# د. حهود بن أحمد الخميس / د. عبد الحافظ بن عواجي صلوي قسم الإعلار-كلية اللعوةوالإعلار جامعة الإمار محمد بن سعود الإسلامية <br> الاحتياجاتالإعلامية"للمعاقينوملدى إشباع وسائل الإعلاهر لها 

ملخص البحث :
يعد التعرف علمى احتياجـات المعـاقين الإعلامبـة ضـرورة ملحة لوسائل الإعـلام مـن جهـ،








 الإعلامية وطيبع الإعاتة.

مقدمة :
يعد الإعلام شيان حياتنا المعاصرة، إذ لا يستغني عنه أي فرد في المجتمع، فمنه نستقي الأخبار التي تساعدنا على السيطرة على البيئة المحيطة بنا، ومنه نصل على
 الشرائح المهمة في بجتمعاتنا التي هي بیاجة ماسة للاستفادة من الإعـلام مثلـها مثـل غيرها من الشرائح الأخرى في المجتمع. لكـن الملاحظ أنـه غالبـأ مـا يتم تجاهلـهـم في كثير مـن البلـدان الناميـة عـند وضـع الـُطط وتـــديم الخـدمات، وخاصة الحـطط والخدمات الإعلامية، فالرسائل الإعلامية سواء أكانت عن طريـق الوسـائل المرئيـة أم المسموعة أم المقروءة غالباً ما توجه للأسوياء، وحتـى البرامـج الخاصـة الامبة بالمعـاقين في هذه الوسائل الجمماهيرية توجه في الأصل للأسوياء، وقـد تترجـم لبعـضهم عـن طريـق لغـة الإشـارة. ويقتـصر دور وسـائل الإعـاملام في كـير مـن الأحيـان في بجـال الإعاقة على أقصى تقدير على التوعيـة بضرورة اهتمـام قطاعـات المجتمـع المختلفـة بالمعاقين، لكنها تتجاهل في كثير من الأحيان أنها هي أيضاً مطالبة بتــديم خـدمات إعلاميـة للمعـاقين. فالمعاقون مثلـهـم مثـل أي فئـة في المجتمـع بحاجـة للمعلومـة ،
وللخبر، وللتوجيه، وللتسلية والترفيه.

إذن فالتعرف على احتياجـات المعاقين الإعلاميـة تعـد ضـرورة ملحـة لوسـائل الإعــلام مـن جهـة ، وللجمعيـات والمؤسـسات المهتمــة بالمعـاقين واحتياجـاتهم ورعايتهم من جهة أخرى. إذ أنهم يثثلون شريكة مهمة من الجمماهير لها خصائصها وسماتهـا المستقلة والـتي تـؤثر في طبيعـة احتياجـاتهم الإعلاميـة وطـرق تعرضـهـم واسـتخدامهـم للوسـائل الإعلاميـة الجماهيريـة. ومـن هنـا فإنه يجـب علمى وسـائل الإعـلام التعرف علـى احتياجـات المعـاقين ودوافـع تعرضـهـم، ودرجـة تعرضهـم

لر سائلها حتى تستطيع أن تلبي احتياجاتهم وتشبع رغباتهم من خلال إشـراكهم في الاستفادة من برابجها العامة أو تخصيص برامـج خاصة لهم. ومن جانب آخر فـإن الجمعيـات والمؤسـسات المهتمـة بالمـاقين يبـب أن تتعـرف على طبيعة تعرض المحاقين لوسـائل الإعـلام العامـة ومـدى إمكانيـة الاسـتفادة مـن تلك الوسائل للوصـول إلى المعـاقين وتـو جيههم ورعـايتهم. ومـن هنـا جـاءت هـذه الدراسـة لتقـدم لوسـائل الإعـلام والمؤسـسات ذات العلاقـة برعايـة المعـاقين رؤيـة واضـحة لاحتياجـات المعاقين الإعلاميـة علـهـم يستفيدون منها في تقـديم خـدمات إعلامية متميزة لهذه الفئة الغالية والتي غالبأ مـا يتم تجاهـل احتياجاتهـا عنـد وضـع الحطط والبرامج الإعلامية في بجتمعاتنا.

## مشكلة الدراسة :

يككن تحديد مشكلة الدراسة في "التعـرف على الاحتياجـات الإعلاميـة للمعـاقين مـن فـئتي الـصم الـبكم، والمكفـوفين في المملكـة العربيـة الـسعودية ومعرفـة طبيعـة استخداماتهم لوسـائل الإعـلام الجماهيريـة مـن صـحافة وإذاعـة وتلفــاز وإنترنتـ، وتحديد مدى إشباع وسائل الإعلام لتلك الاحتياجات". أهمية الدراسة

تكمن أهمية اللدراسة في الجوانب التالية :
1- تعرفهـا علـى احتياجـات فئـة مـن الجمــاهير المـستهدفة لهـا سمـات وخصائص اتصالية ختلفة عن الجماهير العامة.
r- تناولها فئة المعاقين الذين يجب أن توجه لهم البرامج الإعلامية مثلهـم مثل غيرهـم لكـي يكونـوا مندبين في جكتمعهم ومـسهمين إيكابيـأ في عملية التنمية. r- تناولها فئة المعاقين الـذين غالبـأ مـا يـتم إغفـالهم عنـد وضـع المطط
والبرامج الإعلامية.

ع- كـشغها عـن طـرق وأسـاليب اسـتخخدام المــاقين لوسـائل الإعــلام الجماهيرية.

0- كـشفهاعــن أهـم الاحتياجـات الإعلاميـة الــتي يـسعى المعـاقون لإشباعها.
--V للوصول إلى هذه الفئة من الجماهير.


1- كشفها عن ملى قيام وسائل الإعلام بنقل المضامين الهادفة والموجهة وإيصالها إلى جمهور المعاقين بشكل جذاب ومؤثر ما يسهـم في إشباع تطلعات هذه الفئة الغالية من المجتمع. Q- تنامي الاهتمام بـدمج المحـاقين في المجتمـع مــا يفرض بالضروروة على وسـائل الإعــلام المختلفـة العنايـة الحناصـة بالرســائل الموجهـة إلى الجممهور لإحداث الاستجابة المطلوبة.
-1- حاجة المؤسسات الخاصـة الـتي تعنى بشؤون الإعاقـة إلى مشل هـذه الدراسـة وذلـك نلتعـرف علـى أكثـر الوسـائل الإعلاميـة ملاءمـة في إيصال مضامين معينة إلى الجمهور المستهدف.

أهداف الدراسة
ا- محاولة الخروج برؤيـة واضـحة وآليـات عمليـة مقنتـة تثكـن القـائمين على الوسـائل الإعلاميـة مـن إعـداد مـواد إعلاميـة تلنبي حاجـات المعاقين وتشبع تطلعاتهه.

- Y- Y الكثف عن الصعوبات التي تواجه المعاقين أثناء التعرض للوسائل والرسائل الإعلامية التقليدية والمعاصرة.
r- التعرف على أكثر الوسـائل الإعلاميـة استخدامأُ مـن قبـل جمهور المعاقين ومدى الإشباع الذي تعققه.

؟- التعرف على طبيعـة المضامين الإعلاميـة الـتي يتعرض لها جمهور المعاقين.

0- التعرف على دوافع استخدام المعاقين لوسائل الإعلام.


7- التعرف على حجـم استخدام جمهور المعـاقين للوسـائل الإعلاميـة المختلفة.
-V
تساولات الدراسة

-     - مـا حجـم تعـرض المعـاقين في المملكــة العربيـة الـسعودية لوســائل

الإعلام الجماهيرية؟
(Y- ما دوافع تعرض المعاقين لوسائل الإعلام؟
ץ- مـا الفـرق بـين الـصم البكـم والمكفـوفين في درجـة التــرض لوسـائل الإعلام؟

ع - ما الفرق بين الصم البكم والمكفوفين في درجة الإشباع الـذي تحقتـه وسائل الإعلام؟

-     - ما العلاقة بين درجة التعرض لوسائل الإعلام ودرجة الإشباع الذي

تحققه وسائل الإعلام الجماهيرية؟
7 - هل هناك علاقة بين درجة تعرض المعاقين لوسائل الإعلام وكل من
العمر والدخل والمرحلة التعليمية؟
-V هل هناك علاقة بين درجة الإشباع وكل من العمر والدخل والمرحلة
التعليمية؟
^- مـا درجـة التبـاين في تعـرض المعـاقين لوسـائل الإعــلام تبــأ لنـوع السكن؟
9- مـا درجـة التباين في مـستوى الإشـباع الـذي تحققـه وسـائل الإعـلام للمعاقين تبعأ لنوع السكن ؟


## الدراسات السابقة :

دراسة احتياجات المعاقين الإعلاميـة ومـدى إشباع وسـائل الإعـلام لهـا تـدخل ضـمن إطـار نظريـة الاستخخام والإشباع والتـي تنطلـق في تفسيرها لتـأثير وسـائل الإعلام من التركيز علىى احتياجـات الجمهـور والتعـرف على مـدى إشباع وسـائل الإعلام لها وذلك بدراسة الجمهور.
وقد كان أول من لفت الانتباه لهذه النظرية هو كـاتز" (Katz) الذي ألـد الدراسـات الـتي تنظر إلى وسـائل الإعـلام في تلـك الفـترة على أنهـا مقنعـة بـدأت تتضاءل، وذلكك لأن الدراسـات حتى تلـك اللحظـة كانـت تبحـث عـن تـأثيرات الحمــلات الإقناعيـة في وســائل الإعـلام علـى المجهـور. وكــان هــذا النـوع مـن الدراسـات يهـدف إلى معرفـة الإجابـة علـى تساؤل : مـاذا تفعـل وسـائل الإعـالام بالجمهور؟ وكشفت النتائج أن وسائل الإعلام غير مؤثرة في إقناع الناس، ومن ثـم اقـترح أن يكـون الـسؤال البـديل هـو مــاذا يفعـل النـاس بوسـائل الإعــلام؟. وقــد استعرض "كاتز" العديد من اللراسات التي تركز على عرض و وجهـة نظر الجمهور
 اللدراسات التي تبنت تفسير العلاقة بين وسـائل الإعـلام وبـين الجمهـور مـن خـلال
 والإشباع وبين أن هناك خمس بجموعات من الاحتياجات الإنسانية الـتي يكـن أن تشبعها وسـائل الإعـلام وهي : الاحتياجـات المعرفية ، والاحتياجـات العاطفية،
(1) Katz.E., Mass communication research and the study of popular culture. Studies in Public Communication, (2), 1959, 1-6.
(Y) Tan, A., Mass Communication Theories and research. (New York: Willey, 1985)

والاحتياجات الشخصية، والاحتياجات الاجتماعية، وأخيراً الاحتياجات النغسية المرتبطة بالهروب وتخغيف الضنوط．

وتقوم وسائل الإعلام－من وجهة نظر تان（Tan）ـ بعدد مـن الوظائف لإشباع هذه الاحتياجات، منهـا تـــديم المُلومـات الـتي تكـن الجمهور مـن السيطرة على البيئة الميطة به ومن ثـم إشباع حاجاته المعرفية، كمـا تقـوم وسـائل الإعـلام بتقـديم وسائل للهروب من القيود والـروتين المفروضـة علـى الجمهور، فهي تعـد مرجعـأ شخصياً للأفراد فيما يتعلق بكشف الحقيقة ودعم القيم، كمـا أن وسـائل الإعـلام تقدم معلومات تدعم المجهور في علاقاتهم الا جتماعية＂（1） ومـن أبرز دراسـات نظريـة الاستخدام والإشباع في المجتمـع السعودي، دراسـة مساعد المحيا（）، ودراسـة علـي العتيبي（٪）．وكانـتـ دراسـة المحيـا تبحـث عـن دوافع استخخام وسائل الاتتصال الإلكترونيـة في المجتمـع السعودي، وقـد توصـلت هـذه الدراسة إلى أن أكثر من نصف الأفراد يرون أن تعدد القنوات التلفزيونية يؤثر على استخدامهم لوسـائل الاتصـال الأخرى، وأن أبرز دوافـ استتخدام الأفراد لهـنه الوسائل يكـن حصرها في الـدوافع الإعلاميـة والإخباريـة ومتابعـة المواد والـبرامج العلمية والثقافية والترفيهية．
$\qquad$
（1）المرجع السابق
（Y）مساعد بن عبداله الميا، دوافع استخدام وسائل الاتصـال الإلكترونية ومدى الإشباع الذي تخققه ، رسـالة دكتوراه غير منشورة، الريـاض، كلية الـدعوة والإعـلام، جامعة الإمـام عحمـد بـن سـود الإسـلامية ، ．هしを
（Y）علـي العتيبي ، استتخدامات الجمهـور للقنـوات التلفزيونيـة الفضضائية وإشـباعاتها ، رسـالة دكتـوراه غير منسورة، الرياض، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام عممد بن سعود الإسلامية، YY §（اهـ

ميلك جالمعد

أمـا دراسـة العتيبي فكانـت حـول استخخدامات الجمهـور للقنـوات التلفزيونيـة الفضائية وإشباعاتها، وتوصلت دراسته إلى أن القنوات الفضائية تعـد مـن المصادر الإعلاميـة المهــة الـتي تتمتع بانتشار واسـع في المتتمـع السعودي، وتحظى بمتابعـة مـستمرة لبرابجهـا، كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة ارتفاعـأ كـبيراً وملحوظـأ في نسبة المشاهدة اليومية المنتظمة للقنوات الفضائية بين أفراد المجتمع السعودي. ومــا كشفته الدراسـة أن أبـرز دوافـع استخخدام القنـوات الفـضائية تنحـصر في الـدوافع الإعلاميـة المعلوماتيـة ، المعرفيـة، والترفيهيـة، في حـين تتـأخر عـن ذلـك الدوافع النفسية والاجتماعية والعاطفية.
كمـا كشفت دراسـة العتيبي أن البرامـج الإعلاميـة والمعلوماتيـة والمـرفيـة أكثر إشباعأ لاحتياجات جمهورها من البرامج الترفيهية. وجـاءت البرامج الإخباريـة في مققمـة الـبرامج الـتي فـضلتها عينـة البحـث، يليهـا الـبرامج الدينــة، ثـــم الأفـلام والمسلسلات، وأخيرأ البرامج العلمية والثقافية، وأظهرت دراسـة العتيبي أن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الانتقائية، والنشاط والفاعليـة. وقد جاءت هذه النتائج حول نشاط المشاهدة لدى أفراد عينـة البحـث لتـدعم فكـرة الجمهور الفعال النشط التي أصبحت تتمتع بتأييد واسع لـدى كثير مـن الباحثين في

بال الاستخدام والإشباع. كما توجه عدد من الباحثين إلى دراسة طبيعة تعرض فئـات محـددة مـن الجمهور لوسـائل الإعـلام، ويـأتي في متــدمتهم النجعـي (1) الـنـي تعــد دراسـته مـن أقـدم
(1) Najai, A., Television and Youth in the Kingdom of Saudi Arabia: an empirical analysis of the uses of television among young Saudi Arabian viewers, Unpublished PhD dissertation, University of Wisconsin, Madison, WI, (1982)..

الدراسـات في هـذا المجـال إذ أجريـت في عــام 9AY ام وكانـت بعنـوان : التلفزيـون والـشباب في المملكـة العربيـة الـسعودية، ودرسـت دوافـع التعـرض والمـشاهدة التلفزيونية على عينة من الشباب السعوديين في المدارس الثانوية في مدينة الرياض للكشف عن أنماط استخداماتهـم لبرامج التلفزيون السعودي، وقد اتضح من نتائج هذه الدراسة أن الدافع الرئيس لمشاهدة التلفزيون في أوساط الشباب السعودي هـو الحصول على المعلومات. وخلصت نتائج الدراسـة إلى التأكيد على أن الشنباب في المملكــة يـستخدمون التلفزيـون كوســيلة ومـصـر للمعلومـات وأن احتياجـاتنهـم المعرفية من خلال التلفزيون كانت أكثر إشباعاً.
 المتحدة لوسائل الاتصال من أبرز اللراسات على مستوى الخلـيج العربي في بجـال اسـتخدام الـشباب لوسـائل الإعــلام ؛ حيـث توصـلت إلى أن الـشباب الإمـاراتي يتعرضون لكافة الوسـائل يومياً أو بشكل شبه يـومي وأن حجـم تعرض الفتيـات للتلفزيون أكتر من الشباب، أما المواضيع التي يتعرض لها الشباب فكانـت الأفلام العربية والأجنبية باللرجة الأولى ثم المسابقات الجماهيرية والأغـاني وأخيرأ برامج الأخبار.
ومن الدراسات الـتي تطرقـت للتعـرض لوسـائل الإعـلام في دول الخلــيج كانـت

(1) بدران عبد الرزاق بدران، استخدامات الشباب لوسائل الاتصال في دولة الإمارات العريية المتحلة ، البلة
التونسية لعلوم الاتصال ، العدد Y9 Y / ، ديسمبر 1990 جون 1997.
 الاتصال، العدد الخامس، يوليوا 1991،


الاتصال الجمـاهيري، وقـد حـاول مكـاوي التعـرف علمى علاقـة الـشباب العمـاني بوسـائل الاتصال المختلفـة مـن كتـب وصـحف يوميـة وبــلات وراديـو وتلفزيـون ومسجلات وفيديو وسينما. وقد توصلت الدراسة إلى أن التلفزيـون يحتل المرتبـة
 المسجلات الـصوتية، كمـا أشـارت نتـائج دراسـة مكـاوي إلى وجـود فـرو
 ترتيب أيام التعرض لتلك الوسائل على مدار الأسبوع. كما أشارت نتائج الدراسِ ونـي
 وسيلة من وسائل الاتصال.
أمـا الدراسـات الـتي تناولـت العلاقـة بـين وسـائل الإعـامام والإعاقـة ، فتـد ركز معظمها على ما يتعلق بإعلام المتمع وتوعيته بقضايا الإعاقة ، وتندر إلى حـد كبير دراسات احتياجات المعاقين من وسائل الإعلام ومدى إشباعها لتلك الاحتياجات. وقـد ركزت الدراسـات الـسابقة في هـذا البــال - وخاصـة الغربيـة منهـا- على اللوور الذي تقوم به وسائل الإعلام في رسم الصورة الذهنية عن الإعاقة والمعاقين. ولعل ذلك يتضح جلياً عنـدما نستعرض التقرير النهـائي للقـاء الخـبراء الـدوليين في جال وسائل الإعلام والإعاقة في موسكو عـام Y • • ؛ حيـث كشف التقرير عـدة أمور أهمها
1- أن هناك اعترافأ بأهمية الاستفادة من وسائل الإعلام في تقـديم الإعاقة على أنها تنوع طبيعي ومقبول في الجمتمع.
(1) Duncan, B., Final Report of the International Experts Meeting on Mass Media and Disability, Moscow, Russia, September 26-29,: summary of the event and its impact and outcomes, 2002.
بري
العست اللامس شوال
$\Gamma \Sigma \Lambda$
† - بالـصورة نهـا في وسـائل الإعـلام وذلـك بتحـسين الرسـائل الـتي تنــلـ وتعكس القبول المتنامي للإعاقة على أنها حق إنساني وتغيير اجتماعي. r- أهمية الوصول إلى رسالة القبول والانـدماج في المجتمـع للأطفـال الـذين لديهم إعاقة حتى يتمكنوا مـن التعلم المبكـر والنظر إلى أنفسهـم على أنهم أشخاص لهم أهميتهم في المتمع، كما أن الرسالة ينبغي أن تصل إلى الأطفال الأصحاء بتشجيعهم على قبول الاختلافات. كما كشف التقرير (1 أن هناك تيمزأ لبعض الـدول المشار كة في اللقـاء في طبيعـة الـبرامج الإعلاميـة المتصصلة بالإعاقـة ؛ فألمانيـا كانـت متميـزة في الاسـتفادة مـن الوسائل المدرسية لتقديم الإعاقة بهدف مزدوج يشمل كل من : زيادة الاهتمـام، وإعداد الطلاب والملر سين لتقبل زيـادة دمـج الأطفـال المعـاقين. أمـا بريطانيـا فقـد تيـزت بخبرتها الطويلـة في تحـسين صـورة الإعاقـة وتمكـين نسبة مـن المهـاقين مـن المشاركة في برامج تعليمية وترفيهية. أمـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فقـد تيمزت بـدورها في بـرامج الأطفـال الـتي تحـاول غـرس نـوذـج تــوع المجتمـع علـى نطـاق واسع. أما كندا فقـد تميزت بتركيزهـا على ثلاثـة أنشطة مكملـة لبعضها البعض وهي : البرامج التلفزيونية المتعلقة بقضايا الإعاقة المدعوم من قبـل شبكة الإذاعـة الرئيسة، والاحتفال بفيلم الإعاقة الـسنوي والمدعوم مـن جمعيـات الإعاقة غير الحكومية، وأخيرأ دعـم بعض أفلام قضايا الإعاقـة المقـدم مـن المجلـس الكنـدي الوطني للأفلام.
(1) المرجع السابق
 الإعلامية تتركز في تصوير المعاقين على أنهم مرضى وعـاجزين رغـم وجود بعض

 الإيكابية مثل نوذج جكموعة الأقلية والذي يصور جكتمـع المعاقين على أنهـم أقلية
 الاستثمار من أجل المعاقين في الجتمع بأن له بـد اقتصادي إيكابي و وفي مقابل هـا
 والني يصور الاستثمار الاقتصادي للأشخاص المحاقين على أنه ذو تكلفة عالية على الجُتمح التجاري الأمريكي.
 لتضايا الإعاقة ومنها دراسة سوزان ليفن التي يبنت أنه على الرغم مـن من أن التغطية
 الناس على فهم أن قضايا الإعاقة مسألة حقوق وطنية، لكـن التغطية الإعلامية للإعاقة لا زالت تدعم الصورة الذهنية السلبية أكثر من أي وقت مضى ،وفشّلت

 وترفض أن تنظر !إلى أن معظم الصعوبات التي يواجههـا المعاقون هي من الجتمـع
(1) Haller, B., Images of disability in news media, Paper presented at the National Communication Association Annual Meeting, November, Chicago, Illinois, 1997.
( Y ) Levine, S., Reporting on disability, 2004 , http://www.media alliancce.org / article.php.


نفسه، وأن الإعلاميين ينظرون إلى الإعاقة على أنها معاناة، لكنهم لا يبحثون عن أسباب المعاناة، ولا يدركون أن معظم المعاناة يككن تخفيفها من خلال تلا تركيز الصنوء على السياسات المتبعة تجاه الإعاقة.

ومـن المشاكل الـتي تواجههـا التغطيـة الإعلاميـة لقضضايا الإعاقـة كمـا توضـحها "سوزان ليفن (1) "مشكلة النتّص في مـصادر المعلومـات الـتي تتحـلـث باسـم حقـوق المعـاقين. فالمراسـلون في الغالـب يطلبـون المعلومـات مـن مقـدمي الخــدمات أو مـن المنظمات الوطنية التي تـدار مـن قبـل أشـخاص لا يعـانون مـن الإعاقة ، ونـادراً مـا يرجعون إلى استشارة الحبراء الذين يعانون من الإعاقة، والمنظمات الـتي تـدار مـن قبلهم. وهذا الأسلوب المتبع من الصحفيين لا يؤدي إلى عـدم الدقـة ودعــم النظرة السلبية فقط لكنه أيـهأ يسلب جمـاهير وسائل الإعـلام بعـدا مهمـا في النظل إلى المعاقين، ويستمر في جعل المعاقين يشعرون كما لـو كانوا غير قادرين على التعبير عن أنفسهم.

وهناك نوع آخر من الدراسات النربية تطرق لـقوق المعاقين الإعلامية ومـا إذا كانوا يعطون حتهم الكامل في التعبير عـن أنغسهم في وسـائل الإعـلام أم لا . نقـد أوضح "بيث هولر"(r) أن المشاكل الماضية المتعلقة بالتنطية النهطية كان لهـ النـا ارتباط ضمني بالنشطاء السياسيين في جتمـع الإعاقة وعـدم رغبتهم في إبراز قضاياهم في في وسائل الإعلام وذلك للوفهم من أن وسائل الإعلام ستشوه رسائلهم.
(1) المرجع السابت .
(Y)Haller, B., Ibid.

$\Gamma 01$

وفي دراسـة أخـرى " لبيـث هـولر (1)" عـن التغطيـة الإخباريـة لقـانون الإعاقـة الأمريكي وجدت أن هب٪ فقط من الأخبـار الـتي ظهرت في الـصحف الأمريكيـة الرئيسة كانت من مصادر تثثل جماعة المعاقين.

 حصرت فيها دوريات الإعاقة وحاولت التعرف على خصائص هـذه الـدوريات في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدت الدراسة أن هنـاك ابا دوريـة في الولايـات المتحدة تعنى بشؤون الإعاقة، وقد وجـدت الباحثة أن الـدوريات الـتي تم حصرها تقع تحـت مـا سمـي بنمـوذج الحقـوق المدنيـة لتغطيـة الإعاقة ، وقـد أجرت الباحثة مقابلات مع مسؤولي تحرير دوريات الإعاقة ووزعتهم إلى ثلاث بجموعات : الجمموعة الأولى : تقع تحت تصنيف ما سمي بنموذج الناشط أو السياسي
ويقع تحت هذا النموذج رؤسـاء تحرير اللدوريات الذين تنطبق عليهم الشروط
التالية :

- أن يعبر الحرر رغبته في تغير مواقف الجُتمع عن الإعاقة. - أن يتحــدث المحـرر عـن الإعافـة في إطــار المـــوق المدنيـة أو بــصطلح جماعات الأقلية.
(1)Haller, B. Disability Rights on the Public Agenda: Elite News Coverage of the Americans with Disabilities Act, ( Ann Arbor, Mich: UMI, 1995).
(Y)Ransom, L., Disability publication demographics, In Proceedings of the Annual of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (80th , Chicago Illinois, July 30 -august 2, 1997).
- أن يهتم المرر بقضايا الاختلاف ويربط بين مبـادئ الجماعات الأخرى والإعاقة.
- أن يدعم المحرر التحـرك كـو المطالبة بحقوق المعـاقين أو بجتمع المعـاقين ويرى أن دوريته تقوم بدور في هذا المجال.
المجموعة الثانية : تقـع تحـت تصنيف مـا سمي بنمـوذج التذويب في المجتمـع ويقع تحت هذا التصنيف رؤساء التحرير الـذين تنطبق علـيهـم الششروط

التالية:

- إجابات المحرر على المقابلة أو الاستبيان تشير إلى الرغبة في التدريب أو التشجيع على توظيف الأشخاص الذين لديهـم إعاقات. - أن يستهدف هؤلاء المررون الأشخاص غير المعاقين. المعاقين وججتمع الإعاقة لكنه من غـير المتمـل أن ينظر إلى دوريته على أنها مرتبطة بهذه الأفكار.

المجموعة الثالثـة : تقـع تحـت تـصنيف مـا سمـي بنمـوذج الاهتمامـات المناصـة
ويقع تحت هذا التصنيف رؤساء التحرير الذين تنطبق عليهم الشروط التالية : - أن يصف المـرر الغـرض الأسـاس مـن دوريته بأنه خدمـة لاهتمـام أو

نحاجة حدددة ، مثل توفير لعبة القولف للأشخاص مبتوري الأطراف.

- أن يصف الإعاقة على أنها أمر عارض. - قبولـه للإعلانـات الـتي لهـا علاقـة باهتمامـات خاصـة للمعـاقين مثل السفر، لعبة القولف...إل.

وقد كشفت الدراسة"(1) أن ثلث رؤسـاء التحرير الـذين تمـت مقـابلتهم وعـددهم
 الثانية ، في حين أنه لم يدخل تحت تصنيف المجموعـة الثالثـة سـوى شـخص واحـد ، أما الثلاثة الباقون فلم تستطع الباحثة تصنيفهم. أمـا "رويـرت كلاونـسكي "(r) فقــد اختـبر تـأثيرات المجتهـع علـى رؤيـة حـرري الصحف لتغطيـة المجموعـات الـتي تـأثرت بـالقرارات الرسميـة مثل قـانون الحقـوق المدنية عام • 197 وقانون حقوق المعاقين عام •199م. وقـد كشفت الدراسـة أن المـررين في المجتمعـات الـتي فيهـا أكثـر تعلديـة كـانوا يعطون قيمـة عاليـة لأخبـار الأقليـات، ومعظـم المحررين مـن المتمعـات الـتي فيهـا تعدية كانوا يستطيعون تذكر الأخبار عن الأقليات والمعاقين. ويكن الاستنتاج من الأخبار التي تذكرها المررون أن التغطيـة الإعلاميـة كانـت تخدم الأقليـات العرقية أكثر من المعاقين. وقد تركزت معظم الأخبار عن المعاقين حول قـانون الإعاقـة ، أو مقالات عن المعاقين الذين تغلبو! على إعاقاتهم ، وتميل وسـائل الإعـلام المحليـة إلى الاستجابة لاهتمامـات الأكثريـة فيمـا يتعلق بشؤون الأقليـات أكتر مـن استتجابتها

لاهتمامات الأقليات أنفسهم.
أما في العالم العربي فهناك ندرة شذيدة في الدراسات الـتي تناولـت العلاقة بـين وسائل الإعلام وشؤون الإعاقة، خاصـة احتياجـات المعاقين مـن وسـائل الإعـلام
(1) المرجع السابق .
(r)Kalwinsky, R, Containment of Image: Critical/Feminist theory and perspectives on disability in the media, Proceedings of the Annual of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (80th, Chicago Illinois, July 30 -august 2,1997 ).

وإشباعها. ومـن الدراسـات النـادرة في هـذا الجــال دراسـة المقوشـي (1) عـن قضايا الإعاقـة في الـصحافة الـسعودية. وقـد حـرص المقوشي علـى التعـرف علـى طبيعـة التغطيـة الـصحفية لقـضايا الإعاقــة في الـصحافة الـسعودية مـن حيـث المـضمون والشكل.
وقد كشفت دراسته أن الصحافة السعودية خصصت مساحات مناسبة لقـضايا
 الخبرية على حساب المقالات الصحفية التي تعرف باللاعاقة وتحذر من أسبابها. وباستعراض الدراسات السابقة بجد أن التركيز كان على تعامل وسائل الإعـلام مـع قضـايا الإعاقـة ولم تتطرق لتعامـل المعـاقين أنفـسهم مـع وسـائل الإعـلام، مـا
 احتياجاتهم الإعلامية وكيف يمكن لوسائل الإعلام إشباعها، وهو ما لم تتطرق له أي من الدراسات السابقة.
( (1) عبد النزيز الموشي ، تضايا الإعاقة في الصحافة السبودية ، (الرياض : مركز الأمير سلمان لأبـاث



# اللدراسة الميلانية : 

الإجراءات المنهجية للدراسة :
تنتمي هذه الدراسة إلى بجموعة اللراسات الوصفية كونها ستقوم بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، بالإضافة إلى أنها تدرس العلاقة بين عدد من المتغيرات لمعرفة مدى استخدام المعاقين لوسائل الإعلام ودرجة الإشباع الذي تحققه. ولتحقيق هذا الغرض فإن منهج المسح الاجتماعي منهج مناسب في الوصول إلى ذلك وستعتمد على العينة لوصف بجتمع اللراسة.

## جتمع البحث وعينته :

وقد قام الباحثان باختيار جتمع المعاقين البالغين المنتمين للسلك التعليمي من الأساتذة والطلاب المقيمين في مدينة الرياض لأنه يكنن تحديدهم واختيار عينة كثلة لهم بطريقة علمية، وبالإضافة إلى كونهم من الطبقة المتعلمة التي تهتم بالتعرض لوسائل الإعلام لإشباع احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية؛ ؛ وحيث إن عدد مفردات جتمع الدراسة لا يككن التعامل معه بأسلوب الحصر الشامل فقد تح اختيار عينة مقدارها ( • (1) مفردة لتمشيل جتمع الدراسة تَ سحبها بطريقة عشوائية هنتظمة من بتمح الدراسة، بالاعتماد على قوائم الجلامعات والمعاهد المتخصصة بشؤون الإعاقة للوصول إلى مفردات العينة. وقد تم توزيع مفردات العينة بالتساوي حسب نوع الإعاقة، حيث خصص •0 ٪ من حجم

العينة لفئة المكفوفين و • $\%$ \% من حجم العينة للصم البكم.
وقد اقتصرت عينة الدراسة على هاتين الفئتين وتح استبعاد فئتي المعاقين حركياً
وأولا : بالنسبة فكريأ للأسبئة المعاقين التالية :

ا- المعاق حركيأ لا تنع إعاقته من التعرض الطبيعي لوسائل الإعلام ويالتالي فإن احتياجاته عن فئة الأسوياء.
r- كشفت الدراسة الاستكشافية على فئات المعاقين أن المعاقين حركياً
لا يختلفون في أساليب تعرضهم للوسائل الإعلامية عن الأسوياء.
ثانياً : بالنسبة لئئة المعاقين فكرياً:
1- المعاقون فكريأ يصعب التعامل معه في مثل هذه اللر اسة التي تعتمد
على الاستبانة لأنهم يعانون من التخلف العقلي بدرجات متعاوته
يصعب معها الحصول على معلومات منهم عن طريق الإجابة على
أسئلة الاستبانة.
r- أثتتت الدراسة الاستكشافية أن المعاقين فكرياً لا يككن الاغتماد على إجاباتهم لأنهم لا يستطيون التركيز ما يؤي إلى تناقض في إجاباتهم.

أداة الدراسة:
تم تصميم استبانة لممع البيانات الضرورية للدراسة وذلك بعد مراجعة العديد من اللدراسات ذات الصلة بوضوع الاستخدامات والإشباع وكذلك بيوث الإعاقة والاستفادة من بعضها في بناء العبارات المناسبة التي تخدم موضوع هذه الدراسة. ويعد تصميم الاستبانة تَ عرضها على عدد من المتخصصين في الإعلام في بجال الاستخدامات والإشباع لتحكيمها في ضوء أهداف الدراسة من ألجا ملا التأكد من من صدقها (validity) وأن العبارات والألناظ تقيس ما يمب قياسه، حيث اقترح الحكمون بعض التعديلات التي مَ الأخذ بالمناسب منها في النسخة النهائية للأداة.


كما تم اختبار الاستبانة على عدد • 1 مفردات من فئتي الصم البكم والمكفوفين للتأكد من أن الأداة تعطي نتائج ثُابتة فِّ قياس متغيرات الدراسة الأساسية التي (reliability) صممت من أجلها وذلك للتأكد من ثباتها

وقد احتوت الاستبانة على المتغيرات التالية :
أولاً : درجة تعرض المعاقين لوسائل الإعلام.
ثانيأ: طبيعة استخدام المعاقين لوسائل الإعلام.
ثالثأ: احتياجات المعاقين من وسائل الإعلام.
رابعأ: درجة إشباع وسائل الإعلام لاحتياجات المعاقين.
هذا بالإضافة إلى بعض الأسئلة الديموغرافية مثل: العمر ، الدخلى الاملو نوع السكن، المرحلة التعليمية، ونوع الإعاقة.
ونظراً لأن طبيعة المبحوثين تقتضي التعامل معهم بأسلوب كختلف عند تعبئة البيانات فقد تمت الاستعانة بثلاثة طلاب من الدارسين في مرحلة الماجستير لمقابلة المبحوثين وتعبئة استبانه البحث مباشرة ويأسلوب المقابلة الشخصية مع فئتي المكغوفين والصم البكم بهدف مساعدة المبحوثين على تقديم المعلومات التي تعكس وجهة نظرهم بسهولة، وتذليل الصعوبات التي تقابلهم أثناء تعبئة


تمت معالجة بيانات الدراسة من خلال التحليل الوصفي لمتغيرات اللراسة باستخدام التكرارات ونسبها المئوية، والمتوسط الحسابي؛ ؛ وكذا التحليل الاستنتاجي باستخدام اختبار (T) لمعرفة الفروق بين الصم البكم والمكفوفين، واختبار (F) لتحديد درجة التباين بين الجمموعات، واختبار بيرسون $\mid$
(للكشف عن العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وعدد من (Pearson) المتغيرات كِلما كان ذلك مناسباً.

## وصف عينة الدراسة :

بلغت نسبة الاستبانات التي تح التعامل معها I (N من إجمالي العينة حيث استبعت 19 استبانة بسبب عدم صلاحيتها إما لعدم اكتمال المعلومات، أو لوجود تناقض واضح بين الإجابات.
وجاءت سمات وخصائص عينة الدراسة كما يوضحها الجلدول الآتي :
جدول رقم (1)
السمات الديوغرافية لعينة الدراسة


ويلاحظ من الجدول رقم (1) أن نسبة من شملتهم هذه الدراسة من المكفوفين
 الدراسة شملت أغلب المراحل التعليمية ابتداء من المرحلة المتوسطة وانتهاء بمرحلة
 النصف، ويأتي في الترتيب الثاني المرحلة الجامعية (؟, ٪٪٪) أي حوالي الثلث، فالدارسون في المرحلة المتوسطة (1,1٪) (1) ، وأخيراً يأتي المعاقون الذين يدرسون في مرحلة الماجستير وبلغت نسبتهم (Y Y Y \% و وجميعهم من المكفوفين. وقد توزع أفراد العينة على ست فئات حسب العمر، وأكثرها الذين أعمارهم
 حوالي النصف تقريباً، وجاء في الترتيب الثاني الذين أعمارهم من • إلى ألى أقل من YO سنة بنسبة (Y, O٪) أي ما يقارب الربع تقريباً، وتجدر الإشارة هنا إلى أن
 الأكبر (₹ , \& ٪)من بجموع أفراد العينة مكا يؤكد على أن غالبية عينة هذه الدراسة هم من المعاقين الشباب.
ومن السمات الديوغرافية لأفراد عينة الدراسة تعدد مستويات الدخل ؛ فمنهم من دخله الشهري أقل من ألف ريال في حين أن هناك من دخله الشهري أكثر من" " • • ح ريال" ونظرأ لتفاوت مقدار الدخل الشهري بين أفراد العينة فقد صنفوا إلى خمس فئات كما في الجلدول رقم (1). ويتتبع بيانات الجدول يتضح أن مقدار الدخل الشهري لأكثر أفراد العينة ينحصر في الفئينين اللتين يتراوح مقدار الدخل
 منهما (1 (1٪)، وعند إعادة النظر في الجدول رقم (1) يتبين أن الدخل الشهري

 المعاقين قد يواجهون بعض الصعوبات المادية في اقتناء الوسائل الإعلامية المناسبة لطبيعة إعاقتهم والبرامج الضرورية التي تمكنهم من التعرض لبعض الوسائل الإعلامية مثل الإنترنت، إضافة إلى أن البرامج التي تتح للمكفوفين استخدام الإنترنت في المؤسسات التعليمية غير متوفرة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة ، عدا بعض النوادي الخاصة بالمكفوفين في المملكة التي توفر خدمة الدخول للإنترنت عبر الصوت من خلا عدد من البرامج المتاحة مثل : برنامج "الجموز" و برنامج "هال" ويرنامج "إبصار ".
وتوزع المعاقون على أربع فئات من حيث السكن : الفئة الأولى المعاقون الذين يقيمون مع أهلهم ويمثلون (00.0٪) أي أكثر من نصف بمموع أفراد العينة، وتمثل هذه الفئة المعاقين العزاب خاصة أن معظم أفراد العينة لا يزالون يدرسون في
 ونسبتهم (؟, ६ץ٪) أي الثلث تقريباً وهم المدرسون وطلاب الدراسات العليا ، والفئة الثالثة المعاقون الذين قدموا للدراسة من خارج مدينة الرياض ونسبتهم (؟.^) حيث توفر المعاهد المعنية بشؤون الإعاقة السكن الخاص داخل المعهد مع توفير المستلزمات الضرورية لهم.

عرض النتائج وتحليلها :
أولا : درجة تعرض المعاقين لوسائل الإعلام :
كشفت نتائج الدراسة عن عدد من النتائج المهمة ذات الصلة بحجم تعرض المعاقين في المملكة العربية السعودية لوسائل الإعلام الجماهيرية، فقد كان عدد الذين أشاروا إلى أنهم يتعرضون لوسائل الإعلام بشكل عام •^ مبحوثأ بنسبة
 وسيلة مطلقًا،، ما يدل على أن استخدام وسائل الإعلام تثثل حاجة ضرورية في
 خمسة خيارات لقياس التعرض ( 1= أبداً ، ب= نادراُ، r= أحياناً، ع= غالباً، = د دائمأ ) ويوضح الجدول رقم (Y) نوع الوسائل المستخدمة وحجم التعرض
 جدول رقم (Y)

## درجة تعرض المعاقين لكل وسيلة من وسائل الإعلام



جدول (ir)


تعـرض الفئتـان معـأ للتلفزيـون (٪, § ) كمـا في جـدول (Y) مــا يـدل علـى أن المعاقين يتعرضون لهذه الوسيلة بشكل دائم، وتؤكد هـذه النتيجـة أهميـة التلفزيـون كوسيلة اتصال جماهيرية ليس على مستوى المكفوفين فحسب ولكن على مستوى الصم البكم أيضاً.

وجاءت الصحف في الترتيب الثاني من حيث التعرض لوسائل الإعلام بمتوسط
 التفصيلية، كما يشير إلى ذلك الجدول رقم (Yأ) عن وجود نسبة كبيرة من المكفوفين (\%0.V) أكثر من نصف أفراد العينة يتابعون أبرز العناوين في بعض الصحف اليومية من خلال خدمة الاتصال عن بعد بواسطة الهاتف أو النقال، وقد لقيت هذه الخدمة إقبالاُ كبيراً من قبل عينة الدراسة نظرأ لعدم وجود بدائل أخرى تُكنهم من متابعة كتوى الصحف اليومية، ومن هنا يككن الحُروج بنتيجة عامة مفادها أن المعاقين حريصون على توظيف الوسائط التقنية الحديثة بغية الوصل إلى المعلومات أو الأخبار كلما كان ذلك مكنناً. وين ذات السياق أظهرت النتائج أيضأ أن نسبة كبيرة من الصم البكم يقرؤون الصحف اليومية (ץ ؟ ؟ ٪) على الرغم من أن بعضأ منهم يواجه صعوبة في فهم مكتواها فهم يجيدون الكتابة غالبأ أكثر من القدرة على القراءة. وبإعادة النظر في الجمدول رقم (Y) نلاحظ أن الإذاعة جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الاستخدام بمتوسط حسابي قدره (Y.^<br>) ما يعني الاستماع إليها بشكل دائم من قبل المكفوفين فقط، وبمراجعة البيانات التفصيلية للنتيجة في الجدول رقم
 أن شخصاً واحدأ فقط من عينة الصم البكم في هذه الدراسة يستطيع الاستماع


「าะ

للإذاعة عند مستوى صوت عال جداً، وعلى النقيض من ذلك جاءت نسبة
 بين الإذاعة والمكفوف رغم وجود وسائل إعلام بديلة أخرى يمكن أن يتعرض المكفوفون لها.

وقد جاءت المجلات بالمرتبة الرابعة من حيث الترتيب في درجة التعرض بمتوسط قدره (Y, (Y) كما في الجلدول رقم (Y) ما يعني أنهم يتعرضون إليها ألحياناً، وعند النظر إلى نسبة كل فئة على حدة في الجدول رقم (Y) (Y) نجد أن نسبة المكفوفين
 كا يشير إلى أن الصم البكم يقرؤون المجلات العامة مثلما يقرؤون الصحف الئ اليومية بينما نجد أن فئة المكفوفين يحرصون على قراءة الملات المتخصصة التي تعنى بشؤون الإعاقة حتى وإن كانت إصداراتها محدودة جلأ. وجاء استخدام الإنترنت من قبل عينة الدراسة في المرتبة الأخيرة بمتوسط قدره (Y,V0) كما في الجلدول رقم (Y) ما يشير !ألى أنهم يستخدمون هذه الوسيلة أحياناً، فمن خلال المقارنة بين المكفوفين والصم البكم في استخدام الإلنترنت كما كما في الجلدول رقم (Yأ) وجد أن نسبة (\% (\%)) من المكفوفين يعتبرون الإنترنت وسيلة ذات أهمية بالغة في حياتهم العلمية والعملية حتى وإن لم تتوفر البرامج الكفيلة بتمكينهم من التعامل معها دون وسيط، وفي المقابل أظهرت النتائج أن نسبة الصم البكم الذين يستخدمون الإنترنت بلغت (६V,0٪) أي ما يقترب من نصف بجموع أفراد العينة.
ا- دوافع التعرض لوسائل الإعلام

ولأن الدراسة استهدفت التعرف على أبرز الدوافع التي تجعل المعاقين يتعرضون لوسائل الإعلام، فقد كشفت اللدراسة عن وجود ثمانية أسباب رئيسة تم ترتيبها حسب الأهمية من وجهة نظر المبحوثين كما في الجلدول رقم (ب).

جدول رقم (Y)
الأسباب التي تدفع المعاقين !لى التعرض لوسائل الإعلام


ويلاحظ أن سبب زيادة المعرفة والثقافة والاطلاع جاء بالمرتبة الأولى، يليه بعد ذلك التسلية والترفيه عن النفس في المرتبة الثانية. ويشير ترتيب السببين الأول والثاني إلى أن المعاقين لا يختلفون عن الأسوياء في ترتيب إشباع حاجتهم المعلوماتية والترفيهية على وجه الخصوص. أما التعرض لوسائل الإلعال الام من ألما الحصول على المعلومات والأخبار حول البيئة الحيطة فقد جاء بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية ما يدل على أن الترفيه عن النفس يشكل أهمية كبيرة للى على عينة الدراسة أكثر من التعرف على الأخبار الميطة نظرأ لكون غالبية عينة الدراسة من الشباب، يليه التعرض من أجل التفاعل الاجتماعي، ثم التعرف على الخندمات

المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المرتبة الخامسة، ثم البحث عن حلول لمشاكل الإعاقة، ثم استخدام الوسائل من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات

المناسبة، وأخيرأ الهروب من الواقع الذي يعيشه المعاقون. وتدل البيانات المعروضة في الجلدول رقم (Y) على أن أفراد العينة لا يستخدمون .وسائل الإعلام كمصدر للحصول على حلول لمشاكل إعاقتهم، مما يعني بالضرورة أنهم يعتمدون على مصادر خاصة بهم قد تكون متمثلة في المجميات الحيرية للإعاقة أو المؤسسات الحكومية المهتمة بمجال إعاقتهم، مثل المعاهد وأقسام

التربية الخلاصة في الجلامعات بالإضافة إلى النوادي والمراكز المتخصصة. ويتتبع ترتيب الأسباب التي وردت في الجلدول رقم (r) يتضح جلياً أنه على الرغم من وجود مشاكل متعددة ذات صلة بإعاقات أفراد العينة إلا أنهم لا لا يلجؤون إلى التعرض لوسائل الإعلام هروبأ من الواقع الذي يعيشونه، ويصدق القول كذلك على أن المعاقين لا يتعرضون للوسائل الإعلامية من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة إلا ما ندر.
Y- بعدل الوقت المخصص للتعرض لوسائل الإعلام :
جدول رقم (₹ )
المعدل الزمني المخصص يومياً لمتابعة وسائل الإعلام



يتضح من الجدول رقم (₹) أن المدة الزمنية التي تتراوح بين ساعة إلى أقل من ثلاث ساعات هي الأكثر من حيث النسبة (٪, (٪) )، جاء بعدها مباشرة المدة الزمنية التي تتراوح بين ثلاث إلى أقل من ست ساعات بنسبة قدرها (•.هץ٪) ، أما الفترتان الزمنيتان المحددتان بأقل من ساعة وأكثر من ست ساعات فقد جاءتا في المرتبة الأخيرة من حيث نسبة التعرض لوسائل الإعلام.
 يتضون يوميأ فترة زمنية طويلة نسبيأ لا تقل عن ساعة وتصل إلى ست ساعات أو أكثر عند استخدامهم لوسائل الإعلام، ما يعني أن المعاقين بشكل عام لديهم فسحة من الوقت حيث يقضون ساعات طويلة في أماكن إقامتهم مكا يضطرهم إلى استخدام الوسائل الإعلامية المناحة لإشباع رغباتهم في زيادة المعرفة أو الترويح عن النفس أو الحصول على الأخبار. وبناء على ذلك يمكن القول بأن المدة الزمنية التي يقضيها أفراد العينة يومياً في التعرض لوسائل الإعلام لها مردود إيجابي في إشباع حاجاتهم الاجتماعية أو النفسية أو كلاهما معا والتي تتحقق غالبأ من خلال تعرضهم لحتوى وسائل الإعلام أو الوسائل نفسها. ثانياً : طبيعة استخدام المعاقين لوسائل الإعلام : (1) طبيعة الصحف والجلات التي يتعرض لها المعاقون : ولمحاولة التعرف على طبيعة تعرض أفراد العينة للوسائل المطبوعة فقد صنفت الصحف والجهلات إلى ثلاثة أنواع رئيسة كما يلي : الصحف والمجلات العامة، الصحف والمجلات المتخصصة في بجال الإعاقة،
والصحف والمجلات المتخصصة في بجالات أخرى كما في الجدول رقم (0).

# جدول رقم (0) <br> أنوع الصحف والمجلات التي يتعرض لها المعاقون 

| صحف ومجلات متخصصة في جالات أخرى |  | صحف وبجلات متخصصة في ججال الإعاقة |  | صحف وبجلات عامة |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| النسبة | اللككار | النسبة | التكرار | النسبة | التكرار |  |
| 1.7 | $\checkmark$ | Y\&.V | Y. | Vr.A | 09 | المتعرضون للصحف |

ونلحظ من الجلدول السابق أن الصحف والجهلات العامة جاءت في المرتبة الأولى من حيث المقروئية بنسبة (٪, (٪))، وجاء في المرتبة الثانية التعرض للصحف والمجلات المتخصصة في بجال الإعاقة بنسبة (Y\&,V٪)، وجاء بالمرتبة الأخيرة التعرض للصحف والمجلات المتخصصة في بجالات أخرى بنسبة متدنية(٪.^٪). ووفقأ للنسب السابقة بجد أن نسبة قراءة الصحف والمجلات العامة جاءت عالية نسبيا مقارنة ببقية الأنواع الأخرى من الصحف والجهلات، إذ يمكن القول بأنه نظرأ لمدودية الصحف والمجلات المتخصصة في جال الإعاقة فإن غالبية عينة الدراسة تحرص على متابعة الصحف والجهلات العامة من أجل الحصول على المعلومات والأخبار بشكل عام، سواء كان ذلك من خلال التعرض المباشر أم بواسطة الاتصال عن بعد بواسطة الهاتف أو النقال للتعرف على أبرز العناوين أم من خلال وسيط يقوم بقراءة العناوين أو الموضوعات على المعاق. وبتتبع بيانات الجدول رقم (0) نجد أن عدداً محدوداً من جمموع أفراد العينة يتابعون الصحف والمجلات المتخصصة في بجالات أخرى، مثل الصحف الرياضية أو المجلات العلمية المكمة التي تهم نسبة محدودة من أفراد العينة وهم طلاب الدراسات العليا على

وللتعرف على حجم قراءة المعاقين (عينة الدراسة) للصحف والجلات، فقد أظهرت النتائج كما في الجدول رقم (7) أن نسبة كبيرة من أفراد العينة (9, ه \&٪)

 (19.V) (\%) وجاء في المرتبة الأخيرة النذين يقرؤون الصحيفة من أولها على آخرها.

جدول رقم (7)
حجم قراءة المعاقين للصحف والجملات

| النسبة | التكرار | الـحبم |
| :---: | :---: | :---: |
| YA.^ | 19 | العناوين فقط |
| $\varepsilon \cdot .9$ | YV | موضوعات محلدة |
| 19.7 | 14 | معظه84 |
| 1.7 | $V$ | كامل الصحيفة |
| 1••* | 77 | المجموع |

ومن خلال مراجعة بيانات الجدول السابق يككن القول بأن التعرض لمواد الصحف والجلات يتم بطريقة انتقائية من قبل عينة الدراسة وقد يعو المود ذلك إلى إلى أسباب عدة من أهمها: المشكلات الصحية المتعلقة بطبيعة الإعاقة، والاهتمام بوضوعات مددة، والسعي إلى تلبية إبشباع احتياجات خاصة. (Y) طبيعة القنوات التلفزيونية التي يتعرض لها المعاقون:

F تصنيف القنوات التلفزيونية التي يتابعها أفراد العينة إلى ثلاث جبموعات
على النحو التالي :
القنوات التلفزيونية الملية، القنوات الفضائية العربية، ثم القنوات التلفزيونية المتخصصة، كما في الجدول رقم (v).

جدول رقم (V)
طبيعة القنوات التلفزيونية


وعند مقارنة نسبة تعرض أفراد العينة بين المجموعات الثلاث يتبين أن بجموعة القنوات الفضائية العربية جاء في المرتبة الأولى من حيث نسبة التعرض (7.V.V)، ، يليها بعد ذلك بجموعة القنوات التلفزيونية الملية بنسبة (7,9 § ٪) ، وأخيراً جاءت

جموعة القنوات التلفزيونية المتخصصة بنسبة (س, بY٪) كما في الجلدول رقم (V). ويناء على هذه النتيجة يمكن التول أن تعرض أفراد العينة للتلفزيون يتم بطريقة انتقائه تتأثر بالعديد من العوامل الوسيطة ذات الصلة بالواقع الاجتماعي ومدى توفر القنوات التلفزيونية ، إضافة إلى دوافع استخدام تلك القنوات. لذلك جاءت القنوات الفضائية العربية بالمرتبة الأولى من حيث النسبة نظراً لزيادة تعلد قنواتها مما يتيح للفرد خيارات متعددة من حيث طبيعة الوسائل والرسائل (المضمون)، والذي يمنح الفرد الحرية المطلقة لإشباع حاجته وتطلعاته، في حين أن القنوات التلفزيونية الملية قد تكون ذات أهمية محددة لبعض أفراد العينة في حال عدم توفر قنوات أخرى بديلة أو عند التعرف على الأخبار الملية فقط. أما القنوات التلفزيونية المتخصصة فهي بطبيعة الحال لها جمهورها المتخصص حتى من فئة المحاقين ؛ حيث بجد إقبالا من ثلث أفراد العين تقريباً، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كون هذه القنوات ذات طبيعة محددة من حيث المضمون وبالتالي فإنه لا


يتعرض لها إلا المهتمون بموضوعات أو قضايا حددة، مثل الموضوعات الرياضية أو الاقتصادية أو الإخبارية أو الوثائقية. (ץ) طبيعة المطات الإذاعية التي يستمع إليها المعاقون :
لقد تم تصنيف المطات الإذاعية التي يتعرض لها أفراد العينة إلى ثلاث ججموعات هي : الإذاعات الملية والإذاعات العربية والإذاعات الدولية، كما في الجلدول رقم (^).
جدول رقم (A)
طبيعة المطات الإذاعية

| الإزاعات الدولية |  | الإلاعاعات العربية |  | الإذاعات الملبة |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| النسبة | التكرار | النسبة | التكرار | النسبة | التكرار |  |
| 11.1 | 9 | r0,9 | Y | \& O.V | rv | المتعر ضون <br> للمحطات للإذاعية |

وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة الذين يستمعون للإذاعات الحلية
جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (\% © ₹ \%) بينما جاءت الإذاعات العربية في المرتبة

 ندرك أن نسبة الذين يتابعون الحطات الإذاعية هم من المكفوفين فقط، ويالتالي فإن نسب التعرض في الجمموعات الثلاث يعود بالضرورة إلى فئة واحدة من المعاقين. ونظرأ لكون هذه الفئة تقيم في مدينة الرياض حيث يمكن التقاط موجات التعديل الترددي (FM) بسهولة فإن غالبية العينة، ما يقرب من النصف، تتعرض للمحطات المحلية أكثر من المطات العربية أو الدولية، يضاف إلى ذلك أن أكثر من

ريع أفراد العينة من المكفوفين يستمعون إلى الإذاعات العربية ما يؤكد اهتمام هذه الفئة بمتابعة الأخبار الإقليمية والعربية. ( ) ( ) طبيعة تعرض المعاقين للإنترنت :

رغم انغفاض تعرض المعاقين عينة الدراسة للإنترنت مقارنة ببقية وسائل الإعلام الأخرى، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في جدول رقم (1)، إلا أن الجلدول رقم (9) يوضح درجة استخدامهم للبريد الإلكتروني حيث جاء في المرتبة الأولى من بين المواقع الأخرى التي تحفزهم على التعامل مع الإنترنت. وجاء في المرتبة الثانية الدخول إلى المواقع الرياضية، ثم جاءت دري دي والصحف الإلكترونية في المرتبة الثالثة، وجاءت مواقع الألعاب في المرتبة الرابعة، ثم مواقع اللردشة في المرتبة الخلامسة، وجاء بالمرتبة الأخيرة زيارة المواقع العلمية. جدول (9)

درجة زيارة المحاقين للمواقع المتاحة على شبكة الإنترنت

| الترتيب | المتوسط | المواقع |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 1.19 | البريد الإلكتروني |
| Y | 1,^乏 | الموقع الرياضبة |
| $r$ | 1, Vr | الموقع الإخبارية والصحف الالكترونية |
| $\varepsilon$ | I.V. | مواقع الألعاب |
| 0 | 1.77 | مواقع الـردشة |
| 7 | 1,0 . | المواتع العلمية |

ويتضح من النتيجة السابقة في الجلدول رقم (9) أن البريد الإلكتروني يعد المحز الأول لاستخدام عينة الدراسة للإنترنت كوسيلة للتواصل مع الآخرين على

الرغم من عدم توفر البرامج الحناصة بلغة "برايل" التي تُكن المكفوفين، على وجه الخُصوص، من التعامل مع هذه الوسيلة، كا يعني أن هناك في في الأسرة من من يتولى مهمة مساعدة المكفوف عند استخدام الإنترنت أو بواسطة البرامج الصوتية التي


 الذين يثلل لهم التعرف على الأخبار الرياضية والتحليل المصاحب لها أهمية أهمية قصوى في حياتهم اليومية. ونلاحظ أيضأ أن زيارة المواقع العلمية من قبل الاليا أفراد العينة جاءت بالمتبة الأخيرة، وقد يعزى ذلك إلى أن طبيعة المواقع العلمية لا لا تناسب اهتمامات غالبية المبحوثين إذ أن مثل هذه المواقع تهم شريكة المثقفين أو الصفوة الذين يسعون دائمأ للحصول على المعلومات العلمية ذات الصلة بمجال
(0) أسباب عدم التعرض لوسائل الإعلام :

استهدفت الدراسة التعرف على الأسباب التي تحد من استخدام المالما الماقين لوسائل الإعلام، ويبين الجدول رقم (•1) طبيعة هذه الأسباب حسب نوع الوسيلة.

> جدول رقم ( • 1)

أسباب عدم تعرض المعاقين لوسائل الإعلام


ويبين الجمدول رقم (• ا) أسباب عدم تعرض بعض ألابر أفراد العينة للوسائل المطبوعة أو الإلكترونية، وهذا الأمر كان متوقعاً وذلك لأن نسبة من أفراد العينة وهم الصم البكم لا يستطيعون التعرض لهذه الوسيلة مطلقاً بسبب طبيعة

 في ظل تعدد القنوات التلفزيونية وتنوع كحتواها البرابجي . وجاءت الإنترنت في المرتبة الثانية من حيث ونئ عدم الاستخدا
 النتائج أن عدم توفر هذه الوسيلة يعد العائق الأول، خاصة إذا ما علمنا أن نسبة من أفراد العينة لا يستطيعون التعامل مع هذه الوسيلة إلا في ظل وجود برامن الو خاصة تُكنهم من استخدامها، كما أنه في حال توفر البرامج الأساسية لتفعيل هذه

الخدمة فإن المكفوفين يحتاجون إلى التدرب على استخدمها ما يزيد المشكلة تعقيدأ

 وأظهرت النتائج أيضاً أن نسبة من عينة الدراسة لا يقرؤون الصحف والجملات

 التي توفر خدمة الاتصال عن بعد حتى يتمكنوا من معرفة أبرز عناوين الصحف اليومية عبر الصوت.
ثالثاً : احتياجات المعاقين من وسائل الإعلام:
(1) الجلالات التي يرى المعاقون أن على وسائل الإعلام التركيز عليها :
 الإعلام بناء على وجهة نظر المبحوثين، لذا تم تصنيف المجالات إلى ستة أنواع، وقد تم ترتيبها حسب الأولوية من وجهة نظر المبحوثين، كما في الجدول رقم

جدول رقم (11)
جالات التركيز


「V7

ويظهر من خلال قراءة بيانات الجدول السابق أن المعلومات والأخبار جاءت في المرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى أفراد العينة، أتى بعدها ملا مباشرة المعرفة والثنقافة والاطلاع بالمرتبة الثانية، ثم جاء الات التسلية والترفيه عن النفس بالمرتبة الثالثة، ثم التفاعل الاجتماعي في المرتبة الرابعة، وجاء تعزيز الثقة بالنفس بالمرتبة الحنامسة، ثم جاء في المرتبة الأخيرة المساعدة في تحقيق الذات المات ويتضح من الجدول السابق أن ترتيب أفراد العينة لمجالات التركيز جاءت متقار المارية في ترتيهها مع دوافع التعرض لوسائل الإعلام التي سبقت الإشارة إليها في جدول رقم (ץ)؛ حيث جاءت المجالات الثلاثة الأولى ( المعلومات والأخبار الألما ، المعرفة
 جاءت المجالات الأخرى (التغاعل الاجتماعي، تعزيز الثقة بالنغس، المساعدة في اتحاذ القرارات) بالمرتبة الثانية وبتوسطات حسابية متقاربة من حيث التركيز كما في

الجدول رقم (11).
Y- Y الصعوبات التي تواجه المحاقين عند التعرض لوسائل الإعلام :
 المعاقين عند التعرض لوسائل الإعلام، ويبين الجلدول رقم (اY ) أنواع هذه الصعوبات.
جدول رقم (IY)
الصعوبات التي تواجه المعاقين عند متابعة وسائل الإعلام


يبين الجدول السابق أن عدداً كبيراً من المبحوثين يتقد أن وسائل الإعلام لا تقوم بعرض موادها بطريقة مناسبة حسب نوع الإعاقة ما جا جعل هذه الصعوبة تتصلر بقية الصعوبات الأخرى ، مثل استخدام لغة الإشارة في التلفزيون وأسلوب برايل في الصحافة. يليها بعد ذلك الصووبة المتمثلة بعدم مناسبة بعض الوسائل الإعلامية لنوع الإعاقة، مثل عدم مناسبة التلفزيون نلمكفوفين، وعدم مناسبة الإذاعة للصم البكم. ثم في المرتبة الأخيرة الحاجة الدائمة للمساعدة اللارجية علدئد التعرض لوسائل الإعلام.
وبراجعة هذه التتيجة يتضح أن وسائل الإعلام الملية أو الإقليمية أو العربية ،


 التلفزيونية الفضائية لا يككن استيعابها بشكل كامل عند التد التعرض لبعض القنوات
 الشاشة والمعروفة باسم (Closed Caption) خاصة الأخبار والبرامج المهمة. أما
 خلال الصوت فقط، في الوقت الذي نجد فيه أن معظم القنوات التلفزيونية ، إن لم لم يكن جميعها، يكتفي بإضافة نغمة موسيقية هادئة مصاحبة للحدث دون دون وصف

 من ناحية أخرى جند أن الوسائل اللطبوعة تهتم فقط بنشر الأخبار التي تصدر عن المؤسسات الرسمية أو الشخصيات الاعتبارية دون إتاحة الفرصة لتُعيل دور مبا

المعاق في الجتمع من خلال هذه الوسائط، كما أنها لم توفر الخدمات الأساسية
 يكن أن توفرها الوسائط التقنية الحديثة مثل الإنترنت، أو الهاتف أو غير ذلك من الأساليب التقنية الحديثة. إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه يككن القول بأن هناك
 العربية تجاه الاحتياجات الخاصة بالمعاقين أو تقديم الخندمات الإعلامية مقروءة كانت أو إلكترونية.
 لوسائل الإعلام كما جاءت في الجلدول السابق فقد حاولـت هـذه الدراسة التعرف على أهم مقترحات المعاقين للتغلـب على هـذه الصعوبات، والجـدول رقـم (I ا ) يبين بعضاً منها.
جدول رقم (IY)
طرق التغلب على المشكلات التي تواجه المعاتين عند التعرض لوسائل الإعلام


فمن خلال استعراض بيانات الجلدول السابق يتضح أن الطريقة المناسبة للتغلـب
على بعض الصعوبات الـتي يواجههـا أفراد العينة عنـد التعرض لوسـائل الإعـلام تكمـن في قيـام الوسـائل الإعلاميـة بترجمــة الرسـائل الــتي تـــدمها بمـا يتناسـب واحتياجات كل فئة من فئات المعاقين. ويعد الطرف الثالث بين الوسيلة والمعاق مـن بـين الحلـول الـتي يـرى المعاقون الحاجـة إليهـا نظرا لعـدم تـوفر البـدائل الاتصصالية


المناسـبة الـتي تتــيح إمكانيـة التعـرض دون وسـيط. أمـا الطريقــة الثالثـة والأخــيرة والمتعلقة بتخصيص وسـائل أو برامـج إعلاميـة خاصـة بكـل فئة مـن المــاقين فيرى أفـراد العينـة صـعوبة تفعيـل هـذه الطريتـة لكـون الوسـائل لم تخـصص بـرامج أو مـساحات خاصـة بعئـات المعـاقين أو تــوم بترجمـة رسـائلها بــا يتناسـب وظـروف

## الموضوعات التي يححث عنها المعاقون في وسائل الإعلام :


 يسمعون أو يشاهدون. لذا تَ تصنيف المواد التي يبحث عنها المعاقون عينة الدراسة في وسائل الإعلام إلى ثلاثة عشر موضوعأ وطلب منا منهم ترتيهها حسب الأهمية من وجهة نظرهم، كما في الجدول رقم (1!).

الجدول رقم (६)
الموضوعات التي يبحث عنها المعاقون

| الترتيب | المتوسط | المو |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 11.11 | الدينية والثُقافية |
| Y | 9.74 | التعليمية والتربوية |
| $Y$ | Q, \&V | الرياضية |
| $\varepsilon$ | 4. $\cdot$ | العلمية |
| 0 | N. $0 ¢$ | السياسية |
| 7 | N. $£ 7$ | الطريفة والمسلية |
| $V$ | N.ra | الا جتماعية |
| $\wedge$ | N. $Y$ | الموضوعات ذات الصلة بالمعاقين |
| 9 | V.^9 | الأدبية |

ميلة جاهعلا

「 1.

| 1. | V.AT | قضايا حكلية ( عامة ) |
| :---: | :---: | :---: |
| 11 | V.O. | الصحية |
| Ir | V.re | الاقتصادية |
| Ir | 7.94 | الفنية |

وياستعراض النتيجة في الجدول السابق يتضح أن أفراد العينة يميلون إلى التعرض للموضـوعات الدينيـة والثقافيـة أكثـر مـن غيرهـا، يليهـا بعــد ذلـك الموضـوعات
 و §.§V) على التوالي. ثم جاءت بقية الموضوعات الأخرى حسب الترتيـب الـنـي يظهر في الجِدول رقم (I) ) ويإعـادة النظر في الجـدول الـسابق نلحـط أن الموضـوعات ذات الـصلة بالمعـاقين جاءت في المرتبة الثامنة من حيث الأهمية على الـرغم مـن أن أفراد العينة هـم مـن المعاقين، وقد يكون السبب في ذلك هو أن غالبية الموضوعات ذات ات الصلة بات بالمـــاقين لا تعدو أن تكون أخبارأ عامة عن هذه الفئة فقط. رابعأ : إشباع وسائل الإعلام لاحتياجات المان ألماقين : (1 ( العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام ودرجة الإشباع :
استهـدفت الدراسة التحليليـة التعـرف على طبيعة العلاقـة بـين درجـة التعـرض لوسـائل الإعـلام ودرجـة الإشباع ، وقـد تـ استخخدام معامـل الارتبـاط "بيرسـون"
 العلاقة.

الجلدول رقم (10)
معامل الارتباط "بيرسون" للعلاقة بين درجة التعرض ودرجة الإشباع


* = مستوى الدلالة عند مستوى (0 * • )

تشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الإشباع والتلفزيون فقط، ويلغت بين درجة التعرض للتلفزيون ودرجة الإشباع ( والعكس صحيح أيضا، أي أنه كلما قل التعرض للتلفزيون قل الإشباع. وفي الوقت نغسه انتغت العلاقة بين كل من درجة التعرض للصحف والجلات والإذاعة والانترنت مع درجة الإشباع التي تحقهها هذه الوسائل لعدم وجود الدلالة الإحصائية.
(Y)العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وكل من : العمر والدخل والتعليم :

ولماولة التعرف على طبيعة العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وكل من
العمر ومستوى الدخل ودرجة التعليم فقد تَ استخدام معامل الارتباط "بيرسون"
لتححديد درجة هذه العلاقة ، كما في الجلدول رقم (17).
البلدول رقم (17)
الملاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وكل من :


* العست اللامس شوال

**
وتبين النتائج في الجلدول السابق أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين قراءة
 أنه كلما كان المعاق صغيراً في السن كان أكثر قراءة للصحف، واهو والعكس صحيح

 (0 •••)، ومعنى ذلك أنه كلما قل مستوى التعليم زادت درجة قراءة البِلات، والعكس صحيح أيضاً وهذه النتيجة لا تتسق مع ما هو متفق عليه في بجال العمل, الإعلامي وهو أن المجلات تتوجه في الغالب بمضمونها للفئة المثقفة والأكثر تعليما وهذا قد يرجع إلى ظروف تتصل بالمعاقين عينة اللراسة ويكتاج إلى دراسة ألى ألى للتأكد ما إذا كانت هناك عـاك عوامل أخرى تؤثر في قراءة المعاق للمـجلات مرتبطة بمستوى التعليم.
أما الحلاقة بين الاستماع للإذاعة والعمر فهي علاقة طردية (إيمابية) (99 9 ٪, • ) عند مستوى (1•••)، ومعنى ذلك أنه كلما زاد العمر زاد التعرض للإذاعة ؛ ومثل ذلك العلاقة بين التعرض للبرامج الإذاعية ودرجة التعليم (1 ه ع ••) عند مستوى (1•••)، فكلما زادت درجة التعليم زاد التعرض للبرامج الإذاعية. ويكن تغسير هذه العلاقات ذات الدلالة الإحصائية بأن عينة المكفوفين في هذه الدراسة أوجدت هذه العلاقات الطردية نظراً لكونهم أكثر فئات المعاقين تعرضاً لهذه الوسيلة.
(Y) العلاقة بين الإشباع وكل من: العمر، الدخل، درجة التعليم: وللتعرف على درجة العلاقة بين الإشباع وكل من : العمر والدير الديل
 العلاقة ، كما في الجدول رقم (IV).

> الجدول رتم (IV)

العلاتة بين الإشباع وكل من:


أظهرت البيانات الإحصائية في الجدول السابق عدم وجود د أية علاقة بين درجة الإشبّاع وكل من العمر والدخل والمرحلة التعليمة، ومعنى ذلك ألن زياد تعني زيادة درجة التعرض أو النغاضها ؛ فسواء زاد العمر أم نتص لم تـتأثر درجة الإشباع، وسواء زاد الدخل أم الخنض لم تتأثر درجة الإشباع، وسواء زاء الماد مستوى التعليم أم اغخنض لم تتأثر درجة الإشباع. بمنى آخر أن كل كل هذه المتغيرات بجمعة لا تؤثر إطلاقاً على درجة الإشباع.

## (r) الفرق بين المكفوفين والصم البكم في درجة الإبشباع:

 نوع الإعاقة للتعرف على الفرق بين المكنوفين والصـ الصم البكم في درجة الإشباع، كما في الجدول رقم (1) ).
الجدول رتم (11)
الفرق بين المكفوفين والصم البكم في درجة الإشباع


ت استخدام اختبار (T) لمعرفة هل هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين فئة المكفوفين وفئة الصم البكم يعزى لمتغير درجة الإشباع، وقد أظهرت النتائج كما هو واضح في الجدول رقم (1N) أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية نظرأ لانتفاء الدلالة في قيمة (T) التي بلغت (اسף, ا)، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أغلب وسائل الإعلام لا تشبع الاحتياجات الإعلامية للمكفوفين والصم البكم. ( ) (التباين بين درجة تعرض المعاقين لوسائل الإعلام تبعأ لنوع السكن : وللتعرف على درجة تعرض المعاقين لوسائل الإعلام تبعاً لنوع السكن فقد تِ تم استخدام اختبار (ANOVA) للتعرف على الفرق بين متوسطات درجة تعرض المعاقين للوسائل الإعلامية بناء على هذا المتغير، والجلدول رقم (19) يوضح درجة التباين.

الجلدول رتم (19)
درجة التباين بين درجة تنرض المعاقين لوسائل الإعلام تبعاً لنوع السكن

alayl deala dan


|  |  | Y.VIE | VV | Y-N.99. | داخل <br> الجمعوعات |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\wedge \cdot$ | Yryo.7 | الجموعو |  |
| - M.A | I.YYI | 1.1 .2 | $r$ | r.rr. | بين المجموعات | تلفزبون |
|  |  | $\cdot 9 \cdot 8$ | VV | 79.117 | داخل <br> المجموعات |  |
|  |  |  | $\wedge$ • | rV.1r7 | الجمموع |  |
| -・ヘ7 | Y,YVV | E.10V | $r$ | IY, $\mathrm{V}^{\text {V }}$ | بين المجهوعات | إنترنت |
|  |  | 1.AY7 | VV | 18.09. | داحل <br> الجْموعات |  |
|  |  |  | $\wedge$ | 10r. 7 H | c |  |

ومن خلال قراءة بيانات الملدول السابق يتضح أن الدلالة في التباين بين درجة التعرض للوسائل الإعلامية ونوع السكن اقتصرت على الاستماع للإذاعة فقط ؛
 النتيجة إلى كون الإذاعة من الوسائل التي يسهل الوصول إليها في أي مسكن نظرأ لقلة تكلفتها وتوفرها، كما أن الإذاعة هي الوسيلة المضضلة لدى المكفوفين الذين يُثلون شريكة كبيرة من عينة الدراسة. وهذا العامل يؤثر من جانب آخر على نتيجة الوسائل الأخرى إذ أنهم لا يتعرضون ين للصحف إلا عن طريق الخدمة الصوتية إذا توفرت ويضعف في الغالب تعرضهم للتلفاز أو الإنترنت.
(0) التباين بين درجة الإشباع الذي تحققه وسائل الإعلام للمعاقين تبعاً لنوع

السكن :
ولمعرفة التباين بين درجة الإشباع الذي تحققه وسائل الإعلام للمعوقين تبعاً لنوع السكن فقد تم استخدام اختبار (ANOVA) للتعرف على الفرق بين متوسطات درجة الإشباع تبعاً لنوع السكن، كما في الجدول رقم (•Y).


> الجلدول رتم ( • (Y)

درجة التباين بين درجة الإشباع الذي تحقّه وسائل الإعلام للمعوقين تبعاً لنوع السكن


تشير النتائج في الجمدول رقم (• ( إلى أن نوع السكن الذي يقيم فيه المعاق لم يؤثر لا إيجابأ ولا سلبأ في درجة الإشباع التي تحقعها وسائل الإعلام لانتفاء درجة الدلالة في قيمة(F).

## مناقشة النتائج والتوصيات :

أصبح التعرض لوسائل الإعلام أمرأ أساساً لكل فرد من أفراد الججتمع في ظل تزايد الوسائل الإعلامية في الجُتمعات المعاصرة والتي أصبح أفرادها يعتمدون اعتماداً كبيراً على وسائل الإعلام الجمماهيرية للحصول على المعلومات والأخبار والتسلية والترفيه، ونظراً لتعدد فئات الجمماهير في المجتمع فإن تعرف وسائل الإعلام على الاحتياجات الفعلية لكل فئة من فئات البمماهير أصبح أمراً حتمياً في
ظل تنوع الجمماهير وتعدد الوسائل في الوقت الراهن.

وتعد فئة المعاقين من الفئات الاجتماعية الهامة لوسائل الإعلام التي تختلف في طبيعة تعرضها لوسائل الإعلام عن فئات المجتمع الأخرى؛ حيث كشفت نتائج اللراسة أن وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أم إلكترونية تحظى باهتمام واسع من حيث التعرض رغم وجود التفاوت الواضح في درجة المتابعة والذي تحدده بالضرورة طبيعة الوسائل ونوع الإعاقة. وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكرته جيهان رشتي (19VA) بأن التعرض لوسائل الإعلام يتم بطريقة انتقائية تتأثر بالعوامل الوسيطة كالاتجاهات والمعرفة والإدراك بالإضافة إلى السمات العامة والا جتماعية والفردية ، كما أن تأكيد التعرض للوسائل يستدل عليه من دراسة واقعه وحاجات الفرد منه والتي تجيب عن الأسئلة الحناصة المرتبطة بالرضاء والإشباع الماصة بالوسيلة أو المفردات أو المحتوى. وتظهر النتائج أن دوافع التعرض لوسائل الإعلام تتركز في البحث عن المعرفة والترفيه وجمع المعلومات ؛ حيث أظهر أفراد العينة اهتمامأ كبيراً بالمعرفة والثقافة
 جمع المعلومات والأخبار. ويناء على هذه النتيجة يمكن القول بأن دوافع تعرض

المعاقين نوسائل الإعلام لا تختلف عن الأسوياء نظراً لكون دوافع التعرض ذات الصلة بالإعاقة جاءت بالمرتبة الأخيرة ؛ وتتطابق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها علي العتيبي(") في مجال الاستخدام والالإشباع التي كشفت ألأن التا التعرض للبرامج الإعلامية والمعرفية والإخبارية والترفيهية جاءت في ألوالو الولويات البرامج إشباعا لاحتياجات الجمهور.
أما فيما يتعلق بطبيعة استخدام المعاقين لوسائل الإعلام فقد أظهرت النتائج أن المبحوثين يتعرضون للتلفزيون أكثر من بقية وسائل الإعلام الأخرى وأن المعاقين يتعرضون للقنوات التلفزيونية الفضائية العربية أكثر من القنونوات المنرين الحلية أو
 وأنهم يستمعون إلى المطات الإذاعية الملية أكثر من المططات العربية أو الدولية. أما بالنسبة لاستخدام المحاقين لشبكة الإنترنت فقد أظهرت النتائج أنها تأتي في المرتبة الأخيرة، وقد يكون سبب ذلك زيادة التكلفة المادية للبرامج الصوتية الضرورية التي تُكن المكفوفين من التعرض للإنترنت.
 الاستخدام مقارنة ببقية الوسائل الإعلامية الأخرى، وهو الئن الـا أكدته معظم الدراسات للا يتميز به من خصائص مؤثرة على الجمهور تفوق الوسائل الجماهيرية الأخرى ؛ لأنه أخذ العديد من خواصها وفنونها وأساليبها بالإخافة إلى إمكانياته وأساليبه المناصة به ، فأصبح الوسيلة الوحيدة القادرة على نقل الحدث مباشبرة إلى

المشاهدين في منازلهـ
(1) علي العتيبي ، مرجع سابق .



الإسلامية ، بلون تاريخ).
هn

أما ما يتعلق بالموضـوعات الـتي يتعـرض لهـا المعاقون فقـد كشفت الدراسـة أن المعاقين لا يختلفـون كثيرأ عـن غيرهـم إلا أن مـا يلفـت الانتبـاه هـو تأخر المواضـيـ المـي
 ما ذكره كاونسكي (1) أن التغطية الإعلامية كانت تخدم الأقليـات العرقيـة أكثر مـن



 يستهدف احتياجات المعاق بشكل مباشر وخاص.
وعند النظر إلى العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام ودرجة الإشباع أظهرت النتائج وجود علاقة بين درجة الإشباع والتلفزيون فقط، بينما انتفت العلاقة بين درجة التعرض للصحف والمجلات والإذاعة والإنترنت مع درجة الإشباع التي تحققها هذه الوسائل.
وتوصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين قراءة الصحف والعمر كانت علاقة
 (سلبية) ما يشير إلى أنه كلما قل مستوى العمر زادت درجة قراءة قراءة الصحف و كلما قل مستوى التعليم زادت قراءة الجملات. أما العلاقة بين الاستماع للإذاعة والـا والعمر والاستماع للإذاعة ودرجة التعليم فقد أظهرت النتائج أنها علاقة إيجابية، ما يا يؤكد أنه كلما زاد العمر زاد التعرض للإذاعة وكلما زادت داد درجة التعا التعليم زاد التعرض للإذاعة أيضأ.
(1) Kalwinsky, R ., ibid.

وتبين النتائج عدم وجود أية علاقة بين درجة الإشباع وكل من العمر والدخل
 مستوى التعليم أم الغغض لم تتأثر درجة الإشباع. وكشفت النتائج أيضاً أنه لا يوجد فرق بين المكفوفين والصم البكم في درجة
 تشبع الاحتياجات التي يتطلع المعاقون إلى إشباعها. وحيث أن الإشباع لا يككن أن أل
 ذلك الإشباع الذي يبحث عنه البمهور والذي يككن أن يأتي أيضاً ضمن مجموعة
 الإعلام مع المعاقين كما كشفته هذه الدرا الداسة الدا
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة التباين بين درجة تعرض المعاقين لوسائل
الإعلام تبعاُ لنوع السكن الذي يقيمون فيه اقتصرت على الاستماع للإذاعة فقط. وأخيرا كشفت الدراسة بأن نوع السكن الذي يقيم فيه المعاق لم يؤثر لا إيباباً ولا سلباً في درجة الإشباع التي تحقتها وسائل الإعلام. التوصيات
1- تؤكد هذه الدراسة على أهمية وضع احتياجات المعاقين الإعلامية في أولوية السياسات والخطط والبرامج التي تتبناها وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية بكيث يخصص لهم مساحات وبرامـج تلبي

احتياجاتهم وتشبع تطلعاتهم.
(1) عمم المديدي، نظريات الإعلام : اتجاهات حديثة في دراسـات الجمهور والرأي العـام، طا (القـاهرة :


「91

Y- كشفت الدراسة أن المكفوفين يتعرضون للوسائل الططبوعة بأسلوب
 القائمين على الوسائل المطبوعة بحخاطبة جمهور ها من المكفوفين بالأسلوب الني يوفر لهم إمكانية التعرض لمعظم كتوى الصحيفة أو الجلة مثل الاتصال عن بعد.
r- أظهرت الدراسة حدودية قيام وسائل الإعلام المئية باستخدام لغية الإشارة عند يخاطبة فئة الصم البكم، كما أن لغة الإشارة المستخدمة في أغلب التنوات التلفزيونية العربية غير موحدة مكا يشكل صعوبة في فهم كتوى أو مضمون الرسالة غلى الرغم من وجود بعض القواميس الإشارية العربية، لذا توصي هذه الدراسة بتفعيل لنة الإشارة في معظم البرامج التي تقدمها مع العناية بتوحيد لغة الإشارة حتى يتمكن المخاطبون من إدر اكها، من ناحية أخرى توصي هذه الدراسة وسائل الإعلام المرئية بتغعيل خدمة (الكتابة النصية على الشاشة) أو ما يعرف باسم Caption
६- أظهرت الدراسة أن معظم الدراسات السابقة ركزت على تعامل وسائل الإعلام مح قضايا الإعاقة ولم تتناول تعامل المعاقين أنغسهم مع هذه الوسائل (ماذا يفعل المعاقون بوسائل الإعلام؟). لذا توصي هذه الدراسة بالتعرف على كيفية استخدام المعاقين للوسائل والمضامين والسبل الكفيلة بإشباع حاجتهم ودوافع

> [|

وأخيرأ نخمد الله الذي يسر هذا العمل ونرجو أن تكون النتائج الكلية والجزئية قد أجابت على الأهداف والتساؤلات بدرجة كافية من الوضوح وبدرجة عالية من الموضوعية والشفافية ، وأن تكون النتائج التي توصلت إليها ذات فائدة لوسائل الإعلام والإعلاميين وكذلك المهتمين بشؤون الإعاقة والمعاقين حتى يتحقق الهدف المنشود وهو خدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعأ خدمة إعلامية متميزة مبنية على نتائج علمية دقيقة.

# قائمة المراجع : أولأ : المراجع العربية: 

1- بدران عبد الرزاق بـدران، استتخدامات الـشباب لوسـائل الاتصهال في دولة الإمـارات
 .1997

Y- جيهان رشتي ، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ( القاهرة: النهضة العربية، 19V^)
 بكوث الاتصال، العدد الخامس، يوليو 1991 الام

 0- علي العتيبي، استخدامات الجمهور للقنوات التلفزيونية الفضائية وإشباعاتها، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الرياض ، كلية الدعوة والإعلام، جامعـة الإمـام عحمـد بـن سعود الإسلامية، YY0 1هـ.

Y- كرم شُلبي، الإنتاج التلفزيوني وفنون الإخراج ، (التـاهرة: مكتبة الـتراث الإسـلامية ، بدون تاريخ).
V- V عحمد المديدي، نظريات الإعلام : انجاهات حديثة في دراسات الجمهور والراي العام،
طا (القاهرة : مكتبة نانسي، Y • • .
^- عيي الـدين عبد الـليم، الاتصال بالجمـاهير والراي العـام : الأصـول والفنـون، طا (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، r1991)

 الإمام حمد بن سعود الإسلامية، \&1 §اهـ .

-     - يوسف سلمان، وسائل الإعلام والدعاية الانتخابية، ط1 ، ( صنعاء : دار الكتاب
الجامعي، Y Y • .
ثانياً: المراجع الأجنبية :

1- Duncan, B., Final report of the international experts meeting on mass media and disability, Moscow, Russia, September 26-29, 2002: summary of the event and its impact and outcomes, http://www.riglobal.org/publcations/media_report/summary.html

2- Haller, B. Images of disability in news media, Paper presented at the national communication Association annual meeting, November, Chicago, Illinois, 1997
3- Haller, B., Media history and disability, Clio, Winter, v 31, no2. 1999

4- Haller, B., Disability Rights on the Public Agenda: Elite News Coverage of the Americans with Disabilities Act, ( Ann Arbor, Mich: UMI), 1995
5- Hindman, D. Community structural pluralism and local newspaper coverage of ethnic minority groups and Americans with disabilities. Proceedings of the Annual of the Association for Education in Journalism and Mass Communication ( $80^{\text {th }}$, Chicago Illinois, July 30-august 2,1997).

6- John, J. A search for indications of disability culture in magazines marketed to the disability community, In Proceedings of the Annual of the Association for Education in Journalism and Mass Communication ( $80^{\text {th }}$, Chicago Illinois, July 30 -august 2,1997).
7- Kalwinsky, R., Containment of Image: Critical/Feminist theory and perspectives on disability in the media, Proceedings of the Annual of the Association for Education in Journalism and Mass Communication ( $80^{\text {th }}$, Chicago Illinois, July 30 -august 2,1997).
8- Katz.E.,(1959). Mass communication research and the study of popular culture. Studies in Public Communication, v2,1-6.

9- Levine, S., Reporting on disability, http://www.mediaalliancce.org/article.php., 2004

10- Najai, A. Television and Youth in the Kingdom of Saudi Arabia: an empirical analysis of the uses of television among young Saudi Arabian viewers, Unpublished PhD dissertation, University of Wisconsin, Madison, WI, 1982.
11- Ransom, L.(). Disability publication demographics, In Proceedings of the Annual of the Association for Education in Journalism and Mass Communication ( $80^{\text {th }}$, Chicago Illinois, July 30 -august 2,1997).

12- Tan, A., (). Mass Communication Theories and research. New York: Willey,1985.

