

سلسلة دراسات وبحوث إعلامية (1)

$$
\begin{aligned}
& 4 \text { onsell ument }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { عميد كلية الآداب بقنا سابقا } \\
& \text { الستاذ ورئيس تسم الصحاذاة بكلية اللآداب بسوهاج } \\
& \text { جامعة بجنوب الواديى } \\
& \text { أستاذ الصسانة والاعلام بجامسة الإمام محسد بن سعود الإسلامية } \\
& \text { proc-A|ET }
\end{aligned}
$$



دار الفجر للنشـر والتوزيع
 تليفون : 2944119 (00202) فاكس : 2944094 (00202)

لا يجوز نشّ أى جزء هن الكتثاب أو الختزان مادته بطريقة الاسترجاع
إ نقله على أى نحو أو بأى طريقة سواء كانت البكترونية أو ميكانيكية


## بسم الشا الرحمن الرحيم

 صدق الش العظيم

## $(\underset{\sim}{x}$





 محتمد بن سعود الإسلالمية بالرياض.
 مانجستير ودكـتوراة وبحث مكمل، إضافـة إلى مئات اللزمـلاء و والطلابِ اللنين تحاورت وتناقشت معهم ذي أجر اعاءت سير بحوئهم.
 بهحوث أو عند إعدأد رسأئلهم للحصونل على درجة الماحستير أو اللدكتوراة، كما عايشمت
 بقلدراتهمب.
ولهذا نتد رأيت الـــابة ملحة إلى وضع كتابـ مبسط يأخــذ بأيدى أبناء بجامعاتنا اللى
 الصسحيتة.
 رجعت اللى عـلد كبيـر من المرابحع المتعلقـة بهذا الموخبوع. وتــد دونت أهمها في تــائمة |l

 لهؤ لاء اللدين تمثل لهم عملية الككتابة هاجسساً مةلقاً.

-     - 

 المتعلقة بكتابة الرساتل الملامعية .

## الفصل الأول:الر سسالة والإشرافـ العلمى

ويتحدث عن مفهوم التقرير العلمى ومقومات لمجاحم وأهدافه وعن الإشر افل العلبى وواجيباته.

## الفصل الثنانى: تصسيم خطّة الر سالة

 ويتعرض لمفهوم المططة وأممبنها ومحتويات الحـطة وناذج البحث المقترحة. اللفصلل الثالث: مادة اللرسالة


 عن أدواتت جمع البيانات وإمميتها وعن البلادي" المامة الضبط هذه الأدوات. اللفصل الرابع: تبويب الير ساللة وعنا صر ها.


 والتحليل والثفسير واللثخصى. نم عن المراجع والملاسق. الفصلي الخامس: لغلة وأسلو بـ اللرسالة





أسلوب الإخحهاء، وضرورة الالاهتمام بالعناوين اللفرعيتة، ومراعاة قوأمد اللغة، والقواعد النحوية، وقواعد الإملاء وألترتيم وعلامات الوتف، وتوأعد الثوئيف العلمىي. وبالنسبة للثغ الثـصوويرية للبيانات فيتحدث عن البلمداول والأثــكالل ألبيانية، واللرسوم
 تعبيرية هامة فى إطار لغة البححث المستنخلمة . الفصل السادس: تقو يم الثر سالة.







الفصل النسايع: اللطباعة و ألمناقششة و الْنشر .
 والاعثبارات الخاصة بالنثر العلمى للرسالة بعد المناتشة.

 وأسال المولى عز وجل الإخالاصح وصالكح العممل وحسن اللتبول رولنه ولى الثوفية،

## المولف

To: www.al-mostafa.com


$$
\begin{aligned}
& \text { ** مفهوم التقرير ومقومات لهاحه. } \\
& \text {. } \\
& \text {. الإشران الملمى وواجباته. }
\end{aligned}
$$

## هنهوم التحرير وهقومات نجاحه



 وتحمديل درجة صدلـ نثائبه.


 يحكم على كفاءة الإجر أهات المنهجية ثم بسلد ملى جلي
 اللـهنية والعملية التي تام بها وهو يجرى بحتئه بوخهوح ودتـة وترتيب، وذللت منذ إلختيار المشكلة وحتى مرحلة الستخلاصم النتائج.


 الكترير المعيب يظل أثرأ باتياً يقلل من تيهة البحث ويحط هن قلدر صاسبه.
وعلى الرغم من أن طلابنا وباحينيا يطلمون على اللـدراسات الألأجنبية إلا أن أغلبهم مع





 ,لأها من ناسية أخرى، توضح الأنكار وتيسر الفهـم.

แ

وكقـاعدة مامـة لا ينبغى كتـابة تقرير البحــت إلا بعد الانتهاء من اللدراسة. لأل هذه
 كعناصر متئأخلة ومتفاعلة أفخت اللى بعضها الآلآر .

ولكى يكون الثقرير ناجبحا يجب ألن تتوالفر للباحث مبحموعة مقومات هي:-
 سواء أثفقت بع ميوله أم خالفنها.
 بسته باللفات المختلفة.
 جسيمة بسببب سوء الفهم أو المجطا في المنلة.
 بنى ملى أساس غير سليم، ولهذا فإن مسنولية الباحت هي تُّحيص هذه الآراه وإترار مايتأكد من صستها بنفسه.

 منظظها من مادة متنائرة أو نحو ذلك.

 ومكتـوبة بأسلوبـ سلس. وأن نكون الرســلالة بـحيث يظل القـاريء متـعلقاً بهـا طيلة تراهته لها.

## : Alaty y y













 1- ا- تلـرة الثقرير على توصيل المعارنـ للآخرين. Y- تسهيل بهعة إدخال التتائج إلى رصيلد المعرة ب

0- اللساعلة على نوجيه البتحوث المستقبلية.
 لم تفـع سـلـي.


 معلومات اللى هذالـالمبهو2.

ڤوى إعدالد ألثقرير تلبية لمتطلباتها.




 اللسياساتت اللتى توفر الملولول لمشكلانت مسخلدة .
 البحث ني تطوير الأذاه ونى التعامل والعمل يع زملا"تهم.


 ذأرت الصيلة بهذه اللسياساتت.






 العامة.
 هو الآخر ـ إذ يتطب بطبيعة الـنال الكثير من التـفاصيل. ويئغب أن يكون الباحت هنا راعيا


 بحثيه كمطلي أساسيى للدهرنة اللإنسانية.


 اللـيتفيد.

ويتأثر المثرير بالإضانة اللى البلمهور المسـتفيد بالثدكل اللذى يصلر فيه التقرير واللنى يرتبط بالغرض اللني يكتب لأجله.


 ونى كل حالة يعد ثقريرا مناسبا للغرض من التقرير .






 لنتائجه.. و وذلك أيضا عندها يقدم تفسيرات مؤتة لآيكن تبرير ها

 المتخصصصين إدراكها بسهولة. فالباححث هنا يقدم اللدليل ويطلب تعليق الآخرين.


فهى تختلفَ عن ورتة العمل التهى يكن للباحـث أن يقلم من خلالها نتائع مؤتتة.

 تكسية الملم ورتى الإنتـتصاطي. ويعتبر ركنا تربويا أساسبيا في وظليفـة الالاستاذ الأكاديمية



مسار عمله وتوجيهن إلى اللهابة المثمرة، مع تنزيه هذا العمل من الشوائب وسد ئغراته.



 وإلمحانظة عليه والمشاورة على العمل.


 الإجراءأت الإدارية لإعتـهادها. ونى بجامعات أخرى يعسل إنختيار الموضوع عمـلا ملـميا





 للدأرسة نالمجالس البلمابعية الأخرى.







 يريح الأستاذ اليضا. فـهو فى النهاية لايعتاج إلا البى نظرة سريعـة الـى الـرسالة لانه يعرث



 وملا-حظاته لتأسيس عمله.
والطالب وسحده هو المسثول من عـمله، وعهما تكن مسئتولية المشر فس، بهجب أن يفهم





 تقنع الآستاذ بالطلالب، وتلزهم بمواكبته والتضهحية من أجله لإيصالل اللنبهاح.





اللمضسوع فى ألبـداية، لأن المعـرفـة تزداد وتنمـو وتتسسع بالمطالعـة والقـواهاتت الواعـيـة والمستهرة.

 تلاميلدهم نحو هذه الموضوعات ويتركون الهير الهم حرية الإختيار من بنيها. وعلى أية حالل فلإن إخخبار الموضوع مسنولية الطالب؛ وعليه لضمان صسحة الاختتار أن يسالل نفسه، الأسثلة الثتالية:
 ** هل من المدكن كتابة رسالة عن هلااللموضوع؟
 ** هل مرإجعه متاحة؟ * هل بمكن الملصول عليها؟

 الأبعاد اللدراسة؟
شا هل إشكالبة الموضوع محلددة المعالم ودتمركزة حول نتطة معلومة العمتق والأبعاد؟
 تقدم العلم أو المبتمع؟





من ضنوط أى مـؤئروان بكون مستعـدا لينغب وليعلن التنائج التى يوصله إليها البحث .
وبعد مله القناعة واتخاذ الإجراءات الإدالية لاعتماد عنواذ بهريه طبةا لأنظمة بعض

 والمعاجم ويبعض الكتب العـامة إو المجلات لبلم اللماما سريعا بالموضوع لـينسنى له بعدها

 بكون الاأساس اللى ينينى عليه التصور النهائي اللخطة.

1A

## تصيمر فطة الربالة

***舟 * * - الإحساس بوجود مشكـلة وتحْديلدها - تحديد الإطار المرجعى

- تحبديذ المفهومات والمسلمالمات - التتحقت من إمكاينة التنفيذ العقلى
-     - تحلديد الفروض
- تحلديل نوع البحث ومنـهـهيجه -- تحديل مبحتمع البهحث ومسجاله وأسلوب جمـع اللبيانات - تحمديل طريقة جمع البيانات وطرق مععالجتهها - تحخديل الأخطاء اللنائعة فيى بحمع اللبيانات وطرق تلالئيها - تحكلي إجحراءأت اللثبات واللصهق لللـراسة
 - نماذج لـطط بحث مقترسة

من الضرورى للباححث أن يلتزم متذ ا-ختياره للمثشكلة اللى يهلفـ اللى دراستها بوضع


 الإحصهائبة التي تتناسبب مع طبيعة هلذه البيانات .
ويعد تهـمميم مسخططط البحتث مـتطلبا أسساسبا ومسرحلة مهـمة تـبل البلده فى التتنفـذ


 مشكلة تواجه العاملين نى هذا المبجال أو تطور بمارستهم ثنى الثعهل.

الموانقة على الجرائه أوتقديم الدهم الللازم لـ.




ذللك خروريا.

 من القرأرأت التح ئكن أن يستخلدهها عند ظهور اللماتفس المُختلفة المرتبطة بالظاهرة مبجال

## | الهمية| التصهيه|:


ككن.

 حسسابه، أو أن بعض ججوانب الدراسة يسـتأهل الـلذف أو التـغيير لأثهـا غير مسجلية بالصورة التحى وضعت لها.

 منها. وكان من الـلمكة تفادى هذه الا'نخطاء بتصميم البحث تبل اليلدء فى عملية جهع اللياناتا.
§- يؤدى تصميم البحث اللى أل يتعرف الباست منذ البداية على ألن هناك مسائل يصععب

 إن تطوير أدوات ومناهج البهحث يرتبط أساسا بالإهتمام باختشيأر موضوعات اللانراسة وبملاتمة أساليب دقيقة لبيهثها.

## 






 جوإنبا المنعلددة حتى نستطيع أن نوجد لها لها الملول المناسبة.
 إطار المجالات العلمية المثى تخصصد فيها أو التحى يوليها أمتمامد الثططيقىى.
ونى إطار التصميم العام للمشككلة اللى يبـدأ الباحت فى الإحساس بها والدراكها يكنث



 الضرورية واللطرت اللبديلة لـلها.






 بحيث يصعب ثهسلها إلا من الناسية النظرية.

ثاثيا: تحذيل الإطلار المهر جمي:


 تكرار البحث أو تخلص الباحتث من مشكلة وتع ثيها آخرون.


 اللدراسات من أذكار. إضـانة إلى أنها نساعد اللبـاحث فى إلختيار أدوات بحثـه أو تصميم

 على الككيي من مراججعه وشصلادره اللهمة.



 استكهال ووتفت مندها اللدراسات الـــابقة، وبذلك تتكامل وحدة الدرسات والأبحات

وعن الضْرورى اللبـاحث إيضا أثناه عمليـة تصميم خطة البـحـث أن يحلد مفهـوماته و- ومسلماثن.
 وذلك عن طريث يُمهيع بيجو مة من الأحداث أوالظوأمر تحت عنوان عام واحلـ.


بذاتها ولايكتاب الى برهان.

يفثرض هو صستهاه، ويبنى عليها تصهوراته بئرط ألن لا بيخالف حقائتى ملمية معرونة.
رابعا:التتحقق من إمكانية التنفيذ الفعلي:

من وجود المادا العلمية التى تعين على كتابة هذا الموخوع.

 ألطلب.

وعند تصميم خطلة البهحث إذا لاسظ الباحث ثلة المادة العلميسة التى يحتأج اليها بحثي.
м

إ صعوبة المحصول عليها لأسباب مشختلفة كالاسباب الآمنية ميلا، نإنه يفضل أن ينصرن الـى موضهو آٓخر أويستكمل درانسة الموضوع فى إطار ماتدل إتضتح لـ.
كـما بيجب أن يتـاكذ اللبـاست من ملى توافـر الإمكانيـات والأجهـز
 تلبية متطلبـات البحث المادية.. فإذا كان جمع اللمادة يقتضى السفـي الوطلن نما هى قدرثد على تُحقيق ذلل. خامسسا: تتحديد الثفروض:





 للظاهرة موضوع البحث.


 علي, شكل سلسلة من الفروض.



 هسادسا: تمحليد نوع البنحث و منهوبهه:


والستسخلاصي النتانج علي طبيـعة البحثـ ونوعـه.. ولهذا كان من الضرور.ي أن تتشضمن الـلـظة بيانا بتحديد نوع البحت ومنهيجه.

 الإجتماعبة كالاعلام وعلم النغس والالجتـماع سيثـ تثدالخل المتغيرات ويصغعب المسيطرة عليها، فإنا نستخندم الالأليب الكمية والإسحصائية أو الميدانية.

فقّ


 |لمستخدية:|-

أـ بعورث كششية:
وهى بحـوث تهـدلف اللى التـعـرفـ على الظواهر أو زبادة التـعـرفـ طليهـا. ويكون





> بـ بحوث و صفية





 هذه البيانات.
 البتحوث مثل منـاهع المسح وتشمل: مسح الرأى العام ووسانل الإهلام وجـسهور وسائل

 اللدراسة الإرتباطية وهناك بالاضبانة الثى ذلك الدراسات التطويرية.

ج- البنحوث التتجريبية:
 اللى جانب الحد من التحيسز وتونيو الثقة والثبات فى النتائعج إليكانية الاستنتـاج عن السبيبة ويتبع فى ذلك المنهج التجريبى.
وهذا التوع من اللدرأسات مازال هسلودا فلى مجالات اللدراسات الاتصاليالية تياما اللى
 صسحة الككير من الفروض اللى لم تختثر بعد. د - البحو







من هذه المعلومات لأى سياسة مستقبلية.
 الههف الأساسى للبحث العلمدي هو الإجابة على مجسموعة من اللتساو لات المطلروسة
 البحـث. ولن يـتيسر هذا إلا من طريق جمع معـلومات معـينة بهدف التـعرلـ على كلـ
 يتصيلى لها الباحث بالدرامسة.




 الآتية:

قا الشمول: يجبب أن تكون المعلوبات شاملة لكانة الموانبب المتعلثة بالموضوع المدروس ويتححد ذلكت من خلال التعريف اللدتيق اللبيانات الملطلوية.

هذه الليانات عن طريق تعريف وتّمليد معنى البنود الإحصائية المطلوب جمعها.

 اللفروض العلمية وذللث لثتحديل ملى ملاهمتها وصلاحيتها.




الصبغة التأربنيهية.
 طالا كانت التعاريف المسنتخلمة مهحددة ودفيقة وكذللك طرق جممع هذه البياناتت.
 لضرورى أيضا للباحث أن يضمن سخطته تعريفا بمجتمع البهت.


ويقصد بمجتمع البحث بجميع المفردأت أو الأشـياء التى نـريد معرنة سحقائق عنها وتد







 بالبحث وبالظروف المواتية.


 الباحث خطة بحتئه وذلثك ما سنوضتحه بعد ثليل.

 البا-تصث مسبقا ويضسته خططة بحثي مرنفا بالمبررات







 الحهر الشامل.

## أما اللحصر الشامل ثله مزايا تذعو إلي تفضيله هي:


 المعايثة.

* إذا كان اللغرض شو بجــع بيانات عن مفرجايت المجستمع بصورة شـخصسية كالن ندرس مثلا أساليبب الإدارة بالصححف السمودية .



 حصر جميع مفردات هذا المجتمع ودراستها بجميعا.

تصليد حيجم العييتة:

 تكون اللمينة بحجـم العينة.



المتو تعة يقل بازدياد حبحم العينة.

#  <br> * طبيعة المتتمع الملبروس.  * *و . 




 ألعينة.

林



 ثتانـر صهادة






 بصورة متساوية ... وهى أيضا أنواع: :-
** العينة العئوائبة اليسيطة .

* العينة العشُوايتية المتظمة.
*     * العينة العشُوانية الطبقة .
* العينة المتعددة المراحل.
*     * عينة المجموعات.




أنواع:-
** * العينات المينات العارضصية.


 عليها أثناء دراسته لادة مناميج البحثـ.
ثامنا:- شتحديل طريقة جمع الثبيانات ومرة معالبتيها:وينبـفى على الباحت أن يقرر الإجراهأت المـناسبـة لعمليـة بجمع البيانات مع أخـذ


ظرونـ البهث فى الاعتبار. ويجبب علي أن يصف بالتغصيل الأساليب اللازم استختلدأمها

 وسوف يتوتف ملى تصسيبم البجراءات جممع البيانات للدرجة كبيرة ثبات وصدق البياناتات التى تيجمع.

.
娄. المقابلة. . * *أداة تحليل الضمون. **: الاختبارات
** مقأبيس ألتقدلير. * مقأيس الاتجاهات.





 من الباحث أن يتو تُ سلود الالاستناجانت التح سيسيتخلصهها.



 نوغين :--


- هـ
| *

تراءتها.

$$
\begin{aligned}
& \text { * *مع بيانات عن مفردات المجتمع اكثم من مرأر }
\end{aligned}
$$

* عدم الوضوح في صياغة أسئلة صحيفة البحث ما يؤدي اللى أخطاث فى الإجابة . * الخططل انى عمليات اللترميز والئثقيب. * عدم استخخدام الطرة الصشحيهة في حسابب التقليرات.
 | المقارنة مع البعض الآلخر.
* عدم تميل الليبانات للمشككلة. وذلك إذا الجمعت من ميتتمع متخالف.
 المتغبرأت اللتى تؤثر نَى البياناتت. * علدم وضوح المنهوماتت المُستخدمة. * أهلط بين الأسباب والنتاثج
 من وجهة نظر متححيزة.
وبالاضانة البى الأخطاه اللسابقة تثفرد العينة بصصادر أخرى لWاخخطاء هى:-



 بـ الخطاء المعايتة：





وتأكد．ت الثة木ة فی نتائجها．



 للكادةاة وهى ：－
＊＊انختيار اللينة بطريةة عشوإية． تي تحديد أسلوبـ القياسي المناسبب．

 المضهون．
 النتأنج．
ケ० ，м
وبالنسبة لاسستقصاه والمقابلة نعوامل توئير الثبات هي :-
** توجيه نفس السوال اللى تفس المبحوث للتاكد من تطابت الإبجابتين. * توجيه نفس اللسوال بصيفة أخرى فى صستيفة الاستقتصاء. * توجيه سوال آنخر يراجع السؤال الأول. ** المتخدام أسثلة لمراجعة أسئلة آخرى.


 المطللوبة وبالنسبة لتصليل المضيون المان أساليب إلبات الصهدق شي:-
 قمنا بنحليلها.
 مقانيس أخرى.
** تكليف مححلل آ-خر بتحليل نفس اللمادة بنفس الأسلوب ومقارنة النتائج. وبالنسبة لطرق جهع البيانات الأخرى فإن أساليب إثبات الصلدت هي :-"

 * توجيه اللسوال بطريقة إخرى كالمقابلة بعل الالستقصاه وملارنة البيانات. \% إستخخدام أسلوب الملاحظة للتتحقق من الصهلة.
* إعادة بحث الـلالة بمعرنة باحث آخر.
 معرونـ الثّاهأتهم لنرى ما إذا كان المقباس يميز بينهم.

 الاططمثنأن اللي نتائج درانسته.
أخد عشر: - تحعيد طريقة تيّليل البيانات:-


 الختباراً حقـيقيا لتصميم البحت واللىى يتطلب من البأحث ألن يشوتع حذود الانستنتاجات اللتى سيستخلصها.

من العرض اللسـابت نلاحظ ألن خطة البحــت عبارة عن سلسلة مسن المططوات المحدلدة







 متبادل بين عناصر ها أو مراحلها..



الأهدلأن المحلددة.


# نماذج لخطط بحث هقترحة:- 

نموذع(1)

> .
> *

* المراسانت ألسابةة.
* 


** *ــود البحت.

* المثهج وتخطلة البهث.
* المُمطلحات.
* انصـول البهث.
(Y) نمو (Y)

* اللدراسانت والأبحاك السابقة.

لفصول المقترسة.

نموذج（r）
左 مقدة．
娄 مشكلة البححث وأهمينها．
类 فروض البحثث
＊منهج البححث．
＊
تا الفصيول المقتر حة．
＊＊تائمة باهمه المراجحع．

نموذ؟（£
娄 مقدمة．
，
＊＊هدلـ البـحث．
＊
．مصشادر البححث 拱
＊حدود البحيث．
友
券 مخطط مبدثى
（0）（0）

> * الملمدمة .

$$
\begin{aligned}
& \text { * أممية البحثش. } \\
& \text { * أهدأفة. } \\
& \text { * * فروض البحث. } \\
& \text {. } \\
& \text { * * نتائب البحث والمعابلجأت الاحصصائية. } \\
& \text { * تطور مبدثي للفصول. } \\
& \text { • أهم ألراجع }
\end{aligned}
$$

(v) نموذج

* مقدمة وتثضسن :-

المشكلة / الأهمية / اللدراسات اللسابقة/ الاهدلألف/ الفروض.
 * * * امه المراجع.
(V)

نموذج（＾）

* اهم المراجع،
＊مدخل نظري．
：المشكلة وكحديلهـا．
•模
者．
．
＊
，الهدف من البحث ور وإهميته
．
．ال：
．
（9）نموذج




## 知


. 来 * * أنواع البيانات.

أولا: الصصادر المطبوعة:-
ألا الما المهارات المكتبية:-
أ- المكتبة وجوانب التعرف عليها.
ب- مهارات الختيار المراجع الماصة بالبحث وتياري
جـ -كيفبة حصر اللصادر والمراجع اللازمة للبحث.
.
-
ثانبّا: المصادر الميدانية:-
 * أسس المفاضبلة بينها.

 والمصادر التي يككن إسـيفـاء اللبانات والمعلوسات منها. ولا كان البــحث العلميى يهدفـ



 للمشنكلة التى يتصلى البأحث للدراستها.
 تُيز هنه البيانات أو المعلومات ستى تكون بحسسبان الباحـث أثنأه عملية جهع المعلوماتـ. وهذه المُصأثص شي:*)






ولهذا تختلف أيضا اللدراسة من حيث مدانخلها ونتائح تحمليلها وتوصياتها. ** تنير البيانانت:-
تتسم البياناتا بالتغير وعدم الببات. وهلدا التغير يالخلذ عدة اشكالـ:


 يرتبط حلونها بتواريغ معينة، أو ثترات معينة مثل ثيأسات الرأى ويكحليل الاليجاهات نحو

40 (

 لهذه المعلوبات واليضا للإنعكاسات والمتغيرات النفـسية المتصلة بهذه الملولو مة. . . بصلدرا

 تهحد تأئير هلده الوسيلة الإعلامية الحلاملة اللمعلومة أو اللرسالة على الفرد. لنللك كان خسروريا أن يخع الباحث هذه الطبيعة الـلاصسة بالععلومات فى الإعتبار،

 ويحلد قيمتها الملقيقية. سوأه في ميجال البحث العلمى أو في سجال إتخاذ القرارأتش.

انوالع البياناتات-
يقسم علماء المناهج البيانات إلى أنواع ملة همى:

* بيانات كمية ويبانات كيفية:-
 خصصأنص وميزاتات. ويتفق علمـاء المناهج في أن اللنوع الأول أسهل بكثير من النوع الثانيى

 بطريقة الثريق تميل اللى النوع الأول من البيانات.
米 ييانات عن صفات وبياناتت عن متغيرات :-



 (1)
 .
 المثغيراتات اللكمبية.

$$
\begin{aligned}
& \text { وتنتقسس ألبيانانت الثانوية إلى :- }
\end{aligned}
$$



 خاص.

 المكتبات ومراكز التوثيق والمعلوعات. وهذه يككن للباحث المــصول عليها .. وتتميز باتنها









 البياناتات الأولية:-
وللأسباب السابعة ولصسوبة أن تنى البيانات اللـانوية بيحيع الإحتياجات التى يتطلنها


الباحتي. للذكك كان لابد أن يموم الباحت بنفسه بجمع البيانات اللازية لبحثي من المبدان وتسمى هذه الليانات بالبيانات الألولية.
ونى كل البحوث الحاصة باللدراسة الإجتماعبة والإعلالمية يحتاج الباحتحث الى كل من


البيانات وهى :-

اوو: : ألمصادر المطبوعة:-

الباحث لضهمان الإستفادة من البيانات الخأصة بالمصادر المطبوعة وهى :-
ا- المهارات المكتبية:-
|- المكتبة وجوانب التعرف عليها:-


 كثرة المراجع فلا يدرى بائها يبال.






 وإمكانياتها المادية والبشرية على جميع ال ينشر فى كل أنحاء اللالم. ولدلك يلجا الباحث

إلى مكتبات علدة للحصول ملى ما يريل من يبـانات. وعلى العموم تهنار الدوات مر بجعية
 المطبوعـة للمكتبات الكبيرة وئكن للباحث الإستتعائة بهذه المهـاندر لإختيار الحـدث ما صلد من الككتب والمطوعات.
粎


ش⿻


 الكتبب ونق أهول وتوأهد بغرض أعطلاء فكرة واضنحة هن الكتابِ.


 الموضموع الوإحد لعدة مولفينن.





لبحثة.

ب- ههارانت إختيار اللمراجيع الفا صل بالبتحث وتشييمها:-
وللإِستفادة من المكثبة فى مملبن جمع المعلومات من الراجع المختلفة توجل إششادات


مابة تساهد البا-حث هلى إهلداد مراجععه وهى كما يلى:-

 مراجع ومصشادر لالتورده من معلومات.


 مرأجعه.
 بعض المراجع المفيدة.
 المكتبة وئكنهم معاونته للوصول اللى بالي يريده من مرالجمع

* يرإجع نهـارس المكتبات العأمـة ومكتبات الكليات والمعـاهد لمعرنة ما بهـا بن مرأبع

 دراستث.
** الإطلاع على المطبوعـات الـحكومية والكتبب اللدوربة السنوية والإحـصاهات والاططالس
واللعوأميس الملغرافنية.

ويلاحظ الباحث أن هنه المرالجع ليست مستساوية فى الأهمية أو القيسهة.. ولهذا فلابد

 * مدى جلدية العمل ودرجة الإبتكار فيه.



 * الإ-خراج الفنى:- ويهمثا هنا الصـور والرسوم المتضهـنـة ني المرجع من حيث نوعيتها ودرجة إرنباطها بالمادة العلمية.
 والإحالات.

 جـ- كيفية حصر المصيادر والمراجع اللازمتة للبتصث:-





 التحى ستفيله فى البحثش، وليحكم فيما إذا كانت هذه التضشايا وحلدها جلديرة باللاهتمام.

المشروع أو اللبويبب لا بكون نهائيا، بل كتخطة مبئئ تثقلم مع مراحل البهحث.

 يجملها ثبها يلي:-

 خاصة.

* تساعد اللإحث على الإحاطة بأبعاد موضوعه. * تمكن البـاحث من الإطلاع على الطرت والأنساليب التحى إسـتـنـفمسهـا البـاسثون فى بحوثهم اللتى سبقت بحثه.
** تحديد النقاط المتصلة بيجوهر اللبحث ونرث الالمور غير الضضرورية.
قا بطلع الباحث من خاللها علي النتائج التى توصلت إليها البحوث اللسابقة.
 المشككلة من زوايا أخرى.
** ثكسب الباحث مهارة فنية في البدحث العلمى, وكيفبة الاستقصساء. ** يطلع الباححث من خلاللها على ما سبت نشبره في موضيعه.


 الكتب التى أخلذ منها مرة أخرى.
ونيما يلى نوذج لبطانة التعريف بالمصلر:-





$$
\begin{aligned}
& \text { r- مهارات القرأءة:- }
\end{aligned}
$$

اللقراهة فن. فإذا عرفت كيف تثرا أهلثت عليك اللقراعة وسهل عليك البحث.
وللقرالهة أساليب:-




 الدثيق والتمعن فى كل صفحة من صفات الككتأب مضيعة للنجهد والوتـت.




 القر اهاهة.

ويلاحظ أن اللباحث لا يقـوم بقراءة مراجمه بطريتـة عشوأثية دون مـو جهه. بل ثليه ألن
 الموجهات له أثناء القراءة .



* عا اللذى تسهم به هذه البملة أو اللسطر أو الفقترة في التعبير عن اللمنى العام اللذى ساق المولف كلاهـ ليبر هن عليه

 \% أهو دقيق فى إستعمال المصطلحات؟





 الموخوع اللّى وردت فيه هله الفقرة؟








 * الإتصـال بالباحـئين للحصسول على أحلدث المسلومـات المتعلقـة بـا نشروه من بستوث

r- بتصهاراتة بموضوع التلدوين:-

 واللتدوين يعنى اسستعانة البإحث بهـلـه المصادر وتسجـيل المعلومات الللازهة لبحـئه واللتى إقتبسها بن هذه المصهادر .

 مليه من أوعية المعرثة المختلفة

 يتذكر عا آرأْ أو سمسه.
陆

اليبيانات اللآتية:-





 الباحـث قد ـلـص بأسلوبي فلا يستخلدم علامات التنصيص.
ويثضل إضانـة حانة رتم مسلسل للبطناتة ليسهل ترتيبب البطاتاتات. وهنالك من يضيف




 من ورق سميك بلون مختلف وله بروز ويكتب علبه عنوأن الفصل والباب.






















اللبااحث وكيفية التغلبس عليها.








 أو نوإبا الثائمين بالآتصال مثيل).

 المهارات وإلـبرات اللازمة على الختيار الأداة المناسبة.
وهنالك مبادي" عامة لإختيار الأداة الملاتمة للبحت وأمبم هذه المبادئ :-

 يتم بالمقابلة أو عن طريق اللبريل.. وتد يثضمن أسيلة مفتوسة أو مشفنل أو السيلة مثفولة مغتوحة.
 مدى صلاحيتها سوأه من حيث الطبامة أو الثبات أو الصلـوق.
 البحث.

 وإستخلاص المتتائع.

2

## عنامر الرسالة وتبويبها

* ت تهيد.
* عناصر الرسالة:
- البيانات التمهيدية.
- الصكّب.
- الـناتمة والنوصيات - الهـيات
- المراجع والملاحق.
* التبويب ومفهومه.
* 





 الـاتصهصي.






 هلـه إلمحتويات.

## اولا: عناصر الرسالة


 البحتث، وسسو على اللعناصر الآتية:-

Y- קصليب المتةريو.
(
\&- المراجع والملاحق.

1- 1- البيانات التمهيلدية :- ونشتهل ملى :-

 اللآتية:-
** أسم الكلية: المقدم الها التتقرير.
 الثلخصنص اللذى يكتب فيه الطالب موضوعه.
| عنوأن اللدراسة:---

- ألدرجة الملدم لها الثلثقرير. بالكامل مسبوق بكلمة إعداد.
- أسم الأستاذ المشرفـ أو هيثة الإشر افـف: مسبوثا بكلمة إشرافـف.
- -- اللسنة التي تمتحع فيها اللدربة.

وتتوسط هذه البنــود بين هسو أمش الصفنحة. وإذا زاد اللعنوان عن سطر والحـد يوضي





 سيبجرى نى إطارها البتحث، وذلك بالنسبة للبهووث الليى نتطلب ذللك.
(1)


> ب- صفنحة الإجازة:-

تلي صفغـة العنوان. وتوضع إذا كانت الكلية أو المعهد تشترط وضيع ترار الإجازة. وتتضين هذه الصففحة البيانات اللنالية:-

- عنوان الرسالة.
- أسم الطالبب.
- مؤهلاته العلمية والتخصهص وتاريخ المصول عليها. - الدرجة العلمية المتقدم لها
 عملهم.
- التقيتيم.
- ثوقتع أمضاء اللجنة
- تاريخ الـناتمية.
جــ- صفتحة /لإهداء:-
 اللصفسة وبالنبط الكبير ... وقد لا تتضمنها الرسالأ.

دـ صـفحة الشككر والتقدلير؛:-





 نوعا من النفاق ينبنى أن تيرأ مند اللساحة العلمية.

ويلاحظظ الترتيب عند كتابة الأسماء.. فتوتب أسهاء المشرفين حسبب المهجد العلمى أو
 أى الوزيرغرئيس البلامعة فنائب رئسس البلامعة فالعميد..... الخ. هـ صفـحات الفهارس:ـي

وشى أنواع:




ويعد الفهرس بـطريعة تساعد على ذلك. فتكتب عناوين الفصيول بتحروفس كبيرة. بينما
 الكلمات ونفس الترتيب اللذى توجلد به في صلنب الثمقرير، ويتيع كل منها برقم الصيفـية المضبوط.

وللا كـان الفهـرس أول ما تتع عـليه عين القـاريّ.. كمـا أنه هو اللذى يعطى الإنطبـاع
 يعلد بدقة وتأن.

ويفضل أن تكون هيثة الفهرس ونةا لفهرس الكتاب اللذى بين بديث الآلن..


 في آخر الكتابب. والأير كلد لا يتجاوز نطاة التعود.. ونيما يلى نُوذج للفهرس.
نهرس الموضوعات

## الالصشفحة



ب- غهارس الججدأول والبيانات التصويرية الأخرى:-

 به. ويشمل الفهرس لكل منها ملى ما يلى: الـيا * رتم الجلدول أو الرسم أو الـلريطة أو الصورة. ** العنوان بالتحديد.
** رقم الصفحة التى يوجد بها فى صلب التثرير
 الالالفباتى نيذكر اسمب العلم ثم رقم الصفحة. و- المقدمة والتقديّيه:-




 ويدرك اككـر من غـيره الإضـافة التى أضـافهـا الباست ويعـرن أكــر من غيره عثـرات الرسالة.

 إيضا يسئ إلى صورة رسالثه.

 متكاملة وشاملة تعطى إنطباعاحسنا.


فالمقدمة شـئ حيوى بالنسبة للرسالة. فهى التى تعطي الالنطباع الرئيسى عن العمل ول كما
 سد ـخانة وحسب فتأتى الملدمة هزيلة ضعيفة لا تضيف شيثا.





r- صلب الثتقرير:-

هو لب الرسالة وأساسها ويشنتمل غلى العناصر الآتية:-1-1- مشككلة البحثـ.
بب- الإجراءات المنهجية.
ج-- التتحليل والتفسيير للنتتائع.
د- ا- ال|جلاصة وألتوصيات.
و-- المراجع والملاحق.

وستتحدث فيما يلى باختصهار عن كل من هذه اللمناصر:-|- أ مشكلةلة البحث:-

 شكلها الثنهائى وبطريةة مسحددة وواضبحة.

ويشّهل غرض المُككلة على المثاط الثالية:-
** الإحساس بالمشكلة ويّديلدها.

* أسبابب إختيار المثكلة وأمميتها. * الاهلدأن التى يسعى البأحث لتححقيڤها بن وراء إجر اء اللدراسة. ** يحميد المسلمات التى ينطلتق منها البحث. ** الفروض الأساسية التى ينطلت منها البهث.
 العلمية اللسابقة.
* تحديد المُمطللحات والمفاهيم العلمية المستخخلمة في البتحث. مب- الإجراءاءات المنهجيتة:-
ويقصـد بها الخطوات اللـتى اتتعهـا الباست ثى إلجـراء دراستـنه. وتمثل هذه الملطوات




 التقرير بصسورة خاصهة وذللك لأن نتائج البـتحث لا يككن إلا ألن تكون صورة من الأدوات والمثاهع التى استخخلدمت.
ويتضمن هلا المززه من اللدراسة ألنقاط التالية:



 والتاكثد من مدى صلدق وثبات وموضهوعية الأيوات المستخندمة .
 في اللدراسة.
 اللىى استغر قته، والصعوبات التى والجهت البـاحث فى جممع البياناتات وكيفية التنلب عليها.
* وصف ألماليسب بعالمـة البييانات من حيث المرالجـعة والتـصنيف والثــويب والبلدولة والعرض ووصـف خصصائهسها الالسساسيـة وعرضسها باسستخـدام أساليب الإخـصاء ألوصفى الـختلفة.

 جـ- عر ض تتايج البحثث و تصليلها وتفسير ها.





 يبـدأ في عرض النتـانج
 .

ويبرز تحليل التنـائج البيانات وإلمقائق الهـامة التى نكشثفت عنها الالدلـة التي جمعتي

 وآثارها وما إذا كانت تثبت الفرض أو تتنيه.

ويعد إستخلاص المعانى من البيانات مـن أصعب جوانب البحث وأمتعها. وإذا أمكن
 المدكنة لا أن يكتفى بالتفسير اللنى تدس.

 ويجرد منها إلى مغهوم أمم وأشمل. ويهتم الآجاه المعامر فی البحث باللربط المستمر بين النظرية والبحث العلمي المنظم.







 المستقبل لمابابعة بهحس المشكلة الٔتى بلا منها.
 عليه أن يسال نفسه هثل هذه الالستلة:

* هل هذه البيانات نتاج لآية أخطاء فى اللاحلاحظة او العملبات المسابية؟ * * هل خلطلت الـمقانت بالآراه والاستدلالات؟ * * هل استخلصت إستتاجات ملات من بيانات غير مثلة؟؟

 وبعد أن بطشان البـاحث إلى صشة نتانجه، واستنتـاجانت يقدم تعمبيـاته التى خرج بها من بحثي. وتنضسن هذه التمميمات البحوانب الألتي:--
 وجهة نظل اللأسـث نفسه،
* ت تفسيرا الدلالة التنائج أو عدم دلالتها في إطار الظرون النى أحاطت بالبحث.

 عالجها البحث.
** ربط جزئيات الظظاهرة موضوع البحث ببعضها للوصول إلى الوظائف المختلفة للظاهرة وعلاذتها بالظلواهر الأخرى الممالثة لها. دـ الغلاصتة والتوصيات:-






بالنيبة لهم.
 تصييرة محددة دون تركيز على جداول أو أشكال أو رسوم.

 سيرة البحث العلمى المستمرة.
والمديث عن الإضافة يجب أنٍ يتسم بالواتعية وبدون انتخار أو مبالغة أو بلغة تتنانى
 ونى خائة الـلالاحة التى التوصيات أو المتو حـات وتنلخص أمميتها فى أنها علامات

 بمقترحات يقلدمها الباحث كنتائي تطبيقية لعمله عسى أن يفيل منها الباستئون والمسنولون. هــ المراجع والملاحق:-
وموتـعهـا فى خاتمة البسحث بعـلد صلب التقـرير وتأتى المراتحع أولا نم الملاحق. ونى


 الإستمرار فیى اللقرأهة ومتابعة الأنكار الوأردة بالر سالة دون معوتات.




النهائى اللخطة التى إرتخاها المثر فت وتام الباست من خلالها بمعالجمة موضع رسالته.

 إعادته لإجرأه تعديلات ليصبح بالشسكل المطلوبي.

 بعد. اللصفتحات.





$$
\begin{aligned}
& \text { الاعتبار مند انتخاذ اللقرار بشأن عملية التقسبيم أو الثبوبب. وهذه الإعتبارات Aي:- } \\
& \text { 1- أ وسلدة الموفوع:- }
\end{aligned}
$$

وتعنى أن كل غنصهر من عنامر اللتبويب مـونلف ويعمل فى إطار كلى يستكامل ولا لا
 الموضوع ويعرض الباسح اللخوض في أشباء أو مـوضوعأت أو عناصر غير ضرورية أو غير لازمة للرساللة. ب- العبق العلمى:-

 الثقرير فى النهابة كاملا ومتكاملا وشاملا.

جـ-الاتسات:-

 والترابط.

ج-- الوضوح:-
ويعنى أن يتضمن الـتثقرير كانة المعلومـات التى تساعد اللتاري" ملى التـوصل بسهولة اللى اللفهم الحقيقى لـا يريد البأحث الْ يڤوله .

الساليبب اللبويب:-






عالاتات وتواتين وروابط وسملقات وتفاهلات. ويانذ التقرير فى إطار هذه الطريقة الترتيب التالىي:-

*     * مفهحة المنوان. * صفهحة الموأنقة. - الشكر والتقدير * *هرس الموضوغات. * *هرس الجلدأول. * فهرس الأشكال. .

الفهـل الأول: - إطلا اللدرأسة وإيجراءاتها المنهجية ومشككلة البحث وأهمبتها.

*     * أهداف اللدرأسة.
.
.
*     * 
*     * أدوأت اللدرامسة.
* العيتة وخصأُصها وطرق إختيارها * أسلوب هعالجة البياناتا. * خطواتت اللعمل المبداني. الفصل الثانى:- مفهومات اللدراسة . الفصل الداللث:- اللدراسات اللسابةن.
المالمايتة والتوصيات. الرابع: نتائج الدراسة.

وتوجد طريقة أخرى لمى التبويب : تسمى طريقة التبويب التاريخخية. وهي الطريقة التى



 اللدراسابت اللثاريخية.

#  <br> <br> لفة وأسوبب الر سالة 

 <br> <br> لفة وأسوبب الر سالة}

* مستويات لغة التعبير: ـ الصياغة الأسلوبية وتواعدها.

ـ ــ أسس العرض البياني والتصويري وأنواعه.

## هستويات لغة التعبير


 الباحثي. وبدونها بيفةد البحث أمم خطواته.


 الملومات للماري، بسهولة ويسر.
ويختلف الباستون من ناحينهم في مدى مسيلهم إلى الكتابة أو إبتلاكهم لهاراتها






 ولدلك يجب أن يكون الثقرير كادرا اللى الصمود ألمام الاختبار العلمي الناتدا اللذي يلوم با الباحتون الآخرون.

 الماصة بكل عنصر هتى نصل المى المهارات المطلوبة للكتابة البحثية.

 والمسلمات والمعالبمات والتحليل والتائج والتوصبات. نالرموز هي الأساس اللذي يعتمد



والرموز الته يستشخلمها الباحث اللتعبير:
相 أن تكون رموزا لغوية تمثل المتن بالنسبة للرسالة.

 والرسوم.
 الإبانة والوضوح. ونيها يلي سنتاقش باسنتصار كانة إلبوانب الـأاصة بكل نوع. أولا: لكواعلد الصياغة الأسلويية


 وما وضعه من خوابطط رإلجرأهات وما المتخلصه من إستتتأجانت اللى مادة علمية واضضحة ودتيقة ويفهومة.

واللسخصيية اللعلمية للباحت لا نتكامل إلا بتوافر عتصسري الفكر العميق والأسلوب



 الواضح للذادلة وعحليلها والإبتعاد عن اليحبل الماطفيه او الأوصان المسلية.

 على الوضوح ويسر عـملية النهم. ولهالـا نلابد للباحث المبتلدى، ألن يتـقن عملية اللكتابة
 الككتابة ما يسـتنفل منه وتتا أطول، وبعض هذه القـوأعد خاص بالظرولـ المُحيطة بعـملية
 القواعد.

اـ الجشمهود, والأسلوبي:



 سيتختلف الأسلوبب عما لو كنت تكتب مقالا لمجلة متخصصية أو لكتاب ئمّافي عام r. تحشديد عنا صر البحثي.

يحسن بالبا-حث تبل أن يشرع في كثابة التقرير أن يحلد عنأصره وأذ ينسقي بين ألجزئثه






ويتسم بن ثم بالوحـة الأسلوبية.
r r المزأوجة بين طـريتة تغكير الباحث وأسلوبهد

 القواله وبين ما يفكر فيه يكون قد وصل اللى مرحكلة الـكتابة المثالية. فالمعنى هو اللذي ينتأر

الكلمة وليس العكس.
ولهلا ننصتح الباحثت بتهــديد عناصر التقرير. وتركيز الإمتمام على كثابة كل عنصر

Ar

وبعد ذلك يككن أن يحسن وأن بغير في الالفاظ با يزيد التعبير وضوها. نالمسودة الأولى أساسبية للباحث. وعند كتابة المسودة الاولى . يرامى 1 بلي:-

* *الكتابة على سطر وترك سطر لإتاسة الفرصة للإضانة والتصشيح.

 ألأبـبـ.


 لابداء الراي يليها ثم إجراء التعديلات المطلوية ليصل إلى المسودة المنتحة من الرسالة. ع.التنظير:





 هـ التناسب: -
ويعني وضنع كل عنصر ني إطاره المناسب بلا بمالغة أو الختصار. ولكي يحتي ولق الباحت


 وتخصيص مساحات اكبر لعرض ومعالجة نقاط ثانوية.








 التغيرات اللتالية؟ وتنتفل به برفتى بن نقطة لاضخرى؟.




 بالدتة المنطقية في البــحوث العلمية، وبالوضوح اللدي يبعل عنهـا اللبسب، كما يجبـ مليه
 النصوص عا ليس ثيها أو أن يستند لالي نصوص غير توية الفكرة أو تكون باهتة البرهان.




 بعني ثشل الباحث في إجادة اللئة المسخصهة. ولعل أسلم طريقة لتجنب غموض التعبير


أن يعطي اللبأحت مسودة تقـريوه لآخرين من زملائه لقراهاتها تبل أن يقـوم بكتابة التقرير
ني شُكلف النهائى.

## A A الإشتمام بالعناوين الفرعية:










 للبـحـش.




 والتعرن عليها وتثييمها.



 الكلمات المعقدة والصععية.

 كان يضربي ني المرحلة الإيتداثية لا يزالا يحضرنا







 للباحتث وتؤثر في كثير من الاآحيان على دةة العمل ودلالتنه.





 - (. إستغخدأ الإلختصارأات الشثانعة: :



 العلوم لغة عالمية فإنها تؤخذ كما هي في أية لغة يكتب بها البحثـ.

AV |

وتد إنتشر في كتـابة البحوث العلمية إسنخلدأم الإخختصارات وات والرموز التهي تدلل على بعض الكلمات أو الاصططلاهاتات أو وحــدات القياس. ويتكون الإختصـار أو الرمز عادة
 الحرنين إو الثلالة أحرث الألالى من الكلهة.



 المختصر الالجلمليزي A.R.E اللذي نلفظه نلانة أصوات فتط.


الككلمات
ق.م = تبل الميلاد
كجمم = كيلو جر'م.
الا'مـم المتحدة = U.N
= U.N.E.S U.P.I

 البحث أوعناوين الجلداوله، وإيضا تجنب أن نبدا البمهلة باختصهار.

 رسالثه. . وإذا تعلر ذلك فإن علب إيضأح معنى المنتصسرات المثفق عليها دوليا في حواش رسالته أو في المنت.













 أرتام التــرون كمـا تكثب الأرقام للدلالة على مسبلغ من الثال وتعيين الوثــت وكذللك ني
ذكر التوأريخ.

「







ملى نهم المعنى وتصور الالنكار .


 اللتعيير وصدق الدلالة كذلك يحتاج اللي علامات النرقيم ثـي الكتابة. وعلامات الترثيم ني اللكتابة العربية هي :-.
(.) النتحطة

* توضع ثي نهاية البحملة أو الفقرة لثدل على الإنتهاء وبداية جهملة جلديدة. * ثوضي على شكل نلات نغط ( ... ) لتدل على ألن هنالك هبارة محذونة. * * الا توضع ني العناوين الأصلبة أو في الشرح اللذي يكتب تحت الهصور.
النا صلة : (،

تو توضع بين الجحمل التيهي يتكون من مجموعها كلام تام في معننى معين * توضع بين أنوإ الشيء وأتسامه. * توضع بين اليلمل الإعتراخبة.

* توخع في الأرقام للدلالة على النسبة العشُرية وعلى كسود الملنيه. عا توضع بين لفظ المنادي وبين الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات أخرى.

علامة الو لِف الإستدراكي: (:) .
\% * للتمهيد لآتوال مقسمة. * تُتحديد الوتت.
** تبل تقديم سلسلة من ألأسماء.
الثشوالة المنقوطة (!)

* تستخخلم للفصل بين الأسماء والعناوين. * * العناوين بدلا عن الثتطة.
إلثشر هـة: ( . )
** تستخدم في العنوان للفصل بين موضوعين. * وبين الململ الإعثراضبية. * وعند الإستفهام والرد للإستغناء عن أقواس الإقتباس. * وبين رتمين للدلالة على أنهـا يشمالان ما بينهما.
 قو يوضم بينهـا الككلام المتُبس.
 * * التمييز عناوين المقالات والكتبـ.
( ) ( ) ( * تستخثلم حول الأرقام. ** ولوصف الأنسخاص. * وحول الككلمأت الليه يثصمد بها زيادة إيضاح. عا

علامة الإستفهام:

*     * وتوضع بعم الململة الإستثهامية. علامة ألتعجبس: (1)

ق توخع بعل البمل التي تعبر عن الإنفعالات والتعبجب واللـهشـة والفرح واللدعاء والـلزن والإستغائة.

# 「 اء ألإلتزام بقواعد الالاقتباس وألتوثيق العلمي،  

يعد الإتتباس دليلا على القر اءة الواسعـة للباحث والمعرنة التامـة بالالفكار والبحورث

 وإتتباسس وتلدراته ملى دمج الالتنباسات في موخيوع بحهئه.
وتأخذ الإقتباسات التي يأخـلنها الباحث من المراجع والمصادر الـلـختلفـة أثشكالا علة.





 المثلوبة.
 العام للبحت رقما يهيل القارىء ألى المصلر الأصلي اللذي استسقى منه فكرتم.
ب . إشبات الهوامشث:






بشــصـبية مسجهولة أو بكان أو بلدة غيـر معـرونة وايضـا تخريج الآيات الـقرآنية والأحاديث النبية.



 نهاية كل نصل بدلا من أسفل الصففحة أو آخر الرسالة.
 فإن بياناته تكنب كاملة مككلا:-
إسم المؤلف كاملا، إسم الككتاب (مكان النتر: إسم المكتيه، سنة النشر ) دقم الصفعةة.
وإذا أكرر ذكر المرجع بنفس الصفسة دون ذاصل يكثب:-


 بيانات الككتاب كاملة للمرة الأولى بالنسبة لكل كتاب ثم ثم في المرات التالية يذكر: إسم الملف، إسم الكتاب، مرجع سابث، ص .
 اللصدر الثاني مسبوقا بكلمة نثلا عن او إتتباسا من. كتابة المراجع في القائمة النهائية.-
توجد توامد أساسية ينبغي مراعاتها مند كتابة المرابجع في القاثمة النهانية وهيب"* لا تذكر إلا المصطادر والمراجع الأساسبة. * تصنف قائمة المراجع بنفس الترتيب تحمت صناوين كتالين-


$$
\begin{aligned}
& \text { ــ الأبهاش العلمية والتقارير والوثائق غير المنشورة. } \\
& \text { ــ ـلأكتب والبحووث العربية والمتر جمة. } \\
& \text { ـ ـ الكثب والبحوت الأجنبية. } \\
& \text { ــ ــ اللدوريات والمجلاتت المعربية. } \\
& \text { ــ اللدوريات والمجلات الأجنبية. }
\end{aligned}
$$

** ترتب المرالجع ترتيبا أبجدياً وحسب تاريخ اللنشر إذا تعددت المرإجع للمؤلف الواجاحل. ** ترتب المرابحع العربية كالتالي:-
السم المولف، السم الكتابب، رتم الطبعة (مكان المنشر، تاريخ النتثر ).
وني حـالة عصلم وجـود إنــم النانشـر أو تاريت النثـسر يكـتب "بدون ناشـر ' أو "بلون
تاريخ'.

والثاني من الإسمب فباتي الليايأنات.
 الأول متبوها بكلمة (وآتخـرون") وفي المرابح الأجنبية يكتب السم المولف الأول مبثدئا بكملة (et,al).

* الكتبب الملترجمة : إسم المؤلف ، إسم الكتتابب، إسم المثرجم (مكان النثور، إسم الناشاشر، تارين النشر).
** وني البحوث المنثورة باللنوريات العربية:
 وجلد ــ تأريخ العدد.




ع اءالإلتزأم بإعتبارات اللبناء اللغويء
لا غنى للبساحث عن إمتـلاك مهـارات البناء اللغــوي اللسلس. والتعبيسر السلس يعني
النعبير المجميل، ونعني بالاسلوبب المبيل:
.

* معرنة كيفية تنسيت الكلمات في جمل.
\% معرفة كيفية تكوين الفقرات والتلدرج في بنائها لاكتمال وسدة الموضهوع. ألكلمتة: n

الكللمـة أصسغر وحـدات البناء اللغـوي. وهي تليلة الأهمـيـة في حد ذاتـيا







 زإلِ تعبيرنا وتفكيرنا يصبح ضعيفا ومتهاويا.

 فلكل كلمة أهمية مسورية ترتبط ليس نتط بعناها اللدارِيج، ولكن بصهورة الكثر بمعناها الإصطلا:حي اللذي تعـارفـ عليه أبـناء المهنة أو العلم اللذي يقـوم اللاحـث بكتـابة رسـالتسه العلمية في نطاثاثر.
ولنلك نإن عملية إختيار الككلمة ومر إجتثها لغويا وفنيا وتمحيصها والثدثيقق فيها ليس

نقط مهمة الباحت روإبا إيضا شاغل الأساتذة المشر فين على الرسالة والمبهور ايضضا اللذي سوغ نثق الرسالة فيما بعا بن يليهي.
ولإخنيار الككلمة المناسبة ينبني أن يسال الباحث نفسيه الالسيلة الآتية:-.

** هل هنالك كلمة الخرى توضح المعنى أكثر ؟ أو أكثر مناسبة للتعبير عنه؟ ** هل الكلمة التي ونع الإختيار عليها دارجة الإستخدام أم كلمسة معجمية بحتالج نهمها إلى اللثاموس اللمنوي؟
** هل هناك تعارض بين مسعنى الكلمة اللفظي والمعنى الإمططلاحي الـثني بالصوردة التي تغير من السباق أو المعنى المستئف من المِملة الدالخلة ني تركيبها.




 المعنى الاصطلانحى اللي يفرضه العلم أو المهنة التي يكتب في إلطارما.



 الكلمات الاججنية فلا تستعمل إلا إذا كانت إصطلاحية.

 الكلمة مصطلحا نهنا ينثغي أن ياتي برادادنها ليتضح مrناها بين توسين أو في الهامئ.

 كلمة مأساة للدلالد على إنخفاض نسبة الإقبال على قرابهة الصشحف اللى ••A. من العينة.

 بنقلنا اللى دراسة التراكبب الحلاصة بالبـلة
بسب.الاجملة: :

 تاتصـوى للثاكد من سلامـتها سـوأه من الثاسية الفنيـة أو من الناحية اللغـيوية أو من حيث مناسبتها للتعيير عن ما يريلـ.

 اللركيبي الللغوي عبارة عن بناء من عـلـة كلماتت مرتبة تـرتيبا منطقيـا لثعطي المعثي اللني







 اللذي لا تتضح أنكاره يعبجز بالثالذي عن نقل ألكاره اللى أذهان الآّخرين.
 الصهفات هي:-
** أن نكون بسبطخ متماسكة مرتة في تسلسل منطفي.
 الـى ما بعلها.
 ضرورية ويككن سذنها.

* أن نكون متوانتة مع إسلوب الباحـثـ.
*     * أن نكون متوانقة مع الطابع العام الفكري والمنهجي للرسالة. * غموض أو لبس فيه.
* أن نكون بعيدة عن عبارات المبالغة والتهويل والسخرية والتهكم. * أن تخلو من الإطناب والعبارات الإنشائية والتعبيرات اللمغية الغير ضروريرية. ** أن نكون مرتبطة بالفكرة الالسـاسية أو ما يتغري عتها مح التنوع في بضسمون كل منها. وأن تضيف كل جملة جديدا.
 * * الوضوح التام بحيث تكون سهلة الإلارداك اللقاريءه. * عدم التشابه ني حـروت كلمانها أو تكرار المروت نفسها بـلدرجة ملحوظة بين كلمة , أخرى.
*     * تاسك الكلمات والروابط والادوات والأسماء والانانعال المكونة لنسيجها. \% ألا تكون البملة طويلة. نالجملة الطويلة عسيرة الفهم وتتطلب من القارىءء مزيدا من الجهد وتجّعله يشعر باللـلـ
 الفهم
 تصهيرة.
 العكس بن الالفـعال المبنية اللمسعلوم فإنها تقدم للسمارىع الالنكار والمعــني بألملوب *باشئر وتساد.
 |
 جـ-الفقرة:









 المبحث اللني يشـم تلك الفـقرات بهيث تخــدم هذه الفقرة الوحدة اللبنائية للمططلبب أو

 بأن نكون الفقرة متوسطة الطول لسهولة نههها.
وللفترة مواصفات أساسبة يجب مراعاثها عند كتابة الرسالة وهي:-
* ا أن تتناسب لغتها اللهصحيحة نحويا وأسلويها التحريري بح طابع اللادة التي تتناولها. * أن تقدم جليدا للقارىء - وأن تقدم الفقرة جليدل عما قدمته الفقرة السابقة. * أن تكون مستثلة بمفمون كلي أو جزئي ، والا تعبر إلا عن فكرة واحدة.
 مناسبا لـا لـكتويه من مضمون.
* أن تكون كل كلمة وكل بجملة بهـا متصلة بفكرنها الالساسية . ومسترابطة كلها في نسق هتكاسل لمنع تشتت المأرىيه.
 التي تتناولها بين عناصر ها المختلفة.

璘
 هعين والبلديهيانت والمسلمات وما شابه ذلك بصيغة المشارع.
 الفعرة الوإجدة.

 تبرز.

* تجنبب صبغ المزم والثاكيد ني أمور البحـ العلمي.
 في نهايتها.



 تكوث خير مرشد له في كثابة فقرات التثقارير التي يناط بها كتابتها في وسالثي الثه. ثانيا: =العرض البيانيى والتصويريى


 ذات اللعلاتة التي يلزم إبناتها في التقرير، والآشكالل الملاتمة لعرض هذه البياناتات
 والإيضاحات إذا أدت هن. اللوسائل اللى تيسير فئم المعلومات والبيانات وليس لمجرد إلارة إمتمام التقارى*.



 .الأشكال البيانية.

 وعند إستعمال الأشكال بعناية كافلية فإنها تعبر صن البيانات بطريقة بعهرية واضبحة
 المكتوبي.
ومن الأشكال البيانية اللتي أبنتـت فعاليـة في تقديم المعلومات الإحصائبة ككن أن تسير - لـ
* الرسم الخططي*
* رسـم المستطبلاتا.
* رسم الداثرة.

*     * الرسم التصصويوي.
* الرسم التنخطيطي. * ألمرائط.
 الرموز المستخلدمة. فتعقيد الرسم يؤدي اللى صعوبة الفهم
 نهم الموضوع وإستيعابه ، وبالثلالي يجب ألن تكون المعلومانت المكتوبة واضبحة بنفسها دون

إستخدام الرسومات. .
وعادة يكنب أسف أز اهلى الششكل، شكل رتم ( ) يبين ويلدكر الباستث عنوأن الشكل







رسم المستطيلات فيصلح اككثر اللمقارنأت.

 البيانات.
 فبعض اللباسثين يكرر نفسه ويحول بيانانات اللشكل أو الرسم أو البلمدول اللى كلام مكتوب
 تتضينه الأرتام من دلالاتات.



 البحث عن المحقيةة. وينغغي أيضا الْ يحترس من أخخطاه المساب وسن الالأخطاء الثشخصية وأن يتجنب دأنما خلط الأسباب بالنتائج والمُقأثق بالتنسيراتث.
sity



 طريت صفحات عليداة من الوصف اللفظي.












 عقب البيانات التي يناتشها الملدون.
 تتطع إنسيابية النصص.




والبياني للييانات من أحد المراجع الإحصصائية في حالة الرغبة في الإستزادة.


* مفهو التقويم وأهميته.
** أسيس التقويه. * معايبير تقويير البحثش العلمي.


- والملايير العلمية المتيثلة في الدمة والأاناّة والموضوعية في كلي

 §كـكنه من الكمالل.
وتتجلى أمبية التقيبم نيما بحقته للباحت من مزايا هين-ـ.
* يهحدد التقويم مدى لجاح الباحث في تغثين أهداف البحث.
* تقدير جدوى الأدوات والوسائل المستخدمة في البحث.
 تحسينها وتطويرها
 الإعتماد عليها.


 ضوء أساميات البحث العلمي وأصوله وتواعده. |(سس التقويم:-
ولككى نتكون عملية التقوبيم محيقة لأغراضها ينبغي أن يرامى فـيها الأسس والقوائل التالية:
* التقويم عملية نعـاونية يساهم نيها كل من المشركين والباحث للتثبت من قيمة البحث وتنشخيص الأخطاء المنهجية والعلمية.
1.Y м

 خطوة بخطوة.
 ثقيس مـا وصفت له وتكون ثاتبة لا تتـغير نتائجسها بتغـير القياس وألن تكون صـادنة.

والالصلاح القويم.





تتضمن معايير تقويمـ ألبحث العلمي جوانب عليدة بجملها فيما يلي:* *وضوع البحث:-

فإختيار موضبوع المشكلة يعـل خطوة أساسبة ومستقدمة في البسحث العلمي حيـيث تمـم


** هل تتسم هله المشكلة بالإبتكارية وإلميرة

布 هل هل بكن أن تؤدي الثي درالسات جديده؟ م

** هل يثفق الموضوع عم دَتصصص الباحت؟ ** هل الموضوع تي مستوى تدرة الباحت؟ ** هل تتوافر للباحث أدوات دراسته :مادته؟ . عثوان البحثغ

* هل يحدد المنوان مسالل المشكلة تحديدا دقيقا؟ * هل العنوان واضح وموجز؟ * شل يحلد المنواذ مجال اللدراسة المكاني والزمنيه. ** هل يخلو من العبارات الملدابة والكلمات الغامضة المضفاضية؟
 ** هل أحسن إ-نتبار المفاهميم الواردة في العنوان؟ . الصفهحات التمهيدية:
* مل تشفق هذه الصنحات مي النظام المطلوب؟
* هل دونت في كل جزء منها جميع العناصر الأساسية المناسبة؟

 . تحديد المشكلةء
*     * *ل صينت المشكلة بطريثة تحدد أهدأِ اللدراسة؟
* مل تم التحليد للمسككلة ني ضوء مسلمات معينه؟ * هل إتضحت حلود الششكلد؟
* هل حمدد المشكلة مجالل الدراسة؟
*** شل تم تحديد المدكلة في ضو
* مل تم التمبير عن المشكلة بعبارات أو أسئلة دتيقة؟


 ** هل تضـمن تحكديل المشكلة بيان أهميتها؟ . تحمديد الأهدالفـنـ،
* هل حلدنت الآمدأف بوضوح؟
布

* هل هي منطقية ومقبولة علميا؟ * هل لأهدات البحث ملاقة واخسة بفروضه؟ . تحصديل ألمصطلحاتت
* شل سلدنت اللصططلحات تحديدا دتيتا؟ * هل روجعت على اللقواميس المتخصصية؟
 * * * لـ إستخدمت اللصططلحات كما حلدت في هلنب البحث دون تغيير؟

 بعضهها
 في البز; ال-فاصى بها
.
 موضوع البحث؟
 مناهجها ودة إستّتأجانها؟
 إكتفى بمجرد العرض
 حل مشكلة بعثه؟
 التقرير . الفروض:
** هل تمتت صياغة الفروض بطريةة مناسبة؟.


 * * هل لفروض البحت علاتة بنظريات علمية سابقة؟
 * * هل الفروض خالية هن التناتض؟
 . تصميير الخطةء


$$
\begin{aligned}
& \text { * هل تحتوي الخططة على العناصر الأساسبة للتصميم؟؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 据 } \\
& \text { ** مل تم تحديدالإختيارات والمقايس اللازمة؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { * هل رسیمت المهطة أهدأل البحث؟ } \\
& \text { ** *ل وضتحت علالة تصيميم البحث بالفروض؟ } \\
& \text { * * هل ربطلت المخطة بين الأهدأف والوسانل!؟ } \\
& \text { * هل هذه الـُطة إبتكارية ونظامية؟ } \\
& \text {. المنهج المستخخدزي }
\end{aligned}
$$



* ملى مساعدة المنهج المستخدم في التوصل اللى بيانات يوثق بصسحتها؟ ** مدى مساعدة المنهيج ألمستخدم على التحقق من صسحة البيانات؟ قر ملى مساعدة المنهج المستخدم على الإجابة ملى التساولالت؟ .
* مدى إنكانية الوصول الىى البياناتات
*     *         * إتضشت أسبابب إلختيازها؟
*     * *ل البيانات ديقة بما يكفي لآن تكون لها قيمة علمية؟ \% هل بلك الباحت المهارات الـلاصة للـحصهول ملي البيانات؟

في جمع البيانات والختبار صستها؟
 بلرجة نكفي لنبرير الإستدلالات المثتقة منها؟

اللسابقة؟
 دتة الآدوات؟
*     * مل يصف المترير وصفا دثيفا أين ومتى جمعت البيانات؟

ب - إعتبارات خاصة لللدراسات التأريخية:-

ثانوية نهل تساهم في سلى عشكلة البحث؟

 حدد متى وكِف سجلوا ملاحطاتهم؟
 * هل تسرت كلمات الوثائت الثدئة وعباراتها تفسيرا صسحبحأ
 لتلث الوثاثقت

*     * *ل أرجعت المصادر اللى مؤلف أو وتت أو مكان معين؟ جــ ـ اعمتبارات خاصهة لللدراسات التجريبية:-
 نتائج البحت

リr (

* مل يستطيع الباحث التحهكم فُ المثغير التهريبي؟؟
 المخحو صين أثناء البحت؟
* شل رامي إحتمال تأثير الإبحاهعأت اللاشعورية أو الممارسة السابقة في الثتائج؟ ** هل توجد إية ظرونت تودي اللى عيز المجرب أو ألمحوصين؟
 الثصميم النجرييو الإحصانئي؟
د ـ إصتبارات ناصة باللدراسات الوصفية:-.
** مل تصميم البحث كافض لكي بهحصل البالحث ملى اللبيانات المعينة اللازمة لاختيار صلدق الفروض؟
 وتصيميم بـطاثات اللملاحظة وتسجيل اللبـيانات والتحققت من ثبـات الالدلة ومصشادر اللادة؟
* هل تم تحليد بنود الملاحظة وبطريةة مو حلة لتسجحيل المعلومات بدتة؟ ** هل المعايير المستـخلمدة في تصنيف اللبيانات واختحة ومناسبـة و كفيلة بكشف أوجه التشابه أو الإختلانف أو الملاقات؟
 العلاتات المبادلة أو العلاتات السبيبة؟
据
 ** هل المجموعة الضيابطة مئلة كالمجموهة التجريبية؟
*     * هل توالـرت في المـينة الإفتراضـات الـتي يقوم علبهـا إسـتـخـدام الأسـاليب الإحصانية؟
* مل كل أسئلة الإستصصاءات والفابلات ضرورية؟ * هل رسم كل سؤال بدقة بحيث بستدعي الإجابة المناسبة؟
 * هل توجد أستلة لبس لدى المستفتين إجبابات لها؟ * * مل تغطي الالسثلة الصفات الميزيز للبيانات المطلوية تُطبية كاثية؟
 * هل يتطلب الأمـر أن توجد أسئلة أكــر تحديدا للحـحصول هلي وصف مسيز دتيق لسلوك المستنتي؟
* هل يقدم كل سـوالل عددا كانيا من الإخنيـارات كي ينيح للمستفتي أذ يعبر عن

据
*     * هل تركيب البمملة موجز وبسيط؟
\#\# \#ل توجـد أسئلة مـضللة لسوء التـركيب أو لـسـوء الثترنبب أو عــم كفـاية الإطار المرجمي؟
*     * هل توجد كلمات أو عبارات تودي الـى التحيز؟
* شل توجد أسيلة إستفزازية ثودى اللى تزيف الإجبابة؟
 نكري للمستنفي؟



 الإجر|\&ات والنتائج لإكتشان الآخطاه؟
\% مل سحئت أخطاء عند ملاحظة الظواهر أو إجراء العمليات الـدسابية؟
 الموضوعات المتعلةة بالفرض موضموع التحڤڤيق؟
* شل علد الأدلة اللتي جمعث كافية ومناسبة؟ وهل تدمت أية أدلة لا لزوم لها؟ ** هل الرسوم واللصور والحرائط بطريةة تساعد ملى توضيح البيانات؟
 ، شمل تعرض البلداول والرسوم الآدلة دون ثحريف أو سوء عرض؟ ـ ـحصليل البياناتت
* هل سحللت الأدلة اللي جمعت تحليلا منطقبا كافيا؟ "\# هل أدى التحكيل بطريقة موضوحية خالية من الآراء المرسلة والتعصبب الشخصهي؟ * * هل تتسم النصميمأت المستنبطة بالدتة والكفاءة ومؤيدة باللأدلة؟
*     * هل طرق تنظيم البيانات ومعالمتها مناسبة وصحبيحة؟

 * مل توجـد أي نماط فـعف ني الـبيانات ؤ وهل أمسكن مواجهـتهـا والإعتراف بها ومناكتشتها بأماتة؟
** هل بحلف اللباحث الالدلة التي لا تثفق مع نروضه أو يتجهاهلها؟


* هل عرضت خلاصة المبحث ونتائنجه بلـتة وإيبجاز؟ * * هل تسوغ المبيانات التي جمعت النتائع التي توصل اليها


.
* مل تمّترح اللدرأسة ششكلات أخرى يُتأج للبحث؟ - شكل المبحش وأسلو بهـ
* هل التقرير مرتبب وجلذأب ومقسم بطريقة مناسبة؟
*     * هل الستخذلمت به عناوين مناسبة؟
* مل مل يخلو من الململ والعبارات والمعلومات فير الضهرورية؟ * هل إستـخدمت الكلمات المحــلدة الملونة والمِمل التصسيرة المباشـرة وصيغ المبني للمعلو?
 ** مل التقرير سلسلة مترابطة من اللأككار المرتبطة؟ * * شل نصهول البنحث وعباحئه متوازنة ومترابطة؟ ** هل يخلو من الأ-خطاء اللغوية والإملاثية والمطبعبي؟
 * * * *ل تتم الرسالة بالوحدة الأسلوبية؟
 . التوثيق العلميت
*     * ال استخلم الباحث الأسلوبب العلدي بالنسبة لاتقبأساثه؟

 * هل أدت الهوامش وظيفتها؟ وهل هي مفيدة وتصمير * هل وضعت بنود الملاعق تي أتسام متجانسة لمعناوين مناسبة وهل خلت مال لا لزوم $؟$ . مسايير عامتة.
 توصل اليها
\% هل بك ** * * البياتات والمعلوهات بالتقرير تدمم كفاية الإستنتاجات؟
 *
*     * *ل التوصياتت والمقتر حائت في ضوء النتائج الثي توصل اليها؟

 ووخعه ني صورة جلبيدت؟

بعد إنتهاء الباحت مـن كتابة الرسالة وتقويها وتصحبح W ابهـا من أخطاء وبعد تنفيذ



 والانشكال وعمليات إدخالها وتخزينها وعرضها وطباعيا اعتها سهلة تَاما.. وتضهلا عن ذلك

 الإحصايثة.

 البيـانات وطباعـتها وهذه اللهـارات أصبـحت أساسيـة للباحـئين الألن ومن الضروري أن تضضمنها برامج إعداد الباحئن وتاميلهم.

 بالمواصفات المأحهة بالصفحة من حبي عدد الالسطر والمسافات بينها والهوامئش السفلية
 العنوان الفرعي والنص وتيّديد نوع المط وحجمه بالنسبة للنص وللعناوين.
وكدلك إيضا بالنسبة للججاولول والرسوم والاشكال وتنسيةها والمجم المناسب لها


 وإلملاثية ولنوية بحيث تخرج الرسالة ئ الصورة الملى.


 وتصويبها لغوياً نلافياً لهنا العيب.


 الصفهات وعادة تكون من ورت ملون يخثلف عن لون الورت المستخلم ني ني النصر.





## 

|إإستعدلإد للمنالِشثة



 فيقوم بحصهرها وإمداد تصويب لها يلحقه بالرسالة ويوزعـه على أعضاء بلـنة| الـلمكم تبل أو أثناء المنالثالبة.


 سليما.

وأثناء هله اللم حلة يقوم المشرن ين جانبه بإنتخاذ الإجـراءأت الإداربية للمناتثشة. ثبعل




 وإنخاذ الإجر أهأت لإعتماد التشيكيل.

 والقسسم وإدارة اللدراسأت العليا لإتخاذ اللازم.

 وتوضيشها بشكل مبسط. وكذلث بُجهيز المكان بآلات التسجيل والتضوير .

وتاكه المنأقشة









مشكلات ويكختم عرضه بشكر المشرنـ.





 اليعض حتى لا يخطرب الطالبـ.

 ألطلالب أن بكوذ هادئلا ويستـوعب الأسئلة والإنتفادات ويسجلهـا ويتفهمهــا قبل الإجابة



$$
\begin{aligned}
& \text { كها ينبغي مليه الا يجيب إلا بعد أن يأخلذ الإذن من رنيس اللجحنة. } \\
& \text { جوانب المنالتشتة } \\
& \text { تدور المناقثة مي اللعادة حول جوانتب أساسية هي":ـ } \\
& \text { جانـب شكلي ويتضهن:- }
\end{aligned}
$$

 وابلجدأرل والأشكال والملاحت.

* ملى خلو الرسالة من الأخطاه المطبعية والإملالثية واللغوية. * ملى الإلتزأ بقوأهد الثرتيم وتواعد الكتتابة العلمية. * نظام الإثتباس وكتابة الهوامش والمرابحع النهائية. - ججاتب موضوعي ويتناول:-
*     * هنوان الرسالة وملى مناسبته لموضوع اللبحث. * هدفـ اللـحث وأهميته وملى وضوحه.
** طريقة إستعر اخي الرإجع وأنواعها ومدى حدائنها ولائدتها لموضوع البتحث.

** مدى ثغطية اللدراسة لموضوع البحث.
* جواننب التصور في أدوات بحمع البيانات.
* عينة اللدراسة ومـوى تمثيلها للمبتمع الأصلي.، إن وجدت.. وأساليب إختيارها. * ملـى الإلتزام بالأمانت العلمية في المغفير والتيحليل. ** نواحي القوة والضعف في الإضافات العلمية للباحث. * إمكانية تطبيق التنتائع.
 والمناقشة في مكأن مسغلق للمدلاولة وعرض ها للدى الأعضاء من آراء ني هـدلى صلاحية الرسالة وإجازنها.

ويعد أثناء الإجتماع الفغلق التقرير المـساعي عن صلاحية الرسالة وما توحي به اللنجنة


 عليـها اللبستحث والتـعليت العلمي وتقرار اللججنة. ويذيل التـعرير بأسسمـاء أعضـاء اللمجنة وتوتيعاتهـم•
ويرفت بهذا التقرير الجمامي التقارير الفردية الملاصة بكل عضو من أهضاء اللنجنة عن
 قبيل المناقشة.
وتختلف البلمعات في الـتقرير . فبعضها يمنح اللدرجة العلمـية نثط.. والبعض يرى

 بدون للدرجة الدكتورأة.
وبعد هله اللحظات يصيح البأحث سائزا على اللشهادة النتي تـدنم البحث لإستحقاتها
 الإدارية لإعتماد منح اللدربة من قبل البلامعة.
وهكذا ينال الباحث إستّحفاق ما بذل وئمار ما غرس وحصصاد ما زيع.
شالثا: النشر العالمي






 وا نإن اللنشر إلتـزام أدبي على الباحث ثبل زملاتله ووطنه. وهو ضسرورى للإعلام عن نتائّع بحثه للإسهام في دفع عجلة المعرفة اللإنسانية.




 الرسالة وننائجها للنشّر بالصسجف أو للبث بالإذأثة أو الثليفزيون وهذا الإملام رغم أهمـبته في الإعـلان عن مولد بالحث
 البـاشت أيضا وتتطلب جـهـدا كـبيـرا الإعادة تشكيل الرسسالة مرة أخـرى التصسلدر بشكل مناسبب لوسيلة النثر. فالنثــر 3ي المجلة بحتأج من البـاحث اللى خنغط مستويات الرسـالة في علد تليل من


الصفحات يتراوع من خهس اللى عشيرين صفحة ونتا لططيعة المجلة وفي مذه الـلالة على




 لرسالثه.



 الأصول ثأتي بتقحة وضخالية من الأخخطاء.



 ويالاحظ أن الإتتهار على النثنر ني المجلات العبربية يجعل دائرة الإستفادة من نتائع


 الأجنبية المتخصصصة حتى بآخذ فرصته ني النشور ولعل التقدم اللذي سحث ني اللسنوات الأخيرة في مجال تكنولوهيا المعلومات يسهل


اللى شبكة الإنترنت العـالمية يجحعل هذا البحت على الفور في مستناول أيمبي الباسحين على
 هو لا من البحث والنّر الموسع عنه من سنين مديلة ألـى ألمابيع وأشهر تليلة.

 المعرة الإنسانية.
والثه وليي التوفيق.

## 

اولا: : المراجيع العريية والمعربة:
(1) أحهـد شلبي، كيف تككتب بجئا أو رسالت (طه، بالقـاهرة مكتبة اللهضة المصرية، (1991 (Y) ثريا ملحـس، منهج البحوث العلمية للطلاب البــامعيين (طّ، بيروت، دار الكتاب
اللبناني، •199).






دار الكتاب اللبناني، 19^0).
(V) . (149r



 المارنـ، 199r الما
 للشثر والثونيع، 199£).

(1Y) عزيز العلي العــزي، البحث العلمي (العراق، مستنورات وزارة الثمقافة والإعلام،





 مككبة دأر المتح، (IVYY).
(IV)

والدكتوراة، ترجمة عبد الوهاب إيراهيم (جدة)دار الشروق، ا 19A).

 المصرية، 19V9)
(Y) (Y) محمد عبـد اللغني سعودي، محسن أحمد المضضير، الأسسس العلمية لكتابة رسائل




الزراعية في المناطق الباناة - إيكاردا ـ 199 1).
(Y ( (


(Y0) يوسف مصططفى اللقاضي، منامج البحوت وكتابتها (الرياض دالر المريخ، 14V4). ثانيا: المراجع الاجينية:-
(1) Berry. R, how to Write a Research Paper, (Oxford. Pergaman Press, 1966).
(2) Hillway. Tyrus, Introduction to Research Writing (Boston, Houghton Mifflin Company, 1963).
(3) Hulon. Willis, Writing term Paper- The research Paper \& The critical Paper (Harcourt Brace, U. S. A. N. Y, 1977).
(4) Teitebaum, H, How to write thesis, Aguide to the research paper (arcor Publishing. N.Y).

## الـفهـريس

| Sond | اللوضوع |
| :---: | :---: |
| $\cdots$ |  |
|  |  |
| V | (1) |
| 4 | .................................................................... |
| 11 |  |
| Is |  |
|  | citild |
| 19 |  |
| Y | ........................................................................................... |
| Y | .......................................................................................................... |
| $Y$ |  |
| YY |  |
| Y | ....................................................................... |
| Y\% | ............................................ |
| Yo | ................................................................................. |
| Y | ......................................................... . |
| YA |  |
| \% | ....................................... |
| $m$ | - |
| Ho | :......................................................................... |


| FV - |  |
| :---: | :---: |
| \% | , |
|  | astit! Jmat! |
| 2w |  |
| \% 0 | ............................................................................................. |
| \& |  |
| \& 1 |  |
| \& 1 | .............................................................................. |
| \& |  |
| - * |  |
| 01 |  |
| 02 | ............................................................................... |
| 97 | ................................................................................... |
| 0 A | ....................................................................................-- - |
|  | ctitly |
| 71 |  |
| 7 | تهبيل |
| T | عنا |
| 72 | ......................................................................... |
| V. | (1......an........... |
| V |  |
| Vo | $\qquad$ * المرابجع والملاهت. |


| vo | \|......................................................................................................... |
| :---: | :---: |
| vo | ................................................................................................. |
| VM |  |
|  | Wetill maitl |
| V4 |  |
| $N$ | ................................................................................................. |
| Ar |  |
| $\mathrm{Ar}^{+}$ | .............................................................................. |
| $\mathrm{NH}^{\mathbf{H}}$ | ................................................................................ |
| $\mathrm{Ar}^{\mathbf{r}}$ |  |
| A | - المثنظيم. |
| AE | ................................... |
| no |  |
| no | ..........................nn................................................. |
| A4 |  |
| AV | ........................................................... |
| AV | ............................................................. ${ }^{\text {. }}$. |
| $\wedge$ |  |
| 19 | .............................................................................. |
| ar | - الإلثزام بقواعد الإتبـاس والتوثيية العلمي. . |
| 40 | ............................................................ |
| 40 |  |



IIE $\qquad$ - هعايير خاصة باللدرأسات التبجريية.
lis
 117 $\qquad$ ** معايير خامة بخخلاصة البحثر. IIV *
11^
$\qquad$ ** معايير التوئيق العلمى. .


|الططباعة.iryالمناتششة:Iry
$\qquad$- الإستعلاد للمناقنشة.Ire
$\qquad$
- جوانب المناتشة.
IM
$\qquad$ النشر المعلمى M9 $\qquad$


## To: www.al-mostafa.com

