Information

Literatur


Wiener, Norbert

Current trends in information theory. Pittsburgh 1953


Fred A. H. Ives. Applications of Information Theory to Psychology New York 1959

in Transfers von Informationen

vgl. Juni 68, 20B, abu und 28, 2162

zu Erleuchtung von Informationen und Entdeckung: 

prämiert vgl. 28, 12c, 306
95.1.1.1


Eig. Eich 78, 26. XIV. 28, 21. IV. 28, 12. 30. 6
A5.1a Definition:

Doney 15a 317 note: Dealing any Develp. and p.159
information is a patterned relationship between events
which can be transformed through a sequence of channels
by a series of codifications and by which one type of event
is substituted for another in such a way that the event
substituted for in some sense stands for the other.

Broadly speaking, information is "that which is
communicated".

Ein Entwurf notwendig führt zu einem bestimmten Informationsbedürfnis. In dem Man an diese Information beteiligt werden muss, d.h. in dem Man, als eine bestimmte Problemlösung für die Entwurfsdefinition gefunden wurde, kann er als ein funktionaler Bestandteil sein; für die Untersuchung der funktionalen Repräsentation bestimmte Information zu finden. Ein weiterer Gesichtspunkt kann, auch bedeuten, dass sich bei der Informationsleistung manußhafte Vorgänge, wie das Führen von Faden, abhängen.
Informationen über den für beide Entitäten angestrebten Ausgleich der Entlehnungen. Vgl. 28.12.166.

It is difficult to imagine what concepts of the sociologist might seriously be aided by information theory. Our immediate notion is that, if information is shared, transmitted, processed, etc., within local groups—especially formal ones—information theory begins therefore to be relevant. This notion is superfluous because the "information" of information theory is not equivalent to "special knowledge," but rather concerned with the reduction of uncertainty about a class of alternative events, when messages about them are transmitted. The process of definition of the class of alternative events is the key to the cogent use of information theory. Whatever probability
$$.15$$ may lie in the above notion can be realized only by a breakthrough in the definition of classes of alternative events in social organization. Perhaps alternative decisions of organizations are specifiable in which case information measures might be used to specify the decision-making process at different levels in the organization.

Das ist unmittelbar mit der Information beginnt von einer Definition der Bereiche funktio-
nal-organisatorischer Möglichkeiten, also von der funktionalen Struktur.
95.6 Die Information bezieht sich auf die Mengen
unterscheidung der Informationstheorie in der Praxis
hinsichtlich der Informationsaustausch. Es beschränkt die "Einsätze"
(1945) in der Entwicklungsmodell, u.a. J. D. B. H.
und W. R. die Anzahl der Entwurf- und
mit bestimmten Einsätzen werden. vgl. 78.2A W82