**عنوان المداخلة:** دور التكنولوجيا الاتصال في تحسين جودة النشر العلمي في الجامعة الجزائرية "منصةASJP" أنموذجا.

**د. بدر الدين زمور**

**-مؤسسة الانتماء:المركز الجامعي البيض**

**-البريد الإلكتروني: zemmour.etudes@gmail.com**

**الملخص:**

لقد فرضت التطورات الرقمية الحاصلة في مجال المعلومات والاتصالات الحديثة واقعا جديدا في وسائل وسبل التحصيل العلمي على المستوى العالي من التعليم الجامعي؛ إذ بات لزاما عليه مواكبة الركب الحضاري والنزوع نحو استخدام وتوظيف ما أفرزته الرقمنة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالنشر العلمي في الوسط الجامعي، حتى تكتسب الجامعة دورا رياديا وعلميا في تقديم وعرض النتاج العلمي في صيغته الرقمية، وبالتالي تسهم في تحسين جودة النشر العلمي.

ولم تفتأ الجامعة الجزائرية أن اختطّت لنفسها منهجا مماثلا في نشر المعلومة، فتبنت أحدث الطرقة المبتكرة في المجال الرقمي لعل أبرزها منصة "ASJP" أي (البوابة الجزائرية للمجلات العلمية) التي أسهمت بشكل فعال في تحسين جودة المحتوى الرقمي عبرها، فضلا عن إسهامها في النهوض بقطاع التعليم العالي في الجزائر؛ وذلك من خلال تسهيل عملية إرسال المحتوى الرقمي إلى المجلات المدرجة ضمن هذه المنصة، ومن ثم تمكين الباحث من متابعة عملية ونتائج تقييم منشوره العلمي بكل شفافية وسهولة.

وفي خضم هذا الطرح تأتي هذه الورقة البحثية إجابة عن إشكالية محورية مفادها:

-كيف تسهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين النشر العلمي في قطاع التعليم العالي بالجزائر من خلال تأسيسها للمنصة "ASJP"؟

**الكلمات المفاتيح:** تكنولوجيا الاتصال ، الجودة، النشر العلمي، الجامعة الجزائرية، منصة ASJP.

**مقدمة:**

شهد العالم تطورا وتقدما مسبوق في الآونة الأخيرة وتطورت عجلة العلم بشكل سريع وبدأ الإنسان بالاستفادة من هذا التقدم وتطويعه لخدمة البشرية جمعاء وظهرت العديد من الاكتشافات والاختراعات الحديثة في جميع مناحي الحياة حيث عملت على جعل الحياة أسهل وإنجاز الأعمال بشكل أسرع وبجودة عالية وبدقة لا متناهية.للتكنولوجيا في وقتنا الحالي والبحوث العلمية أهمية كبيرة في حياتنا لما تقدمه لنا من خدمات وما تسهله علينا من خلال تقديم أفضل وسائل النقل التي تمكننا من التنقل بكل سهولة ويسر باختلاف أشكالها وأنواعها، ولا يمكننا الاستغناء عنها حيث ساهمت بشكل كبير في تطوير ميدان التعليم من خلال تقديم الوسائل العلمية والمعرفية الحديثة التي سهلت من عملية توصيل المعلومات والبيانات كما أنها تعد وسيلة للتعليم الذاتي في أي زمان ومكان.

1. **تعريف الجودة في البحث العلمي:**

هو مصطلح يتم تداوله في مختلف المجالات كالاقتصاد والفن ... وغيرها بشكل عام، ويرتبط أيضا بالبحث العلمي على وجه الخصوص من باب إخراج العملية الإنتاجية في شكل جيد، وذات درجة عالية من الجودة، وهي بهذا معيار تقاس به نوعية الأبحاث العلمية المنشورة.

وقد عرفت منظمة الأيزو الجودة بأنها مدى قدرة مواصفات المنهج أو الخدمة على التطابق معالمواصفات المطلوبة، بحيث تعتمد عملية التقييم على عوامل قابلة للقياس.

والجودة في البحث العلمي هي القدرة على تطابق المواصفات البحثية المطلوبة بشقيها النظري أو التطبيقي[[1]](#endnote-2).

1. **تعريف النشر العلمي:**

يقصد به نشر المعلومات العلمية التقليدية الورقية عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات وبرامج النشر العلمي الإلكتروني في طباعة المعلومات العلمية وتوزيعها ونشرها، أي استخدام كافة إمكانات الجهاز الرتاب في تحويل المحتوى العلمي المنشور بطريقة كلاسيكية إلى محتوى منشور بطريقة تقنية إلكترونية على شبكة الإنترنت.

**كما يعرف النشر على أنه هو عملية إيصال النتاج الفكري من مرسل إلى مستقبل ووفق نظريات الاتصال، ويعد النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية، والباب الرئيسي لنشر العلم والمعرفة، ومصدرًا أساسيا للحضارة الإنسانية،كما يعد البنية الأساسية لتأسيس وتطوير التعليم بجميع مراحله، ويعرف أيضا بأنه وسيلة فاعلة لإيصال النتاج الفكري الرصين عبر قنوات خاصة لذلك تكون في أغلبها محكمة ومعترف بها (دوريات علمية) لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومن ثم الفائدة العلمية المرجوة منه**[[2]](#endnote-3)**.**

1. **النشر الإلكتروني:**

**والمقصود به أنه مرحلة يستطيع فيها كاتب المقال أن يسجل مقاله على إحدى وسائل تجهيز الكلمات، ثم يقوم ببثه إلى محرر المجلة الإلكترونية، الذي يقوم بالتالي بجعله متاحا في تلك الصورة الالكترونية للمشتركين في مجلته، كما أن النشر الإلكتروني يعني نشر المعلومات التقليدية عبر تقنيات جديدة تستخدم أجهزة الإلكترونية وبرامج النشر الإلكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها**[[3]](#endnote-4)**.**

**ويعرف النشر الإلكتروني بأنه عملية الاختزال الرقمي للمعلومات مع تطويعها وبثها وتوصيلها وعرضها إلكترونيا أو رقميا عبر شبكات الاتصال، حيث تكون هذه المعلومات في شكل نصوص أو صور أو رسومات تتم عملية معالجتها بشكل آلي؛ بالاعتماد على التقنيات الحديثة**[[4]](#endnote-5)**.**

1. **مفهوم الدوريات والمجلات الإلكترونية:**

**هي نسخة رقمية من المجلة أو الدورية المطبوعة، وتعرف بأنها مرصد بيانات تمت كتابته ومراجعته وتحريره وتوزيعه إلكترونيا. وهي تقدم من خلال مواقع شبكة الإنترنت، إذ تتميز هذه الدوريات الإلكترونية باختزال مساحة التخزين**[[5]](#endnote-6)**.**

1. **النشر العلمي للمجلات العلمية عبر البوابة الوطنية للمجلات العلمية:ASJP‬‬**  
   رغبة من الوزارة الوصية في تأسيس نظام وطني لسيرورة المعلومة العلمية والتقنية‬  
   للضبط العلمي والبحثي،‬يمكنالتحكمفيهوتسييرهبفعاليةوكفاءةمنخلالمحاولةإلزامكل‬  
   المؤسسات العلمية الجامعية والبحثية في الدخول ضمن هذا النظام الخاص بالنشر العلمي والإتاحة‬الالكترونية لكل مخرجات أنشطة البحث العلمي والسيطرة عليها؛ وسيكون هذا النظام بمثابة الوسيط‬الذي يعمل ما بين المؤسسات العلمية والأكاديمية ومابين الراغبين في مخرجاتها من الباحثين على‬اختلاف أصنافهم .‬ويظهر هذا النظام للاتصال العلمي في شكل منصة الكترونية،‬تمتهيئتهالتكون‬أرضية الكترونية لإدارة عمليات النشر العلمي بكل حيثياته وتفاصيله، ‬وهيماسميبالمنصة‬الوطنية للمجلات العلمية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2. **تعريف منصة ASJP (Algerian Scientific Journal Platform):**

هي منصة إلكترونية للمجلات العلمية الوطنية،‬منإشرافمركزالبحثفي‬‬الإعلام العلمي والتقني Cerist ‬الذي يهدفإلىتمكينمختلفالباحثينالراغبينفينشرأبحاثهم‬‬ومقالاتهم العلمية من تخير المجلة العلمية المناسبة لاهتماماتهم العلمية والبحثية، ‬وبالتاليالتمكنمن‬ضمان النشر بعيدا عن خداع المجلات العلمية الوهمية،‬وهيبذلكتلعبدورالوسيطمابينالكاتب‬– الباحث – وما بين الناشر – المتمثل في المؤسسة التي تتولى الإشراف على المجلة العلمية،‬وتدار هذه المنصة من طرف مركز البحث في‬الإعلام العلمي والتقني CERIST‬التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلميوهي‬ متاحة على العنوان الالكتروني http ://www.asjp.cerist.dz، وتخضع المجلات المتواجدة في المنصة لترتيب ألفبائي.‬‬  
وتقدم منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP‬مجموعة من الخدمات أبرزها:‬‬  
 -‬إمكانية فتح حساب في المنصة وتعدد الخيارات سواء كناشر أو كمحكم أو كمدير لمجلة.‬‬  
 -‬المقالات الأخيرة المنشورة لعشرة مجلات الأخيرة في المنصة.‬‬  
 -‬المجلات الجديدة التي تم إد ارجها في المنصة.‬‬  
 -‬تقدم إحصائيات جديدة لحظة بلحظة عن عدد المقالات المنشورة حديثا.‬‬  
 -‬العشر مقالات الأكثر تحميلا عبر المنصة.‬‬  
 -‬تقدم المنصة خدمة البحث البسيط والبحث المتقدم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1. **طرق إدارة المنصة‬ الالكترونية:‬‬**  
   **أولا:‬نظام إدارة المحتوى :**‬هو نظام للتحكم في إدارة نشر المقالات العلمية ضمن المجلات العلمية‬ المحكمة في شكل نظام الكتروني لتنظيم وإدارة وتسيير حركية نشر المقالات العلمية والبحثية من‬ لحظة تخير المجلة وإرسال المقال من الباحث إلى أن يتم نشرها للاستفادة منها ومن محتواها يعمل‬ النظام على تسهيل عمل القائمين على المجلة والباحثين والمحكمين في نفس الوقت .‬حيث تتمكن إدارة‬ المجلة بالتواصل مع الباحثين والمحكمين بالإضافة إلى التواصل الداخلي بين المحررين المساعدين‬ومسؤولي التحرير من خلال قواعد بيانات يتم إعدادها لكل فئة من الفئات بعد عملية التسجيل‬والإسناد طبعا، ‬مقسمة حسب التخصصات ومواصلة كافة العمليات المتتابعة بما يتيح للناشرين نظام‬إصدار إلكترونية من خلاله يمكن متابعة فريق عمل المجلة والمراجعين،‬إرسال المقالات، ‬قرار قبول‬أو رفض المقالات،‬وكذلك نظام نشر المجلة وسياستها التحريرية وما يتعلق بها من طرق هيكلة‬المقالات وتنظيمها.‬‬  
   **ثانيا :‬نظام التحكيم والنشر :‬**تتيح المنصة الوطنية خلق نظام صارم للتحكيم العلمي للمقالات الواردة‬إلى مختلف المجلات العلمية للنشر، ‬والذي ينبغي لها التقيد الكامل به، ‬من خلال جدية البحث وجدية‬التحكيم وبعدها جدية النشر، ‬حيث بعد التسجيل واختيار المجلة المناسبة يتم إرسال المقال إلى‬المحكمين من خلال هذه المنصة، ‬والتي تستند فيها العملية إلى مجموعة من المعايير العلمية،‬والمنهجية والشكلية للحكم على أصالة المقالة العلمية، ‬بمعنى أنه نظام سلس يتسم بالمرونة على‬اعتبار أن كل عمليات التقييم تتم من خلال هذا النظام حيث يمكن معرفة حركية المقال المرسل من‬لحظة استلامه إلى لحظة إسناده وتقييمه،‬كما يمكن معرفة ملاحظات المحكمين والتوجيهات والقيام‬بالتصحيحات اللازمة بما فيها المعرفية والمنهجية واللغوية، ‬وتستمر التوجيهات إلى غاية النشر.‬‬  
   **ثالثا :‬نظام تصنيف :‬**تستند المقالات في المنصة الوطنية إلى مجموعة من التصنيفات التي تقرها‬ المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، DGRSDT‬التابعة لوزارة التعليم والعالي‬ والبحث العلمي،‬وفق مجموعة من المعايير العلمية المعروفة،‬التي تقرها لجنة وطنية لتأهيل‬ المجلات العلمية،‬وذلك من أجل ضمان الجودة العلمية وسهولة وصول المستخدمين لها،‬ومن ثمة‬ إمكانية ترشيحها للتصنيف العالمي في مختلف المنصات العلمية وقواعد البيانات العالمية على‬ غرار؛Scopus، Tomson Reuters‬وغيرها .‬أو التصنيفات الأخرى على غرار التصنيفA، Bوالتصنيف C‬الذي يسمح للناشرين في هذه المجلات العلمية من مناقشة أطروحات الدكتوراه‬ والتأهيل الجامعي.‬‬  
   **رابعا:‬نظام إحصاء وتقييم:**تقدم المنصة الوطنية للمجلات العلمية كل الإحصائيات المتعلقة‬ بسيرورة النشر في مختلف المجلات العلمية المكشفة فيها،‬حيث نجد على سبيل المثال حصر للحقول‬ المعرفية – 30‬مجال و عدد المجلات 349‬وعدد المقالات المنشورة55419،‬ثم عدد 05‬مجلات‬ المضافة مؤخرا،‬المقالات المنشورة في سنة 2018‬وتطورها شهريا، ‬إحصائيات المقالات الأكثر ‬تحميلا من كل المجلات العلمية، ‬وآخر عشرة أعداد نشرت.  
   كما تظهر صفة التقييم من خلال استخدامات الباحثين من مستعملي المنصة الوطنية‬  
   للمجلات العلمية،‬ويتجلى ذلك كما وسبق وأن أشرنا إليه،‬في المقالات العشرة الأكثر تحميلا،‬ حيث‬ تعطي المنصة ومن وراء الاستخدامات تقييما للمقالات الأكثر تحميلا من قبل الزوار،‬ وتكون في شكل‬ توضيح لكل البيانات من خلال عنوان المقال،‬والمجلة التي ورد فيها،‬وأخيرا عدد التحميلات‬ الخاصة به.  
   **خامسا:‬نظام بحث :‬**تتيح المنصة ما يقرب 349‬مجلة تتيح ما يقرب 55419‬مقال بالنص الكامل،‬ ووسط هذا الكم الهائل من المقالات، ‬تتيح المنصة مرة أخرى نظاما للبحث فيه، ‬حيث يتلخص فيما‬ يلي :‬أولا :‬محرك البحث الأساسي الذي يسمح بالبحث في كل المحتويات عن طريق الكلمات‬ المفتاحية، ‬أو كلمات في العنوان، ‬أو كلمات في الملخص، ‬وكلها تؤدي إلى نتائج مختلفة.‬‬  
   **سادسا :‬نظام إعلام و تحيين :‬**تسمح المنصة الالكترونية بالسماح بتقديم كافة المعلومات حول كل‬ المجلات العلمية المفهرسة ضمنها، ‬بد ًء بالتعريف بالمجلة وبهيئة تحريرها وسياسة نشرها، ‬إلى تقديم البيانات التفصيلية المتعلقة بسيروة النشر منخلالها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مثال ذلك: "مجلة اللغة العربية"‬ الصادرة عن المجلس الأعلى اللغة العربية ويظهر النظام كل البيانات التعريفية بالمجلة سواء ما تعلق بالرقم الدولي الموحد للدوريات‬ وصفتها، ‬ونسبة قبول المقالات الواردة إليها، ‬وبعد عملية التحكيم، ‬قياسا بالعدد الإجمالي من المقالات‬ المرسلة لها، ‬بالإضافة إلى زمن النشر وهو الوقت المستغرق بين وصول المقال من خلال المنصة‬  
وإجراءات التحكيم والتي تتعلق بفترة المعالجة إن صح التعبير والمقدرة هنا ب 88‬يوم،‬ثم الزمن‬ المستغرق لنشر المقال بعد قبوله وخروجه من خلال المجلة والمقدر ب 39‬يوما، ‬ثم يظهر المقالات‬ العشرة الأكثر تحميلا من بين أعداد المجلة وعدد التحميلات الخاصة بكل مقال .‬بالإضافة البيانات‬ المتعلقة بتصنيف المجلة انطلاقا من التصنيف التي تصدره كل عامين اللجنة الوطنية لتأهيل المجلات‬ العلمية، ‬مع بيان أيضا عدد المجلدات والأعداد، ‬والمقالات الصادرة والمتاحة، ‬ومن جانب آخر أيضا‬ يقدم النظام تعريفا بالمجلة من ناحية الاهتمامات المعرفية والموضوعية، ‬وبيان سياستها التحريرية‬ وشروط النشر، ‬وعليه فكل ما يتعلق بالمجلة واهتماماتها وطرق التعامل معها إلا ونجده من خلال هذا‬ النظام.  
**8-‬مزاياوفوائدنظامإدارةالمجلاتالعلميةمنخلالالمنصةالوطنيةللمجلات العلمية‬المحكمة ‬**بالإضافة إلى المزايا العديدة التي لمسناها في معرض تبياننا لطريقة عمل المنصة الوطنية لنشر‬المجلات العلمية الجزائرية، ‬فإنهذهالمنصةتتيح:‬‬  
\* نظاما فعالا للاتصال العلمي بين مختلف الفاعلين في العملية بحد ذاتها، ‬حيثيكونالمؤلف‬والمؤسسة والمجلة العلمية وإدارة تحريرها ثم المسؤولين على المنصة، ‬فيخطواحدلتمكين‬مخرجات البحث العلمي من الظهور والنشر والإتاحة.‬‬  
\*المتابعة المستمرة لسيرورة نشر المقالات العلمية بما يتجاوز العراقيل الكثيرة قبل ظهور‬  
المنصة حيث عراقيل النشر كثيرة لعل أهمها عامل الوقت بالإضافة إلى مشكلات التحكيم وما‬يتعلق بها من صعوبات، ‬بالإضافةالىصعوباتالحصولعلىمخرجاتالنشرخصوصافي‬صيغتها الورقية، ‬وقدتمتجاوزهذهالإشكالياتمعالنشرالالكترونيوالإتاحةالحرةلكل‬الأعداد والمقالات التي يمكن تحميلها مباشرة والاستفادة منها، ‬مايعززمنفرصالاستفادة‬منها، ‬وتوظيفهاإماعلىأرضالواقع، ‬أولبناءمخرجاتعلميةجديدة.‬‬  
الاستفادة من نظام تحكيم متميز، ‬بعيداعنكلالسلبياتالتيصاحبتهامنقبل، ‬منحيثسرية‬‬التحكيم، ‬والمراجعة، ‬بالإضافة إلى إمكانيات الاستدراك في الاختلالات الحاصلة في المقالات‬المزمع نشرها، ‬ومنثمةإعطاءفرصةالتصحيحفيكلالجوانبالبحثية، ‬وفيحالةالرفض‬يتم تقديم المبررات العلمية الموضوعية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

\* الاستفادة من كل المعطيات المتحصل عليها في بناء قاعدة بيانات ديناميكية يستفيد منها‬  
المحكمون، ‬رؤساءالتحرير، ‬المؤلفونوالباحثون، ‬المؤسساتالبحثية .‬الوزارة الوصية، ‬وكل‬  
من يرغب في تقارير إحصائية كاملة حول سيرورة العملية البحثية بكل معطياتها في الجزائر.‬‬  
\*تقديم صورة واضحة للقائمين على إدارة البحث العلمي حول طبيعة النشاط البحثي،والمجالات‬‬البحثية النشطة، ‬وأهمالمجالاتالعلميةالرصينة، ‬ومنثمالقيامبعملياتالتقييموالتصنيف،‬ وتهيئة المتأخر منها ومرافقتها لتتوافق مع المعايير الدولية، ‬ومنثمتهيئتهاللإتاحةعبر ‬المنصات العالمية وقواعد البيانات الدولية.‬‬  
وعليه فإن المنصة الوطنية للمجلات العلمية تعتبر بادرة جيدة في مجال للسيطرة على‬  
حركية نشر المجلات العلمية للمؤسسات الجامعية والبحثية والعلمية الجزائرية، ‬منمنطلقأنهاتقدم‬كثيرا من التحفيزات والمزايا الايجابية التي تفرض على كل المؤسسات الانتساب طواعية، ‬وجعل مجلاتها العلمية مؤهلة لتتوافق والمعايير الدولية من جهة، ‬وضمانأكثرانتفاعبمخرجاتهامنجهة‬أخرى .‬وهذا هو المبتغى الذي تحرص عليه الوزارة الوصية من خلال خلق نظام معلوماتي للاتصال‬العلمي، ‬يستطيعأنيقدمصورة واضحة عن واقع إنتاج المعرفة وسيرورة النشر العلمي بشكل عام.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لقد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية مجموعة من القرارات التي تنظم عملية نشر المقالات بالمجلات المحكمة، حيث ألزمت الباحثين في مرحلة الدكتوراه النشر في مجلة علمية محكمة صنف "ج" ضمن المنصة الجزائرية للمجلات العلمية مقالا له علاقة بأطروحة الدكتوراه، وإدراج اسم المشرف والجامعة المنتمي إليها حتى يتمكن من مناقشة أطروحته. وبذلك تكون هذه المنصة قد أسهمت في تحسين النشر مستوى النشر العلمي وأساليبه، وتخفيف عبء إنجاز مقالين أو أكثر حسب تقليد كل مجلس علمي للجامعة المعينة، وتكون بذلك قد وحدت القانون وجعلته ساري المفعول على جميع الباحثين[[6]](#endnote-7).

كما أصدرت الوزارة الوصية قرارا يقضي بتأهيل طائفة من المجلات العلمية المدرجة بالبوابة وعددها حوالي 30 مجلة عرفت باسم المجلات المصنفة "ج"؛ وهي جميع المجلات الوطنية المحكمة والتي قبلتها اللجنة وتتوفر على القيود الآتية[[7]](#endnote-8):

\*أقدمية المجلة

\*أن تكون مجانية

\*تملك نسخة إلكترونية قابلة للتحميل

\*لها رقم إيداع قانوني ISSN

\*الانتظام في النشر

\*إدراج ما تناولته من دراسات داخل المجلة

\*لها رئيس تحرير وهيئة تحرير علمية دولية

\*تتضمن تعليمات للناشرين

**9- كيفية إدراج منشور علمي من خلال منصة (ASJP):**


-اختيار المجلة المراد النشر فيها بعد إعداد المنشور العلمي وفق نموذج المجلة.

-ثم الضغط على أيقونة إرسال مقال كما يأتي:




-ثم ملء البيانات المطلوبة في المنصة كما يلي:








-وإذا تم قبول المقال للتقييم العلمي سيتم الرد من خلال رسالة آلية ترسل إلى البريد الإلكتروني للمستخدم، ثم يمكن متابعة عملية التقييم من خلال البوابة ASJP.

-وفي حال القبول النهائي للمقال يطلب من صاحبه إدخال المراجع المعتمدة في المنشور عبر البوابة وهي الأخرى تتم عبر مراحل يمكن ذكرها الشاكلة الموالية:





































**خاتمة:**

إنّ التأسيس لفكرة‬ إيجاد أرضية الكترونية، ‬يمكنمنخلالهاجعلالمجلات العلمية الجزائرية معروفة ومتاحة للمهتمين،‬ فإن بعث مشروع البوابة الوطنية للمجلات العلمية ASJP‬يعتبر بداية وضع أسس صحيحة، ‬لإرساء‬مشروع متكامل لضبط حركية نشر الدوريات العلمية الجزائرية، ‬مستفيدةمنذلك، ‬منالإطار‬القانوني الإلزامي الذي تقره الوزارة لجعل عملية النشر العلمي للمقالات يكون من خلال هذه البوابة‬من جهة، ‬وحتىتستفيدالمجلاتالعلميةالداخلةفيالمشروعمنالتصنيف، ‬الذيعلىضوئهيمكن‬الحكم على قيمتها، ‬وهوالمبتغىالذييسعىإليهكلمنيريدأنينشرمقالاعلميا، ‬لاستكمال‬الدرجات العلمية، ‬ومنجوانبأخرىالاستفادةمنهذاالمشروع، ‬فيتهيئةالمجلاتالعلمية‬الجزائرية للتكيف والمعايير الدولية في النشر العلمي، ‬وبالتاليإمكانيةالتواجدضمنمختلف‬المنصات العلمية، ‬والأدلةالعالمية، ‬لتكشيفالدورياتالعلمية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬  
‬‬‬‬‬‬‬‬

1. - توفيق العمراني، معايير الجودة في البحث والنشر العلمي في العالم العربي، وقائع المؤتمر الدولي الأول "تقييم جودة أوعية النشر العلمي في العالم العربي" الواقع والمأمول، يومي 29-30 مارس 2019، برلين، ألمانيا، ص 85. [↑](#endnote-ref-2)
2. - **شعبان عبد العزيز خليفة، الفذلكات في أساسيات النشر الحديث، القاهرة: دار الثقافة العلمية، 1998.** [↑](#endnote-ref-3)
3. - **أمزيان برغل محمد، اتجاهات أساتذة علوم الإعلام والاتصال في الجزائر نحو تقنية النشر الالكتروني، (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال تخصص دراسات الجمهور، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 3، 2011،2012.** [↑](#endnote-ref-4)
4. - خليفة عبد القادر، النشر الإلكتروني للمجلات والدوريات العلمية ودوره في ترقية الجامعة والبحث العلمي، مداخلة ألقيت ضمن الملتقى الوطني الثاني حول "الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي" يومي 05-06 مارس 2014، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص56. [↑](#endnote-ref-5)
5. - أكرم محمد أحمد الحاج، تحديات النشر العلمي الإلكتروني، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، ع2، نوفمبر 2013، ص ص172-173. [↑](#endnote-ref-6)
6. - ينظر: مولاي حليمة، تطور معايير التقييم العلمي للمنشورات العلمية الأكاديمية بالجزائر، الجودة والعوائق، وقائع المؤتمر الدولي الأول "تقييم جودة أوعية النشر العلمي في العالم العربي" الواقع والمأمول، يومي 29-30 مارس 2019، برلين، ألمانيا، ص ص253-254. [↑](#endnote-ref-7)
7. - المرجع نفسه، ص256. [↑](#endnote-ref-8)