المتغيرات الثقافية ـ الاجتماعية ـ التكنولوجية

 في الحصول على المعلومات عبر التاريخ

 إلى عصر ثورة المعلومات

**إعداد**

**د. أحمد بن هاشم البدرشيني**

أستاذ التاريخ الإسلامي الوسيط المساعد بجامعة طيبة.

**د. زهير بن سليمان مالكي**

أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات بجامعة طيبة

الملخص

يتناول هذا البحث:

1. المتغيرات التاريخية في عملية تلقي المعلومات, وسلوكيات المعلومات للحجاج والزائرين للمدينة المنورة, تقدم هذه الدراسة نبذة تاريخية أو حصر تاريخي عن كيفية تلقى المعلومات عند الحجاج أو الزائرين القادمين إلى المدينة المنورة من بداية ظهور الدليل والمطوف حتى وقتنا الحاضر أو عصر تقنية المعلومات.
2. تشمل الدراسة على أراء وسرد تاريخي من الأشخاص الذين عملوا في مهنة الدليل أو المطوف قبل ظهور التنظيم الإداري لهذه المهنة.
3. دراسة ميدانية تحليلية عن كيفية سلوكيات المعلومات عند الحجاج والزائرين للمدينة المنورة عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر/ عصر المعلومات.
4. تحليل إحصائي لمدى استخدام الحجاج والزائرين لقنوات المعلومات التقليدية وغير التقليدية في الوقت الحاضر.
5. سرد النتائج والربط بين الماضي والحاضر في هذه المتغيرات الحديثة.
6. دراسة الخلفية الثقافية والاجتماعية للحجاج والزائرين منذ ظهور التنظيم الإداري لوزارة الحج من خلال المؤسسات الأهلية للطوافة والأدلاء.

**منهج الدراسة:**

1. البحث سوف يشتمل على أسئلة تحليلية تفيد البحث في الحصول على المتغيرات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية في الحصول على المعلومات عبر التاريخ إلى عصر ثورة المعلومات.
2. تشمل الدراسة على وضع استبيان وصفي للمقابلات الشخصية التي سوف يقوم بها الباحثون مع الأشخاص الذين عملوا في هذه المهنة ومازالوا على قيد الحياة ولهم مشاركات في موسم الحج.
3. إعداد استبان يقوم بقياس سلوكيات المعلومات عند الحجاج والزائرين للمدينة المنورة.
4. يقوم هذا الاستبيان بدراسة القنوات المعلوماتية التي يحصل من خلالها الحاج على المعلومات.
5. إعداد تقرير بعد تحليل النتائج عن كامل الدراسة من الناحية التاريخية حتى وقتنا الحاضر عن كيفية تلقي المعلومات من هؤلاء الحجاج والزائرين.
6. سرد النتائج والمقترحات التي توصل إليها الباحثون.
7. عينة البحث (الحجاج والزائرون) من جنوب شرق آسيا تشمل عينة من الحجاج والزائرين الإندونيسيين وعينة من الحجاج والزائرين الماليزيين وعينة من بقية الحجاج والزائرين من جنوب شرق آسيا.