ثانياً: الانتحال(السرقة العلمية):

السرقة فعل مذموم في الشرائع الدينية والقوانين الوضعية وهي سرقة الأشياء كما تعني سرقة الأفكار اي ان يقوم باحث او طالب بأستخدام عمل علمي وينسبه الى نفسه وهو في الحقيقة من انتاج وجهد الاخرين،أي تقديم اعمال اسخاص على انها اعماله الشخصية ومن اشكال السرقة العلمية:

1. تقديم عمل او بحث لشخص وهو من انجاز شخص اخر.

2. شراء مقال او بحث او تقرير جاهز من هيئة او شخص واعتباره عملا شخصياً.

3. نقل جمل او فقرات او نتاجات علمية تقل جزئي او كلي دون الإشارة مصدرها الأصلي.

4. إعادة صياغة أفكار ومعلومات من مواداو بحوث منشورة في كتب ومجلات دون ذكر اسم صاحبها الأصلي.

5. استعمال اعمال خاصةللباحث نفسه سيق وان تم نشرها دون الإشارة الى ذلك.

6. نقل صور او مقاطع فديوية او رسومات او بيانات إحصائية وينسبها لنفسه.

7. جعل شخص اخر ذو مرتبة علمية يكتب له بحث تو مقال ويعتبره عملاً خاصاً من انتاجه.

اضرار السرقة العلمية على الباحث اوالطالب:

1. تقلل من الامكانية العلمية للباحث او الطالب الذي تورط بالسرقة العلمية وتجعل مستواه ضعيقاً واداؤه رديئاً.

2. لا يتعلم الباحث ولا يستفيد من المعلومات التي سرقها.

3. تشكك في مصداقية الشهادة او الترقية التي حصل عليها.

4. يشعر الباحث بعد الثقة بالنفس لانه لا يتمكن من انتاج أفكار خاصة به.

5. الباحث الذي تورط بالسرقة العلمية يشعر بالخوف والارتباك.

6. يعرض نفسه لإجراءات إدارية وقانونية وقد يسحب منه الشهادة او الترقية وقد يحال الى القضاء واتخاذ إجراءات جزائية بحقه.

7. السرقة العلمية تمنع تطور التفكير وروح النقد عند الباحث العلمي.