## فاعلية استخددام كل من نظرية السـمات الكامنة والنظرية الكلاسيكية في قياس التحصيل الدراسي في الجبر بالمرحـلة الإعدادية - دراسـة مقارنة

د.خالد حسـن الشـريف
مدرس علم النفس التربوي كلية
التربية جامعة الإسـكندرية

د.محمد أنور إيراهيم فراج
أسـتاذ علم النفس التربوي المشـارك -
كلية التربية جامعة الإسـكندرية ، كلية المعلمين جامعة الملك سـعود


# فاعلية استخخدام كل من نظرية السـمات الكامنة و النظرية الكلاسـيكية في قياس التحصيل الدراسي في الجبر بالمرحلة الإعدادية - دراسـة مقارنة د.خـالا حسـن الشـريف د.محمد أنور إبراهيم فراج 

مدرس علم النفس التربوي كلية التربية جامعة الإسـكندرية

أستاذ علم النفس التربوي المشارك كلية التربية جامعة الإسـكندرية ، كلية المعلمين جامعة الملك سعود

## ملخص الاراسـة:

إن دقة النتائج الواردة من الاختبارات التحصيلية المبنية على أساس النظرية الكلاسـيكية في القياس. كانت مثار جدل بين الباحثين التربويين والمتخصصين في مجال القياس والتقويم في ضوء العوامل التي تؤثر في تقدير الارجة الحقيقية للمتعلم باستخدامر هذا النموزج الكلاسيكي ، وهو ما يدعو إلى اسـتخدام أُحد نماذج نظرية القياس الحديثة(السمات الكامنة) وذلك للتحقق من فاعلية كلا النموذجين في تقدير
 الككلاسيكية ونظرية السمات الكامنة ، وقد قامر الباحثان بتصميم اختبار تحصيلي مرجعي الهدف مكون
 الإعدادي بمحافظة الإســكنارية . وقد تمر تحليـل البيانات بطريقتين مختلفتين: الأولى في ضوء النظرية الكلاسيكية واعتمدت الارجة الكلية كمحك ، والثانية في ضوء نظرية الاستجابة للمفردة الاختبارية وقد
 الاختبار التتحصيلي مرجعي الهدف بمؤشـرات صدق وثبات مناسـبة كـلك أكدت النتائج قابلية البيانات للتحليل باستخدامر نظرية الاستجابة للمفردة ، وقد كانت البيانات المستمدة من النموذجين قابلة للمقارنة ، وأن نظرية السمات الكامنة كانت أكثر دقة في تحديد قـرة المفحوصين على الأداء على مفردات الاختبار وبأخطاء معيارية أقل في القياس من نظيراتها في النظريـة الكلاسـيكية، وكذلك اخختلف النموذجان في تحديد مؤشرات صعوبة مفردات الاختبار.


يتضمن القيـاس التربـوي عمليـة المقارنـة . حيـث تـتم المقارنـة بـين الأفراد وبعـضهم بالطرق الكمية التي تستخدم النظريـة الكلاسـيكية أو النظريـة الحديثة. وتسـتخدمر في
 السـلام (199 ) أن الاختبارات يمكن أن تسـتخدم في تقـدير المـــتويات المختلفـة لمتغير الأداء أو متغيـر المهـارة (ص ^^). حيـث يهـتمر مـصممو الاختبـارات بكفـاءة مفـردات الاختبار، وكيف يجيب عليها المفحوصون عند تطبيق هذه الاختبارات عليهم ، وغالبـاً مـا يستخدمر المشـتغلون بالقياس النفسـي مدخلاً مـن مـدخلين أسـاسـيين في تحليـل بيانات الاختبـارات:-نظريـة الاختبـار الكلاسـيكي CTT Classical Test Theory) ، ونظريـة الاستججابة للمفردة Item Response Theory) والهدف الأسـاسي لكل مـن النظريـة الكلاسـيكية ونظريةالـسـمات الكامنـة هـو تحديـد العلاقـة بـين اسـتـجابات الأفـراد على اختبار معين والسـمة الكامنـة وراء هـذه الاسـتجابات ، والأمر الأكثر أهميـة فـي القيـاس
 الاختبارات المختلفة والاسـتفادة منهـا في تفـسير النتائج والتنبؤ بسلوكهمر في مواقف مماثلة عـن طريـق تحديد معاملي صعوبة المفردة ، والقـدرة لمن يـتم تطبيـق الاختبارات عليهمر ، كمـأن كـلا النظريتين تهـتمر بتحـسين معـاملات ثبـات وصـق الاختبـارات مـن خـلال تقـديم طرق متنوعـة لحـسـاب معـاملات الثبات والـصدق ، وكـل ذلـك يسـاعد على اتخـاذ قـرارات صـائبة بـشـأن الأفـراد الـذين تطبـق عليهمر هـذه الاختبـارات في ضوء هــا التقديرالكمي للسـمات.
و الهدف الأسـاسي للنظرية الكلاسـيكية هو قياس التحصيل الدراسـي في المقـررات الاراســية للمتعلمـين بدقـة بحـيـث يـتمر مـن خحلالـه تقـدير المـسـتوى التحــصيلي الحقيقـي للمتعلم : غير أن دقة نتائج الاختبارات التحصيلية المبنية في ضوء هذه النظرية كانت مثار جدل بين الباحثين التربويين لاسيما في السنوات الأخيرة نظراَ لتدخل ذاتية الفـاحص في تصميمر هذه الاختبارات وتطبيقها وكالك في تحليـل نتائجها : الأمر الذي أثارالشك في دقة تعبير نتائجهها عن القدرات التحصيلية الحقيقية للمتعلم. خصوصاً أنه كلما زادت قيم الأخطاء المعيارية للقياس كلما قلت در جة موثوقية الدرجة المقاسـة للخاصية أو السمة.

ورغـم اجتهــاد البـاحثين فـي التحقـق مـن ملاءمــة الاختبـارات المـصممة في ضـوء النظرية الكلاسيكية للتطبيق في مستويات عمرية متباينة ، من خـلال حساب معاملات الثبات والصدق إلا أن هذه الاختبارات تظل متأثرة بالعينات التي طبقت عليها وخصائصها

 الإحـصائي على الارجــة الكليـة للاختبـار ، وكـذلك الاعتمـاد علـى تكـرارات الإجابـات الصحيحة لتقدير معاملات صعوبة المفردات ، كذلك يكون التركيز على معامل ثبات الاختبار وحساب معاملات ارتباط كل مفـردة بالارجـة الكلية للاختبار ومعاملات تمييز المفردات ؛ وهذه الأسـاليب تستخدم على مدى واسـع إلا أنهـا محدودة لارتباطها بالعينة وخصائصها. أما الاختبارات مرجعية المحـك CRTs فتستخدمر لتقييم وتشـخيص الأداء الراهن. ويتطلب الاختبار التحصيلي المرجع إلى هدف صياغة الهـاف أو الأهداف المطلوب قيـاس تحققهـالـــى الأفـراد صـياغة ســلوكية ، ويـشتمل الاختبـار علـى مجموعــة مـن

 للانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية ، والتى سيطرت ومـا زالت تسيطر على ميدان القيـاس النفـسي والتربـوى بــصفة عامـة وعلى بنـاء الاختبـارات وتفـسير درجاتهـا بـصفة خاصة، ومن أهمر هذه الانتقادات:-

- اعتماد درجات المستجيبين على الاختبار على مفردات ذلك الاختبار ، مما يعنى أنهـ يتم تعريف القـدرة فى ضوء الاختبار ذاته، ودرجــة الفـرد المستجيب على
الاختبار تعتمد على الاختبار ذاته.
- اعتماد إحصاءات المفردات على عينة الأفراد المستجيبين على الاختبار.مما يجعل تلك الإحـصاءات محـدودة الاسـتخدامر ، فبارامترات المفـردة المشـتقة باستخدام الطرق التقليدية ليست لها صفه الثبات وتعتمد على عينة الأفراد التى

> اشتقت منها.
على مفردات الاختباربالرغم من أن هذه التفسيرات تعد ضرورية إذا أردنا التنبؤ

بخصائص الأفراد الحاصلين على درجات معينة ، أو عند إعداد اختبارات تتميز بخصائص تناسب مجتمع من الأفراد. فالنظرية الكلاسيكية تركز على على الاختبار ككل أكثر من تركيزها على مفرداته، فالوحدة الأساسية في تلك النظرية هـى الاختبار Test-Oriented.
 على الاختبار ، فى حين أن الأفراد ذوي القدرات المختلفــة لا يتم تقدير قـراتهـر بنفس مستوى الاقة على الاختبار الواحد.
كمـأن (Hambleton\&swaminthan,:1985; Hambleton\&swaminthan, 1991)
النظريـة الحديثـة للقيـاس تمـنا بمفهـومر جديـد يدعى (دالـة المعلمـة / المعلمات) التي نحصل عليها من تطبيق بند أواختبار. وهذه المعلمة تعني مقدار الثقة في أننا حـصلنا على معلومات تقودنا إلى تقدير قدرة فرد معين أو مجموعة من الأفراد في مستوى واحد من

 للاختبار لكل الأفراد الاين طبق عليهم هذا الاختبار.
وتمثل دالة (المعلمـة / المعلمات) عـادة بمنحنى يبين أعلى وأقل كمية معلومات حصلنا عليها عند مستويات القدرة المختلفة. كل هذا دعا إلى استخدام نظريـة السمات السات الكامنةLatent Traits Theory : التي يشير إليها الباحثون في القياس النفسي على أنها
 تعتمد على مجموعة افتراضات قوية : مفادها أن هناك استقلالية للمفردات الارية الاختبارية في قياس القدرات المختلفة ، وأن كل مفردة اختبارية لها خصائصها السيكومترية الممثلة في منحنى القدرة الخاص بها الذي يـصف احتمالية الحـصول على الإجابـة الـصحيحة أو (Magno, 2009:p2).الخاطئة بمعرفة قدرة الفرد

مشكلة البحث
مما سبق يتضح للباحثين ظهور اتجاهين في القياس النفسي وهما اتجاه النظريـة
 خصائص مفرداته، بمعنى أن القياس التقليدى يتعامل مع المفردة دون النظر إلى تقديم

أية معلومات متعلقه بأداء المستجيبين وقارتهمر على مفردات الاختبار وبالتالى فإن هذه المعلومات الخاصة بالأداء تعد مهمة في تفسير نتائج القياس الخاص بالمستجيبين وهذا ما حرصت علية النظريات الحديثة في القياس ؛ومنها نظرية السمات الكامنة والتى تهتم بإيجاد دالة المعلمات الخاصة بكل مفردة ـ كما تهتم بتحديد العلاقة بين استجابات الأفراد على اختبار معين والسمة الكامنـة وراء هذه الاسـتجابات وهذا بطبيعة الحـال


ا- ما الخـصائص السيكومترية التى تتوفر للاختبار التحصيلي المصممر باسـتخدامر.
النظرية الكلاسيكية في مقرر الجبر؟
 المـصمم باســتخدام نظريـة الاسـتـجابة للمفـردة فـي نفـس المحتـوى في مقـرر الجبر؟
r- ما درجة ملاءمة نموذج راش لبيانات الاختبار التحصيلي مرجعي الهدف؟ ع- هل تختلف البيانات المستمدة من النظرية الكلاسيكية عن البيانات المسـتمدة من نظرية الاستجابة للمفردة؟ ؟

 للاختبـار التحـصيلي مرجعـي الهـدف المـصممر باسـتخدامر نظريــة الاسـتجابة

للمفردة؟
أهداف البحث
يهدف البحث الحالى إلى:
I. التعرف على الخصائص السيكومترية للاختبار التحصيلي المصمر على نفس المحتـوى فـي الجبـر علـى عيــة مــن تلاميـذ الـصف الأول الإعـدادي باســتخدامـ

النظرية الككلاسيكية.

「. تحديد الخصائص السيكومترية للاختبار التحصيلي مرجعي الهدف في الجبر على عينة من تلاميذ الصف الأول الإعدادي باستخديامر نموذج راشا rr التحقق من إمكانية التنبؤمن درجات التلامين على الاختبار التحصيلي مرجعي الهدف في الجبر المشتقة من نموذج راش بالتحصيل الاراسـى لديهمر في مادة

الجبر.
ع. تفسير الاختلافات بين النظريتين: الكلاسـيكي ، والسمات الكامنة في تقدير بارامترات صعوبة المفردات بالاختبار التحصيلي.
0. مقارنـة فاعلية النظريتين في قيـاس التحصيل الاراسـي بالوحـدة المختـارة في مقرر الجبر بالصف الأول الإعدادي.
أهمية البحث

- الأهمية النظرية
 Milvestre-Tipay(2009)و ودراســـة Macdonald\&Paunonen(2007) البيانـات الإحــصائية المـستمدة مـن كــلا النظــريتين: النظريــة الكلاســيكية، ونظريــة
 المقارنة : والدراسات المقارنة في بحوث التقويم والقياس التربوي مهمة في التعرف على
 التحليـل مـع التصميم والأهـداف التـي مـن أجلهـا صـممت وطبقـت هــه الاختبـارات ، ولا يمكن اتخاذ قرار مناسـب بشـأن ذلك بـدون دراسـات كافية عـن مميزات وعيوب كـل إطار قياسي بحيث يمكن اختيار الإطار المناسب في كـل اختبار يتم تصميمه. كمـا أن الخـصائص الـسيكومترية للمفـردات المكونــة للاختبـار مهمــة في دراســة فعالية نموذج القياس المستخدم ؛ فخـصائص المضردات في ضوء النظرية الكلاسـيكية تعتـد على درجـة الاتساق فيما بينهـا ، وارتباط درجـة كـل مفـردة بالارجــة الكليـة هـو مؤشر على الاتساق الاخاخلي للاختبار : أما في نظرية الاستجابة للمفردة فإن المفردات تتمتع بدرجـة مناسـبة مـن الاسـتقلالية التي تجعلها وحـدة قياس مستقلة تقيس قـدرة معينة ويمكن التنبؤبمسلكها من خلال منحنى القدرة الخاص بها. غير أنها يمكن القول

أن الـراسـات المقارنـة لا تهـدف إلى إثبات أن نظريـة الاسـتجابة للمفردة دائمـاً أفـضل مـن
 النظريتين كأطر قياسـية مسـتخدمة بكثرة في شـتى جوانب القياس النفسي والتربوي.

## - الأهمية التطبيقية

أمـا عـن الأهميـة التطبيقيـة فالـراســة تـسـعى إلى تـصميمر اختبـار لتـشـخـيص مـدى تحقيق أهداف دراسـة الوحدة الثانية من مقرر الجبـر للصف الأول الإعدادي : وهي الوحـدة المخصصة للنحدود والمقادير الجبرية فقد توجد هناك بعض الصعوبات في بدايـة المرحلـة الإعدادية خاصة في فترات الانتقال من المحسـوس (الأعداد) إلى المجردد(الرموز) التي تعبر عن حدود ومقادير جبرية وهذا مـادعـا الباحثان إلى الختيـار الوحدة الثانيـة في مقرر الجبـر في الفصل الاراسي الأول من أصف الأول الإعدادي.

الإطار النظري للبحث
Classical Test Theory النظرية السلاسيكية تعـرف نظريـة الاختبـار الكلاســيكي بأنهــا "نظريـة الارجـة الحقيقيـة" : وتقـومر هـذه النظريـة علـى فرضـية أن هنـاكـ تـأثيرات خار جيــة علـى إجابـات المفحوصـين بخـــلاف قـــراتههر: متــل الظـروف المحيطـة بتطبيـق الاخختبـار ، والعوامــل الداخليــة الخـاصــة بالمفخحوصين.
ويـشـير Magno(2009) إلى أن النمـوذج المركـزي للنظريـة الكلاسـيكية فـي تـصميم True Observed Score(TO) الاختبـارات يعتمـد على فـــرة تقـد

(p.1) $\mathrm{TO}=\mathrm{T}+\mathrm{E}$ الحقيقية ودرجة الخطأويمكن توضيحها من خلال الصيغة وتفترض النظريـة الكلاسـيكيـة أن لهـل فـرد درجـة حقيقيـة ، وأنـه يمكن الحـصول عليهـا إذا لــم يكـن هنــاك أيـة أخطـائ فـي عمليـة القيـاس ؛وحيـث أن أدوات القيـاس
 أخطاء القياسن.
لذلك تفترض النظرية الكلاستيكية أنه من النادر أن تكون الارجة التي يحصل عليهـا


الارجـة المقاسـة هـي تقريبـاً الارجـة الحقيقيـة متـأثرة بقــر مـن الخطـأ. وهـذا الخطـأ قـد يجعل الارجة الملاحظة أكبر أو أقل من الارجة الحقيقية. ويشـير Magnoo(2009 إلى أن الخطأ يمثل على أنه متغيراً عشـوائياً لـه توزيـع طبيعي : ونظرياً فإن الانحـراف المعيـاري لتوزيع الأخطاء العـشـوانية لكل فـرد يـدلنا على حـجـم أخطـاء القيـاس. ومـن المفترض أَن يكـون توزيع الأخطـاء العـشـوايثية متـشـابهاً لجميـع الأفــراد ـ ويمكـن حـسـاب الخطـأ المعيـاري للقيـاس بدلالـة الانخـرافـ المعيـاري للارجــة المقاسـة ، وثبـات الاخختبـار. (p.2). ومـع ظهــور نظريـة الـسمات الكامنـة أصبحت هنـاك مرجعية أرق في التعبير عـن القـدرات التحـصيلية الحقيقيـة للمتعلمـين فالافتراضات التي تقـومر عليهـا هـذه النظريـة مـن اســتقلالية بنـود المقيـاس عـن السـمة أو القـدرة المقاسـة ، ولـذلك فـإن نظريـة الـسـمات الكامنـة تـشـترك في هــا الهـدف الأسـأسـي مـع النظريـة الكلاسـيكية بـل أَن نظريـة السـمات الكامنة تهدف إلى أكثر مـن ذلك فهي تهدف إلى تحديـد العلاقـة بـين اسـتجابات الأفـراد على اختبـار معـين والسـمة الكامنـة وراء هـذه الاستجابات، والأمر الأكثر أهميـة في القياس النفـسي والتربـوي بعامـة هـو تـحديـد مقـدار السـمات الكامنة وراء أداء الأفراد على الاختبارات المختلفة والاسـتفادة منها في تفـسـير النتائج والتنبؤ بسـلوكهم في مواقف مماثلة ، واتخاذ قرارات معينة بشأنهمر في ضوء هذا التقايرالكمي للسـمات.

ويشير صلاح عـلام (r•v) إلى أَن النمـاذّج الكلاسـيكية ونمـاذج الاسـتجابة للمفـردة في افتـراض وجـود متصل للـسمة ، وأنه يمكـن تقـدير احتمـال إجابـة فـرد إجابـة صـحيحة على مفـردة اخختبار إذا علمنـا موقعه علـى هـا المتصل. وبتعبير رياضي يمكـن القـول بـأن الاختبـار يعـد بمثابـة راســم فـوقي (دالـة) مـن عينـة الأفـراد المختـبـرين إلى متـصل الـسمة الكامنة. كمـا تتفـق هـذه النمـاذج في أن مقـدار هـا الاحتمـال يكون دالـة متزايدة مطردة لمواقـع الأفــراد علـى متـصل الـسمة. وهــا يعنـي أن احتمـال توصـل الفــرد إلـى الإجـابـة الصحيحة على مفردة اختبار يزدالد بازدياد مقدار السمة لديه. غيـر أن نمـاذج الاسـتجابة للمفـردة تختلـف عـن النمـاذج الكلاســيكية فـي تـصورها
 المنحنى الاعتدالي في الاختبارات مرجعيـة المعيار، وتتخــ شـكـلاً ملتوياً التـواءأ سـالباً في

الاختبارات مرجعية المحك ، تفترض نماذج السمات الكامنة أنها تتخـذ شـكـل المنحنى
 ص

## Latent Traits Theory نظرية السمات الكامنة



 الكامنـة أو القـدرات فـى حالـة الاختبـارات المعرفيـة نظـرأ لعــم إمكانـيـة ملاحظتهـا أو

$$
\begin{aligned}
& \text { قياسها بصورة مباشرة. } \\
& \text { نماذج السمات الكامنة:- }
\end{aligned}
$$

تهدف نماذج السمات الكامنة إلى تحديد علاقة بين أداء الفرد في اختبار معين وبين السمات أو القدرات التي تكمن وراء هذا الأداء وتفسره، لذلك فإن هذه النمـاذج هي دوال رياضية احتمالية. وتنقسم هذه النماذج إلى مجموعتين إحداهما النماذج الاسـتاتيكية، والأخرى النماذج الايناميكية ؛ وتهتم النماذج الاستاتيكية بالقياس في مدة زمنية واحدة،
 والتربويـة. أمـا النمـاذج الايناميكيـة فتهـتـم بمـشـكـلة قيـاس التغيـر في السمات الناميـة المختلفة في فترات زمنية متباعدة غير أن النماذج الاستاتيكية هي التي نالت كثيراً من الاهتمام في مجال الاختبارات محكية المرجع.
ويحـدد نموذج السمات الكامنـة العلاقة المتوقعـة بين الاسـتجابات الملاحظة على الاختبار والسمات أو القـرات غير الملاحظة التى يفترض أنها تحـدد هذه الاسـتجابات. والسمة تمثل بعد كمى يمكن أن يحدد عليه مواضع الأفراد ، ولا يصح نظرياً أن يتوقف موضع الفرد على السهة المقاسة على صفات أى من العينات التى ينتمى إليها الفرد فعلى سبيل المثال : ينبغى أن يستقل وضع الفرد على متصل سـمة مـا - مثلمـا يستقل وزنـه أو طولـه مثلاًا عـن اعتبـارات العمـرو الجـنس والشـريحة الاجتماعيـة. بهـا المعنـى تـوفر نماذج السمات الكامنة تقديراً للقدرة مستقلاُ عن العينة كما توفر أيضاً مميزات القياس ذى الفئـات المتساوية، ومعنى أن يكون القياس متحرراٌ من العينة Sample - free ، أن

يعبـر عـن تقـديرات القـدرة بوحـدات لا تتعلـق بـصفات أى عينـة ، أو مجموعـة معينـة مـن الأفـراد ، فكمـا أن تقـدير وزن فــرد مـا لا يتعلـق بعمـره أو جنــسـه ، فـإن تقـدير قـدرة الفـرد باستخدامر أحـد نمـاذج السـمات الكامنـة لا يتعلـق بهـنه العوامـل أو غيرهـا مـن المميزات ويعـد نمـوذج راش مـن أهـمر نمـالزج الـسـمات الكامنـة حيـث يمكـن أن تتـوفر متطلبـات الموضوعية عندما تستوفى فروض النموذج. نموذج راش أحادي البعد:-
ونموذج راش هو نموذج استاتيكي أحادي البعد: وتشير أمينة كاظم (19AN) إلى أن أحاديـة البعـد تعنـي أن الـسـمة موضـع القيـاس تعـرف بواســطة مجموعـة مــن البـــود (المفردات) ذات صعوبة أحادية البعد ، أي أن بنود الاختبار لا تختلف فيما بينها إلا من حيث مسـتوى الصعوبة فقط. كما يكون الأفراد ذوي قـرة أحادية البعـد تحـدد وحـدها مـستوى أدائهم على الاختبار.

أما اسـتقلالية القياس فتعني أنـه لا يعتمـد تقدير صعوبة البند ، على تقديرات صعوبة البنود الأخرى المكونة للاختبار، ولا على تقديرات قدرة الأفراد الاين يجيبون علي الاختبار. ولايعتمد تقدير قدرة الفرد ، على تقديرات قدرة أي مجموعة مـن الأفـراد الأين يـؤدون

 البنـود فـي قيـاس القـدرة موضع القيـاس، وعلى صـدق تـدرجها على مقيـاس هـذه القـدرة. الثاني: ملاءمـة الأفـراد الذين يجيبـون على بنـود الاختبار للنمـوذج، وهـذا يعتمـد على صدق. اسـتجابات هؤلاء الأفراد. الثالث: توافق بنود الاختبار مـع قـدرات الأفـراد ، ويعتمـ هـذا على


وعنـدما يـستتخدمر نمـوذج راش فـي بنـاء الاختبـارات التحـصيلية وفـى تكـوين بنـوك الأســئلة ، يمكـن عنـنـن التغلب على مـشـكلتين مـن أهـم مـشـكـلات التقـويمر الأكـاديمى وهما:-

ــالأولـى: موضـوعية تقـــير الهـسـتوى الأكــاديمى للطالـب ، بــالرغم مــن اخـــلاف الإختبارات المسـتخدمة وتباين مستواتها.

والثانية: موضوعية تقدير المسـتوى الأكاديمى للطالب ، بـالرغم مـن اخـتلاف مـسـوى
 وتؤكـــ أمينـة كـاظمر أُن إســتخدامر نمـاذج الـسـمات الكامنـة تعمـل علـى تحقيـقى

مايلي:-
--

مستقيم.

- أنماط استجابات صادقة يمكنها تحديد مواضع الأفراد على متصل المتغير. - توافـق بين درجـات الأفـراد وخـصائص البنـود بحيـث تـؤلى إلـي تقـديرات لمـسـتويات الأفراد لا تعتمد على إختبار معين ، ويمكن اسـتخخدامها لوصف مـا يتميز بـه الأفراد

بصورة عامة.

- قياسـات خطية يمكن اسـتخدامها لدراسـة النمو أو للمقارنة بين الأفراد.

$$
\text { (أمينة كاظم: 19AA ب: ص ص • } 9 \text { • - }
$$

ويرتكز البحـث الحـالي على نمـوذج راش أحـادي البـارامتر • ونمـوذج راش مبني على فرضـية أن كـلأمـن:-ا التخمــين علـى المفـردة ، والفـروق فـي تقـــيرات معـاملات التميـيـز للمفردات يمكن معرفتهمـا وأن تحليل بيانـات الاختبـار كي يكون مفيـداً لابـد أن يرتكـز

حول المتعلم (الفرد) مع بارامترات منفصلة للمفردات والأفراد.(Magno,2009:p3) ويشـير Magno(2009) إلى أن نموذج راش مـن النماذج الاحتماليـة لنظريـة الاسـتجابة للمفردة يؤكد على: (1) كلمـا كان السـؤال سـهل كلمـازادت احتمـال الإجابـة الصحيحة عليه ، (r) كلما كانت القدرة أعلى لدى الأفراد كلمـا أجـابوا على السـؤال إجابـة صـحيحة بالمقارنة مع ذوي القدرة الأقل. ويؤكــ أن تـصميمر الاختبـار فـي ضـوء هــه المنهجيـة العلميـة يتطلـب اســتبعاد أيـة

مفردة لا تحقق هذين الافتراضين.(p3)
ولقد اشـتق نموذج راش من الصيغة التالية:

حيث ع هي دالـة البـارامترات التي تصف قدرة المفحـوص . وصعوبة الاختبار ، $\theta$ تمثل قدرة المفحوص . وס تمثل صعوبة الاختبار والتي يمكن تقديرها بـجمع الإجابـات الخاطئة في الاختبار.
ولقد تم تطوير هذا النمـوذج على فرضية مفادها: أن احتماليـة الإجابـة الصحيحـة مـن المتعلم هي دالة لوجـستية للفـرق بـين قـدرة المتعلم (日) ، وصعوبة المفـردة ( $\beta$ ) ، أي أنهـا تمثل القدرة المطلوبة لإجابة سـؤال إجابة صحيحة، والدالة اللوجسـتية لهذا الفرق تعطي الطريقة التي اعتمد عليهـا نمـوذج راش. وهـذا يعني أن كل اسـتجابة لكل مفـردة تعتمـ على قدرة المتعلم ، وصعوبة المفردة : ولذلك حينما تصلح البيانات الإحـصائية المعطاة لتطبيق أحد نماذج الإستجابة للمفردات الإختبارية عليها فإن المفردات تتمتع باستقلالية عـن القـدات الخاصـة بـالمتعلمين، والنتيجـة الأكثر اعتمـاداً على ذلـك هي أنـه يمكـن أن يتحقق إسـتخدامر نموذج الارجـة الكلية. ونموذج راش هو نموذج ملائمر لنمذجـة الإسـتجابات الأحادية وذلك مـن خـلال منحنى خصائص المفردة اللوجسـتي ، ودالة قدرة الفرد حيث يتضح مـن خـلال المـسـاحات أسـفل المنحنى احتمالية لكل من:- الإجابة الصحيحة والإجابة الخاطئة ، ولذلك فنمـوذج راشل هـو نمـوذج لوجـسـتي أحـادي البارامتر يفترض أن معاملات تمييزكل المفردات مـساوية للواحد الصحيح.(p4)
الخصائص السيكومترية لمفردات الاختبارات في إطار النماذج الكلاسيكية ونماذج
الاستجابة للمفردة:-
 الاختبـار مثـل الـصعوبة والتمييز هـي التي تحـد العلاقـة بـين السمة الكامنـة التي يهدف الاختبار إلى قياسـها ، ودرجات الأفراد في الاختبار المـستخـدم : فإذا أُجريـت موازنـة بين النماذج الكلاسـيكية ، ونماذج الاسـتجابة للمفـردة في هذا الـشـأن ، يتضح أنـه على الرغم مـن اتفاقهـا حـول هـذه الخـصائص، إلا أَن هنـاك الختلافـأ بينهمـا فـي كيفيـة معالجتهمـا للمفاهيم المختلفة المتعلقة بهذه الخصائص.
تقدير معاملات صعوبة المفردات:-

مفهوم "صعوبـة المفـردة"في إطار النماذج الكلاسـيكية يـل على نـسـبة عـدد أفـراد المجموعـة الـذين أجـابوا إجابـة صـحيحـة على هـذه المفـردة. أو بعبـارة أخـرى يــل على متوسط احتمالات الإجابة الصحيحة على المفردة لجميع أفراد المجموعة. ومعرفتنا للقيمة التقديرية لصعوبة مفردة اخخبار بالنسبة لمجموعة معينة من الأفراد

لا يفيدنا كثيراً في معرفة درجة صعوبة المفردة بالنسبة لواحد من أفراد المجموعة. ويشير صلاح علام (19AV) إلى اعتمـاد قيمر معـاملات الـصعوبة المـشتـةـة من الطرق التقليدية على عينة الأفراد المستجـيبين، الأمـر الذى يجعـل اسـتخدامر معـاملات الـصعوبة المشتقة بهذه الطريقة محدود ، حيث تختلف قيمر معاملات الصعوبة باختلاف متوسـط ومــى قـدرة أفـراد المجموعـة المـسـتخدمة في اشـتقاق تلـك المعـاملات.( صـلاح عـلام ،
 المفردات على تطبيق المفردات اسـتطلاعياً على عينة من الأفراد ، التى يفترض أنهـا تمثل المجتمع الذى بنى الاختبار لقياس أحـد خصصائصه ثـم حـسـاب معاملات صعوبة المفـردات وفقاً لعدد الأفراد الذين يستـجيبون علي المفردة اسـتجابة صـحيحة دون الربط بـين تباين مـسـتويات صـعوبة المفـردات وتنـوع العمليـات النفـسـية والمعرفيـة التـى تقـع خـلـف

الاستجابة على تلك المفردات. (هشامر جاد الرب: YVV, Y••V) أما مفهوم "تمييز المفردة" فيشـير إلى مدى فاعليـة مفـردة الاختبـار في التمييز بين المستويات المختلفة للسمة المراد قياسـهـا لدى المختبرين : وتعتمد قيمة معامل التمييز على درجة صعوبة المفردة وعلى خصائص مجموعة الأفراد المختبرين. ويتخــذ هــان المفهومـان معنى مختلفاً في إطار نمـاذج الاسـتجابة للمفـردة: ويرجـع ذلك إلى افتراض هذه النمـاذج وجـود دالـة مميزة لكل مفردة مـن مفردات الاختبار تتخـن المنحنـى اللوغـاريتمي التراكمـي. وتتميـزهـذه الاالـة اللوغاريتميـة التراكميـة بخــصائص يمكـن الإفـادة منهـا فـي جـعـل ميـزان درجـات الاختبـار خطيـاً، وفـي تقـــير الخــصائص السيكومترية للاختبارات تقـديراً مستقلاً عـن خـصائص عينة الأفـراد المختبرين. (صـلاح


ويشير Progar and Socan(2008) إلى أن نظرية الاستجابة للمفردة IRT تمكننا من التقدير المستقل لبارامترات (المفردة والفرد)، والتقدير الموضعي لأخطاء القياس ه هذه الخـصائص تمثـل ميـزة نــسبية لنظريــة الاســتجابة للمفـردة فـي المقارنــة مـع النظريــة

الكلاسيكية CTT.
لكن الدليل الامبريقي غالبأ ما يفشـل في كشف الفروق المتسقة بين بارامترات (المفـردة والفـرد) فـيـيكـــلا النظـريتين، وبـين القياســات الثابتـة لتقـــيرات بـارامترات النظريتين.
 تقيسه بحيث أن الاسـتجابة الصحيحة للمفـردة تعني أن المفحـوص قـد حقـق الهـدف : لالك فإن معامل صعوبة المفردة مؤشر مهمر يدل على صعوبة الهدفـ. وقد أكـ صلاح علام ( ( ) على أهمية تحديد الهدف من عملية تحليل المفردات في كل إطار قياسي مستخدمر ؛ ذلك لأن هناك تفاوت في انتقاء المفردات الاختبارية بين النظريـة الكلاسـيكية ، ونظريـة الاسـتجابة للمفـردة فالهـدف مـن تحليـل المفـردات فـي النظرية الكلاسيكية هو الكشف عن مفردات الاختبار غير الصالحة ، وتقدير البارامترات المتعلقـة بالمفردة ، واسـتخدامر القيم التقديريـة لهذه البارامترات في تقـدير الخـصائص السيكومترية للاختبار ككل. أما الهدف في حالة نماذج الاسـتجابة للمفردات الاختبارية فيكون موجهاً نحـوالحصول على تدريج مفردات الاختبار Item Calibration أي تقدير صعوبة مفرداتـه، وتقيـيم حـسن مطابقـة درجـات مفــردات الاختبـار للنمـوذـج المعـين باستخدام قيم مربع كاي مثلاً ، والإفادة من ذلك في تقدير سـمات الأفراد. (صلاح علام.

ويشير Magno(2009) إلى أن أههم مايميز مدخل نظرية الاستجابة للمفردة هـو الاقـة في تحليل المفردات الاختبارية : وأن لكل مفردة خصائصها السيكومترية المـرية الممثلة في منحنى القدرة الخاص بها الذي يصف إحتمالية الحصول على الإجابة الصحيحة بمعرفة

قدرة الفرد.
ونموذج راش بوصفه أحد نماذج نظرية الاستجابة للمفردة فإنه يقوم على فرضية أن
معاملات تمييز كل المفردات مساوية للواحد الصحيح. (p.2)

ومن أهم مـا يميز نظريـة الاسـتجابة للمفردة أيـأَمعالجـة موضوع ثبـات الاختبـار ،
 مفردة على حدة وليس الاختبار ككل. وتأخـن دالة معلمات المفردة في اعتبارها كل البارامترات المتعلقـة بـالمفردات، وكذلك تظهر كفاءة المفردة في قيـاس مستويات مختلفة من القدرة. وتوفر نظرية الاستجابة للمفردة ميزة أخرى تتمثل في عدم تباين بارامترات المفردة وهوما يؤكـ استقلالية النتائج عن خصائص العينة. (p5) وقـد تنختلف الخــصائص الـسيكومترية للمفـردة نتيجــة لاخـتلاف الإطـار المرجعـي النظري الذي يـتم تقديرها في ضوءه : سـواء كـان النظريـة الكلاسـيكية في الاختبـار أو نظرية الاستجابة للمفردة لنلك كـان من الضروري بحـث هذه الخـصائص السيكومترية لهذه المفردات في أي دراسات مقارنة بين هاتين النظريتين. ويشير صلاح علام (r r إلى أن الاختبارات مرجعية الهدف هي تلك الاختبارات
 هناك مزاوجة بين مفردات الاختبار وهذه الأهداف ، غير أن النطاق السلوكي الإي تمثله
 قليلة العدد نسبياً لأنها لا تمثل النطاق الشامل للمفردات الممكنة التي تقيس مجموعـة الأهداف.

وتطبق هذه الاختبارات عادة عند الانتهاء من دراسة وحدة تعليمية أووحدة نسقية معينة بهدف تصنيف المختبرين في مجموعتين إحداهما حققت الأهداف والأخرى لم تحققهـا في ضوء نسبة مئوية محـددة مـن المفردات التي ينبغي الإجابـة عليهـا إجابـات
 تصنيفهم في عدة مجموعات بدلأ عن التصنيف الثنائي وذلك بتحديد مسا

ويرى الباحثان أن مدخل الاختبار التحصيلي مرجعي الهدف يعد ألقار الها
 الثانيـة (الحـدود والمقـادير الجبريـة) بالـصف الأول الإعـدادي حيـث يـدرس التلميــا الرمـوز

المجردة بمعاملات عدديـة كحـدود جبريـة ويجـري عليهـا العمليـات الحـسـابية المتنوعـة : وتعد فترات الانتقال من المحسوس(الأعداد) إلى المجرد(الرموز) فترات صعبة في التعلم تظهر فيها بعض مشـكلات التحصيل الاراسي التي يجـب بـحثها بدقة. وبعد تحديد المحتوى يجـب اخختيار الكفايات أَو المهارات الرئيسـة في هـذا المحتـوى ؛
 المتعمق لمحتوى المنهج الدراسـي أو المجـال التدريبي وما يتضمنه هذا المحتـوى من نواتج

1- Competency الكـفايــة مجموعــة متكاملـة مــن المعـــارف والمهـارات الوظيفيـة المحــددة تحديـــأَ دقيقـأ والمتعلقـة بمـجــال تعليمـي أو تـدريبي معـين بحيث يمكـن تحقيقهـا وقياسـها مـن خـلال البرنـامج. ( صـلاح عـلام ، Y . . Y: ص ( $\varepsilon \varepsilon$
r- النظريـة الكلاسـيكية CTT: تعـرف بنظريـة الارجـة الحقيقيـة (T) وتقـومر على فرضية أن الارجـة الملاحظة (TO) تختلف عن الار جـة الحقيقيـة بـسبب أخططاء القيـاس وتـصف العلاقـة بـين الـدرجتين مـن خــلال الـصيغة: TO=T+E حـــث درجـة الخطأ (Magno,2009:p1)
r- نظريـة الاسـتجابة للمفـردة IRT: تفترض هـذه النظريـة أن هناكـ دالـة احتماليـة تربط بـين بـارامترين أو معلمين أحـدهما يتعلـق بـالفرد ، والآخـر يتعلـق بـالمفردة التي يجيب عليها. ونظراً لأن استجابات الفرد لمفردات الاختبـار تكون مـشـوبة بالخطأُ ، فإن هذه النظريـة تهدف إلى التوصـل إلى قـيمر تقديريـة لكل مـن هذين المعلمـين ، ومـن نــم اســتخدامر هــذه القـيم فـي تقــير احتمـال الاســتـجابة الصحيحة لكل مفردة من مفردات الاختتبار. (صلاح علامر . Y Y: ص III) ع- نمـوذّج راش: هـو نمـوذج لوغاريتمي أحـادي البعـد يمثـل طريقـة للحـصول على القياســات الإحــصائية الأسـاســية والموضـوعية المـزودة بمعالجــة الأخطــاء المعياريــة وإحــصاءات مواءمـة الجـودة وقـــــا اســتنتجهها عــالم الرياضـيات الــانماركي جـورج H (اش مـن ملاحظـات عـشـوائية لفئـة مـن

الاسـتجابات الملاحظـة : وذلـك فـي العـام 190 أثنــاء تحليلـه للاسـتجابات فـي سـلاسـل من اختبارات القراءة. (Linacre,2006:p12) ويـشير صـلاح عـلام (r•V)) إلى أن تطبيـق هـذا النمـوذج يتطلب تساوي مقـادير تمييز جميع مفردات الاختبـار أي تـوازي منحنياتها ، ولكن تختلف عـن بعـضها فقط في نقطة التقائهـا بـالمحور الأفقي الذي يمثل متصل الـسمة الكامنـة ، أي
 0- قدرة الفرد مقدرة باللوجيت: - هي اللوغاريتم الطبيعي لمميزنـجـاح الفرد على المفـردات التـي تعبـر نقطــة صـفر التــدريج عـن صـعوبتها. أمينــة كــاظم
(rvص:ص:19A^.

1- صعوبة المفـردة: مقـدرة باللوجيت هي اللوغاريتم الطبيعي لمميز الفشـل لـى الأفـراد الــذين تعبــرنقطــة صــفر التـــريج عــن قـــرتهمر. (أمينــة كــاظم
(rA -rVصص:19AA.
-V وحدة القياس (اللوجيت) Logit: هي وحدة قياس كل مـن قـرة الفرد وصعوبة المفردة ، وتعـرف باللوغـاريتم الطبيعي لمميز نجـاح الفـرد على المفـردات التي تعبـر نقطـة صفر التـريج عـن صـعوبتها ، عنـدما يـسـاوي هـذا المميـز ثابتاً هـو الأسـاس الطبيعي (e) أي (2.72). (أمينة كاظمر، (YA:19^A) البحوث والدراسـات السابقة
Fan(199A) دراسـة فان -
بـالرغم مـن الاختلافـات بـين نظريـة الاســتجابة للمفـردة ، والنظريـة التقليديـة إلا أنـه هناك نقص في المعرفة الإمبريقية عن كيفية ومدى الاختلاف بين النظريتين فيما يخـص (إلحـصاءات الفـرد / المفـردة).وتبحــث هــذه الاراســة إمبريقيـا المـسـلك الـذي تـسـلكه إحـصاءات (الفـرد / المفـردة) المـشتقة مـن هـذين الإطارين القياســيين المختلفـين . وقــ ركزت هـذه الاراسـة على نقطتين أسـاسـيتين: - الأولى بحـث العلاقـات الإمبريقيـة بـين الإحـصاءات المتمركزة على النظريـة التقليديـة ، والإحـصاءات المتمركزة على نظريـة الاسـتجابة للمفـردة، والنقطـة الثانيـة: التعـرف علـى مــى تتـشـابه إحــصاءات المفـردة

المـستمدة مـن النظريـة الكلاسـيكية مـع إحــصاءات المفـردة المـسـتمدة مـن نظريـة الاستتجابة للمفردة وذلك باختلاف المفـحوصين في العينات. وتشـير النتائج إلـى أنهـها إحـصاءات (المفـردة / الفـرد) المـستمدة مـن كـلا النظريتين كانت قابلة للملاحظة ، ودرجـات ثبـات بيانات وإحـصاءات المفردة عبـر العينات بـدا أنهـا متقاربـة في كـلا النظـريتين (الإطارين القياسـيين) ، رغــم التفـوق النظري لنمـاذج نظريـة الاستـجابة للمفردة.

Fraley et al.(2000) دراسـة وبحثت هذه الاراسـة أسـاليب تقدير الارجـة بطرق متنوعـة لبعض مقاييس التقرير الذاتي (مثل المتوسطات أو الارجة الكلية)، وقد بحثت الاراسـة تحليل تقرير ذاتي لقياس الالتصاق بالكبار باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة، وكذلك تحديد ما إذا كانت هناك مشكلات تتعلق بتدريج البنود أوتقدير الارجـة وأجرى المؤلفون تحليلاً في ضوء نظرية الاستجابة للمفردة لأربع استبيانات بنظام التقرير الذاتي ؛ وأكـات النتائج المستمدة من التطبيـق على ^0•ا فـرد أن المقـاييس الأربعة يمكن تطويرهـا بطرق متنوعـة ، ويمكـن اسـتخدامر أســاليب نظريــة الاســتجابة للمفـردة لتطـوير هــذه المقـاييس مـع مراعـاة خصائصها السيكومترية.

Hwang,D(2002).
قارنت هـذه الاراسـة بـين نظريـة الاختبار الكلاسـيكية (CTT) ، ونظريـة الاسـتجابة للمفردة (IRT) في جزئية مسلك إحصاءات وبيانات (المفردة /المفحوص) المستمدة
 اختبار مكـون مـن اما مفـردة ، وعينـة مكونـة مـن . 7 مفـحـوص مـن تلاميـ الصف الثاني
الإعدادي.

وأشـارت النتائج الإمبريقيـة إلى أن إحـصاءات (المفـردة / المفحـوص) المشتقة مـن

 الـرجات المخصـصة للمفـردات الاختباريـة تبعـاً لاخـتلاف خـصائص هـذه المفـردات فـي

البحوث المستقبلية.

وهـدفت الاراســة إلـى تـصميم السـتبيان يـسـتخدمر فـي المجـال الإكلينيكـي لقيـاس جـودة الحيـاة وفـق نظريتين: نظريـة الاختبـار الكلاسـيكي (CTT) ، ونظريـة الاسـتجابة للمفردة (IRT) وتحديداً يمثلها نموذج راش أحادي البعد ، وقد ركزت الاراسـة على بـحث أمـرين الأول: الافتتقـار إلى نظـام واضـح لاتـصالية المفـردات التي تمثـل بنـاء أحــادي البعــ ، والثاني: الافتقار إلى بيانات واضحة لتدريج المقياس في ظل النظرية الكلاسـيكية : على النقيض من نموذج راش الذي يقدمر طريقة منهجية بديلة في تـدريج المقيـاس تمكـن مـن اختبار البناء الهرمي، وأحادية البعد لبيانات أستبيان جـودة الحياة. وقد اسـتخدم الباحثون في المقارنـة طريقـة الاختـزال المتـوازي لاسـتبيان مكـون مـن
 فيما يخص النظرية الكلاسيكية | † مفردة في \& أبعاد ) بينما نموذج راش (Y بT مفردة في بعدين| وكـلا الأداتين أظهرتا نفـس الخـصائص الـسيكومترية : حيـث تراوحـت معاملات (CTT) الارتباطات بين المفردة والارجـة الكلية في استبيان العشـرين مفردة وفـق نظريـة - بين (0.45:0.75) بينما تراوحت هذه المعأملات في اسـتبيان ال rr مفردة المصمم وفـق نموذج راش بين (0.46:0.68) ، وانحصر الثبات في الاسـتبيان الأول بين (0.82: 0.93) ، بينمـا تراوح في الاسـتبيان الثاني بين (0.87: 0.94).
ورغم الاختلافات في المحتتوى فإن درجـات تحليـل التغـاير أكدت درجـة عاليـة مـن الارتباطيـة بـين الاخختبارين (0.78: 0.95) ، وقـد نـجـح نمـوذج راش في تحليـل البيانات تبعاً لمستوى القياس بينما فشلت النظرية الكلاسـيكية في مواءمة جـودة المعايير التي وفرها نموذج راش. - دراسـة غادة عيد (ץ ••

هدفت هذه الدراسـة إلى: ا- الكشف عن الفروق في الارجات الخامر لليقظة العقليـة
بين
الـذكور والإنـاث وبـين التخصـصات العلميـة و الأدبيـة. r- الكشـف عـن الفـروق فـي الــرجات الحقيقيـة لليقظـة العقليـة والمقـدرة بنمـوذج راش بـين الــكـور والإناث. وبـين التخصصصات الأدبيـة والعلميـة. ب-الكشف عـن الفـروق فـي الـدرجات الحقيقيـة لليقظة

العقليـة المقــرة بالنمـاذج الكلاسـيكية بـين الـكـوروالإناث، وبـين التخصـصات العلميـة
 المقدرة بالنظرية الكلاسيكية. وتكونت عينة الاراسـة من • 0 1 طالب وطالبة من طلاب وطالبات كلية التربيـة جامعة الكويت، بقسميها العلمي (رياضيات، كيمياء، فيزياء 10 طالب وطالبة ) والأدبي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية) ( . . اطالب وطالبة البة ) وطبق عليهم اختبار اليقظة العقلية كمقياس للذكاء العام. وتد التعويض في المعادلة
ت = م + رأ|س- -مر).

حيث "ت" تعني الارجة الحقيقية. رأ معامل الثبات. مر متوسط الارجات، س الارجـة
الخام
للحـصول علـى الـارجات الحقيقيـة المنـاظرة للــرجات الخـام باســتخدامر النظريـة الكلاسـيكية. واسـتخدمت طريقـ PROX للحـصول علـى القـدرات الحقيقيــة للطـلاب
 بين متوســطي الـارجات الخـام للطـلاب والطالبـات في مقيـاس اليقظـة العقليـة لـصالح
 والتخصصات العلمية في مقياس اليقظة العقلية لصالح التخصصات العلمية، وعدمر وجود فــروق ذات دلالـة إحــصائية بـين متوســطي الــدرجات الحقيقيـة (نمـوذج راشا الشا للطـلاب والطالبـات على مقيـاس اليقظـة العقليـة. وعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحـصائية بـين متوسطي الارجات الحقيقية للتخصصات العلمية والأبيـة على مقيـاس اليقظة العقليـة، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي الارجات الحقيقية المقدرة بالنظرية الكلاسيكية (التقليدية) والمقدرة بنظرية السمات الكامنة.

Courville.(2004).
هدفت هذه الاراسـة إلى المقارنة بين الاتجاه التقليدي في بناء المفردات ـ ونظريـة
 مرجع إلى معيار ، وكيف أمكن تتبع احصاءات (المفردة/الشخص) ضمن النظريتين.

وقد تضمنت الدراسـة سـؤالين أسـاسـيين: الأول هل تختلف مقارنـة بيانات (المفـردة/ الفرد) المشـقة مـن نظريـة الاسـتجابة للمفردة ، والنظريـة الكلاسـيكية في الاختبارات؟ والثاني: ما مدى ثبات احصاءات المفردة في كل إطار قياسي عبر عينة المفحوصين؟ وأشــارت النتـائج إلـى أنـهـر رغـم اخـتلاف النظـريتين أنــتج كــل إطـار مـن الإطــارين القياسيين إحصاءات (مفردة /فرد) متشـابهة. كما لم تختلف إحصاءات نظرية القياس الكلاسيكية (بالنسبة لهذه العينة) وإحصاءات نظرية القياس الحديثة. - دراسـة السيد أبوهاشـم (7 ( 7 ).

وهـدفت إلى معرفـة الخـصائص الـسـيكومترية التـي تــوفر لقائمـة مــاخـل الدراسـة
 بالتحصيل الدراسي من خلال درجـات الطلاب على قائمـة مـا اخلل الدراســة المـثـتقة مـن نمـوذج راش ، وتكونـت العينـة مـن £ £ ط طالبـاً وطالبـة بالفرقـة الرابعــة بكليـة التربيـة جامعة الزقازيق.
وأشمارت النتائج إلى توافر درجـة مناسـبة مـن الصدق والثبـات لقائمـة مـداخل الاراســة
 إحـصائية عنـد مـسـتوى (ا••) بـين متوســطات درجـات مرتفوـي ومنخفـضي التخــصيل الدراسي في مداخلـل الاراسـة وذلك لصالح مرتفعي التحـصيل. وأشـارت قيم إحـصاءات (المفردة / المفحوص) إلى ملاءمة الفقرات للنمـوذج ، وأشـارت الإحـصاءات إلى انخفـاض قيم الخـطأ المعياري للفقـرات وللاختبـار كـكل وهـو مـا يـدل على دقـة فــرات القائمـة في
 الدرجات الكلية المـحتلمة على الاختبـار والقيمر التقديريـة للقدرة المناظرة لها. وأشــارت
 الإحصائى المستتخدم ، وكذلك وجـود فروق بـين مرتفعى ومنخفـضى التحـصيل الـراسـى من طلاب الجامعة فى مـداخل الاراسـة ، لصالح المرتفعين وأشـارت النتائج أيـأَألى أن النسخخة المطورة لقائمة مداخلـ الاراسـة باستخدامر نمـوذج راش منبىء جيــ بالتحـصيل الدراسـي لدى طلاب الجامعة.

## Macdonald and Paunonen(2007). دراسة مكدونالد وبونين -

بالرغمر مـن المزايا النظريـة المعروفـة للجميـع عـن نماذج نظريـة الاسـتجابة للمفردة في مواجهة النظرية الكلاسيكية (CTT). فإن البحـث اللأي يستهدف خصائصهما الإمبريقية قد أخفقق في شـرح الاختلافـات، ومـىى الاتساقية بين البيانات المســتمدة من

النظريتين.
وباستخدامر أسـاليب دراسـة مسلك إحصاءات (المفردة / الفرد) المشـتقة من هذين الإطـارين القياسـيين. فقـد أشـارت النتائج إلى أن تقـديرات معـاملات صعوبة المفـردات، وقـدرة الفـرد كانت قابلـة للمقارنـة ، وتتمتع بقـدر مـن الإتسـاق والثبـات ودقيقـة في ضوء النظريـة الكلاسـيكية ؛ ولكن كانت تقـديرات معـاملات تمييز المفـردات المـسـتمدة مـن نظريـة الاسـتجابة للمفـردة أكثر دقـة ، وكانت معـاملات تمييز المفـردات المـسـتمدة مـن النظرية الكلاسـيكية دقيقة فقط في بعض ظروف التجريب. Chuan-Ju Lin (2008) دراسة -

وهـدفت هـذه الاراســة إلى بـحـث الفـروق بـين عـدة صيغ مـن الاختبـارات فـي مقـرر إرشادي باسـتخدام نظريتي:- الاستجابة للمفردة ، والكلاسيكية وقد تمر استخدامر صيغ معدلـة كـل منهـامكـون مـن •7 مفـردة منتقـاة مـن بنـك أســئلة يـضم • •7 مفـردة ، وقـد صـممت ثلاثـة صيغ إحـداها فـي ضـوء النظريـة الكلاســيكية، والـصيغتين الآخـريتين تــم تصميمهما في ضوء نظرية الاستجابة للمفردة. وقـد تمـت المقارنـة بـين الـصيغ الاختباريـة الـثلاث فـي كـل مـن: الاتـسـاق الـداخلي . والتطابق الإحصائي ، والتطابق في المحتوى. وأشـارت النتائج إلى أن أُداء المفردات فـي ضوء النظريـة الكلاسـيكية كان مشـابهاً لأداء المفردات في صيغتي نظرية الاستجابة للمفردة.

Progar and Socan(2008) دراسة -
في هذه الاراسـة الامبريقية استخدمت مجموعة بيانات حقيقية من الاراسة الدوليـة للعلوم والرياضيات ( 990 امر)، وذلك لبحـث ثـلاث أسـئلة بحثيـة: الأول هـل يمكـن مقارنـة بارامترات المفـردة والفـرد القائمـة على كـلا النظريتين؟ ؟ والثاني: مامـى ثبـات بـارامترات

المفـردة في كـلا النظريتين عبر مجموعـات مختلفـة؟، والثالث مـا مــى ثبات بـارامترات |
المفردة / الفرد) المسـتمدة من كلا النظريتين عبر مجموعات مختلفة من المفردات؟ أشـارت النتائج إلى أن بارامترات (المفردة /الفرد) المستمدة مـن كـلا النظريتين قابلـة للمقارنة ، وأن بارامترات المفردة في كـلا النظريتين أظهرت نفـسل خاصية الثبات عندما تـم تقـــيرها فـي مجموعـات مختلفـة مـن المفحوصـين ، وأن بـارامترات الفـرد فـي نظريــة الاستجابة للمفردة كانت أكثر ثباتاً عبر مجموعات مختلفة من المفردات. وأن بارامترات المفردة في النظرية الكلاسـيكية كانت ثابتة في مجموعـات مختلفـة مـن المفردات مثل نظرية الاستجابة للمفردة.
وأشـارت النتائج أيضاً إلى أن بحث خاصية الثبات لم يمنع بحـث أن بـارامترات المفردة والفرد في ضوء نظرية الاستجابة للمفردة عموماً تفوقت إمبريقياً على بـارامترات المفـردة والفرد في ضوء النظرية الكلاسيكية ، ولكن هـذا في حالة مـا إذا اسـتختـدم نمـوذج ملائمر من نماذج نظرية الاستجابة للمفردة.

## Hernandez(2009) دراســ

وهـدفت هـذه الاراســة إلـى المقارنـة بـين معامـل صـعوبة المفـردة ، ومعامـل تميــز المفـردة في اختبـار الاسـتعداد العقلـي الـسـريع ، وذلـك باســتخدـدام طـريقتين: طريقـة النظريـة الكلاسـيكية ، وطريقـة نظريـة الاسـتـجابة للمفـردة IRT عبـر ثـلاث بـارامترات إحـصائية ، وقــد تـمر جمـع البيانـات وتحليلهـا للعلاقـة المـحتملـة بـين خـصائص المفـردات الاحصصائية باستخدامر طرق: النظرية الكلاسيكية ، والاستجابة للمفردة. وتشـير النتائج إلى أن بارامترين مـن الثلاث تكاد تكـون متـشـابهة في كـل مـن نماذج نظرية الاستجابة للمفردة ، والنظرية الكلاسـيـيية في الاختبار اللفظي وغير اللفظي في حدود معامل تمييز المفردة.

- دراسـة Magno (2009)

بـحثــت هــذه الاراســة الاختلافـات بـين النظريــة الكلاســيكية (CTT) ، ونظريــة الاسـتجابة للمفردة (IRT) باستخدامر بيانات اختبـار واقعي في الكيمياء لطلاب المرحلـة الثانويـة ، وقـد تمـت مقارنـة النظريتين؛ مـن خـلال عينتـين ، واختـبـارين وقــد تـضمنت أوجـه

المقارنة: مؤشـرات صعوبة المفردات ، والاتسـاق الااخلي ، وأخطاء القياس. وكان نموذج الاستجابة للمفردة المستخدمر بالتحديد هو نموذج راش أحادي البعد. وقد تم اشتقاق عينتين متكافئتين من مدرسـة ثانويـة خاصة في الفلبين . وقد تمـت مقارنة هاتين المجـموعتين من البيانات في مؤشـرات صعوبة المفـردات في الاختبـارين، ومعـاملات ثبـات التجزئـة النـصفية ، وطريقـة ألفـا لكرونبـاخ ، ومعـاملات صعوبة المفـردة باستخدامر نموذجراش لثبات المفردات /المفخوص ، وتقديرات أخطاء القياس. وقـد وضعت النتـائج حـدود معينـة للنظريـة الكلاسـيكية ووضـحت مز|يـا اسـتخدامر نظريـة الاســتجابة للمفـردة IRT وقـــد أظهــرت النتـائج أن مؤشــرات الاتـسـاق الـداخلي للمفردات باسـتخدامر نظرية الاسـتجابة للمفـردة IRT كانت ثابتةً بـاختلاف العينات بينمـا فـشـلت مؤشـرات الاتـسـاق الـداخلي الخاصـة بالنظريـة الكلاسـيـيـية CTT في أن تكـون ثابتة عبر العينات : كذلك كان مدخلى نظرية الاسـتجابة للمفردة IRT كان أقـل أخطاءأ في القياس من مدخل نظرية الاختبارات الكلاسيكيةCTT. Morales (2009) دراسـة موراليس تتمحـور هـذه الاراسـة حـول بـحـث تقـويم جـودة القيـاس للمحــددات التاليـة: الثبـات والصدق ومـى تحيز البند ، وقـد طبقت هـذه الاراســة باسـتخـدامر النظريـة الكلاسـيكية ، ونظريـة الاسـتجابة للمفـردة لتقـويم جــودة التقيـيمر المبنـي على قيـاس تحـصيل طـلاب الكلية في الرياضيات وتكونـت العينـة مـن • 1 طالب مـن طلاب السـنوات الأولى والنهائيـة مـن كليـة المعلمـين فـي شــرق الفلبـين ، وقـد تـم تطبيـق اختـبـار تـــصيلي فـي الرياضيات علـيهم ، وقـد تـم تحليـل البيانـات في اتجـاهين الأول: الخـصائص الـسـيكومترية وقـد تـم تحليلها باستخدأم النظرية الكلاسيكية ،ونظرية الاسـتجابة للمفردة ـ الثاني وهـو تحـري مدى تحيز البنود وقد تم بحثثه بطريقة الدالة التفاضلية للبنود. وقـد أشـارت النتـائج إلى أن نظريـة الاسـتجابة للمفـردة كانـت أكثـر دقــة في تـحليـل بيانات الاختبار التحصيلي مقارنة مع النظرية الكلاسيكية.

- Silvestre-Tipay. دراسـة سلفستر تباي (2009) وقد بـحثت هذه الاراسـة: مسـلك إحصاءات (المفردة / الفرد) اللمسـتمدة مـن نظريـة الاســتجابة للمفـردة والنظريــة الكلاســيكية، وقـد أجـابـت الاراســة عـن الأســئلة التاليـة:

مامـدى الاتساق بين مسـتويات صعوبة المفردات عبر النظريتين؟ الثاني: كيف يمكن مقارنة بيانات الاتساق الااخلي المستمدة في ضوء نظرية الاسـتـجابة للمفردة مـع بيانات الاتساق الداخلي للاختبار المستمدة مـن النظرية الكلاسـيـيـية؟ الثالث: مـأبعاد أبعاد قياس

المفردات؟ الرابع: كيف يمكن مقارنة التمايز في توظيف المفردات بين النظريتين؟ وأشـارت النتـائج إلـى أن إحــصاءات (المفـردة/ الفـرد) المـستمدة مــن الإطـارين القياسيين يمكن مقارنتهما. كما يوجد تشابه في بيانات (المفردة / الفرد) الإحصائية عبر العينات متشابهة رغم التفوق النظري لنماذج نظرية الاسـتجابة للمفردة. كما أنـد يوجد مساحات اختلاف بين النظريتين لا يجب إغفالها في البحث والاراسة. -
 أوتيس- لينون للقدرة العقلية في صورته المعدلة للبيئة الأردنية (الصورة ز) مع النظرية

 الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي تم اختيارهم عشوائياً من مدارس مديرية تربية إربد الأولى. وقد تم تحليل الاستجابات باستخدامر النموذج الثنائي التدريج المنبثق عن النظرية الحديثة. أشـارت نتـائج التحليـل إلـى مطابقـة الاسـتـجابات على (19) فقـرة مـن فقـرات الاختبار لافتراضات نموذج راش ، وحذف فقرة واحدة لـم تطابق النموذج ، وبلغت قيم
 صدق متعددة.

Galdin \& Laurencelle(2010) دراسـة جالاين ولورانسل قـام فيهـا مركز أبحـاث مونتت كـارلوبدراســة الخـواص الإحـصائية لتقدير مـستوى القدرة ( ( ) في نظرية الاستجابة للمفردة (IRT) مبنية على درجـة تعميم بيانات مستمدة
 ونموذج الاستجابة للمفردة اللوجستي ثنائي البارامتر في مجال أحادي البعا. كما تضمنت إجراءات التقدير:- طريقة تقـير بارامترات انحياز البنود الهامشية ، وتقدير EAP فيمـا يخص تقدير مستوى القدرة( ()). وقد نوقشت خاصية الثبات في النتائج.

وأظهرت النتائج أن تقدير مستوى القـدرة (0) بـا منحـازاً، ومقيد بعـدد المفـردات، وتؤوي المفردات بشـكل أفضل عندما يزداد عدد المفردات، وعدد المفحوصين. الأكثر من ذلك فإن بـارامترات نظريـة الاسـتجابة للمفـردة لا تـؤدي بشـكـل أفـضل مـن النظريـة

## الكلاسيكية.

## Sharkness and DeAngelo(2011) دراسة -

تقارن هنه الاراسة بين تصميم الأداة السيكومترية للاختبارب النظرية الكلاسـيكية (CTT) لبنـاء النطـاق مـع البيانـات المـسـتمدة مـن معهد البحوث في التعليم العالي جامعة كاليفورنيا، و تشير النتائج إلى أنهـ بالرغمر مـن أن كلا النظريتين:النظرية الكلاسيكية ،ونظرية الاستجابة للمفردة يمكن استخدامهما
 قياس سـمة كامنة، فـإن نظرية الاسـتجابة للمفـردة تـوفر معلومات أكثر ثـراءاً حـول دقة القياس، فضلأعن أنها أكثر وضوحاً في تحسين نطاق محتوى دراسـي معين واسـع وتــدعم النتـائج اســـتخدام نظريــة الاســـتجابة للمفــردة لبناءاءالاختبـارات وتطـــوير المحتويات على نطاق الاراسة في التعليم العالي. التعليق على الاراسـات السابقة:

ا- فيمـا يخـص قابليـة المقارنــة بـين نظريــة الاختبـار الكلاسـيكية (CTT) ، ونظريـة الاسـتجابة للمفـردة الاختباريـة (IRT). في إحـصاءات (المفـردة / الفـرد) أكـدت Macdonald\&Paunonen(2007)g، Hwan (2002).g Fan(1998)-: دراسـات مثل) أن Silvestre-Tipay(2009)g Magno(2009)g ، Progar and Socan(2008)g. البيانات المستمدة من هذين الإطارين البحثيين قابلة للمقارنة. r- فيما يخص الاقة في القياس أشـارت بعض الاراسـات مثل دراسـة (1998)Fan،
 Socan(2008) للمفردة كانت أكثر دقة من نظريـة الكلاسـيكية، وتفوقت عليها في حساب معاملات الصعوبة للمفردات ، وكنلك قياسـات الاتساق الااخلي.
r- أكـدت بعـض الدراسـات مثـل Courville(2004)، وLin(2008) إلـى التـشـابها بـين نظريتـي الاســتجابة للمفـردة ـ والنظريـة الكلاسـيكي فـي البيانـات الإحــصائية


Hernandez(2009)
G ع- فيما يخص عدد مفردات الاختبار، وعدد المفخوصين أكدت نتائج دراسـة Galdin Laurencelle(2010) عدد المفردات وزيادة عدد المفحوصين في العينة حتى تـؤدي المفـردات بـشــكل أفضل.

0- فيمـا يخـــص دراســات المقارنـة بــين نظريتـي الاســتجابة للمفــردة والنظريــة الكلاسـيكية باسـتخدامر اختبـارات في مادة الرياضيات فلمر يجـد الباحثان - في
 والتي بحثت مدى تحيز المفردات، وقارن التحليل الإحصائي بين النظريتين. ا - فيما يخص النماذج المستخـدمة من نظربة الاستجـابة للمفردة كان نمـوذج راش
هـو الأكثر اســتخداماًّ في العديـد مـن الدراسـات علبى سـبيل المنـال: Lee et
 V - اقتصرت بعض الدراسـات على بـحث مدى مطابقـة بعض المقـاييس والاختبـارات لافتراضات النظرية الحديثة في القياس دون توظيف هـذه الاخختبارات بفعاليـة في قياس متغيرات أو حل مشـكلات تربوية مثل دراسـة غادة عيد (؟ •• ) ، و دراسـة


البحث الحالي.

ويشـير صلاح علام (T- إ) إلى أن إعـادة إجـراء تحليـل المفردات يكون غيـر ضروري في حالة استخدامر أحد نماذج الاستجـابة للمفردة : وذلك لأن المفردات الصالحة المتبقية بعد اسـتبعاد المفردات التي لمر تطابق النمـوذج تكـون كافيـة للحـصول على قـيمر تقديرية للسـمة المراد قياسـهـا لـى الأفراد. وهـذه القـيم تكـون مـستقلة عـن عينـة المفـردات التي أجاب عليها الفرد.

ورغــم أن هـذه خاصـية تميـز هـذه النمـاذج إلا أنهـالا تخلـو مـن مـشـكلات أبرزهـا أن السـتقلال بـارامترات نمـاذج الـسـمات الكامنـة ، أي عـدم تبـاين Invariance تقـديرات قـدرة الأفـراد بتباين عينـة المفـردات التي يختبرون بهـا، وعـدمر تباين الخـصائص السـيكومترية للمفـردات بتبـاين عينـة الأفـراد التـي أجـرى عليهـا الاختبـار، لـيس لهـا مايبررهـا في الواقـع العملي ، ولكنها ممكنة فقط في إطار نظري إحصائي بحت. لذلك فإنه من المهم التحقق بـصورة دوريـة مـن عـدم حـوث تغيـرات ربمـا تطر أ على قـيم بـارامترات نمـاذ ج الـسـمات الكامنـة ، التـي يـتم تقـديرها نتيجـةٌ لتغيـر خــصائص أفـراد المجتمـع المـستتهدف . أو تغيـر طبيعة أو محتوى أو معنى المفردات بالنسبة إليهمر بمرور الزمن. (صلاح عـلام ، Y . . . . ص. ص (TY7-Mro فروض البحث

1- تتـوفر درجـة مناسـبـة مـن الـصدق والثبـات للاختبـار التخـصيلي المرجـع إلى هـدف
باسـتخدام نظرية القياس الكلاسـيكية.
r- تنطبـق البيانـات المـستمدة مـن الاختبـار التحـصيلي المرجـع إلى هـدف في الجبـر على.نموذجراش.

ץ- لاتختلف إحـصاءات (المفردة /الفـرد) في الاختبار التحصصيلي المرجـع إلى هدف وفقّ نظرية: الاستجابة للمفردة عنها وفق النظرية الكلاسيكية.

ع- لاتختلف الخـصائص السـيكومترية للاختبـار التتحـصيلي المرجـع إلى هـدف وفـق نظرية الاستـجابة للمفردة عـن الخـصائص السـيكومترية للاختبـار وفـق النظريـة
الكلاسـيكية.

بعد الانتهاء من تصحيح الاستجابات، اسـتخدم الباحثان البرنامج الإحصائي | SPSS 17) ، والبرنـامج الإحـصائي ( WINSTEPS )في إجـراء التحليلات الإحـصائية اللازمـة للإجابة عن أسـئلة البحث،واختبار صحة الفروض والتي تتضمن:

- معامل ألفا \&.
- تم إجراء التحليل العاملي؛ للتأكد من أحادية البعد للانختبار.
- قدرات الأفراد.
- الخطأ المعياري في تقدير قدرات الأفراد .
－المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات قدرات الأفراد ． －المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للأخطاء المعيارية في القياس
لتقديرات قدرات الأفراد.
－قيم معالم الصعوبات للمفردات．
－المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات قيم صعوبات المفردات ． －المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للأخطاء المعيارية في القياس

لتقديرات قيم صعوبات المفردات．
أدوات البحث

قام الباحثان بتصميم اختبار تحصيلي مرجع إلى هدف في الوحدة الثانية مقرر الجبر
بالصف الأول الإعدادي:-

الصورة（أ）تم تحليل بياناتها في ضوء نظرية الاختبار الكلاسـيكي وتكونت من（Y）
مفردة من نوع الاختيار من متعدد ، وتم تصميم الصورة（أ）باسـتخدامر جـول مول مواصفات

> يوضحه الجدول التالي:

جدول（（）مواصفات الاختبار التحصيلي المرجع إلى هدف الصورة（أ）في ضوء

> النظرية الكلاسيكية

|  | $\begin{aligned} & \text { す。 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  | 気 | $\begin{aligned} & 3 \\ & 3 \\ & \text { 相 } \end{aligned}$ | المهارات <br> الدروس |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | الحدود والمقادربر الحبرية |
| \％16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | الحدوـدود المتشابهة |
| \％8 | 2 | － | 1 | 1 | － | ضربب الحدود الجبرية وقسمتها |
| \％16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | جمع الحدود الجبرية وطرحِها |
| \％16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| \％4 | 1 | － | 1 | － | － | ضرب مقدار جبري مكون من حدين في مقـدار جبري آخر |
| \％8 | 2 | － | 1 | 1 | － | قسمة مقدار جإجري علي إلي جا جبري |
| \％12 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | النتحليل بإلخراج العاهل المشترك الأعلى |
| \％100 | 25 | 6 | 8 | 7 | 4 | المجموع |



يتضح من الجدول (1) أن المفردات تغطي مهـارات معرفية في التذكر ( £) مفـردة، و الفهم (V) مفردة ، والتطبيق (N ) مفردة ، والتحليل ( ( ) ) مفردة. حسـاب معامل ثبات الصورة (أ) من الاخختبار:-

قامر الباحثان بتطبيق الاخختبار على عينة مكونة مـن • 1 تلميذ مـن تلاميـذ الـصف الأول الإعـدادي مـنهم (اء) تلميـذ مـن مدرسـة الرمـل الإعدادايـة بنين بإدارة شـرق الإسـكـنـرية التعليمية و(q) تلميذ من مدرسـة حمدي عاشـور الإعداديـة بنين بـإدارة المنتزة التعليميـة
 مرتفع ، وقد قامر الباحثان كنلك بـحسـاب مؤشـرات ثبات ألفـاكرونبـاخ للاختبـار بطريقـة الاتـساق الـداخلي ، باسـتخدامر معادلـة كـودرريتـشـاردسـون (• kr-r) وقـد بلغت قيمتـه
 ثبات ألفا لكل مفردة من مفردات الاختبار وعددها (Y) مفردة.
جدول ( ) قيمر معامل ثبات ألفا لمفردات الاختبار التحصيلي الصورة (أ (i)

| معامل ثبات ألفا للمفردة | رقمر المفردة | معامل ثبات ألفا للمفردة | رقمر المفردة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| . 8323 | 14 | . 8104 | 1 |
| . 8155 | 15 | . 8146 | 2 |
| . 8024 | 16 | . 8185 | 3 |
| . 8683 | 17 | . 8026 | 4 |
| . 8091 | 18 | . 8003 | 5 |
| . 8026 | 19 | . 8137 | 6 |
| . 8031 | 20 | . 8052 | 7 |
| . 8355 | 21 | . 8225 | 8 |
| . 8226 | 22 | . 8140 | 9 |
| . 8208 | 23 | . 8216 | 10 |
| . 8249 | 24 | . 8151 | 11 |
| . 8072 | 25 | . 8065 | 12 |
| معامل ثبات ألفاالكلي8538. |  | . 8134 | 13 |

يتضح من الجدول (Y) أن معاملات ثبات ألفـا اللمفردات كلهـا تقريباً لـم تقـل عـن ^. ؛ ويشـير الـسـيد أبوهاشــم (7 • • إلى أن طريقـة ألفاكرونبـاك تعـد مؤشـرأ على الاتـسـاق الداخلي لمفردات المقياس مع بعضها البعض، ، ومع الدرجـة الكليـة ، ويؤكد أن الاتسـاق الداخلي أكثر قرباً لمعنى الثبات.

وفي هذا الإطار تحديداً يؤكـا Magno(2009)على أهمية تقدير الاتساقات الااخلية لكل اختبار يتم تحليل نتائجه باستخدامر النظرية الكلاسيكية وذلك على العينة الحالية:

ونلك لأن تقديرات الاتساق الااخلي مرتبطة بالعينة التي تم تطبيق الاختبار عليها. (P.8-9) خطوات تصميم الاختبار التحصيلي المرجـع إلى هدف في ضوء نظريـة الاسـتجابة للمفردة.

اعتمد الباحثان على طريقة تجمع بين تحليل الإجراءات ، والتحليل البنائي الهرمي في تحليل الكفايات الأساسية التي يقيسها الاختبار. وقد مر بناء الاختبار بعاة مراحل توضحها الخطوات التالية:-1- مرحلة التحليل:-
أ- تحديد الكفايات الأساسية في الوحدة الثانية بمقرر الجبر.
ب- تحديد النطاق السلوكي للكفايات.
ج- صياغة الأهداف السلوكية وترتيبها في نسـق هرمي.
r-r مرحلة البناء:- وتضمنت كتابة مفردات الاختبار ، وقام الباحثان بصياغة مفردة واحدة لقياس كل هدف من أهداف الاختبارالسلوكية ، وقد روعى أن تكون المفردات

أ- التحقق من صدق محتوى الاختبار:

- قام الباحثان بتحديد الكفايات الرئيسـة المقاسـة في الوحـدة الثانيـة بمقرر الجبر

 والطريقـة جمعـت بـين تحليـل الإجـراءات والتحليـل البنـائي الهرمـي ، وقـد تمـت صياغة
 وعددها ( ¢ > ) هدف سلوكي وكل هدف تم تحويله إلى مفردة في الاختبار.
- قام الباحثان بتحكيم المفردات بواسطة مجموعة من الخبراء في مجال القياس النفسي وتدريس الرياضيات * وقـ طبق الباحثان طريقـة التحكـيم المعززة بالمعلومات التي اقترحهـا بابـام Popham لتحديـ مستويات الأداء حيث استرشـد فيهـا المحكمـون ببيانـات تتعلـق بـالأداء الفعلـي للأفـراد في الاختبـار التحـصيلي المرجـع إلـى هـدف : مثـل إحصاءات خاصة بالمفردات كمعاملات الصعوبة والتمييز ، ومتوسط درجات الاختبار بعا تطبيقه على العيــة المناسـبة مـن المتعلمين ، وبعض تعليقـات الخبراء حـول مفـردات الاختبـار والاختبـار ككـل . واقتراحـات المعنيـين باسـتخدام الاختبـار حـول الحـد الأدنى

وطلب من كل محكم توضيح مدى مناسبة كل مفردة لقياس المجـال الذي تقيسه وتمر في هذه الخطوة حساب معامل اتفاق المحكمين على مدى مناسبة كل مفردة وقـا أكـد كـل مـن روفينلـي وهـامبلتون Rovinelli\&Hambleton أن طريقـة حـسـاب معامـل اتفاق المحكمين تتطلب اختيار عدد من المتخصصين للتحقق من أن كل مفردة تقيس
 وقد تراوحت نسب الاتفاق بين المحكمين على مفردات الاختبار (ro مفردة) بين


المطلوب وهو •\%\%.

وقد اتفق الخبراء على أهمية تمكن التلاميذ من الكفايات الأسـاسية الثماني بالوحدة
موضع القياس.
ثبات الاختبار التحصيلي المرجع إلى هدف:
قـام الباحثان باسـتخخدام طريقـة إعـادة التطبيـق : في حـساب قيمـة ثبـات الاختبـار التحصيلي المرجع إلى هدف .وذلك على عينة مكونة من (1£) تلميذ من تلاميذ الصف الأول

* يشكر الباحثان : أ. / / محمود منسي أستاذ القياس والتقويم النفسي والتربوتى ، وأ.د / محمور الإبياري
 الرياضيات للمعاونة الصادقة في تصميم وتحكيم أداة البحثـ.

الإعدااي بمدرسـة الرمل الإعدادية بنين ، وذلك بفاصل زمني عشرة أيام * وقاما بحساب نسبة الاتفاق بين التطبيقين حيث تم تحديد مستوى المحـك (نسبة •v\% التي حـددها المحكمين) بإجابة IV المردة إجابة صحيحة من إجمالي مفردات الاختبار البالغ عددها

 موجبة -أكبر من الصفر- لأن القيمة السالبة تشير إلى عدم اتساق بين نتائج التطبيقين
 نـسبة الاتفـاق الخاليـة مـن عوامـل الـصفة ، ويشير محمـود منسي (ب • • ا إلى أن الفـرق

$$
\begin{aligned}
& \text { بينها وبين قيمة (ك) يرجع إلى أثر عوامل الصدفة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عينة البحث: }
\end{aligned}
$$

تألفـت العينـة مـن • 1 ثلميـن مـن التلاميـا الذكور بمدرسـتين مـن مـارس محافظـة
 التعليمية ، و(q) تلميذ من مدرسـة محمد حمدي عاشور الإعدادية بإدارة المنتزة.

نتائج البحث
تقارن النتائج بين طريقتين منهجيتين في القياس: النظرية الكلاسـيكية ، ونظرية الاستجابة للمضردة من خلال صورتان من الاختبار التحصيلي: الصورة (أ) في ضوء النظرية الكلاسيكية ، والصورة (ب) في ضوء نظرية الاستجابة للمفردة.
وقد تمت مقارنة المنهجيتين عبر العينة ، والصورتين (أ.ب) في تقديرات معاملات الصعوبة ، والاتساقات الااخلية ، وأخطاء القياس.

[^0]فيما يـخص الفرض الأول تمتع الاختبار التحصيلي المرجـع إلى هـدف بمؤشـرات ثبات مناسـبة في الإطـارين القياسـيين المـستخدمان في هـذا البحـث: النظريـة الكلاسـيكية، ، ونظريـة الاسـتـجابة للمفـردة ، كمـا أن حـسـاب ثبـات الاختبـار بـأكثر مـن طريقـة يجعـل الباحثان يطمئنان إلى ثبات الاختبار.
ويـشـير Magno(2009 إلـى أن أغلـب البـاحثين يلجـأون إلـى حـسـاب معامـل ألفـا كرونباخ في النظرية الكلاسيكية ، وذلك لحساب معاملات الاتسـاق الـاخلي للمفـردات أو حسـاب معامل ارتباط المفردة بالارجـة الكلية لأنهـا أكثر سـهولة ومتاحـة في بـرامج الحزم الإحصائية.

ولكنه يؤكا على أنه لابـد أن يكون هنـاك تركيز أكبر على دراسـة وتفـسـير كيفيـة حسـاب الثبات باسـتخدامر نظرية الاستجابة للمفردات الاختبارية p9) IRT). بالنسبة لـصدق الاختبـار فـإن التحقـق منـه وفـق النظريـة الحديثة أتـاح تحليـل محتواه بدقـة واســتخدامر طريقـة التحليـل البنـائي الهرمـي في تحليـل الكفايـات الرئيـسـة بمـادة الاختبار أيضاً يجعل الباحثان مطمئنان لصدق محتوى مادته.

فيمـا يخـص التحقـق من صـحة الفـرض الثاني: الـي يـنص على أنـه:" تنطبـق البيانات
المستمدة من الاختبار التحصيلي المرجع إلى هدف في الجبر على نموذج راش". لمعرفة درجة ملاءمة نموذج راش لبيانات الاختبار التحـصيلي المرجـع إلى هـدف قـامر

الباحثّان بالتحقق من ذلك من خلال الافتراضات التالية:-
افتراض أحاديـة البعـد:- يكـون الاختبـار أحـادي البعـد إذا كانـت البيانـات المـشـاهدة لمفردات ذلـك الاختبـار تقـيس سـمة كامنـة واحـدة فقـط لا أكثـر ويمكـن التحقـق مـن افتراض اححادية البعد باستخددام طريقة التحليل العاملي:- وقبل الشـروع في تنفيـذ هـذه الطريقـة قــامر الباحثـان بـالتحقق مـن الـشـروط الواجـب توافرهـا في مـصفوفة معـاملات

الارتباط الخاصة بالتحليل العاملي على النحو الآتي:
|R| $\mid \neq 0$ يجب أن تكون قيمة محدد مصفوفة معاملات الارتباط لا تسـاوي صفر قياس تجانس العينة بالنسبة لحجـم العينة:- ويتم ذلك من دلالة قيمة كاي تربيع (Chi-Square) لاختبار بارتلت ، والجدول التالي يوضح قيمة كاي تربيع ، ودرجة الحرية ومستوى دلالتها.
جدول ( ) قيمة كاي تربيع لاختبار بارتلت

| مستوى الدلالة | درجات الحرية | قيمة كايت تربيع |
| :---: | :---: | :---: |
| 0.001 | 300 | 1067.85 |


وهي دالة عند (1. . ).
أولكن (K.M.O) والذي يجب أن لا يقل عن (ه.) حسب محك كايزر والجدول
(目 يلخص قيمة (K.M.O)

جدول ( ( ) قيمة كايزر -ماير - أولكن (K.M.O)

| 0.672 | كايزر --ماير - أولكن (K.M.O) |
| :---: | :---: |

يتضح من الجدول ( () أن قيمة كايزر -ماير -أولكن (K.M.O) تساوي ( (KVT.
أكبر من (ه.) بمعنى أنه دال إحصائيأ.وهو يؤكد على ملاعمة البيانات للتحليل العاملي. بعـد تحقـق شــروط التحليـل العـاملي قــام الباحثـان باســتخدامر التحليـل العـاملي الاستكشافي بطريقة المكونات الأساسية Principle Components لاستجابات التلاميذ عن مفردات الاختبار وذلك للتحقـق مـا إذا كان الاختبار يقيس سـمة واحـدة ـ كمـاهـو مفترض.

وقد اعتمد الباحثان على عينة مكونة من (•) تلميذ من تلاميذ الصف الأول الإعدادي بمدرستي: الرمل الإعدادية بنين ، وحمدي عاشور الإعدادية بنين : وحجم العينة يزيد عـن الحد الأدنى للقيامر بالتحليل العاملي حيث يشير حمزة دودين (1-1 ا إلى ضرورة ألا يقل ععد المشاهدات عن (• ) لكل سمة مفترضة على الأقل.

Explained وقد تم حساب قيمة الجذر الكامن Eigenvalue ، ونسبة التباين المفسر ، Variance ، وكنلك التباين المفسر التراكمي لكل عامل من العوامل.

والجدول (0) يوضح قيم الجذر الكامن ، والتباين المفسر ، والتباين المفسر التراكمي
للعوامل المستخلصة.
جدول (ه ) التباين الكلي المفسر للتحليل العاملي الخاص بالاختبار التحصيلي مجموع مربعات التشبعات المستخلصة (الجذذور الكامنة النهائية
Extraction sums of squared Loadings

| نسبة التباين المفسـر التنراكمير | نسبة <br> التباين <br> المفسر | الكامنـر | نسبة التباين المفسر التر اكمير | نسبة التباين المفسـر | الكامنر | العامل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 29.80 | 29.80 | 7.45 | 29.80 | 29.80 | 7.45 | 1 |
| 38.51 | 8.70 | 2.17 | 38.51 | 8.70 | 2.17 | 2 |
| 46.09 | 7.57 | 1.89 | 46.09 | 7.57 | 1.89 | 3 |
| 52.75 | 6.66 | 1.66 | 52.75 | 6.66 | 1.66 | 4 |
| 58.31 | 5.55 | 1.39 | 58.31 | 5.55 | 1.39 | 5 |
| 63.43 | 5.11 | 1.27 | 63.43 | 5.11 | 1.27 | 6 |
| 68.00 | 4.57 | 1.14 | 68.00 | 4.57 | 1.14 | 7 |
| 72.44 | 4.44 | 1.11 | 72.44 | 4.44 | 1.11 | 8 |
| 76.64 | 4.20 | 1.05 | 76.64 | 4.20 | 1.05 | 9 |
|  |  |  | 80.13 | 3.48 | 0.87 | 10 |
|  |  |  | 83.02 | 2.88 | 0.72 | 11 |
|  |  |  | 85.44 | 2.42 | 0.60 | 12 |
|  |  |  | 87.76 | 2.31 | 0.58 | 13 |
|  |  |  | 89.86 | 2.10 | 0.52 | 14 |
|  |  |  | 91.54 | 1.67 | 0.41 | 15 |
|  |  |  | 93.07 | 1.53 | 0.38 | 16 |
|  |  |  | 94.42 | 1.34 | 0.33 | 17 |
|  |  |  | 95.57 | 1.15 | 0.28 | 18 |
|  |  |  | 96.67 | 1.09 | 0.27 | 19 |
|  |  |  | 97.53 | 0.86 | 0.21 | 20 |
|  |  |  | 98.23 | 0.70 | 0.17 | 21 |
|  |  |  | 98.82 | 0.58 | 0.14 | 22 |
|  |  |  | 99.38 | 0.56 | 0.14 | 23 |
|  |  |  | 99.82 | 0.43 | 0.10 | 24 |
|  |  |  | 100.00 | 0.17 | 0.004 | 25 |

يتضح من الجدول (0) أن قيمر الجذور الكامنة النهائية للعوامل المسـتخلصة أكبر من الواحـــ الـصحيح حـسـب معيـار كايزر كمـا يتـضح أَــضأ مـن الجـدول (0) أن العامـل الأول

يفسر أكبر نسبة تباين فيـدرجـات التلاميذ مقارنـة ببقيـة العوامل ؛ حيث بلغت قيمـذ
 المسيطر على تفسير التباين الكلي لارجات الاختبار ، وبالتالي يعد هذا الاختبار أحادي

مايحدث من تباين في درجات الاختبار.
 الكامنة للعوامل الممكن استخلاصها من الاختبار ، والرسم البياني في الشكل (ا) يوضح تمثيل قيم الجذور الكامنة للعوامل المرشـحة للاستخلاص من النموذج.

## Scree Plot



Component Number
شكل (ا) تمثيل قيم الجذور الكامنة للعوامل المرشـحة للاستخلاص من النموذج. يتضح من الشكل (1) ارتفاع قيمة الجذر الكامن للعامل الأول مقارنة ببقية العوامل، وبالتالي هو العامل المسيطر على تفسير التباين الكلي لارجات الاختبار مقارنـة ببقية العوامل التي يمكن استخخلاصها.
افتراض الاستقلال المحلي: - ويمكن التحقـق منه من خـلال فـحص معامل الثبات لجميع الارجات الكلية المختلفة (مستويات القـدرة المختلفة) ، والذي يعد مؤشـرأ عـن مدى الاتساق الداخلي لمفردات الاختبار، وذلك عند تثبيت الدرجة الكلية المكتسبة من قبل التلاميذ على الاختبّار، وإن هذا التثبيت للارجـة الكلية سـيكون بمنزلة ضبط دأثير
 معاملات الثبات بطريقة تحليل التباين للاختبار عند المستويات المختلفة لقدرة التلاميذ. جدول ( 7 ) قيم معاملات الثبات بطريقة تحليل التباين للاختبار عند المستويات المختلفة

لقدرة التلامين

|  | 产 |  | 극 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0.00 | 7 | 25 | 10 | 0.00 | 1 | 25 | 24 |
| 0.00 | 3 | 25 | 9 | 0.00 | 1 | 25 | 22 |
| 0.00 | 4 | 25 | 8 | 0.00 | 6 | 25 | 21 |
| 0.00 | 4 | 25 | 7 | 0.00 | 6 | 25 | 20 |
| 0.00 | 5 | 25 | 6 | 0.00 | 12 | 25 | 19 |
| 0.00 | 1 | 25 | 5 | 0.00 | 7 | 25 | 18 |
| 0.00 | 1 | 25 | 4 | 0.00 | 3 | 25 | 17 |
| 0.00 | 1 | 25 | 3 | 0.00 | 5 | 25 | 16 |
|  |  |  |  | 0.00 | 2 | 25 | 15 |
|  |  |  |  | 0.00 | 3 | 25 | 14 |
|  |  |  |  | 0.00 | 2 | 25 | 13 |
|  |  |  |  | 0.00 | 4 | 25 | 12 |
|  |  |  |  | 0.00 | 2 | 25 | 11 |

يتضح من الجدول (7) أن قيم معامل الثبات بطريقه تحليـل التباين لجميع الارجات
 ن = • A) ، والذي يساوي (T AT .) نسـتنتج أن المسـئول عن ارتفاع معامل ثبات الاختبار هـو قدرة التلاميذ (الارجة الكلية لكل تلميذ) ، بحيث إذا أزيل تأثير هذا العامل انعدمت تقريباً الارتباطات والاتساقات في درجات التلاميذ على مفردات الاختبار ، وبالتالي تحقق افتراض الاستقلال المحلي للاختبار.

Hambleton et افتراض تسـاوي مؤشـرات التمييز:- وفقـاً لمقترحهـاملتون وآخـرون
al.(1991) فـإن ففحــص توزيـع معـاملات ارتبـاط مفـردات الاختبـار بالارجـــة الكليــة المكتسـبة في الاختبار يعطي تصوراً عن مدى تجانس مؤشـرات تمييز مفردات الاختبار. وللتحقـق مـن تسـاوي معـاملات التمييـز قــام الباحثـان بـحـــاب معـاملات الارتباطات ثنائية التسـلسـل الحقيقية (Point-Biserial Correlations)، وذلك بالطريقـة التي وضحهـا (V) يوضح نتائج هذا الحساب:- Varma(2011) والجدول

جدول (V) قيمر معاملات الارتباطات ثناية التسلسل الحقيقية لمفردات الاختبار

| معامل الارتباط ثنائي التسلسـل الحقيقي | رقمر المفردة | معامل الارتباط ثنائي التسلسل الحقيقي | المفردة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -. 1080 | 14 | . 5123 | 1 |
| . 3827 | 15 | . 4431 | 2 |
| . 6950 | 16 | . 3289 | 3 |
| . 0371 | 17 | . 7013 | 4 |
| . 5487 | 18 | . 7354 | 5 |
| . 6827 | 19 | . 4467 | 6 |
| . 6732 | 20 | .6513 | 7 |
| -. 1178 | 21 | . 1626 | 8 |
| . 1800 | 22 | . 4241 | 9 |
| . 2496 | 23 | . 2102 | 10 |
| . 11110 | 24 | . 4088 | 11 |
| . 5881 | 25 | . 6085 | 12 |
|  |  | . 4353 | 13 |

يتصح للباحتـان مـن الجـدول (V) تقـارب قـيم معـاملات الارتباطـات الحقيقيـة ثنائيـة
 المفـردات التـي تتمتـع بمعـاملات صـعوبة عاليـة وهـو مـا يتطلب بحــث وضـعها ودراسـهـ منحنيات القدرة الخاصة بها بدقة : ومن الجدول السابق يمكن حسـاب إحصاءات توزيع معاملات الارتباطات ثنائية التسلسـل الحقيقية لمفردات الاختبار حسـب الجدول (A):

جدول ( ^ ) قيم الإحصاءات الوصفية لمعاملات الارتباطات ثنائية التسلسل الحقيقية لمفردات الاختبار

| الانحراف المعياري | المتوسط | المدي | العينة الكِية | معاملات الارنيا |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0.25 | 0.39 | 0.85 | 80 | ثنائية التسلسل الارتبا الحقيقية |

يتـضح مـن الجـدول (^) أن متوســط توزيـع معـاملات الارتباطـات ثنائيـة التسلـسـل الحقيقية (Point-Biserial Correlations) مقداره ( + +.)، وبانحراف معياري قيمته (r0.)
وأن المدى (^.).

وتشير الإحصاءات السابقة إلى أن توزيع مؤشـرات التمييز لجميع مفردات الاختبار إلى حد مـامتجـانس، بحيـث يمكن القبول بـافتراض تساوي مؤشـرات التمييز، وبالتالي استخدام نموذج راش لتحليل بيانات الاختبار. افتراض تدني عامل التخمين:- وقد تحقق الباحثان من افتراض تدني عامل التخمين من خلال فحص مؤشرات صعوبة مفردات الاختبار على مستوى العينة ، ومن ـمـر تحديـ
 المفردات الأكتر صعوبة.

| جدول ( 9 ) قيم مؤشـرات المفردات الأكثر صعوبة |  |
| :---: | :---: |
| مؤشر الصعوبة | رقمر المفردة |
| 0.17 | 10 |
| 0.22 | 14 |
| 0.20 | 24 |

وللتأكد من تضمين نموذج راش لأثر التخمين أمر لا ، قام الباحثان بفحـص أداء (.1\%) مـن التلاميـا الأقـل حـصولاً على الارجــة الكليـة المكتسبة - حـسـب اقتـراح هـامبلتون وسوامناثان (19^)) - ودراسة أدايأهم على المفردات الأكثر صعوبة.
 تلك المفردات الصعبة) بالقيمة النظريـة للتخمين العشـوائي في حالة البدائل الخمسـة ،
 بطريقة صحيحة على المفردات الصعبة في الاختبار.

جدول ( • ) نسبة التلاميذ منخفضي القدرة الاين أجابوا إجابة صحيحة على المفردات الصعبة في الاختبار

| نسبة النين أجابوا إجابة صحيحة على المفردة منهم | عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على المفردة منهم | عدد التلاميذ | رقم المفردة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0 | 8 | 10 |
| \%12.5 | 1 | 8 | 14 |
| 0 | 0 | 8 | 24 |

 صحيحة على المفردات الصعبة في الاختبار هي نسبة منخفضة جدأ ، وذلك بمقارنتها مع
 وذلك لأن فئات الاستجابة على فقرات اختبار الاختيار من متعدد موضع هـا ها البحث هـي هي خمسـة فئات اسـتجابة وبذلك يستنتج الباحثان أن لا يوجـد تأثير تقريباً لعامل التخمين على الأداء.

افتراض أن الاختبارليس اختبار سـرعة:-- وأمكن للباحثين التحقق منه من خلال فحص نسبة التلاميذ الذين أكملوا الاختبار وكذلك فحص المفردات التي لمر يجب عنها

 أجـاب عليهـا التلاميذ فـإن السرعة لـن تعـد في هـذه الحالـة عامـل مهـم في الأداء على
الاختبار.

الاختبار قد أجاب عليها التلاميذ فإن هذا يعني أن الاختبار يقيس قدرة وليس سرعة.

Hernandez(2009)g . Progar and Socan(2008)g . Macdonald and Paunonen(2007)g
وعلى زكري(11-T).

## * فيما يخص التحقق من صحة الفرض الثالث

 التحصيلي المرجع إلى هدف وفق نظرية: الاسـتجابة للمفردة عنها وفق النظرية
الكلاسيكية."

وللتحقـق مـن هــا الفـرض قــامر الباحثـان بتقـدير صـعوبة مفـردات الاختبـار وذلـك باســتخدام برنــامج Winsteps؛ حيــث يقـومر البرنـامج باســتبعاد جميـع البيانـات التامـة والصفرية (بالنسبة للتلاميذ والمفردات على السـواء) قبـل أن يبدأ أي تحليـل، وفـي البحـث الحالي لمر يتم اسـتبعاد أي تلميذ من العينة ، أوأي مفردة من مفردات الاختبار.
 التلاميذ غير الملائمين ، وقد قامر الباحثان بحسـاب إحـصاءات الملاءمـة Fit Statistics وقـد
 السـابقة.

والجـدول (II) يوضـح قـيمر معـاملات الـصعوبة لكـل مفـردة وفـق نظريــة الاســتجابة
للمفردة
جدول (II) التدريج النهائي لمفردات الاختبار مرتباً تبعاً لمستوى الصعوبة

| الخطآ المعياري | تقدير الصعوبة |  |
| :---: | :---: | :---: |
| باللوجيت | باللوجيت | رفم |
| 18.33 | -16.81 | 1 |
| 18.34 | 86.03 | 2 |
| 18.24 | 95.3 | 3 |
| 2.74 | 49.56 | 4 |
| 3.97 | 17.53 | 5 |
| 18.34 | 86.42 | 6 |
| 4.68 | 66.15 | 7 |
| 2.74 | 49.46 | 8 |
| 3.42 | 21.19 | 9 |
| 7.51 | 66.39 | 10 |
| 5.19 | 68.35 | 11 |
| 4.38 | 61.88 | 12 |
| 2.63 | 32.28 | 13 |

* يشكر الباحثان د. محمد إبراهيمر للمعاونة الصادقة في تحليل بيانات الفرض الثالث

| الخطألطإلمعياري | تقدير الصعوبة | ) |
| :---: | :---: | :---: |
| باللوجيت | باللوجيت | رفم |
| 18.31 | 87.2 | 14 |
| 7.23 | 74.26 | 15 |
| 5.21 | 67.12 | 16 |
| 2.53 | 33.25 | 17 |
| 4.44 | 47.98 | 18 |
| 3.65 | 58.54 | 19 |
| 4.06 | 60.91 | 20 |
| 2.77 | 32.48 | 21 |
| 4.66 | 55.38 | 22 |
| 3.48 | 57.47 | 23 |
| 2.88 | 49.66 | 24 |
| 2.82 | 30.15 | 25 |

يتضح من الجدول (1) أن أقـل قـدرة كانت للمفردة التاسـعة والخامسـةوهي بالتالي
تقابل أعلى معامل صعوبة.
هذا بالنسبة للمفردات أما بالنسبة للأفراد فالجـدول (IT) يوضح التحليل على أسـاس قدرة المفحوص مقدرة باللوجيت:-
جدول (I (I) قـدرة كل فرد من أفراد العينة مقدرة باللوجيت

| التكرارات | الخطاّالمعياري | تقدير القدرة |
| :---: | :---: | :---: |
|  | باللوجيت | باللوجيت |
| 1 | 11.24 | 10.68 |
| 1 | 11.26 | 15.47 |
| 1 | 11.34 | 15.95 |
| 1 | 8.98 | 20.72 |
| 1 | 7.81 | 26.69 |
| 1 | 7.84 | 26.8 |
| 1 | 9.25 | 27.29 |
| 1 | 8.18 | 28.43 |
| 1 | 9.22 | 28.83 |
| 2 | 8.38 | 30.57 |
| 1 | 8.59 | 31.34 |
| 2 | 7.4 | 31.47 |
| 1 | 7.35 | 32.46 |
| 3 | 7.38 | 32.76 |
| 1 | 7.52 | 35.03 |
| 1 | 7.57 | 35.75 |
| 5 | 6.96 | 37.93 |


| التكرارات | الخطأ المعياري | تقدير القدرة |
| :---: | :---: | :---: |
|  | باللوحيت | باللوجيت |
| 1 | 6.97 | 37.95 |
| 1 | 7.89 | 38.09 |
| 1 | 7.65 | 38.53 |
| 1 | 7.09 | 38.86 |
| 36 | 6.61 | 39.72 |
| 5 | 7.53 | 39.96 |
| 2 | 6.95 | 40.78 |
| 1 | 6.76 | 42.41 |
| 1 | 6.76 | 43.25 |
| 1 | 6.63 | 45.83 |
| 3 | 6.66 | 46.05 |
| 2 | 5.8 | 56.13 |

يتضح من الجدول (r)أنه كلمازادت قيمة القدرة قلت قيمة الخطأ المعياري للقياس حيث كانت أقل قيمة للخطأ المعياري (5.8) مقابلة لأعلى قيمة في القـرة وهـي (56.13)
 المعياري في نظرية الاستجابة للمفردة مقارنة بالنظرية الكلاسيكية. وحيث إن نمووذج راش يؤسـس تقديراتـهـ القـــرات الأفـراد على افتراضين متعلقين بالعلاقة بين قدرات الأفراد ، وصعوبات المفردات ؛ حيث يتم أثناء عملية التدريج حذف
 التدريج جدول قدرة يوضح القدرة المقابلة لكل درجة خامر كلية محتملة على المقياس. والجـدول (זا) يوضح القـدرة المقابلـة لكل درجـة خـام كليـة محتملـة على الاختبار

التحصيلي

## جدول (r|) القدرة المقابلة لكل درجة

خامر كلية وفق تدريج بيانات الاختبار على نموذجراش

| الخطأ المعباري | القدرة المقابلة | الارجة |
| :---: | :---: | :---: |
| 18.81 | -4.62 | 0 |
| 11 | 8.86 | 1 |
| 8.45 | 17.91 | 2 |
| 7.42 | 24.13 | 3 |
| 6.85 | 29.19 | 4 |
| 6.48 | 33.62 | 5 |
| 6.21 | 37.65 | 6 |
| 5.99 | 41.36 | 7 |
| 5.81 | 44.84 | 8 |
| 5.66 | 48.12 | 9 |
| 5.56 | 51.26 | 10 |
| 5.5 | 54.31 | 11 |
| 5.49 | 57.32 | 12 |
| 5.53 | 60.35 | 13 |
| 5.65 | 63.46 | 14 |
| 5.86 | 66.76 | 15 |
| 6.2 | 70.38 | 16 |
| 6.79 | 74.57 | 17 |
| 7.89 | 79.87 | 18 |
| 10.57 | 88 | 19 |
| 18.57 | 100.85 | 20 |

يتضح من الجدول (זا) أنـه كلمـا زادت الارجـة الكلية زادت القـدرة المقابلة لها ، وأن أعلى درجة مقابلة لأعلى قدرة. والشكل (r) يلخص العلاقة بين الارجــة الكلية والقدرة المقابلة لها بالنسبة لتلاميذ العينة:-


شكل (r) العلاقة بين الدرجات الكلية والقدرات المقابلة لها لأفراد العينة

وعند اسـتخدامر المقياسل مـرة أخـرى فيمـا بعـد ، يتم حـسـاب الارجـة الخـام الكليـة لكـل فـرد ، ثـم الكـشف عـن القـدرة المقابلـة لهـذه الارجـة ، وذلك يعني حـصول جميـع الأفراد الحاصلين على نفـس الارجـة الخـام الكليـة على نفس القدرة، بـصرف النظر عـن المفـردات التي أجـاب عنهـا المفحـوص بـشـكل صـحيح ســواء أكانت صعبة أم سـهلة.
(وليد القفاص، 7 • • 10:ص 109)
 الموضحة في الجدول (r) إلى وصول كل التلاميذ الذين يحصلون على نفس الارجة الخام الكليـة إلـى نفـس المـسـوى مـن الأداء علـى الاختبـار المتمثـل فـي القــرة المقابلـة لهــذ الدرجة.

ولبحث فاعلية النموذج الكلاسيكي في قياس القدرة التحصيلية لتلاميـ الـصف الأول الإعدادي في الوحدة الثانية بمقرر الجبر؛ قامر الباحثان بتحويـل الارجـة الخـامر لكـل تلمين إلى درجة حقيقية من خلال المعادلة الموضحة في الإطار النظري حيث تشـير غادة عيد (

$$
\left.()^{-\omega+}\right)
$$

 قام الباحثان في ضوء تحليل النظرية الكلاسـيكية بتحويـل الارجـة الملاحظـة إلى درجـة حقيقيـة باسـتخدامر برنـامج SPSS الإصـدار الـسـابع عــشـر، والجـدول (IE) يوضـح بيـان بالارجة الحقيقية المقابلة للارجة الملاحظة للتلاميذ في العينة (ـ ^ تلميذ) لكل مـجموع درجات خامر كلي على الاختبار:-

جدول ( I ) الارجة الحقيقية المقابلة لكل
مجموع درجات خامر على الاخختبار في ضوء النظرية الكلاسـيكية

| الارجة <br> الحقيقية <br> المقابلة | التلامين | الارجة الخامر | الحقڤقيقية | التلاميذ | الارجة الخامر |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 12.35 | 4 | 12 | 22.55 | 1 | 24 |
| 11.5 | 2 | 11 | 20.85 | 1 | 22 |
| 10.65 | 7 | 10 | 20 | 6 | 21 |
| 9.8 | 3 | 9 | 19.15 | 6 | 20 |
| 8.95 | 4 | 8 | 18.3 | 12 | 19 |
| 8.1 | 4 | 7 | 17.45 | 7 | 18 |
| 7.25 | 5 | 6 | 16.6 | 3 | 17 |
| 6.4 | 1 | 5 | 15.75 | 5 | 16 |
| 5.55 | 1 | 4 | 14.9 | 2 | 15 |
| 4.7 | 1 | 3 | 14.05 | 3 | 14 |
|  | 80 | المجموع | 13.2 | 2 | 13 |

يتضح مـن الجـدول (I) أن الفـرق بـين الـرجات الكلية الخـام ، والدرجات الحقيقيـة المقابلة لها ليس كبيراً ، وقد وجد الباحثان أن هنا الفرق بين الدرجتين غير دال إحـصائيأ وقـد يرجـع إلى أخـطاء القيـاس ويلاحـظ كـلك أن الـرجـات الحقيقيـة المقابلـة أقـل فـي قيمتها من الارجات الخـامر الأعلى مـن المتوسـط (٪, (1\&)، بينمـا كانـت الـرجات الحقيقيـة
 قليلة.
ويتـضح ممـا سـبق أن هنـاك تنـاظر في مـستويات قـيمر إحـصاءات المفـردات فـي الإطـارين القياســيين: الكلاســيكي والاســتجابة للمفــردة فيمـا يخــص تقــدير القـــرة التحـصيلية ممثلـة بالارجـة الكليـة فـي النمـوذج الكلاسـيكي ، وممثلـة بقيمـة القـدرة فـي النموزج الحديث. ويمكن القول أن الفرض الثالث لم يتحقق جزئياً وذلك نظراً لاخـتلاف تقـديرات قيم

ومعاملات الصعوبة لمفردات الاختبار بين النظريتين وهو ما تؤكده نتائج الفرض الرابع. النتـائج الخاصـة بــالفرض الرابـع والــذي يـنـص علــى أنـه: - " لاتختلـف الخــصائص السـيكومترية للاختبار التحصيلي المرجـع إلـى هـدف وفـق نظريـة الاسـتجابة للمفـردة عـن الخصائص السيكومترية للاختبار وفق النظرية الكلاسيكية."

وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض قـام الباحثان بـحـساب معـاملات صعوبة مفـردات الاختبـار التحـصيلي الصورة (أ) التي تـم تحليلهـا وفـق النظريـة الكلاسـيكية وذلـك بطرح عدد الإجابات الخاطئة مـن عـد الإجابـات الصحيحة لكل مفـردة وقـسـمة النتيجـة على العدد الكلي للإجابات والجدول (10) يوضح قيمر هذه المعاملات:-
جدول (10) معاملات صعوبة مفردات الاختبار التحصيلي وفق النظرية الكلاسيكية

| معامل الصعوبة | رقمر المفردة | معامل الصعوبة | رقّر المفردة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0.22 | 14 | 0.66 | 1 |
| 0.42 | 15 | 0.85 | 2 |
| 0.61 | 16 | 0.90 | 3 |
| 0.32 | 17 | 0.66 | 4 |
| 0.68 | 18 | 0.55 | 5 |
| 0.47 | 19 | 0.78 | 6 |
| 0.57 | 20 | 0.71 | 7 |
| 0.51 | 21 | 0.96 | 8 |
| 0.18 | 22 | 0.70 | 9 |
| 0.33 | 23 | 0.17 | 10 |
| 0.20 | 24 | 0.80 | 11 |
| 0.65 | 25 | 0.67 | 12 |
|  |  | 0.65 | 13 |


 المفردات التي مؤشـرات صعوبتها مرتفعـة ، فإنـه لابد مـن دراسـة محتواهـا لنتأكـد مـن أنـه لابد فعلاً من حذفها ، إلا أننا إذا وجدنا أن المفردة من حيث بناءها سليمة فلابد من البحـث عن عوامل أخخرى ربما تكون السبب في ذلك.(رجاء أَبوعلام، r.r.r
 هـدف-وفـق الطريقـة الموضحةة- يتمتع بـصدق محتوى جيـد : وتكـون معـاملات صعوبة بعض مفرداته مرتفعة فإن هذا مرتبط بمسـتوى القدرة التي تقيسـها هذه المفردة وهوما يتطلـب بـحـث مؤشـرات صعوبة هـذه المفـردات باسـتخدام نظريـة الاسـتجابة للمفـردة للوقـوف علـي حقيقـة وضع هـذه المفـردات بدقـة فقـد يكـون الخلـل في طريقـة التحليـل المتبعـة في النظربـة الكلاسـيكية أو أن أفـراد العينـة لـم يـصلوا إلى مـستوى القـدرات التـي

تتطلبها الاستجابة على هذه المفردات وهذا كله يوضح أهمية المقارنة بين النظريتين في التحليل الإحصائي لهذه البيانات. وبالمقارنـة بـين جـدول (11) ، وجـدول(1)) نجـد أن النتائج اخختلفـت بعـض الشـيء بـين النظـريتين فـي تحديـد صـعوبة الأداء علـى كـل مفــردة ففـي حــين أكــدت النظريــة الكلاسـيكية على أن أكثر المفـردات صعوبة هي المفـردات أرقـام: (1) ، (12) . (Y) فقـد تمتعـت اثنتـان مـن هــنه المفـردات بقـيم قــدرة مناسـبة فـي تحليـل نظريـة الاسـتجابة للمفردة- مؤشـر علي تمتعها بمعاملات صعوبة مناسبةٍ - وهما المفردتين (•1)، و(K) في
 نظرية الاستجابة للمفردة كانت هي المفردات: (0) ،و (9) ، و (ro). هذا وقـد قــام الباحثـان بـحـسـاب مؤشـرات التمييز لكـل مفـردة مـن مفردات الاختبـار التحصيلي وذلك بطريقة المقارنة الطرفية حيث تمر حسـاب متوسـط درجـة كـل مفردة لـى المجموعـة التي تمثل أعلى \%rV "مـن العينة في المجمـوع الكلي للـدرجات ، وتـم طرح من كل قيمة متوسط درجـة كل مفـردة لدى المجموعـة التي تمثل أدنى العينة في المجموع الكلي للارجات والجدول (17) يوضح قيم هذه المؤشرات:-
جدول (17) مؤشرات تمييز مفردات الاختبار التخصيلي في ضوء النظرية الكلاسيكية

| مؤشـر التمييز | رقهر المفردة | مؤشر التمييز | رقه المفردة (17) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -0.1363 | 14 | 0.6363 | 1 |
| 0.6364 | 15 | 0.4091 | 2 |
| 0.8636 | 16 | 0.2727 | 3 |
| 0.3182 | 17 | 0.8182 | 4 |
| 0.6818 | 18 | 0.8636 | 5 |
| 0.9546 | 19 | 0.5 | 6 |
| 0.8636 | 20 | 0.7727 | 7 |
| 0.1363 | 21 | 0.0909 | 8 |
| 0.2273 | 22 | 0.5 | 9 |
| 0.5 | 23 | 0.2273 | 10 |
| 0.2273 | 24 | 0.4545 | 11 |
| 0.6818 | 25 | 0.7273 | 12 |
|  |  | 0.6818 | 13 |

ويتضح مـن الجـول (71) أن أغلب قِيمر معامـل التمييز كانت موجبة ماعدا المفـردة رقم (£) حيث تتدخل عوامل مثل التخمين في اختيار البدائل.
 تمييزها عن 「. ويتضح من الجدول السابق أن كل مفردات الاختبار التحـصيلي الصورة (أ) التي تـم تحليلهـا في ضوء النظريـة الكلاســيكية قـد تميزت بمؤشـرات تميـيـز مناسـبـة



 مناسبة باستثناء المفردة (T) التي ينخفض قيمة قـدرة الأداء عليها قليلاً عـن المفردتين الآخرتين وهو ما يؤكد صدق تحليل هذه المفردات وفق نموذج راش : فقد يكون تقـارب


 بحـث الأسـباب الكامنـة وراء ض عف المؤشـرات أكـثـر مـن الاهتمـام بمـجـرد اســتبعاد

المفردات فقد يكون الخلل في طريقة التحليل الإحصائي نفسها.
 للمفردة كانت أقل من الأخطاء المعيارية في القياس للنظرية الكلاسـيكية ، وأن تحليل قـرة التلاميذ على الأداء على مفردات الاختبار التحـصيلي باسـتخدام نظريـة الاسـتجابة للمفردة كان أكثر تعبيراً عن القدرات التحـصيلية للتلاميذ : فكلما ارتفع الأداء على هذه المفـردات انخفـضت قيمـة صعوبتها وهـو مـا اختلـف قلـيلاً عنـد المقارنــة مـع التحليـلـ السيكومتري لنفس المفردات على نفس العينة ولكن باستخدامر النظريـة الكلاسـيكية : فكون البيانات في النظريتين قابلة للمقارنـة كمـا أكـد الفرضين الثالث والرابـ الـا لا يعني حتمية تطابق بيانات (المفردة/ الفرد) في كلا التحليلين الإحصائيين. وقد اتفـق الباحثان في ذلك مـع نتـائج دراسـات كـل مـن: Magno(2009)، و Hernandez(2009)، واتفـق الباحثان كذلك مع دراسـة Silvestre-Tipay) في إمكانية مقارنة بيانات (المفردة /
 النظرية الكلاسيكية في التقدير الدقيق للقـدرة التحصيلية المقاسـة ، وقد اتفـق الباحثان

مـع Morales) 2009 في أهمية تـصميم اختبـارات تحـصيلية في الرياضيات وفـق نظريـة السمات الكامنة ، وتحليـل البيانـات وفق النظريتين وقد اسـتخدم عينة مشـابهة لعينة البحث الحالي قوامها • 1 طالب. وبذلك يقبل الباحثـان الفرض الرابـع وأن بيانـات الاختبـار التحـصيلي المستمدة مـن النظريتين كانت قابلة للمقارنة رغم الفروق في التقديرات التي ظهرت في قيم معاملات الصعوبة والتي تاعو إلى التأني في اتخاذ قرارات اســتـبعاد المفـردات مـن الاختبار المصمم فبل التحقق من دقة قيم صعوبتها بأكثر من إطار قياسي واحدا


 والبحوث حول النقاط التالية:-

- المقارنة بين فاعلية نماذج السمات الكامنة والكلاسـيكية في قياس صعوبة وسهولة المفردات بالاختبارات التحصيلية في المقررات الاراسية الأخرى. اسـتخدامر نمودج نظريـة السمات الكامنـة في تقـدير كفـاءة مفـردات اختبـار الكفايات للمعلمين.
- المقارنــة بـــن نتائج نمـونـج راش أحـادي البـارامتر ونمـوذج لـورد ثـــائي البـارامتر ونمودج بيرنبوم ثلاثي البارامتر.
 واللامعرفية باختلاف النوع والتخصص الدراسي.

 أمينة محمد كاظم (19^A). اسـتخدام نموذج راش في بناء اختبار تحـصيلي في علم النفس وتحقيق التفسير الموضوعي للنتائج ،دولة الكويت: مطبوعات جامعة الكويت ومتاح الكترونياً على الرابط:
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=003404.pdf
- أمينة محمــ كاظمر (9^1 ب ): مستوى العينة وتـرج بنـك الاسـئلة باسـتخدامر نموذج راش:
دراسة تجريبية. ابحاث مؤتمر علم النفس الرابع ، ص ص • 9 - ا 19. .

أنور محمد الشرقاوى وسليمان الخضرى الشيخ وأمينة محمد كاظمر ونادية محمد عبد السلام |
1997): اتجاهات معاصرة في القياس والتقويمر النفسي والتربوي ، القاهرة ، الانجلو المصرية. تغريد حجازي وزايد عطا(-1-1).مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس-لينون للقدرة العقلية في صورته المعالـة للبيئة الأردنية (الصورةز) معع النظريـة الحديثة للقياس.، مجلـة جامعـة الشارقة
 حمزة دودين (•|-r). التحليل الإحصائي المتقدم للبيانات باسـتخدام SPSS. ، دار المسيرة للطباعة والششر والتوزيع ، الأردن، عمان.
 مصر، القاهرة.

صلاح الاين محمود علام (19AV) .دراسـة موازنـة ناقـة لنمـاذج السمات الكامنة والكلاسـيكية فی القياس النفسي والتربوى. المجلة العربيـة للعلوم الانسانية ، الكويت ، العدد YV. المجلد V. . .

صلاح الاين محمود علام (r- r). الاختبارات التشَخيصية مرجعية المحك: في المجالات التربوية
والنفسية والتدريبية ،القاهرة: دار الفكر العربي.
 vo المتوسط الصورة (J) باستخدام نموزج راش ، مجلة كلية التربية جامعة المنصورة - العدد
 الكلاســيكية "دراسـة سـيكومترية"، مجلـة جامعـة أمر القـرى للعلـومر التربويـة والاجتماعيـة

 نادية محمد عبد السلام (199Y):" ثلاثة محكات رئيسية لتحديد مستوى الاتقان في الاختبارات محكية المرجع--دراسة امبريقية"، المجلة المصرية للاراسات النفسية ، العدد الثالث، ديسمبر،
صصص^-1.7.

هشام فتحى جاد الرب (Y . . . . العلاقة بين المكونات المعرفية اللازمـة للاجابة الصحيحة على البند ومـستوى صـعوبته باسـتخدام تحليـل المـسار ونمـوذجراشُ.المجلـة المـصرية للاراســات

- وليد كمال عفيفي القفاص (7• 1 ). تقدير قدرات الأفراد ذوي نماذج الاسـتجابة الشاذة والعادية بحـسبب نمـوذج راش باسـتخدام نـسب موزونـة (W-ratio) للبنـود بحـسب مـستوى صعوباتها.

- Chuan-Ju Lin(2008). Comparisons between Classical Test Theory and Item Response Theory in Automated Assembly of Parallel Test Forms, The Journal of Technology, Learning, and Assessment, Volume 6, Number 8 - April 2008
- Courville,T.(2004). An Empirical Comparison Of Item Response Theory And Classical Test Theory Item/Person Statistics, Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A\&M University ,in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Of Philosophy, Educational Psychology, available on line at http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/1064/etd-tamu-2004B-EPSY-Courville2.pdf?sequence $=1$
- Fan ,X.(1998). Item Response Theory And Classical Test Theory: An Empirical Comparison Of Their Item/Person Statistics, Educational And Psychological Measurement, June 1998, Vol58n3,p357(25).
- Fraley, R. Chris; Waller, Niels G.; Brennan, Kelly A.(2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment.,Journal of Personality and Social Psychology, Vol 78(2), Feb 2000, 350-365.
- Galdin , M \& Laurencelle, L(2010). Assessing parameter invariance in item response theory's logistic two item parameter model: A Monte Carlo investigation, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology 2010, Vol. 6(2), p. 39-51.
- Hambleton, R.K.\&swaminthan,H.(1985).ITEM- RESPONSE THEORY:principles and applications,Boston:Kluwer-Nijhoff.
- Hambleton, R.K.\&Swaminthan,H.,\&Rogers,h.j.(1991). Fundamentals Of Item Response Theory.Newbury Park,Ca:Sage. The Intemational Professional Publishers.
- Hambleton, R.K.\&Swaminthan,H(1985). Item Response Theory, Principles And Applications. Boston: Kluwer. Nijhoff Publishing amembers of the Kluwer Academic Publishers Group.
- Hernandez, $\mathbf{R}(2009)$. Comparison of the Item Discrimination and Item Difficulty of the QuickMental Aptitude Test using CTT and IRT Methods, The International Journal of Educational and Psychological Assessment,April 2009, Vol. 1, Issue 1, pp. 12-18.
- Hwang,D(2002). Classical Test Theory And Item Response Theory: Analytical And Empirical Comparisons, Paper Presented At The Annual Meeting Of The Southwest Educational Research Association (Austin, TX, feb. 14-16) available at: www.eric.ed.gov, ERIC no: ED 466779.
- Lee,Y; Izard, J; Yeoh,O.(1998). Teacher knowledge of biological evolution from the perspectives of classical test and item response theory, available at: www.eric.ed.gov , ERIC no: ED 440110.
- Lin, C.-J. (2008). Comparisons between Classical Test Theory and Item Response Theory in Automated Assembly of Parallel Test Forms. Journal of Technology, Learning, and Assessment, 6(8). Retrieved [24/9/2011] from http://www.jtla.org.
- Linacre,J.M(2006). A user's guide to WINSTEPS MINISTEP: Rasch-Model computer programs, ISBN 0-941938-03-4, available at:www.winsteps.com.
- Macdonald, P and Paunonen, S(2007). A Monte Carlo Comparison of Item and Person Statistics Based on Item Response Theory versus Classical Test Theory, Educational and Psychological Measurement June 1, 2007 67: 394-409.
- Magno, C.(2009). Demonstrating the Difference between Classical Test Theory and Item Response Theory Using Derived Test Data, The International Journal of Educational and Psychological Assessment April 2009, Vol. 1, Issue 1, pp. 1-11.
- Morales,R.(2009). Evaluation of Mathematics Achievement Test: A Comparison between CTT and IRT, The International Journal of Educational and Psychological Assessment,April 2009, Vol. 1, Issue 1, pp. 19-26.
- Prieto,L; Alonso ,J and Lamarca,R (2003). Classical test theory versus Rasch analysis for quality of life questionnaire reduction, Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:27 doi:10.1186/1477-7525-I-27, the electronic version is available at:www.hqlo.com/content///L/27
- Progar,S and Socan ,G. (2008). An empirical comparison of Item Response Theory and Classical Test Theory, Horizons of Psychology, 17, 3, 5-24.
- Sharkness,J and DeAngelo,L(2011) Measuring Student Involvement: A Comparison of Classical Test Theory and Item Response Theory in the Construction of Scales from Student Surveys, Res High Educ (2011) 52:480-507Published online: 30 November 2010available at:www.Springerlink.com
- Silvestre-Tipay, J. L. (2009). Item response theory and classical test theory: an empirical comparison of item/person statistics in a biological science test. international Journal of Educational and Psychological Assessment, v.I, no.1, April 2009, p.19-31.
- Varma,S.(2011). Preliminary Item Statistics Using Point-Biserial Correlation and P-Values, educational data systems, Inc. 15850 Concord Circle,Suite A,Morgan Hill CA 95037 available online at:- http://www.eddata.com/resources/publications/EDS_Point_Biserial.pdf


[^0]:    *     * يشكر الباحثان ا/ سـامي ديـاب المـرس الأول في مدرسـة الرمل الإعدادية بنين لمعاونته الصادقة في تطبيق الاختبار.

