــس حـالــة لمعلــم قـام بتـــريس وحـلدة تعليمـيـة عـن الفلــك يِّ مـادة العلـوم لطـلاب الصـف التاسـع حيـث اعتتمـدت أسـاليـب تــريـــة على نظريـة الذكاءات المتعـددة، وقـد أوضـحت نتـاــج هــذه الدراسـة أن التـدريس وفقـا لنظريـة الــذكاءات المتعــدة قــد سـاعـ هـذا المعلـم علـى ابتكار أنشطة تعلـيميـة غير تقليـديـة تتـمشى مـع الـذكاءات المتعــددة، مهـا أدى إلى تحسـين مسـتوى تحصيلهـم الدراسـي يِّ مـادة العلوم.

وهِ دراســة الخـزنــار (2002) الـتي هــــت إلى تحـديـلـ واقـع الـــكاوات
المتعـددة لــى طلبـة الصف العاشـر الأسـاسـي بــزة وعلاقتـه بـالتحصـيل وٍِ الريـاضـيـات ومـيـول الطلبــة نحوهـا وسـبـل تنــيتهـا. حـيـث تكونـت عينـة الدراســة مـن (109) طالبـة بطريقـة قصـديـة لتطبيـق الـبر امـج المقترحـة، وتــثلـت أدوات
الدراسـة مـن: قائـمـة تيلي للـذكاءات المتعـددة، مقيـي للتتـرف إلى ميـول الطلبــة،
اختبـار التـحصـيـل الريـاضـي البـعـدي للوحـدة، البرنـامـج المقـترح للــراسـة. وقـد
أسـفرت نتـاــج الدراسـة علـى امـتلوك طلبـة الصـف العاشـر للـذكاوات المتعـددة
بــرجات مـختلفـة، كمـا زاد مسـتوى الـذكاء الرياضـي المنطقي ومسـتوى
التـحصيـل يفٌ الريـاضـيـات لـى الطلبـة والميول نحـو الريـاضـيـات.

وهٌِ دراســة قـام بهـا شـوك (Sholk,2002) هـــفت إلى مـعرفـة العـلاقـة بـين الذكاءات المتعـددة والتـحصيـل الدراسـي يِّ الريـاضيـات والقـراءة والكتابــة، وتكونـت
 الذكاءات المتعـددة، توصلت نتـائـجها إلى وجود علاقـة ارتبـاطيـة موجبــة بـين بـعض الذكاءات المتعـددة والتتحصيـل الـدراسي يٌ الريـاضيـات والقراءة والكتابـة، وكانـت الذكاءات الأكثر ارتبـاطاً بـالريـاضـيـات هـي: الـذكاء اللـنـوي والــذـكاء الريـاضـي والذكاء الاج جتمـاعي يِ حـين كـان الـذـكاءان الأكثـر ارتبـاطاً بـالقراءة والكتابـة همـا : الذكاء اللغوي والذكاء الاجتتمـاعي.

العلوم بـاستخـدام الذكاءات المتعـددة، للتلامـيـذ المعاقين سمعيًا بـالصف الأول الإعدادي، والكثف عن فعاليـة البرنامـج المقترح فِ اكتسـاب المفاهيـم العلميـة، وعملـيـات العلم؟ والاتجـاهات نحو مـادة العلوم، وطبقت الدراسـة على عيـنـة مـن التـلامـيذ الصـم بلـغ عـد أفرادها اس تلـميـذًا مـن تلامـيـذ الصف الأول الإعدادي، وقد استتخلـم البـاحثان قائمـة مـلاحظة لتقييـيم الذكاءات المتعـددة لدى التـلاميـذ الصـم، واختبـار تحصيلـي لقيـياس تحصيل التـلامـيـ ـِ2 المفاهيـم العلـميـة، واختبـار عملـيات العلـه، ومقيـاس الاتجـاد نحـو العلوم. وقد دلت نتـاــج الـدراسـة على فعاليـة
 بالصف الأول الإعدادي.

الذكاءات المتعـددة على الطلبـة ذوي صعوبـات التتعلم وقياس أثره پِ تحسـين
مهارات القراءة والكتابـة لـديهم. وتكونت عينـة الدراسـة مـن •7 طالبـا وطالبـة تم تقسـيمهـم لمجموعتـين أحدهمـا تجـريبيـة والأخرى ضـابطة بـطريقة عشوائيـة، حيث تكونت كل مـجموعة مـن •ب فردا، حيـث استتخلـم المنهـج شبـه التتجريبي الدراسـة. وقد قامـت البـاحثة بـاستخلدام مقياس الذكاءات المتعـددة الذي أعدته
 تحصيلي لقيـاس مهارات القراءة والكتابـة، وقد توصلـت الدراسـة إلى النتـائـج التاليـة: وجود فروق ذات دلالة إحصـائيـة عنـد مستتوى ( $\alpha$ ) بـين المجموعة التـجريبـية والضـابطة على المقياس يعـزى لأثر البرنامـج التعليـيمي. ووجود فروق ذات دلالة إحصـائيـة عنـد مسـتوى ( $\alpha=0.05)$ بين المجموعة التجريبيـة والضـابطة على المقياس يعزىى للجنس لصـالح الذكور. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصـائيـة عنـد مستوى ( $\alpha=0.05)$ بـين المجموعة التتجريبـيـة والضـابطة على

المقيـاس يـزىى للتفـاعل بـين البر نـامـج والجنس.

 الصف الخـامس الأسـاسـي ذوي صـعوبات الـتعلـه، مـن خـلال دراسـتهم للوحــة المختـارة يِ العلـوم وكـذلك تأثير الاسـتراتيـجيـات يِ تنمـيـة العمـليـات العقليـة وبقـاء أثر التتعلم، وقـد طبـق البـاحـث الدراسـة على عينـة مـن طـلاب الصف

 الوحلـة المختـارة، وكذلك اختبـار العملـيـات العقليـة، واختبـار المصفوفة المتتابعـة الملونـة لقيـاس الـــكاء. وقـــ دلـت نتـائج هـذه الدراســة علـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين طـلاب المجموعـة التتجريبيــة، والضـابطة لصـالح طـلاب المجموعـة التتجريبيـة يِّ التحصيل.

الـذـكاءات المتعــددة لـــى التـلـميــذات ذوات صـعوبـات الـتعلـه وأقـرانهن العاديـات ـِض المرحلـة الابـتـائيــة، وقــد شملـت عينــة الدراســة علـى (rNA) تلـميــذة مـن تلـميــذات الصف الـرابع الابتـدائي يِ الكويـت، وكانت أدوات الدراســة: اختتبـار الــذكاء غير
 القـراءة والريـاضـيـات وقائهـهة التـجهيـز المعـريفِ وقائمهـة تيلـي للـذكاءات المتعــددة واختتبـار الذكاء المتعـدد لـلأطفـال. وكانت مـن نتــــج الدراسـة أن هنـاك فروقـا دالـة بـين مـتوسطات درجات التلـمـيـذات ذوات صـعوبات تعلــم القـراءة، ومـتوسـط إقـرانهن العاديـات ِِ كـل مـن "الــذكاء اللـغـوي، الــذكاء المنطقـي الريـاضـي" لصـالح
 الــذكاء المكـاني والجســمي الحركـي، الموسـيقي، والاجـتمهـاعي والشـخصـي. ولم يتضـح وجـود فـروق دالــة بــين المجهـوعتـين ِِِ كـل مـن الــنـكاء اللـغـوي، المكـاني، والجسـمي الحـركي، الموسـيقي، الاجتتمـاعي والشـخصـي.إضـافـة لأنـه لا توجــــ علاقــة ارتبـاطيـه دالـة إحصــائيـا بـين درجـات التتحصـيـل يِ القـراءة وكـل نـوع مـن الأنـواع السـبـعـة للــذكاءات المتعــددة لـــى التـلـميــذات ذوات صـعوبـات تـعلـم القـراءة، مـا عــدا الــذكاء الجســمي الحـركـي، حيــث اتضـح ووجـود علاقـة ســالبـة دالــة إحصــائيـا ولا توجــد عالـــة ارتبـاطيـه دالــة إحصــائيـا بــين درجـات التـحصـيل الريـاضيـات وكل نوع مـن الأنواع السبــة للـذكاءات المتعـددة لـدى التتلميـيـات ذوات صعوبات تعلـم الريـاضيـات، مـا عدا الذكاء المنطق الريـاضي.
 وعلاقتها بـالتـحصيل والاتجـاه نـحو مـادة الريـاضيـات، وتكونت عينـة البـحث مـن • •ع طالبـة يِ الصف الثثاني متـوسط يِّ بغـلاد، قامـت البـاحثـة بيـنـاء مقيـاس الـذكاءات المتعــددة المكـون مـن V7 فقـرة، واختتبـار التـحصــيل المكـون مـن Yץ فقـرة ومقيــاس الاتجــاد نـحـو مـادة الريـاضــيات المكـون مـن • ع فقـرة، واسـتـخـدمت البـاحثــة مـعامـل ارتبـاط بيرسون للتوصل إلى أن هنـاك علاقة ارتبـاطيـة موجبــة وقويـة بـين كـل مـن
(الـذـكاء اللغـوي والمنطقـي والريـاضـي والمكـاني) والتـحصـيل. وأن هنـاك عالاقـة ارتبـاطيــة موجبــة بـين كـل مـن (الـذـكاء اللغـوي والمنطقـي) والاتجــاه نحـو مـادة الريـاضـيـات. وأن هنـاك علاقـة ارتبـاطيـة ضـعيفـة بـين كـل مـن (الــذكاء الجســمي والموسـيقي) وبـين التـحصيل والاتجـاه نـحو مـادة الريـاضيـات.

 المشكالات الحسـابيـة لـدى تلامـيـذ صعوبات تعلـم الحسـاب والتعـرف إلى الفـروق بـين الجـنسـين يِّ مسـتوى تحسـن مهارات حـل المثـكالات الحســابيـة، واتبـع البـاحـث المنهـج التـجـريبي وتـم تقسـيـم العيـنـة إلى مـجموعتـين: الأولى تجـريبيـة وعـددهـا(N ) تلـميــذ
 اسـتخلدام الأدوات الآتيـة: مقيـاس مـايكـل بسـت للتعـرف علـى الطلبــة ذوي صـعوبات
 وتوصــلت الدراســة إلى النتـــائج التـاليــة: وجــود فـروق ذات دلالــة إحصــائيـة بــين متوسطات درجات تلامـيـن المجـموعة التـجريبيـة والمجموعة الضـابطة على الاختبـار البـعــي لمهارات حل المثـكلـة الحسـابيـة لصـالح المجـموعـة التـجريبـيـة. كمـا أظهـرت وجـود فروقـا دالـة إحصــائيـة بــين مـتوسـطات درجـات تالاميــن المجـموعـة التتجريبيـيـة والمجـموعــة الضــابطة علــى مقيـــاس الـــــكاءات المتعـــددة لصــالح المجموعــة

تعليـيـي قائـم على الذكاءات المتعـددة على عينـة أردنيـة مـن الأطفال ذوي صـعوبـات
 ومستغيرات كــل مـن الجــنس والتتفاعـل بــين الجــنس والبرنــامـج. وتكونـت عينــة الدراسـة مـن •7 طالبـا وطالبـة تـم تقسـيـهـم لمجـموعتـين أحـلـهما تجريبـيـة والأخرى ضـابطة بـطريقــة عشـوائيـة، حيـث تكوتـت كــل مـجموعــة مـن •r طالبــا، حيـث


 الـلـراسـة إلى وجـود فـروق ذات دلالـة إحصــائيـة بــين المـجـموعـة التتجريـبـيـة والضـابطـة علــى المقيــاس يـعـزنى لأثـر البـر نــاهـج التـعلـيـهــي. وعــلـم وجــود فــروق ذات دلالـــة إحصـائيـة بـين المجـموعة التتجريـبيـة والضـابطـة علـى المقيـاس يـحـزى للـجـنـس. وعـلـم وجـود فروق ذات دلالة إحصـائـيـة بـين المحـموعة التتجـريـبيـة والضـابـطة علـى المقـيـاس يـعزى ثلـتفـاعل بـين الـبر ناهـج والـجـنسـ.

## تعقيـب على اللدراسـات اڭلـابقة":

هـعظم الـلـراسـات ريطت بـيـن اسـتراتيـجـيـات التتلريـس القـائهـة على ذظريـة


 إلى وجـود ارتبـاط مـوجـب دال إحصـايـياً بـين الذـكاءات المتعحلدة والتتحصيـل

 على فـاعلـيـة بـرنـامـج قـايُم على نظريـة الذكاءات المتعـلـدة مـن مـنظور نفسلى، مـثل



 الالـراسـة الدحاليـة عن الالـراسـات السـابـقة مـن حـيـث المرحلـة الـحمريـة لعـيـنـة الالـراسـة والمادة العـلـمـيـة المسـتـخلـهـة.

## عينة اللدراسة":

تكونت عينـة الدراسـة مـن (ی६) طالبـاً وطالبـة مشـخصـين على أنهـم مـن
ذوي صعوبـات التعلـم فِ الريـاضيـات، موزعين على: (مـلارس أكسفورد، ومــرسـة الأكاديميـة العربيـة الحلديثة). وقد تم تقسـيمهـم بالطريقة العشوائيـة إلى مـجموعتـين تجـريبـيـة وضـابطة، وذلك حسـب الجـدول(1 ) التالي:

جدول (1)
توزيـع عينـة الدراسـة حسب مـجموعات الدراسـة

| أعداد الطلبـة | مـجموعة الدراسـة |
| :---: | :---: |
| $Y \varepsilon$ | الصف الرابـع الأسـاسي "مدارس أكسفود" المجموعة التجريبية |
| Y£ | الصف الرابع الأساسي "مدرسـة الأكاديمية العربية الحديثة" المجموعة الضابطة |
| \& 1 | المجموع |

## أدوات الثلـراسةّ :

بــد الإطلاع على الأدب التربوي، قام البـاحث بـاستـخدام الأدوات التـاليـة:
أولا: برثامـج قائم على نظرية الذكاءات المتعددة ـِ الرياضيات: أعد هذا
 تطبـيقه حسـب خطة الـدراسـة الحـاليـة.

ثانيا: الالختبار التـحصيلي: يهلـف إلى قيـاس تحصيل الطلبـة ذوي صعوبات
التتعلمّ فِ الصف الرابـع الأسـاسي من كتاب الرياضيـات وحلدة "الضرب"
والتي تتضـمن ستـة دروس، وقد تحقق البـاحث مـن صـدق الاخختبـار عن طريق
عرضـه فٌِ صورته الاؤلية على مـجموعة مـن أسـاتـة جامـيـين مـن
المتخصصـين يِ التربيـة الخاصـة والمناهـج وطرق التـلـريس ومشرفون

تربويون يِّ وزارة التربيـة والتـعليـم. وتم تقدير ثبـات الاختبـار على أفراد العـينـة الاستتطلاعيـة مـكونـة مـ(艹) طـالبـا، مـن خارج أفراد عيـنة الدراسـة،


وهـذا يـل على أن الاختتبـار يـتمتـع بــرجـة عاليـة مـن الثثبـات.
ثالثا: مقيـاس الذكاءات المتعلددة: أعد مقيـس الذكاءات النـمـائيـة المتعـددة مـن
 أردنيـة للمقيـس حيـث قامـت بترجمتهها وتقنينهها على البييئـة الأردنيـة وإيـجاد دلالات الصدق والثبـات لها على الطلبـة العاديـين. وقد أخـذ البـاحث المقيـاس بصورتـه الأردنيـة. ويتـكون سلـم الإجـابـة مـن خمسـة بـدائل، حـيث تشير عبـارة "يِّ جميـع الأوقات أو مــتاز" إلى أعلى علامـة وهي(0)، يِ حـين تشـير عبـارة "أبـا" أو قليـلا" إلى أدنى علامـة وهي (1)، وتـم الإبقاء على بــائل الإجـابـة فئـة "У أعرف" أو " لا تنطبق علي"، حيـث أنهـا لا تـدخل ِضِ حسـاب الدرجـات على كل مقياس، وقد تم تطبيقه حسب خطة الدراسـة الحاليـة.

المعالجـة الإحصصائية:
استتخدم البـاحث هٌِ هذه الدراسـة البرنامـج الإحصـائـي(SPSS)، وتمـاستتخلدام الأسـاليـب الإححصـائيـة التاليـة: مـعامل ارتــبـاط بيـــرسون، ومـعادلة


## ثتـتائج اللـراسةٌ :

أولا": النتـائج المتعلقة بـالإجابـة عن الفرض الأول والذي ينص على: توجـد عالوقة
ارتبـاطيـة ذات دلالـة إحصـائيـة عنــــ مسـتوى الدلالــة (0 0 •, •) بــين أنـواع
الذكاءات المتعــددة والتـحصـيل الدراسـي يِ مـادة الريـاضـيـات تعـزى لنظريـة
الــذكاءات المتعــددة؟. ويوضـح جــدول (ץ) التـالي العالاقـة بــين الــذكاءات
المتعـددة والتـحصيـل الدراسي يٌِ مـادة الريـاضـيـات، مـن خـلال مـعامـل ارتبـاط
بيرسون.

## جدول (ץ)

مـعامل ارتباط بيرسون بين علامـات الطلبـة يِ المجموعتين التجريبيـة والضابطة لكل من التحصيل والذكاءات المتعلدد ـِّ الرياضيات

| مستوى الدلالة | مـعامل الارتبـاط | العلد | المجموعة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -, •r | * • ¢ ¢ Y | $Y \varepsilon$ | التجريبية |
| -,1r^ | - YII | $Y \varepsilon$ | الضابطة |

$$
\text { ( } \text { ) ) دالـة عنـد مسـتوى دلالـة ( } \alpha \geq 0.05)
$$

يتضـح مـن الجـدول (ץ) أن مـعامـل الارتبـاط بـين علامـات الطلبـة يِ الاختتبـار التتحصيلي ومقيـاس الذكاءات المتعددة للمـجموعة التتجريبيـة (ץ•\&,•)، وللمـجموعة الضـابطة (, FII•). وبـذلك يـتضح صـحـة الفرض الأول وهو وجود
 والذكاءات المتعـددة لدى طلبـة المجـموعة التـجريبيـة، بيـنمـا لا توجـد علاقة ارتبـاطيـة ذات دلالة إحصـائيـة بـين التتحصيل ِيْ الريـاضيـات والذكاءات المتعـددة لـى طلبـة المجموعة الضـابطة.

ثانيـا : النتـتائج المتعلقة بـالإجابـة عن الفرض الثاني والــني يـنص علـى: توجــ
 الــذكاءات المتعــددة والتتحصـيـل الدراســي يٌِ متتوســط علامـــات أفــراد المجموعـة التـجريبيــة والمجموعــة الضـابطة يِّ اختبــار الريـاضـيـات تعـرىى لأنـواع الــذكاءات المتعــددة؟. والجــدول (r) التــالي يوضــح العـلاقــة بــين الــذكاءات المتتعـددة والتتحصـيل ِيْ مـادة الريـاضـيـات، مـن خــلال مـعامـل ارتبـاط بيرسون.

جدول (r)
مـعامـلات ارتبـاط بيرسون بـين أنواع الذكاء المتعدد
والتتحصيل الدراسي يِ الرياضيات

| مستوى الدلالة | معامل الارتباط | نوع الذكاء |
| :---: | :---: | :---: |
| ليست دالة إحصـائيا | 0.781 | 1 -الذاء اللـوي اللفظي |
| * | 0.254 | Y -الذ |
| ليسـت دالة إحصـائـيـا | 0.632 | ץ -الذكاء المكاني |
| ** | 0.254- | \& -الذكاء الموسيقي |
| ليسـت دالة إحصـائـيا | 0.067 | 0-الذكاء الجسهي حركي |
| ليسـت دالة إحصـائيا | 0.832- | 7 7-الذكاء الضهن شخي |
| ليسـت دالة إحصـائـيا | 0.675 | - V -الذكاء البـين شـخـي |
| ليسـت دالة إحصـائـيا | 0.786 | ^ - الذكاء الطبيعي |

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

يتضـح مـن الجـدول(r) أن هنـاك علاقة ارتبـاطيـة دالة إحصـائـيـا عنـد مستـوى
الدلالة ( $\alpha \geq 0.05)$ بـين الذكاء المنطقي الريـاضي، وبـين التحصيل الدراسي ـِ مـادة الريـاضيـات. كمـا اتضـح أيضـا وجود علاقة ارتبـاطيـة سـالبـة دالة إحصـائيـا عنـد مستوى الدلالة ( $\alpha \geq 0.01$ ) بـين الذكاء الموسيقي، وبين التحصيـل الدراسي؛ أي كلـمـا زاد الذكاء الموسـيقي قل التتحصيل الدراسي يِّ مـادة الريـاضيـات.

أمـا الذكاءات التاليـة: الذكاء اللغوي اللفظي، والذكاء المكاني، والذكاء الجسمي الحركي، والذكاء الضهـن شـخصي، والذكاء البـين شـخصي، والذكاء الطبيعي فمـعامـلات ارتبـاطها غير دالة إحصـائيـا بينهـا وبـين التتحصيل الدراسي ٌِِ مـادة الريـاضيـات.

تفسير النتيـجة المرتبطة بالسؤال الأول: أشـارت النتائج إلى وجود علاقة ارتبـاطيـة دال إحصـائيا عنـد مستتوى دلالة ( ) بـين التـحصيل والذكاءات المتعددة لدى طلبـة المجـموعة التـجريبـيـة، بينـمـا لا توجلد علاقة ارتباطيـة ذات دلالة إحصائيـة بـين التتحصيل ـِّ الريـاضيـات والذكاءات المتعـددة لدى طلبـة المجموعة الضـابطة. ويهـكن تفسـير ذلك مـن خلال أن نظريـة الذكاءات المتعـددة تقـدم العـديـ مـن اسـتراتيـجيـات وأسـاليـب التــريـس والأنشطة التي تتنـاسب مـع طبيـعـة الذكاء والذي يـعـ موطن القوة لدى الطالب، مهـا يتـيح للطالب فرصـة اكتسـاب المُعرفة والتتعلـم بطرق ومـداخل مـتعـددة تتتناسـب وتـنسـجم مـع مـا لديـه مـن إمـكانيـات وقـدرات. وتتفق هذه النتـائج مـع نتائـج الدراسات ذات الصلـة التي قام بهـا كل مـن (سوزان، ودال(Susan \& Dale, 2004) ؛ و(الدريس،q، . .

- تفسير النتيـجـة المرتبطة بالسؤال الثاني: هناك علاقة ارتبـاطيـة دالة إحصـائـيـا عنـل مسـتوى الدلالة ( $\alpha \geq 0.05) ~ ب ـ ي ن ~ ا ل ذ ك ا ء ~ ا ل م ن ط ق ي ~ ا ل ر ي ـ ا ض ي ، ~ و ب ـ ي ن ~$ التتحصيل الدراسي ِوْ مـادة الريـاضيـات. أي كلـمـا زاد الذكاء المنطقي الريـاضي لدى الطلبـة، أدى ذلك إلى تتـمـيـة التتحصيل الدراسي ٌِ مـادة
 أن مـن لديـه هلذه الأنوع مـن الذكاءات عنـده القدرة على التفكير العلـمي، ويستتخـدم الأرقام بشكل فعال، والتـعامل مـع المشكالات بشكل علـمي. كمـا اتضـح أيضـا وجود علاقة ارتبـاطيـة سـالبـة دالة إحصـائيـا عنـلـ مستـوى الدلالة ( $\alpha \geq 0.01)$ بـين الذكاء الموسـيقي، وبـين التتحصيل الدراسي ِِّ مـادة الريـاضيـات؛ أي كلـمـا زاد الذكاء الموسيقي قل التتحصيل الدراسي پٌ مـادة


# الرياضيات．أمـا الذكاءات التالية：الذكاء اللغوي اللفظي، والذكاء المكاني، والذكاء الجسمي الحركي، والذكاء الضمن شخصي، والذكاء البين شخصي، والذكاء الطبيعي فمعاملات ارتباطها غير دالة إحصائيا بينها وبين التحصيل الدراسي يٌ مـادة الرياضيـات．وهذا مـا أشارت إلية دراسـة كل مـن دراسـة  <br> (الدريس،9، . . ) . 

## التوصييات：

$$
\begin{aligned}
& \text { (- عقـــد دورات وورش تـريبيــة تعــرف المعلمــين بنظريــة الــذكاءات المتعــددة } \\
& \text { وكيفيـة تطبيقهـا يٌٌ الصفوف الدراسـيـة، وإثارة دافعيتهـم نحـو استتخدامها } \\
& \text { وتبنيها يٌٍ تـريس فئـات التربية الخاصة. } \\
& \text { Y- تجهيز الغرف الصفية بجميع الأدوات والأجهزة والوسائل الالازمـة التي تلبي } \\
& \text { جميع ذكاءات الطلبة المتنوعة. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { § - أن يــتم إجـراء دراسـات علـى فئـات أخـرى مـن الإعاقـات، واسـتـخدام مـتغيرات } \\
& \text { أخرى. }
\end{aligned}
$$

## 

> - أبونيان، إبراهيم سعد (2001). صعوبات التعلم، طرق التدريس والاستراتيجيات المعرفية، أكاديمية التربية الخاصة، الرياض .
> - البـاز، أحلام ويحيى، سعيد (2004). فعالية برنامـج قائم على الذكاءات
> المتعددة يٌ تنمية المفاهيم العلمية وعمليـات العلم والاتجاهات نحو العلوم
> لدى التلامينذ الصه، المؤتمر العلمي الثامن الأبعاد الغائبة هِ مناهـج العلوم بالوطن العربي، المجلد الأول، الجمعية المصريـة للتربية العلميـة، كلية التربية، جامعة عين شمس، ص ص 109 - 199 .
> - توفيق، زكريا (1993). صعوبات التعلم لدى عينـة مـ تلاميـذ المرحلة الابتدائية بسلطنة عمـان. دراسة مسحيـة. مـجلة كلية التربية، سلطنة عمـن، • ( مبץ ).
> - جابر، عبدالحميد جابر(2003). الذكاءات المتعددة والفهم: تنمية وتعميق، دار الفكر العربي، القاهرة.
> - جاردنر، هوارد (2005). الذكاء المتعدد ـٌِ القرن الحادي والعشرين، ترجمة: عبد الحكم الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة.
> - الدريس، شريفة (2009).الذكاءات المتعددة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي، رسالة مـاجستير، جريدة النهار ،العـد(٪ ج) .

- الخزندار، نائلـة نجيب (2002). واقع الذكاوات المتعددة لدى طلبة الصف

العاشر الأساسي بغزة وعلاقته بالتحصيل يٌ الرياضيات وميول الطلبة
نحوها وسبل تنميتها، رسالة دكتوراه، البرنامـج المشترك بين جامعة الأقصى بغزة وجامعة عين شمس بمصر.

- الدمرداش، فضلون سعد (2008) . الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. الإسكنـدرية.

رجـب، مـجـدي(2003). تصور مقترح لمناهـج مـادة التاريخ بالمرحلة الإعداديـة
ِـْ ضوء مستحلدثات التربية وتـريس مـادة التربية القومية الاشتراكية للقرن الحادي والعشريـن، المؤتمـر العلمي السـادس، الجـمعيـة المصريـة للتربيـة العلميـة، التربيـة للـجمـيع، الإسـمـاعيليـة.

رمضـان، حيـاة وحسـام الديـن، ليلى(2006). عليـة مـلـخل بنـاء النـمـاذج العقليـة يِّ استـيـاب المفاهيـم وعمليـات العلـم والاتجـاه نحـو دراسـة أجهزة جسـم الإنسـان لتـلامـيـذ الصف السـادس الابتـدائي. مـجلة التربية العلميـة، ج- جـ

- الروسـان، فاروق (1989). سيكولوجية الأطفال غير العاديـين، جمعيـة عمـال

المطابـع التعـاونيـة، عمّان.

- الزراد، فيصل مـحمـد (1991). صـعوبات التعلـم لدى عيـنة مـن تلامـيـ المرحلـة الابتـدائـية فى دولة الإمـارات الـعربيـة المتحلـة، دراسـة مسـحيـة، تربويـة، نفسيـة، جـامعة الإمـارات العـربية المتحـدة، رسـالة الخلييج العربى ، العـد M.
- الزيات، فتحى مصطفى (1998). صعوبات التعلم . الأسس النظريـة والتشتخيصية والعلاجية. سلسلة علم النفس المعرفى (؟) . دار النشر للـجامـعات، القاهرة.
- شتيوي، حسني عرفات (2012). أثر برخامـج تعليمي قائم على الذكاءات المتعلددة على عينـة أردنيـة من الأطفال ذوي صعوبات التعلم ـِّ الريـاضيات، أطروحـة الدكتوراه غير مـنشورة، جـامعة العلوم الإســـــامـيـة العالميـة، الأردن.
- الشريف، صلاح الدين (2001). التتنبؤ بالتتحصيل الدراسى فى ضوء

نظريتـى مـعالجـة المعلومـات والذكاءات المتعـددة. مـجلة كلية التربيـة، جامعـة أسـيوط، المجلد IV، العـدد الأول، ص1 ا 101 -

- صـادق، مـنير(2007). أثر استتخدام استراتيـجيـات الذكاءات المتعـددة ِوِ تحصيـل العلوم وبعض العمـليـات العقليـة وبقاء أثر التـعلم لتـلامـيـن الصف إلخامس الأسـاسي ذوي صعوبات التعلـم، مـجلة التربية العلميـة، المجلد العاشر، العـدد الأول، مـارس Y••V م، الجمـعيـة المصريـة للتربيـة العملـيـة، جامعـة عين شمس. صس ص اس| -
- عفانة، عزو إسـمـاعيل والخـرنـار، نائلـة نـجيـب (2007). التـدريس الصفي بالذكاءات المتعددة. دار المسيرة. عمـان.
- عاشور، مـحملد سـيـح (2013). فاعلية برنامـج تعليمي مستتند إلى نظريـة الذكاءات المتعددة ِ2ْ تنمية التحصيل ـِض العلوم والريـاضيـات لدى الطلبـة ذوي صعوبـات التعلم ـِّ الأردن، أطروحـة الدكتوراه غير مـنشورة، جـامعـة العلوم الإسســــلامـيـة الــالميـة، الأردن.

عبـد السميـع، عزة مـحمد و لاشـين، سـر عبـد الفتاح (2006). فعاليـة برنامـج قائم على الذكاءات المتعـددة لتـتميـة التتحصيل والتفكير الريـاضي والميل نحو الريـاضيـات لدى تالاميـذ المرحلـة الإعداديـة. مـجلة دراسـات المناهج وطرق التتدريس. العـدد 11^.

- العكاري، عمـر (2010). فاعلية برثامـج تـريبي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة لدى تلامـيذ صعوبات تعلم الحسـاب لتتحسـين مهارات حل المشكلات الحسـابية، رسـالة مـاجستتير غير مـنشورة، جامـعلة دمشق، سـوريـا.

العنـيزات، صبـاح حسـن (2006). فاعليـة برثامـج تعليـمي قائم على نظريـة
الذكاءات المتعلددة ـِوْ تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبـة ذوي
صعوبات التعله، أطروحـة الدكتوراه غير مـنشورة، جـامــة عمـان العربـية للـدراسـات العلـيـا، الأردن.

- اللزام، إبراهيـم مـحمـل سلـيمـان (2008). أثر برثامـج مقترح قائم على نظريـة الذكاءات المتعددة يِ تحصيل مـادة العلوم ومهارات التفكير النـاقل

لدى طلاب الصف الثاني المتوسط. رسـالة دكتوراه غير منشورة. كليـة
التربـية. جـامـعـة الملك سـعود ـ الريـاض.

المفتى، مـحمـل أمـين(2004). اللذكاءات المتعلددة: النظريـة والتطبيق، المؤتمـر
العلمي السادس عشر، لتكوين المعلم، المجلد الأول، القاهرة، الجمـعيـة
المصريـة للـــنـاهـج وطرق التـدريـس.

واينبر نـر، سوزان(2002). تدريس الأطفال ذوي صعوبات التعلم ـِ الصفوف
العاديـة، ترجمـة: السـرطاوى، عبــد العزيـز و أيوب،عبـل العزيـز؛ كلـخ، مـحـمـد ،
دبي ، دار القلمَ.

- اليـاسـري، سـحر جبـار داود(2010). الذكاءات المتعلددة وعلاقتها بـالتـحصيل

والاتجاه نحو مـادة الرياضيات، رسالة مـاجستير، كلـية التربيـة(ابن
الهيثثم)،جامـعـة بـداد .

- Armstrong, Thomas. (2000). Multiple Intelligences in the Classroom. Virginia, Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- Deing, S. ( 2004 ). " Multiple intelligences and learning styles : two complementary dimesions" .Teachers College Record. (1):106, pp:16-23.
- Dunn , R. ,Deing, S., \& Lovelace , M.( 2001 )." Multiple intelligences and learning styles : two sides of the same coin or different strokes for different folks" . Teacher librarian: The Journal for School Library Professional. (3) : 28 , pp: 9-15
- Gardner, H .(1993). Multiple Intelligences: the theory into practice. New York : Basic Books .
- Gohlinghorst, N. \& Wessels, B. (2001). Enhancing Student Achievement in Social Studies through the Use of Multiple Intelligences . Master of Arts Action Research Project , Field Based Master's Program , Saint Xavier University and IRI / Skylight. Dissertations, pp:1-80.
- Hearne, D. \& Stone ,S. (1995)." Multiple intelligences and underachievement : lessons from individuals with learning disabilities" . Journal of Learning Disabilities. (7):28 , pp:410 439 .
- Karen , G. (2001). "Multiple intelligences theory: A framework for personalizing science curricula". Journal of School Science and Mathematics. (4):101,pp:3-14.
- Kirk, S. \& Gallagher, J. (1986). Educating Exceptional Children. $5^{\text {th }}$ ed. Houghton Mifflin , Co . Boston ,USA .
- Lowery, L. (1999). How New Science Curriculums Reflect Brain Research, Educational Leadership.
- Nelson, K. (1998). Developing Students' Multiple Intelligences. New York :holastic. - Montague, M., Applegate, L. (1993). Mathematical Problems Solving Characteristics of Middle School Students with Learning Disabilities.The Journal of Special Education, Vol. 27, No.l, PP. 175-201.
- Nolen , J .(2003 ). " multiple intelligences in classroom". Journal of Education ,(1) :124, pp:115-119.
- Revera, D. P. (1996). Using Cooperative Learning to Teach Mathematics to Student with Learning Disabilities. LD Forum : Council for Learning Disabilities . Availabe from : http://www.ldonline.orglld indepth $\backslash$ math_skillslcoopmath.html
- Savage , J.F. \& J. F. Mooney.(1979). Teaching Reading to Children with Special Needs. Allyn and Bacon. Boston.
- Slavin, R. E. (1983)." When Does Cooperative Learning Increase Student Achievement?". Psychological Bulletin, 94, pp: 429 445.
- Susan, D. \& Dale, S.( 2004 )." Multiple intelligences and reading achievement: an examination of the Teele inventory of multiple intelligences". Journal of Experimental Education ,(1):73, pp:12-41.
- Poplin, M. S. (1993). Multiple intelligences and the learning disabled. Unpublished manuscript, The Claremont Graduate School, Claremont, CA.
- Willis, Jody Kenny, Jonson, Asotren. (2001). "Using multiple intelligences to master multiplication". Teaching Children Mathematics. (7): 4, p:26

