**مقدمة بحث كامل عن الأمن السيبراني**

لقد ظهرت في العصر الحديث الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي ارتبطت أساسًا بالتطور الكبير الذي حدث في مختلف مجالات الحياة وخصوصًا في التكنولوجيا والاتصالات، وقد ساهم ظهور شبكة الإنترنت العالمية في تدفق كثير من هذه المصطلحات، حيث تطلبت التكنولوجيا الحديثة تطبيقات وبرامج وأدوات وطرق للتعامل معها، وكان الأمن السيبراني من أهم المتطلبات التي تحتاج إليها هذه التكنولوجيا الحديثة من أجل حمايتها، وهذا البحث سوف يتناول كل ما يتعلق بالأمن السيبراني الذي شاع استخدامه في السنوات الأخيرة وأصبح من العلوم الضرورية ومجالات العمل المهمة.

**بحث كامل عن الأمن السيبراني**

يهدف البحث الذي يكلف المعلم به طلابه عادةً إلى إغناء الطلاب والطالبات بالمعلومات المهمة حول الموضوع الذي وقع اختياره عليه، حيث يتطرق البحث إلى موضوع معين سواء كان موضوعًا سياسيًا أو دينيًا أو اجتماعيًا أو علميًا وما إلى هنالك، وسوف يضطر الطلاب إلى إجراء عمليات بحث مفصلة وواسعة ودراسات متنوعة وقراءة مراجع كثيرة عن الموضوع والخروج ببحث كامل وملائم لما يرغب القراء بمعرفته، ويجب أن يبدأ البحث بالمقدمة التمهيدية وينتهي بخاتمة موجزة، وهذا البحث سوف يتناول الحديث عن الأمن السيبراني وسوف يشمل فقرات مختلفة عن هذا الموضوع للإحاطة به من كل جوانبه.

**ما هو الأمن السيبراني‎**

مفهوم الأمن السيبراني أو أمن الحاسوب والذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية اسم: cybersecurity or Computer security، هو أحد الفروع المهمة من فروع التكنولوجيا التي ظهرت في العصر الحديث والتي تعرف باسم أمن المعلومات، وتطبق على الحواسيب والشبكات، ويعمل أمن الحاسوب أو الأمن السيبراني على حماية الممتلكات والمعلومات من الفساد أو الكوارث الطبيعية أو السرقة، وعلى أن تبقى متاحة لأصحابها وفي متناول أيديهم، وبشكل عام فإنَّ الأمن السيبراني هو مجموعة الآليات والعمليات الجماعية والتي يتم من خلالها حماية المعلومات ومختلف الخدمات الحساسة من النشر أو الانهيار أو العبث من قبل الأنشطة غير المرغوب بها وغير المصرح لها من أفراد غير جديرين بالثقة.

**نشأة الأمن السيبراني**

ترجع نشأة الأمن السيبراني إلى سبعينيات القرن الماضي، إذ لم تكن برامج التجسس والفيروسات والديدان الإلكترونية شائعة في ذلك الوقت، ولكن مع ارتفاع معدل الهجمات والجرائم الإلكترونية ظهرت تلك المصطلحات في الأخبار، وكانت في تلك الفترة الحواسيب وشبكة الإنترنت في مرحلة التطوير، ولذلك كان من السهل التعرض لتهديدات عديدة، وفي الثمانينات ابتكر أول برنامج فيروسات من قبَل روبرت تي موريس، وحصل على تغطية واسعة إعلامية بسبب انتشاره وتعطيل كثير من الأنظمة، وحكم عليه بالسجن، وكان ذلك دافعًا لتطوير قوانين الأمن السيبراني، وفي التسعينيات تطور الأمن السيبراني بشكل كبير مع تطور الفيروسات وأساليب الغزو الإلكتروني، وأصبح العالم كله على معرفة بتلك المخاطر، وتم وضع بروتوكولات حماية المواقع الإلكترونية مثل: http والتي تتيح الوصول الآمن إلى شبكة الإنترنت.

**أنواع الأمن السيبراني**

هنالك أنواع عديدة للأمن السيبراني حسب مجال الحماية الذي يعمل عليها، وفيما يأتي التفصيل في هذه الأنواع:

* **أمن الشبكات**: ويسمى بالإنجليزية Network Security، ويتم فيه حماية الكمبيوترات من القرصنة والهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها من داخل وخارج الشبكة، واستخدمت فيها تقنيات عديدة مثل جدار الحماية وغيره.
* **أمن التطبيقات**: وتسمى باللغة الإنجليزية Application Security، وتتم فيه حماية مختلف المعلومات المتعلقة بالتطبيقات على أجهزة الحواسيب، مثل كلمات المرور وعمليات المصادقة وأسئلة الأمان لتحديد هوية المستخدم.
* **الأمن التشغيلي**: ويسمى في اللغة الإنجليزية Operational Security، ويتولى مهمة إدارة المخاطر التي تتعرض لها عمليات الأمن السيبراني الدااخلية، ويتم توظيف خبراء فيه من أجل إيجاد خطط بديلة في حال التعرض لهجمات إلكترونية.
* **الأمن السحابي**: وبالإنجليزية Cloud Security، ويشير إلى البرامج التي تخزن البيانات والمعلومات وتحفظها عبر شبكة الإنترنت، ويتم حفظ هذه البيانات من خلال برامج إلكترونية على الشبكة العنكبوتية بدل من تخزينها محليًا أو على أجهزة قابلة للتلف، ولذلك توفر حماية تخزينية عالية.

**أهمية الأمن السيبراني**

تكمن أهمية الأمن السيبراني في أهمية المعلومات والبيانات التي يعمل على حمايتها، حيث يحمي بيانات المؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية وبيانات الأفراد من الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى سرقتها واستغلالها في مكاسب ومصالح مادية وأمور أخرى مختلفة، وقد تكون البيانات متعلقة بالصناعة أو التجارة ولها أهمية كبيرة لدى أصحابها، وقد تكون بيانات حكومية مهمة، ولذلك تزداد أهمية الأمن السيبراني كثيرًا لحماية مثل هذه البيانات، حيث أنَّ كثير من اللصوص يهدفون إلى سرقة هوية الشخص وابتزازه أو محاولة سحب أموال من حسابه البنكي باستخدام بياناته، فبعد سرقة البيانات الشخصية مثل رقم البطاقة وما تتطلبه عملية السحب، يمكن للص أن يشتري ما يشاء عبر شبكة الإنترنت ويدفع عبر بطاقة الشخص المستهدف، وهنا تظهر أهمية الأمن السيبراني في حماية أموال ومعلومات ومصالح الجميع.

**أهداف الأمن السيبراني**

توجد أهداف عديدة يسعى الأمن السيبراني إلى تحقيقها والوصول إليها من قبل جميع مستخدمي الإنترنت، وفيما يأتي سوف يتم إدراجها:

* **توفير البيانات**: حيث يشير هذا المصطلح إلى وصول الأشخاص المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات والبيانات بالوصول إليها والعمل على تعديلها في الوقت المناسب، وبالتالي العمل على وصول البيانات الموثوق، ومنع الأفراد غير الموثوقين من الوصول إليها، ويستخدم من أجل ذلك أساليب كثيرة في عالم الإنترنت والشبكات والحواسيب مثل الحماية المادية والدعم الحاسوبي الاحتياطي وجدران الحماية وغيرها.
* **صحة البيانات**: يعمل الأمن السيبراني على ضمان صحة ودقة المعلومات كما يريدها أصحابها، وحمايتها من أي تعديل أو تحريف غير مسموح به وغير مصرح له، وبالتالي تهدف إلى عدم العبث بالبيانات أو تغييرها من قبل المتطفلين واللصوص وضمان وجود مصادر حقيقية للمعلومات، ويعتمد على العديد من التقنيات في ذلك من أهمها: رموز تعديل البيانات والنسخ الاحتياطية لها وغير ذلك.
* **سرية المعلومات**: يعمل أيضًا الأمن السيبراني على المحافظة على مفهوم الخصوصية وتجنب الكشف غير الموثوق وغير المصرح له عن البيانات، وبالتالي ضمان سرية البيانات بشكل كامل، ويتم توفير وصول الأشخاص الموثوقين والمصرح لهم فقط بالوصول إلى البيانات، مثل تشفير المعلومات وإتاحة فك التشفير للأشخاص الموثوقين فقط، وهنالك العديد من التقنيات المستخدمة من أجل ذلك مثل: التحكم بصلاحية الوصول إلى المعلومات والتفويض والمصادقة والتشفير وغيرها.

**المشاكل التي يواجهها الأمن السيبراني**

يواجه الأمن السيبراني في الوقت الحالي العديد من المشاكل، ويسعى المختصون في هذا المجال دائمًا إلى تجاوزها، وفيما يأتي أهم هذه المشاكل:

* تعقيد الهجمات والجرائم الإلكترونية وزيادة ذلك التعقيد بشكل مستمر، وذلك يترافق مع التقدم والتطور الإلكتروني، حيث أنَّ ظهور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والعملات المشفرة وما إلى هنالك ساهم في زيادة تعقيد البرامج الضارة التي تشكل خطرًا على بيانات الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد.
* عدم وجود عدد كاف من الخبراء في مجال الأمن السيبراني، حيث يعاني هذا القطاع من نقص كبير في عدد الخبراء، وتسعى الجهات المسؤولة عن زيادة أعداد الخبراء وخصوصًا مع ارتفاع أجور الخبراء في هذا المجال بشكل كبير.
* إخفاء الهوية من خلال العديد من التقنيات المستخدمة في عالم الإنترنت مثل العملات المشفرة التي يمكن استخدامها دون الكشف عن المستخدم، وهذا يتيح للصوص والمحتالين العمل على تقنيات سرقة معلومات متطورة دون الخوف من كشف هوياتهم أو شخصياتهم.
* الاتصال غير الآمن على شبكة الإنترنت يعد مشكلة كبيرة، فقد يؤدي إلى انهيار نظام تبادل المعلومات، وبالتالي قد يؤدي إلى انتشار البرامج الضارة بشكل أوسع وأكثر سهولة.
* تطوير عمليات القرصنة والاحتيال من خلال استهداف بيانات الأشخاص وخداعهم من خلال النقر على أحد الروابط والذي يؤدي إلى الاستيلاء على بياناتهم الشخصية، وتوظيفها في عمليات السرقة والنصب والاحتيال، وصياغة رسائل أكثر إقناعًا للتأثير على مختلف المستخدمين.
* نشر المعلومات الخاطئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمصادر الآلية، وهذا يعرض المستخدمين وسلامة البيانات الإلكترونية إلى خطر كبير.
* وصول أطراف أخرى إلى البيانات وذلك من خلال سماح المستخدم لأحد المواقع أو البرامج بالوصول إلى بياناته الشخصية عبر تسجيل الدخول من خلال فيس بوك أو البريد الإلكتروني، ويمكن لأصحاب تلك المواقع أن يستخدموا المعلومات في أساليب احتيال عديدة.

**خاتمة بحث عن الأمن السيبراني**

يعتبر الأمن السيبراني أحد الطرق المهمة والتي ظهرت من أجل التعامل مع مشاكل التكنولوجيا وشبكة الإنترنت، فمع ظهور كل اختراع أو ابتكار تظهر مشاكل ومصاعب يتطلب التصدي لها ابتكار وسائل مقاومة، ولذلك من الضروري الالتفات إلى أهمية هذا المجال، والذي يأخذ أهمية أكبر يومًا بعد يوم بسبب حاجة الحكومات والمؤسسات والشركات إليه، وهذا ما يدفع كثير من الأشخاص لدراسة الأمن السيبراني ودخول دائرة العمل فيه لتحقيق دخل عالٍ وأمن وظيفي مستقر في مهنة على قدر كبير من الأهمية.