

> ظل هفهوهر تكنولوجيا التعليـه
> حتى ثمانينيـيات القرن العشرين يعاني من النظرة الهـحلـودة باعتـباره مرادفاً لالأجهزة والمواد التعليـيميت التي يلجأ لها المعلمون لتييسير شرح وفهه بعض المفاهيـه الهـجردة المقررة على طلبـت مراحل التعليـه قبل الجامعي.

ومع التطور المتنامي لإمكانات تكنولوجيا الاتصالات
والمعلومات بلـأت النظرة لتـكنولوجيا التربيـت وتـكنولوجيا التتعليهر في التطور، وأضحت تـكنولوجيا التعليـر تهتـم بالتطبيق المنهجي المنظي للبـحوث والنظريات والمهمارسلات التجريبيـيت الخخاصتخ بعهليـات التعليـه والتعله ومصادر التعله الكـلاسيـكيـخ والرقهيـتّ، وتوظيف كافتّ العناصر البشريتخ وغير البشريـتّ في مجالى التعحليـه والتعلمر لمعالجتت مشكالات التعله الإنساني.

وظهرت مع بلدايات الالفيتن الثالثت استـراتيجييات حلديثت لتـنـولوجيا التعليـر تقوهر على نظريات التعله التي تتجعل من المتعله شتخصيتز فاعلت نشطت باحثت عن مصادر المعرفتّ باستخخلداه تقنيـات التعله الإلكتروني والملدمـج والمعكوس والنقال والافتراضي، واستراتيـجيـات التعله القائـر على أدوات الويب بأجيالها، وبيئات التعله التتكيفيـت المرنتّ، وتوظيف

أنظمت إدارة التعله الإلكتروني ومنصاته في طرح المقررات الإلكترونيت الجماعيت مضتوحت المصد ر(MOOC).

ويود رئيس مجلس القسه وأعضاء هيئت التـدريس بـه أن

 الموقرين لما يقدموه من دعمر متواصل في سبيل الـيل الا رتقاء با بالقسهر

 كشعبت إعداد معله الحاسوب وتكنولولوجيا المعلومات، وشعبت
 وتطوير برنامتج الدبلوه المهنيتن تخصص تكنولوجيا التويا التعليـر

واللّه عز وجل من وراء القصد وهو الموفق ،،

