ثالثا:المصادر الالكترونية ومواقع الانترنيت:

تأثر علم التاريخ بعصر المعلومات فظهر ما يعرف بالمصادر الالكترونية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وهي مصادر تم تسجيلها او انشاؤها وخزنها او البحث عنها واسترجاعاها وتناقلها واستخدامها الكترونياً او رقمياً بواسطة الحاسب الالي سواء كانت محملة على احد الوسائط المادية، كالاقراص المرنة، او الاقراص الصلبة او الاقراص المليزرة او متاحة عبر شبكات الانترنت.

وتعددت مصادر التاريخ الالكترونية مثل

- الكتب الالكترونية Electronic History Book

- الدوريات الالكترونية History Penodicales Electronic

- الموسوعات الالكترونية Electronic history Encyclopedias

- مواقع ذات طابع تاريخي History Sites

وقد تكون لبعض المصادر الالكترونية اصدارات مطبوعة وبعضها يكون الكتروني فقط، وصيغ المصادر الالكترونية ليست كصيغة mp3 الصوتية التي يمكن تشغيلها على اي مشغل او جهاز، ويكون لها صيغ خاصة وليس كل جهاز يدعم صيغ الكتب الالكترونية ويوجد اجهزة خاصة لقراءة الكتب الالكترونية مثل جهاز الكندل ((Kindle paper white، والذي هو عبارة عن جهاز قارئ كتب الكتروني مخصص لقراءة الكتب الالكترونية او الاستماع اليها ومن خلاله يمكن الدخول على موقع الكتب good reads للاطلاع عليها او موقع Amazon store لتنزيل الكتب وقراءتها والاستماع اليها.

ومن اكثر صيغ المصادر الالكترونية انتشاراً هي:

1. صيغة EPUB : وهي من اكثر الصيغ انتشاراً لانها مفتوحة ومجانية الاستخدام، وتدعم الصور الملونة ومقاطع الفديو

2. صيغة MOBI : وهي صيغة غير متاحة للعامة ولا تدعم مقاطع الفديو

3. صيغة AZW و AZW3 وهي صيغ مسجلة الملكية في امازون والصيغة AZW3 وصلت عام 2011 مع اصدار قارئ الكتب Kindle fire.

4. صيغة PDF : وهي صيغة معروفة ومشهورة والاكثر انتشاراً لقراءة الكتب الالكترونية، ويمكن لمعظم الانظمة تشغيلها، الا انها غير مدعومة بشكل جيد لاجهزة القراءة الالكترونية (الكندل).

وهناك صيغ اخرى اقل شهرة منها:

1. صيغ : LRF ، LRS ،LRX

وهي صيغ تم انشاؤها من قبل شركات خاصة تستخدم على نطاق خاص في بعض اجهزة قارئات الكتب الالكترونية

2.صيغة FB2

وهي صيغة شائعة بين جامعي الكتب الالكترونية لقدرتها على تخزين البيانات الوصفية داخل ملف الكتاب الالكتروني نفسه.

3.صيغة RFT : وهي صيغة تتوافق مع كل قارئ كتاب الكتروني وتدعم امكانية تنسيق النص.

اما مواقع الانترنيت فعي عديدة ومتنوعة وبعضها يكون معروف الهوية وتتمتع بالمصداقية وصحة معلوماتها وبعضها يكون غير معروفة ومعلوماتها غير موثقة فعلى الباحث الرجوع الى المواقع الرسمية معروفة الهوية مثل مواقع الهيئات العلمية الرسمية العامة والخاصة، ومواقع المجلات العلمية والأكاديمية العامة والخاصة، مواقع المؤسسات الرسمية وعليه ان يتجنب المواقع غير الرسمية وغير الموثقة مثل المنتديات ، وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي يكون أصحابها غير معروفي الهوية.