**تعريف الإشكالية :-1-**

يعرفها كيفي و كوينهود باعتبارها "المقاربة أو المنظار النظري الذي نقرر تبينه للتفكير في جانب الموضوع الذي يقترح سؤال البدأ دراسته.إنها طريقة لمسائلة الظواهر المدروسة " أما ب.قوتيبه فيعتبرها "مجموع العناصر التي تشكل مشكلا ..."

**خصائص الإشكالية-2-**

* يجب أن تكون قابلة للتحقق (Vérifiable)
* يجب ان تتمتع بجانب من الجدية وأن تساهم في تقديم معرفة جديدة حول الموضوع
* ليست برهنة أو تعريفا وإنما مسائلة.ولا نجيب عنها بنعم أو لا

**-3-الهدف من الإشكالية:**

* تقريب المسافة بين المعلوم والمجهول وحل الغموض أو المفارقات المتعلقة بالموضوع المدروس
* البحث في علاقات جديدة داخل موضوع الدراسة-

**-4-نشأة الإشكالية:**

إستطلاع الميدان

الإطار النظري

تنشأ الإشكالية وتتبلور من خلال العلاقة المعقدة بين الإطار النظري واستطلاع الميدان إنهما عمليتان متزامنتان و متفاعلتان. الإطار النظري يقدم رؤى تفسيرية وتأويلية للمعطيات الأولية التي يحصل عليها الباحث من استطلاع الميدان و يسهل مسائلتها. وبدوره استطلاع الميدان .ومن خلال التصور الواقعي الذي يقدمه حول موضوع الدراسة. يساعد على توجيه البحث النضري و تحديد المقاربات الأكثر نجاعة للدراسة. تظهر هذه العلاقة بين الإطار النظري واستطلاع الميدان مفارقات أو اختلالات سواء بين هاتين العمليتين أو داخل بنية المعطيات المتحصل عليها من استطلاع الميدان. في هذا الإطار يعمل الباحث على مسائلة ذلك و صياغة إشكالية حوله.