# أثر موقع نشر المقال الافتتاحي <br> على مدى قراءته لدى أساتذة الجامعات لراسة ميدانية لعينة من أعضاء هيئة التريس الجامعي في مدينة الرياض 

د. محمد بن علي السووي هسـم الإملام - كاية الـموة والڭعلام
جامهة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

# الثر موقع نشر المقال الافتتاحـ على مدى قراهته لاى أسـاتاة الجامهات دراسة ميدانية لعينة من أعضاء هيئة التـريس الجامعي في مدينة الرياض <br> د. محمد بن علي السويد <br> قسم الإعلام <br> كلية الدعوة والإعلام <br> جامعة الإمامر محمد بن سعود الإسـلامية 

> ملخص البحث:











 المقروءة. آراء أسالذة الجامعات حول موا\$ع ششر المفال الالمتاحي




 القراه، وأكدت - في ذات الومتت - وعيهم بأن تقدير الصحيفة لمردود هذا المقال على القارى إنما ستم بلوركه بالموقع المختار للشر.

## :1

يشـكل المقال الافتتأحي (فناً صحفيآمستقلاَ بذاته تتجـسـد فيه خاصية الشـرح والتفسـير والاعتماد أححيانآ على إثارة عاطفة القـارئ ثـم مواجهته بـالمنطق والحـجـج الموضوعية أحياناً أخرى بقصد إقناعه بوجهـة نظر الصحيفة أو على الأقـل توضيح وجهـه النظر هـذه لـه بـصورة كافية)|(I)، ويعـرف المقـال الافتتاحي Editional Article أو الافتتاحيـة Leading Articte (أنـه المقال الرثيسي الأول في الصحيفة، أو المقال المعبِر عن رأي هيـُـة التحريـر، وبالتالي الصحيفة كلها، أي الرأي الرسمي للصحيفة)(r)، وهذا مـا يمثل خـصوصية للمقـال الافتتاحي فهـو (لسـان حالها والدال على اتجاهاتها وشـخـصيتها وسياسـتها بكل وضوح|(r)، فأهميـة هـذا النوع مـن المقالات (أنه يعكس موقف الجريدة وتوجهها التحريري، وانحيازها تجـاه قـضية مـن القـضايا، ورؤيتها لتداعيات الأحداث|(1).

ويفهمر مـن المدلول الاصطلاحي لهذا المقـال أنـه (يقـود غيره مـن المقـالات ويتقـدمها مـن حيث تعبيره عن رأي الصحيفة كمؤسـسـة، ومن حيث تناوله لأهمر الموضوعات بالقيـاس إلى سياستها التحريرية، ومن حيث المسـاحة الثابتة الممنوحـة له(|)، وبـخـلاف الوظيفـة التعبيريـة الأسـاسية للمقال الافتتاحي عن الصحيفة.. فإن للافتتاحية وظائف أخـرى منها: الإسـهـامر في تكـوين أولويات اهتمامات (أجندة) الرأي العامر، والتنبيـه إلى وجـود خلل مـا، أو الكشف عـن فساد أو انحراف في أي قطاع من قطاعـات المجتمع ومؤسـساثه، وتنوير القـراء والربط بين الأحداث المنفصلة ووضعها في ســياقها العامر، بالإضافة إلى لاعيمر سـياسـة معينـة أو مـساندة قـراربعينـه(1)، وفـي الغالـب لا يحمــل المقـال توقيع صـاحبه فـي (إثــارة إلـى أنـهـه يتحمـل رأي الصحيفة ويمثل سياسـتها العامـة، ولهذا يحـرص كاتب المقـال على أن يكـون متماشــيآمع
 ivr





(T) د. فاروق أبوزيد، د.ليلى عبدالمجيد، مرجع سابق، صهTM.

Letter ومن الناحية التاريخية ينسب إلى (ريفو) أولية ماكان يسمى بالخطاب الافتتاحي الخا وهـو أول مقـال يُكتب حـول موضوع سياسـي أو اجتماعي هـام، تعليقاً على الأحداث الجاريـة، ويظهر عادة في صدر الصحيفة، فسمي بالخطاب الافتتاحي، وكان نـواة
 الافتتاحي منذ نشأة الصحافة، فقد احتل الصفحة الأولى من صفحات الصحيفة، بحيث يكون أول مادة تحريرية يطالعها القراء فيها (r). وفـي الـصحافة العالميـة يوجــد نوعـان أسـاســـيان مـن افتتاحيـات الـصحف، النـوع الأول: الافتتاحيات غير الموقعهة والتي يطلقون عليها (افتتاحيات التحرير)، لأنها تعبر عـن إنجا إنماع رأي المحررين العاملين بمجلس التحرير، أو تخـرج من قسـمـ التحرير موقعـة من أحـد كتاب
 الافتتاحيات، والنوع الثاني: هو (أعمدة الافتتاحيات) وهي تنشر ممهورة باسـم كاتبها معبرة عن رأيه وأسلوبه|(ا).
ويلحـظ المتتبع لمـسيرة المقـال الافتتاحي في تـاريخ الـصحافة العربيـة الحديثـة (قيامـهـ
 العام، وإذا نظر إليه من الجانب الشكلي نججده قد قصر حجمه وقل عدد كلماته، فمن صفحة
 الصفحة الأخيرة في بعض الأحيان|(2|، متأثراً بما طرأ على هذا الفن الصحفي مـن تطورات في الصحافة العالمية منذ أربعينيات القرن الميلادي الماضي، عندما كانت الصحافة قبل الحرب العالميـة الثانيـة مـاتـزال توصف بـصحافة رأي وكـان المقـال الافتتـاحي عنوانهـا وأحـد أهـم
(ا) د. إجـلال خليفـة، اتجاهـات حديثة في فـن التحريـر ألصحفي، الجـزء الأول، الطبعـة الثانية، (القـاهرة: مكتبة

(Y) د. عبداالعزيز شـرف، فـن المقال الصحفي في أدب محمد حسين هيكل، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة



 المطبوعات والنشر، جامعة الفاتح، 199Aم)، صA11.

أشـكالها التحريريـة المـؤثرة في الـرأي العـام.. قبـل أن تـتهم بانحيازهـا بعـد ذلك إلى الخبـر،
 الافتتاحية ومواقعها، بعدما أصبحت (الصحافة الحديثة تعمد إلى كتابة العمود الرئيسي أو المقال الافتتاحي على نحـومن الإيجاز في عمود واحـد من أعمدة الصحيفة)|(1)، كما لجأت بعض الصحف المعاصرة إلى تناول أكثر من موضوع واحد في إطار الافتتاحية الواحدة، ويمثل هذا حلاً من جانب بعض الصحف بتخصيص جزء اين أو أكثر للتعبير عن رأيها في كل قضية، كما لوحظ وجود صحف تحمل في صفحاتها أكثر مـن مقال افتتاحي واحـد حسب تبو الـويب

الصحيفة وتنوع اهتماماتها الموضوعية(r). وقـد سـايرت الصحافة السعودية عبر مراحلهـا التاريخيـة الاتجاهات السائدة للصحافة العالمية والعربية في تعاملها مع المقال الافتتاحي، فتضاءلت مساحته وتأتأخرت مواقع نشره ولمر يتبق حالياً بين الصحف السعودية من حافظت على موقع المقال التقليدي في الصفحة الأولى، إلا صحيفة واحدة هي صحيفة الرياض. وإن طرأ عليهـا مستجد ملحـوظ مؤخراً وهو تصدير اسـم كاتبها في أعلى الافتتاحية، وهو مـا يعني تحـول هذا الشكل في الصحيفة من مقال افتتاحي (عام) يعبِرْ عن الصحيفة ككل، إلى مقال (قائد) Laeding Article، يعبِّر عن رأي كاتبه بالإضافة إلى تعبيره عن رأي تسمح به الصحيفة، بل قد يختلف معها، وبعد أن كان السائد في افتتاحيات الصحف السعودية توقيعها باسم الصحيفة.. تخلت صحيفة (الريـاض)
 فسمحت بظهور اسم كاتبها يوسف الكويليت على صدر افتتاحيتها، وهو المعروف ضمنياً
 الشخصي(r). وبالتالي يمكن القول إن ملامح المقال الافتتاحي القديمة - مجتمعـة - وهي: الموقع والمساحةٌ وتوقيع الكاتب قد غابت عن الصحف السعودية في الوقت الحاضر(i).
 (r) د. آمال سعد المتولي، فنون التحرير الصحفي، (التقريروالمقال) ، سطسلة دراسات صحفية (r) ، الطبعة الأولى.




> ץ - مدخل إلى موضوع الدراسـة:

تتعـرض هــنه الاراســة لتـأثير متغيـر موقـع نـــر المقـال الافتتـاحي بــين الـصفـحة الأولـى والـصفحات الداخليـة علـى مــى قراءتـه فـي الـصحف اليوميـة، على إثـر مـا طـرأ على المقـال الافتتاحي من تغيرات شـكلية أهمها ما يتعلق بموقع النشـر، فهي في هـذا الجانب تعتبر مـن الدراسـات العربية غير المسبوقة التي تصدت لاراسـة قراءة المقـالات الافتتاحيـة في الصحف العربية المعاصرة على ضوء تأثير الاتجاهات الصحفية الحديثة في تأخير موقع نـــرها مـن الصفحة الأولى كما عرفت بها تاريخياً على المستويات العالمية والعربية والمحلية. وتأتي أهمية دراسـة موقع النشـر الصحفي لاعتباره من وسـائل الإبراز الشكلي في

الصحيفة، فالصفحة الأولى: الحاضنة الأولى لموقع نشـر الافتتاحيات -تاريخيأ- تمثل أهمية خاصة بين صفحات الصحيفة، باعتبارها واجهة الصحيفة وعنوان شـخصيتها الخاصة، المرتبطة بسـياستتها التحريرية، فهي (بمثابة الخزانة التي تعرض فيها أهم محتويات الصحيفة، وهو ما يشـير إلى انفراد الصفحة الأولى بأهمر الموضوعات المنشـورة في الصحيفة كلها)(1). ولذلك فإن توجه الصحف لزحزحـة افتتاحياتها عن موقعها الأول إلى مواقـع صحفية أقـل أهمية، ظاهرة صحفية تستحقق الاهتمامر العلمي من قبل دارسي الصحافة لرصد علاقة مواقع النشـر بقراءة هذه المقالات. ولهذا فإن من اهتمامات هـذه الدراســة التعـرف على العلاقـة بـين التعـرض لهذا الشـكل التحريـري وبين موقـع نـشـره في الـصحيفة، وعلاقـة الموقـع بمـستوى قراءته، وهي بذلك تعد من الدراسـات العربية النوعية التي اهتمت بعلاقة القراءة بـالموقع مـن وجهة نظر شـريحة من القراء لها سـماتها الفكريـة والعلميـة والثقافية، حسـب مـا تحظى بـه الصحيفة الواحدة من مواقع متفاوتة في ترتيب صفحاتها.. تتشـكل على ضوئه درجـة اهتمـامر الصحيفة بالشكل التحريري من جهة، وتقدير أهمية تأثيره وأدواره من جهة أخرى. وهناك من يربط بين الطبقة الاجتماعية ذات التعليم الأعلى والأوسـع ثقافـة وبين قراءة المقـال الافتتاحي، الـذي أصبح اليـوم - فـي نظر الـبعض - (وسـيلة المثقفـين نحـو اسـتيعاب
(1) د. فهد بن عبدالعزيز بـدر العـسـكر، الإخـراج الصحفي، أهميته الوظيفية واتجاهاته الحـيثـة (الريـاض: مكتبـة
العبيكان، 1\&اهـ) ، صITV.

معنى الأحداث وفهم دورهمر في المجتمع والمشـاركة في حركة الحياة)|(1). وقـــــــــر بعض المختصين هـذه الأهميـة الوظيفيـة للمقـال الافتتاحي في السـنوات الأخيـرة ببدايـة اسـترجاع أهميته في الصحافة بعـد أن تراجعـت إلى حـد التهديــ ببقائه، اوقـد كـان يُعـد مـن قبـل الأداة الأولى للتقدم خاصة في المجتمعات المثقفة الناهضة)(r) وهنـاك مـن يعيـد بواعـث أهميـة المقـال وزيـادة الإقبـال عليـه إلى (اهتمـام القـارئ المثقف بالسببـ والكيفيـة وإقباله على الربط بـين الأحـداث والوقـوف على مـدى تأثير كل حــث في
 المقال الافتتاحي في الصحافة الحديثة، بدعوى انصراف غالبية القراء عن قراءته، دون التعمق - مـثلاً - في نوعيـة القـراء المناسـبين ومكـانتهمر العلميـة وثقلهـم الاجتمـاعي.. بينمـا يـصر بعض الباحثين على أهمية المقالات الافتتاحية في الصحافة، وخاصة للى الصحف المؤثرة في الرأي العام، ويستدلون بإقبال القراء على افتتاحيات صحف عالمية لها تأثيرها المعروف على توجهـات الحكومـات ومؤسـسـات المجتمـع وأطيـاف الـرأي العـام فـي بعـض المجتمعـات
الغربية.. إلى درجة بلوغها القدرة على تغيير أو تبني سياسـات أو قرارات أومواقف معينة(غ).
 العربية، فالمرصود منها دراسـة واحدة فقط أجريت قبـل حـوالي ربـع قـرن في مدينة الريـاض، وتعتبر بحق دراسـة ارتيادية رغم أن عينتها لا ينطبق عليها وصف التنـوع الشـامل مـن الفئـات
 ارتباط قراءة المقالات الافتتاحية بالقراء المثقفين والمتعلمين. حيث ثبتت زيادة نسبة الذين يقـرأون المقـال الافتتاحي بـين الأفـراد الـذين يحملــون مـؤهلات عاليـة (دكتـوراه وماجـسـتير) فبلغت د\% Tr.0 من جملة ذوي المؤهلات الأعلى في العينة(0). ويـشـكل أسـاتذة الجامعـات إحـدى الــرائح النخبويـة لقـراء المقـالات الافتتاحيـة، حيـث

(1) د. صلاح قبضايا، مرجع سـابق، ص\&IVE.





بقـضايا المجتمـع والـوعي الفكري بخلفيـات الأحــاث، ومـا يـسـتبـع أســاليب معالجاتهـامـن شـواهد تاريخية ومؤشـرات إحصائية وحجـج منطقية.. تـسبغ على هذه المـسـاحة التحريريـة طابعاً جديأ قد يصعب هضمها من بعض القراء أو استيعابها من عامتهمر. rـ أْهمية الدراسـة:
تتميز هذه الاراسـة بسـمتين عامتين: أولاهما: أسـبقيتها في ربـط دراسـة قـراءة المقـالات الافتتاحيـة بمتغيـر مواقـع نـشرها فـي الـصحف، فهـذه أول دراســة تتنـاول العلاقـة بـين هـذين المتغيرين في موضوع علمي مستقل. وثانيهما: أنها ثاني دراسـة يطلع عليهـا الباحـث تـشـمل اهتماماتهـا دراســة فئات جمهـور المقـالات الافتتاحيـة، ويحـسـب لهـذه الدراسـة تركيزهـا على قيـاس آراء شـريحـة اجتماعيـة محددة، وكونها تأتي بعد تغيرات شـكلية وموضوعية مـست المقـالات الافتتاحيـة في صـف اليوم، وهي متغيرات لم تتم دراستها من قبل وعلى رأسـها التغيير في مواقع النشـر. ويمكن أن يجمل الباحث أهمية دراسـة موضوعه في النقاط المحددة التالية: - أنهــا مـن الدراسـات الـصحفية العربيـة القليلـة، التـي تـربط بـين إحــى الـسـمات الـشـكلية (الموقع) وبين أحد مظاهر السلوك الاتصالي للجمهور، المتمثل بقراعة المقال الافتتاحي. - تلقي الدراسـة الضوء على واقع قراءة شـكل تحريـري كـان في مقدمـة الأشـكـال التحريريـة المهمة والمؤثرة على القراء إبان مراحل تاريخحية سـابقة، وتأتي هذه الدراسـة بعد التطورات التي مر بها المقال الافتتاحي في الصحافة الحديثة في موقعه ومساحته وعدد موضوعاته. - تهـتم هـذه الدراسـة بقـراءة المقـالات الافتتاحيـة مـن قـبـل شـريحـة اجتماعيـة مهمـة هـي شـريحـة أسـاتذة الجامعات، حيث ستشـمل اهتمامات الاراسـة: التعرف على تأثير سـماتهمر العلمية والوظيفية والاجتماعية.. على قراءة هذا النوع مـن المقـالات ذات التميز النوعي في تحريرها وتقديمها وتأثيرها.

- تـصف هـذه الاراســة مجمـل آراء أســاتذة الجامعـات كقيـادات اجتماعيـة وكقـراء متلقـين للصحف.. حول الموقع المفضل لديهمر لنشـر المقال الافتتاحي، ومدى تأثير تغيير موقعه في الفترات الأخيرة على درجة ارتباطهم بقراءته وتواصلهم مع أطروحاته. - يمكن أن تعبر إجابـات أسـاتنة الجامعـات عـن درجـة اهتمـامر الصحف المحليـة في الوقـت الراهن بالمقال الافتتاحي وتقديرها لمدى أهميته، ووعيها بوظائفه.. على ضوء مـا يلاحظونـه

> من مواقع نشـر متاحة لظهوره في تلك الصحف.

- تمثل دراسـة آراء أسـاتذة الجامعات حول ظاهرة صحفية محـدردة قيمة علمية كبرى، بالنظر إلى ما يمثله أفراد هذه الشـريحة الجامعية من خلفيـة علميـة، وحـضور اجتمـاعي وتأثير على الآخرين في محيط الجامعة وخار جها على مسـتوى المجتمع الكبير. - تعكس هـذه الاراســة مـن خــلال فحـص آراء العينـة المختـارة، درجـة الرضـا لـشـريحة مـن القـراء حـول تجـسيد اتجاهـات الـصحافة المعاصرة في تعاملهـا مـع المقـال الافتتاحي في جوانب مثل: الموقع والمساحة وعدد الموضوعات المتناولة.. وتأثر المقـال بهذه التطورات وانعكاسـاتها على الجمهور المتلقي.
- التعـرف علـى درجـة ارتبـاط الأســتاذ الجــامعي بالمقـال الافتتـاحي، وطبيعـة هـذا الارتبـاط المتفـاوت مـن مجـرد القـراءة العـابرة أو الجزئيـة.. إلى مـسـتوى القـراءة الكاملـة لمـسـاحة

المقال ومـحتوياته.

- تستطيع هذه الاراسـة تقديمر تصور عام عن علاقة إحدى شـرائح النخـب الاجتماعيـ، كمـا يمثلهـا هنـا أســاتذة الجامعـات بالـصحف الـسعودية، مـن خـلال التعـرف علـى مـسـتويات قراءاتهم لهذه الصحف وارتباطهم الاوري بها، وكنلك من خـلال قيـاس درجـة ارتباطهم بأحد أنماطها الشـكلية وفنونها التحريرية وهي المقالات الافتتاحية. - تقـدم هـذه الاراســة مؤشـراً علميـاً دالاا عللى مـدى تقـدير القـارئ المـسـتنير لأهميـة مـضمون المقال الافتتاحي بالنسـبة إليه، وتأثير متغير موقع نـشـره بـين صفحات الصحيفة، في دعم هذه الأهمية أو التقليل منها اسنتناداً على رؤى عينة الدراسـة. - تفرد الدراسـة اهتمامـأ خاصأ بالصفحة الأولى مـن الصحيفة، فهي المكان الأول لظهـور هـذا المقال، وهي حاليأ أحد مواقع نشـره في بعض الصحف، ومن شـأن بعض تسـاؤلات الاراســة الميدانية، الإسـهامر في التعرف على مـى وعي القـارئ المعاصر بـالموقع الصحفي الأول فـي الصحيفة وما يحويه من أشكال أو محتوى صحفي.

ع- مشـكلة الدراسـة:
تأتي هذه الاراسـة بعد أن مرْبالمقـال الافتتاحي تطورات صحفية متباينة، تـشـكلت على مدار عقود زمنية طويلة، شـهد خلالها أولوية التقدم في موقع النشـر الصحفي الأول، ومـن ثم تأخره إلـى مواقـع نـشـر داخليـة، وقــد عايـشـت الـصحافة الـسعودية - طـوال تاريخـهـا - فـي

تعاملها مع المقالات الافتتاحية، الاتجاهات العالمية والعربية الحديثة المرتبطة - تحديداً -
 كلماته، وتعدد موضوعاته في المقـال الواحـد. . وما اســتتبع ذلك مـن تبـدل في موقـع صفـحـة النشر، وأخيراً مسؤولية كتابة المقال الافتتاحي وتوقيعه باسم كاتب محـد أو تركه موقعاً باسمر الصحيفة.
 الرئيسي للدراسة، وسيتم رصد أثر هذه العلاقة بين متغيري الموقع والقراءة من خلال قياس آراء نوعية مختـارة من قـراء الصحف هـم: أسـاتذة الجامعات السعـا
 الافتتاحي على مدى قراءتهبين أفراد هذه الشريحة النوعية مـن القراء، الأقرب لاهتمامات

الصفحات الداخلية.

كما ستسعى هذه الاراسة - بخلاف دراسـة الموقع - إلى استهد افــالتعرف على علاقة أساتذة الجامعات بقراءة المقالات الافتتاحية، ومواقع نشرها المفضلة لديهم بـين صفحات الصحيفة، وتأثير وضعها في الـاخخل على قراءتها بينهمر، وأخيرآ تقييمهمر لارجــة اهتمام الصحف السعودية بالمقال الافتتاحي على ضوء سلوكها في اختيارات مواقع نشره.
ه- تسـاؤلات الدراسـة:

تتوجه تساؤلات الاراسـة لتلبية اهتماماتها العلمية في شقيها: النظري والتطبيقي، حيث توزعـت هـذه التـساؤلات إلى تـساؤلات خاصـة بالاراســة النظريـة وأخـرى خاصـة بالاراســة الميدانية كما يلي:
تساؤلات الدراسة النظرية:
 والاجتماعية.. وما موقعهم النسبي بين عموم قراء الصحف؟

- ما تأثير طبيعة مضمون المقـالات الافتتاحية وأسـاليب معالجتها.. على قـراءة هذا
النوع من المقالات، ونوعية قرائها؟


التوجهات السائدة بشأنها في الصحافة العالمية والعربية والمحلية؟ - مـا أهـم التوجهـات العلميـة والمهنيـة المتاحـة التـي تـربط بـين متغيـر موقـع نـشـر المقالات الافتتاحية ومستوى قراءتها بين شـرائح جمهور القراء؟ تسـاؤلات الاراسـة الميدانية: - مـا علاقـة الأسـتاذ الجـامعي في الجامعـات السـعودية بقـراءة المقـالات الافتتاحيـة في الصحف المحلية؟

- ما الموقع المفضل لنشـر المقال الافتتاحي في الصحيفة في تقدير الأسـتاذ الجامعي؟ - ما تأثير موقع نشـر المقال الافتتاحي في الصفـحة الأولى على مـى قراءتـه بـين أسـاتذة الجامعات؟
- مادرجة اهتمامر الصحف المحلية بالمقال الافتتاحي من وجهة نظر أسـاتذة !لجامعات على ضوء مواقع نشـره؟

1- الدراسـات السـابقة:
مثلما ارتبط نشـوء الصحافة العربية بالأدب، ارتبط فن المقالة بالأدباء في الصحف العربيـة، فــنبرى لهـأا الفـن أقـلام أدبيـة وفكريـة نـشـرت مقالاتهـا فـي مراحـل نـشـأة الـصحف العربيـة ونهـضتها، فكتبت الافتتاحيـات والمقـالات الاجتماعيـة والـسـياسية وغيرهمـا. وقـد دفـع هـذا الارتبـاط المرحلي بـين الـصحافة والأدب، وبـين الأدبـاء والمقـالات الـصحفية إلـى تـصدي بعـض الدارسـين العـرب لفـن المقالـة فـي الإنتـاج الأدبـي والفكـري لـبعض رمـوز الـصحافة والأدب حينذاك، فقدمر الدكتور عبدالعزيزشـرف دراستين تحليليتين كيفيتين لفن المقـال الصحفي

هما(1):

> ا- ا- فن المقال الصحفي في أدب طه حسـين. الصحفي في أدب محمد حسين هيكل.

ورغم الطابع الأدبي والتاريخي لهاتين الدراستين فقد تضمنتا فصلاً في كل منهمـا اخـتص بالمقـال الافتتـاحي في مـسـيرة عطـاءات الأديبـين، ويتشـابه الفـصلان في الإصـارين بنوعيـة المادة العلمية الخاصة بالمقال الافتتاحي من ناحية مفاهيمه وخصائصه ووظائفه، بالإضافة إلى
(ا) د. عبدالعزيز شـرف، فن المقال الصحفي في أدب طه حـسين، مرجـع سـابق، د. عبدالعزيز شــرف، فن المقـال الصحفي في أدب محمد حسين هيكل، مرجع سـابق.

تحليـل كيفـي لنمـاذج مـن كتابـات الأديـيـن الافتتاحيـة تــضمن مقـاطع مـن أطروحاتهمـا الافتتاحية، تتعلق بتطبيقات أساليب كتابة المقال الافتتاحب والشواهد والحجـج المستخدمة وفهم مدلول الافتتاحيات واختلافها عـن مقـالات الرأي الشـخـصية، وتقدم الاراســان - في
 الصحفي وإن ارتبط بمرحلة زمنية من تاريخ الصحافة العربية، فهما في هذا الجانب مفيدتان في ترسيخ أدبيات المقال الافتتاحي ودعمها بأمثلة ومقاطعمن كتابـابـات الصـات الرمزين الافتتاحية. أمـاعـن الاراسـات العلميـة الـصحفية على المـستوى العربـي، فلـم يعثـر الباحـثـ خــلال

مجهوده المسحي للعناوين العربية المرتبطة بالمقال الافتتاحي إلا على عنوانين اثنين: الأول بعــوان: المقــال الافتتـاحي فـي الـصحافة العربيـة: دراســـة حالــة صـحـيفة الاتحـاد الظبيانية")، وهي دراسـة تحليلية ناقشت مجموعة من الفرضيات المتعلقة بشكـل ومضمون المقال الافتتاحي في صحيفة الاتحاد ضمن النصف الأول من عـام • 199، من خـلال عينة تمثل
 الافتتاحي في الـصحيفة المدروسـة على الموضـوعات الـسياسية والإقليميـة، وتعبيـره عـن وجهة النظر الرسـمية، كما أكدت الاراسـة على اعتبار افتتاحيات صحيفة الاتحاد نموذجاً لافتتاحيات الصحف العربية الرسمية وشبه الرسـمية، وذلك من خـلال مقارنتهـا بعينة تمثل

 الاراسـة - أيضاً - بسابقتيها في اختصاصها بـرا باسراسة مضمون المقالات الافتتاحية وتحليلها.
 العربية التي اهتمت بجمهور الافتتاحيات، وقراء المقالات الافتتاحية، وقد صدرت الاراسة في
 الافتتاحية في الإصدارات العربية المعنيـة بالصحافة والتحرير الصحفي، بينما اختص الفصل

(ا) د. بـدران عبدالززاق بـدران، المقـال الافتتاحي في الصحافة العربيـة: دراسـة حالـة صحيفة الاتحـاد الظبيانيـة.

 (r) د( محمد منير ححجاب، مرجع سـابق.

الميدانيـة، ويحــسـب لهـذه الاراســة ارتيادهــا لموضـوع غيـر مـسـبوق علـى النطـاق العربـي، ومحاولتها إلقاء الضوء على اتجاهات القراء في المملكة تجاه أححد أنماط التحرير الهامـة وهـو المقال الافتتاحي. أما مجتمع الدراسـة فتكوَّن من العاملين في حقلي الإعلامر والتدريس بمختلف مسـتوياته،
 والهندســة والطـب والخـدمات الاجتماعيـة، وأخيـراً طـلاب كليـة الـدعوة والإعـلامر بجامعـة الإمام، وقد اختيرت مدينة الرياض إطاراً جغرافياً لاختيار أفراد العينة، كما حدد إطارها الزمني

لإجراء الاراسـة بشـهر رجب من عامر ه ع عاهـ. ومن بين أهداف الاراسـة مايلي:

- مدى انتظامر العينة في قراءة المقال الافتتاحي. - ما الأسباب المختلفة لقراءة المقال الافتتاحي أو لعدمر قراءته. - بالنسبة لأفراد العينة الذين يقرأون المقال الافتتاحي: * هل يقرأون المقال كله أمر يكتفون بقراءة جزء منه؟
* ما الموضوعات التي يفضلون قراءتها؟
- إلى أي مدى تـؤثر خـصائص العينة مـن حيـث السـن والجـنس والمؤهـل والوظيفـة والدخل

الاقتصادي على الجوانب التالية:

* تفضيل صحيفة على أخرى.
* الإقبال على قراءة المقال الافتتاحي. * تفضيل موضوعات معينة على أخرى.
- ما العوامل التي تسـاعد على زيـادة فاعليـة المقـال الافتتاحي، وبالتالي مـن قدرتـه على التأثير في الرأي العامر وتشـكيله وتكوينه.

وقد خلصت الدراسـة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

- تبلغ نسبة الذين يقراُون المقال الافتتاحي من جملة عينة الاراسـة OYY\%٪، ومن جملة الذين يقـرأون الـصحف 7,19 ٪\%، وعـدها الباحـث نسبة مرتفعـة أرجعهـا إلى طبيعـة

عينة الاراسـة التي تمثل الصفوة المثقفة.
 الدراسـة عـن وجـود علاقـة ارتباطيـة ضعيفة نسبياً بـين الإقبال على الافتتاحيـة وبـين

كل من السـن والجنس والوظيفة والدخل والمؤهل. - توزعت أسباب عدمر قراءة المقال الافتتاحي على ثلاث مجموعات هي: * أسـباب متعلقـة بالقـارئ: مثل عـدم وجـود الوقـت الكـافي، أولعـدم ارتباطه بـه أو توقـع الفائــدة منـه، أو لأنـهـهمــل وغيـر مـشـوق، أو لأنـهـ لا يهــتم بـالقراء ويتعـالى عليهم..

* أسـبـاب متعلقـة بموضـوع المقـال: مثـل التركيـز على الموضـوعات الـسـياسـية، أو لبعده عن المشـكلات الجوهرية، أو لأنه يهمل أحداثأ داخلية مهمة. * أسباب متعلقة بالتحرير: مثل عـدم وضوحه، وسـيطرة الأسـلوب الإنشـائي عليه، وطوله الممل، أو لبعده عن الحقائق والتفسـيرات المقنعة، أولـضف الأسـلوب، أو لكتابته أُحياناٌ مـن غير ذوي الاختصاص، أو لوجـوده في مكان غيـر بـارز وترحيلـ أجزاء منه إلى صفحات أخرى.

أما بالنسبة لأسباب الإقبال على قراءة الافتتاحية، فوجد أهمهـا: متابعـة الأحـداث اليومية، يليه الرغبة في التعرف على رأي الصحيفة حـول القضايا، ثـم مسـاعدة القـارئ في تكـوين رأي تجاه الأحداث المختلفة والإلمام بخلفياتها التاريخية. تعليق الباحث على الدراسـات السـابقة:

كشف العرض السـابق للدراسـات المتاحة عن المقال الافتتاحي، عـدمر اختصاص دراسـة منها - كلياً أو جزئياً - بـراسـة موقع نشـر المقال، وبالتالي فلا يتوفر حتى الآن دراسـة علميـة تعـرض لتأثير هـذا المتغيـر على قـراءة المقـالات الافتتاحيـة بـين جمهـور القـراء، أمـا الاراسـة الوحيدة التي اختصت بجمهور المقال الافتتاحي، فلهـا السـبق العلمي في ارتيـاد هـا الجانب، ورغم تقادم فترة إعدادها لما يتجاوز العشـرين عامآ، فلم يرصد الباحث عنوان دراسـة عربيـة
 انصرافها إلى الاهتمامر العلمي النظري بمداخل المقال الافتتاحي وأصول تحريره ولم تركِّز في
 بخصائص قراء هذا النوع من المقالات وسـماتهمر وعاداتهم القرائية.. بـشـكل مستقل، كما نظر الباحث إلى عينة الاراسـة فوجدها ليست بالعينة ذات الفئات المتجانسـة من جهـة، كمـا أنهـا ليـست بالعينـة المتنوعـة الفئـات التي تمثل جمهـور القـراء أو أغلب قطاعاته مـن جهـة

أخـرى، ويعتقـد الباحـث أن هـذا الخلـيط غيـر المتجـانس فـي العينـة قـد حـــ مـن عمـق نتـائج الاراسـة وإمكانية تعميمها.
أمـا بالنسبة لتعليقق الباحث على بقيـة الاراسـات الثلاث فهـي مفيـدة في مجـال اهتمامهـا التحليلـي، وســتـدعم مـداخلها العلميـة - مثـل غيرهـامـن الكتابـات - الإطـار النظـري لهــه الاراسـة، وقد لاحظ الباحث أن الدراسـة الكمية منها الخاصة بصحيفة (الاتحاد) قد تنبهت إلى
 البحـوث العلميـة، فيمـا غلـب على فـصلي الاراســتين الأخــريـين لفـن المقـال الـصحفي الطابع التاريخي والتوثيقي والتوكيد على وعي الأديبين العربيين: طه حسـين ومحمـ حـسـين هيكل في عطاءاتهما الصحفية بمحددات كتابة المقالات الافتتاحية.
وبالنسبة للدراسـات الأجنبية فإن الباحث قد حاول الوصول إلى دراسـة علمية واحدة تربط بين موقع نشـر الافتتاحيات وقراءتهـا لـى جمهـور القـراء أو فئـة اجتماعيـة مـن فئـاتهمر ولم يعثر على عنوان مقارب.
الإطار النظري للدراسـة:
يتناول الإطار النظري للاراسـة ثلاثة محـاور موضوعية تمثل الأرضية المعرفيـة ذات الـصلة بموضوع الدراسـة وأهمر متغيراتها، وذلك على النحو التالي: أولاً: مواقع نشـر المقال الافتتاحي.
ثانياً: طبيعة مضمون المقالات الافتتاحية.
ثالثا: قراءة المقالات الافتتاحية وقرائها.
اُولاَ: مواقع نشـر المقال الافتتاحي:
يتجاذب موقع النشـر الصحفي حيزان، الأول: ترتيب صفحـة النشـر التي تنـشـر فيهـا المـادة الـصحفية بـين صفـحات الـصحيفة. والثاني: الجـزء الـذي تحتلـه تلـك المـادة داخــل الـصفحة الواحدة، وتعكس مواقع النشـر بين صفـحات الصحيفة درجـة الأهميـة التي توليها الصحيفة للمـادة المنـــورة أو تقـديرها لـشـكلها التحريـري، فـحسب موقـع الموضوع الـصحفي يمكن اسـتشفاف درجـة أهميته بالنسبة للصحيفة وموقفهـا منـه تقـديماً وتأخيراً، (وتحــدد معظم

الصحف مكاناً خاصآل لنشر المقال اليومي، حتى يسهل على القارئ إيجاده بسـهولة)|(1).
 الصحفي، للالالة على أهمية المحتوى المنشور، ويتأتى تأثير بروز موقع النشر من المقارنة بين موضوع صحفي منشور في الصفحة الأولى وبين موضوع مماثل في صفحة داخلية، أما على مستوى الصفحة الواحدة فإن موضوعأ في رأس الصفحة يبرز أكثر من آخر في زاوية مهملة من الصفحة نفسها/r|r.|r

وتنبع أهمية موقع النشر بين صفحات الصحيفة من صعوبة الفصل بين المحتوى الصحفي وشكله وموقعه، إذ يؤثر الأخير إلى درجة كبيرة على وزن المحتوى لاى القارئ ممـا ينعكس
 لاختلاف ترتيب الصفحات فإذا كانت الصفحة الأولى بمثابة واجهة الصحيفة والموقـع الأهم فيها بلا منازع، فإن الصفحة الأخيرة هي التي تليها في الأهمية والترتيب، يليها الصفحة الثالثة. ثم صفحتا الوسط، وأخيراً بقية الصفحات الداخلية مع أولوية الصفحات اليسرى قبل اليمنى

في الأهمية بالنسبة لحركة عين القارئ (5). وتأتي أولوية الصفحة الأولى بين صفحات الصحيفة من (كونها الباب الذي ينفذ منه القراء
 معطيات صحفية تحريرية عبر الإخراج المتميز الذي يستطيع أن يقدمر الصفحة الأولى على
 أهم موادها المختارة وإبرازها على الصفحة الأولى (لأنها تمثل الواجهة الأولى للصحيفة، حيث تحمل أهمر وأحدث الأنباء، كما أنها تعد للمحررين والقراء على حـد سـواء أهم مسـاحة في
 ص7 107.
(Y) د. نبيل حداد. في الكتابة الصحفية، السمات - المهارات - الأشكال - القضايا. من إصدارات اللجنة الوطنية

(r) المرجيع السابق، ص

http://www.20at. com
(0) د. فهد بن عبدالعزيز بدر العسكر، مرجع سابق، صVVIT.

الصحيفة)(1)، ولهذا يصفها أححد أسـاتذة الإعلام بمرآة الصحيفة عندما عدها مختصرا (لمجمل العمل الإعلامي في الصحيفة، إنها النهر الذي تصب فيـه روافـد عدة، تلك الروافـد هي أقـسـامر الجريدة)(r).

ونخلص من هذا إلى التأكيد على أن أهمية موقع الـصفحـة الأولى الا تنبع مـن خـلال كونهـا فقـط البوابـة التـي يطلع مـن خلالهـا القـراء على محتوياتها، وإنمـا يـجـب أن تـؤدي دوراً رئيــــاً لكونها بمثابة المعبر الذي يمر من خلاله القراء إلى محتويـات الصحيفة)(r|، من هنـا يعكس وجـود وحــات تحريريـة فـي هــا الموقـع الـصحفي الأول بالـذات، تقـدير الـصحيفة للأشــكال التحريريـة التـي تعرضها فيـه مـن جهـة، وتحديـد مراكز الاهتمـامر بمحتتواهـا وموضوعاتهامـن جهة أخرى.

وعلى مدار عقود زمنية عديدة ارتبط ظهور المقال الافتتاحي بالصفحة الأولى تحديـاً حتى عد" جـزءاً أسـاســيآمن مكونـات وحـودتها التحريريـة، فقـد شـهـد المقـال الافتتاحي عنـد نـشأة الصحافة وبداياتها، اهتماماً خاصاً من الصحف جعله يتربع طويلاً صدر صفحاتها الأولى، ويعـود ذلـك فـي تفـسير بعـض البـاحثين العـرب إلى تجـاذب الاتجاهـات العامـة للـصحافة بـين الـرأي والخبـر، وهـو مـا ذهـب إليـه الـدكتور عبـداللطيف حمـزة، حينمـا أشـار إلى أن هــا النـوع مـن المقـالات الافتتاحيـة (منـن نـشأة الصحيفة - كمـا يؤخـذ من اسـمها - يحتل أول صفحة من صفحات الجريدة، ويكون أول شيء يطالعه القراء فيها، ولم تتزحـزح المقالـة الافتتاحيـة عـن مكانها الممتاز من الصفحة الأولى إلا في وقت قريب - أي منذ انحازت الصحافة الحديثة.. إلى
 (كان المقال أول شـيء يطالعه القارئ، فيشغل في العادة ثلاثة أعمدة على يمين الـصفـحة
(1) د. عبدالرحمن العناد. أنباء الصفحة الأولى في الصحف اليومية السعودية، مجلة الاراسـات الإعلامية، العدد

 (Y) د. سامي ذبيان، الصحافة اليومية والإعلام، الموضوع، التقنية والتنفيذ، الطبعة الثانية، (بيروت: دار المسيرة:


(غ) د. عبداللطيف حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي، الطبعة الرابعة، (القاهرة: دار الفكر العربي، 191919م)
ص.•r.

الأولى، وكان هذا المقال يسمى بالمقال الافتتاحي)|(1) حينها كان يُنظر إلى المقال الافتتاحي بموقعه المتصدر (أنه الأداة الأولى للتقدم، والوسيلة الوحيدة للإرشاد، والطريق الصحيح للأخـن
 وتقاليده..).(17).
غير أن هنه الريادة التاريخية للمقال الافتتاحي في تصدره للصحيفة وتأثيره الفكري على القراء.. ما لبثت أن توارت بتحـول الصحافة إلى صحافة خبر، فتخلى عـن مكانـه المتا المتقدمر في الصفحة الأولى وتضاءل في حجمه، وقد سايرت الصحف العربيـة اتجـاه الصحافة العالمية في تعاملها مع مواقع نشر المقال الافتتاحي، فقد عرفت الصحافة المصرية مبكراً هذا النوع من
 الصفحات الأخرى (r). وهو ما ينطبق على تاريخ المقال الافتتاحي في الصحف المحلية، فبعدما كان يشغل حيزاً في الصفحة الأولى.. تراجع موقعه لايهها إلى الصفحة الثالثة أو صفحة الرأي
 الكلاسيكي القديم في نشر كلمتها الافتتاحية في الصفخة الأولى. ويلخـص الـدكتور عبـداللطيف حمـزة مـسـيرة المقـال الافتتـاحي فـي الـصحافة المـصرية بطـورين تــاريـخيين ارتبطـا بالاتجـاه العـالمي للـصحافة نحــو أهميـة المقــلات الافتتاحيـة والمساحات التي تشغلها والصفحات التي تنشرهال، الطور الأول: (كانت فيه المقالة الرئيسـية تحتل الصفحة الأولى، وكانت المقالة الرئيسـية في هذا الطور طويلة مسـرفة في الطول، حتى لقـد بلغـت فـي بعـض الأحيـان نـحـواً مـن أربعـة آلاف كـلمـة، وكثيـراً مـا كانـت تـنيل بتوقيـع الكاتـب)(2)، وتعكـس تلـك المرحلـة التاريخـيـة ازدهـار المقـال الافتتـاحي فـي الـصحافـة قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث كان (فـي المقدمـة مـن المـواد التحريريـة، بحيـث يكـون لـه دور القيـادة والتوجيـه، وحيـث اشــتهر باســمر "الافتتاحيــة"، وذلــك جريــا علــى عــادة "الطـراز الكلاسـيكي" مـن الـصحف التي تجعلـه على الـصفـحة الأولى، مفتتحـة بـه عـددها، كمـا كـان

[^0]الطور الثاني: أصبحت فيه المقالة الرئيسية تحتل مكانآآخر غير الصفـحة الأولى - منذ تركت هذه الصفحة للأخبار الخارجية -، كما أصبحت لا تحمل توقيع الكاتب، وامتازت من حيث الحجم بالقصر، بحيث لا تتجاوز كلماتها - في المعدل المتوسط - سـتمائة وخمسين كلمة(1)، ويمكن القول أن المرحلة التاريخية الثانية التي شـهـد فيهـا المقـال الافتتاحي تالـأخره عن موقعه المتصدر في الصفحة الأولى.. لاتزال قائمة وهي المرحلـة التي عنوانهـا انحسـار




 إلى مادة الرأي أو المقال، مما أدى إلى انحسار أهمية هذه المادة، وترحيلها من الصفحة الأولى،
إلى الصفحات الداخلية)(r).


 تضاعف أهمية الرأي في الصحف المطبوعة باعتبار أن ذلك هـو أكثر مـا يميز الصحف عن ســئر وسـائل الإعـلام الأخـرى، وهـا مـا جعـل بعـ البـا الباحثين يـشبهون المقـال الافتتاحي
 المختلفة وهو الذي يفسر الأحداث ويفهم كيف تؤثر هذه الأحداث في غيرهـا وكيف يمكن أن تتأثر أيضاً بغيرها)(2).
وبالرغم من أن المقال الافتتاحي فقد موقعه الأول نتيجـة لتطورات اتصاليالية وعالمية، فما زلنا إلى اليوم نستعمل هذا الاصطلاح، فنطلق على الكلمة الافتتاحية التب تكتبها الصحيفة
(r) د. د. (r)
 الصفحات الااخلية|)، (فأصبحت الصحافة الحديثة تعمد إلى كتابة العمود الرئيسي أو المقال الافتتاحي على نحومن الإيجاز في عمود واحـد من أعمدة الصحيفة، وفي هذا العمود مقـال واحد حيناً، ومقالان أو ثلاثة حيناَ آخر|(!)، مثلما يحدث عردبياً في صحيفتي الجمهورية والشرق الأوسط.
ويرى الاكتور صلاح قبضاي أن التوجه الحديث إلى تجزئة مسـاحة المقال الافتتاحي الواحــ . الاحـا إلى عـدة فقـرات.. إنمـا يعـود إلى تعقـد الحياة المعاشــة وتعـد اهتماماتهال، في حين يعيدها الـاكتور إبـراهيم إمـام إلى اخـتلاف القـراء في الأنواق والأمزجــة، فتنـوع الموضوعات يـؤدي خدمـة جليلة للصحافة الحديثة|آ، فيمكن تخــصيص الفقـرة الأولى منـهـه للتعليـق السياسي المحلي والثانية للسياسة الدولية،وقد تكون هناك فقرة ثالثة تشكل مقـالاً مستقلاً يتعرض لبعض القضايا الاجتماعية، ولكل فقرة من تلك الفقرات نفس التكوين المستقل للمقال(ڭ)، وقد درجـت الصحف الأوروبيـة والأمريكية الكبرى - وخاصة صحافة الصفوة - على نشر الافتتاحيـات في صفحة القلـب أو صفحتي الوســط، كمـا تفعـل التيمس والـيلي تلجــراف والفيجاروا0). وغالبأ ما توضع في إحدى زوايا صفحة الرأي بالصحيفة، فقـد (ترى الصحيفة أن Editorial تجمع كل مواد الرأي في صفحة تخصصها لهذا الغرض يُطلق عليها صفحة الرأرأيا دage

 المعاصرة من تجعـل لها أكثر مـن افتتاحيـة موجزة في أكثـرمـن صفحة داخليـة، حسب تبويب موضـوعات الـصحيفة، فهنـاك افتتاحيـة سياســية وأخـرى اجتماعيـة وثالثـة رياضية ورابعة ثقافية مثلما تنهج صحيفة (الوطن) السعودية تأسيأ ببعض النماذج الصحفية الدولية.
(I) (I) . إجلال خليفة، مرجع سابق، صV7.






وعلى العموم فأياً كان موقع نشر المقـال الافتتاحي ففي العـرف الصحفي يتميزموقعهـ بالاستقرار النسبي، واحتلاله لمكان ثابت في أغلب الأحوال، المهمر هنا هو ثبات مكانه وعدمر تغييره من وقت إلى آخر إلا على مدار فترات طويلة أوع عند إجراء تبويب (ماكيت) جديـ (لأن تعرف القارئ على مكانه سبيلاً إلى قراءته وأداء دوره، فضلاً عما يعكسه عنصر الِّبات المكان من وقار وثقة، بالإضافة إلى اشتراكه في تكوين معالم الصحيفة|(1) ومساهمته في تشكيل

شـخصيتها.
ثانياً: طبيعة مضمون المقالات الافتتاحية:
تـرتبط قـراءة المقـالات الافتتاحيـة بطبيعـة موضـوعات مـضامينها، فجـوهر الافتتاحيـات (الحقائق والمعلومات الصادقة والدقيقة والأخبار التي ثبت صحتها)|(ا)، ويمكن تحديـ معالم هذه الجدية في المضمون الافتتاحي في عناصر ثلاثة:

 الافتتاحي يهدف إلى الإقناع لا مجرد الاستمالة العاطفية، فالشواهد والأدلة والبراهين - كما يرى الدكتور إبراهيم إمام - ضرورة لازمة للتعليق على الأخبار والأحداث الجارية|(غ)، في إطار وحدة محكمة بين عناصره؛ ذلك أن المقال الافتتاحي ليس مجرد سـرد للحقـائق، الأمر الذي
 استيفاء كل شاهد من شواهد المقال وكل فكرة من أفكاره في موضعها المحـدد لهـا من بنيته، قبل الانتقال إلى الشاهد التالي أو الفكرة التالية، وهو الأمر الذي يتحقق عـر عبر مـا يسمى بالترتيب الاسـتقرائي الـذي يعنـي الـسير بالأفكار والشواهد بنظـامر يـؤطر الوحـدة الع ضوية
 المقالات الافتتاحية لطه حسين.. كثرة "المقدمات الخبريـ" والشواهد المشتقة من سـياق
(ا) د. محمود أدهمر، المقال الصحفي، مرجع سابق، ص10. 10.



(0) د. عبدالعزيز شــرف، الأســليب الفنيـة في التحرير الـصحفي، (القـاهرة: دار قباء للطباعـة والنـــر والتوزيـع،
ror...........

الأحداث، (فلمر يعد المقال - كما كان في بيئة التكوين'- يتناول فكرة مجردة، ولكنه يتناول

الشواهد العملية في الحياة الواقعة)(1).

وثانيهـا: غلبـة الموضوعات الـسياسية على اهتمامـات المقـالات الافتتاحيـة، فـصحيح أن السياسـة ليست الموضوع الوحيد لهذه المقـالات، (وإن كانت أبرزها وأها أهمهـا أو تمثل حـوالي الي Vo في المائة من موضوعاتها)(r). ويبدو أن هناك تصوراً مغلوطآمن بعض مسؤولي الصحف يتعلق بالارتباط الوثيق بين الموضوع السياسي والمقال الافتتاحي، فقد أوضح الاكتور محمد أدهم أن تبرير بعض مسؤولي الصحف العربية بعدم نشر المقالة الافتتاحية يوميآهو (أنهمر يرون أو يظنون أن المقال الافتتاحي ينبغي أن يكون موضوعهـ سياسـياً بالضرورة.. وما دامـ لا يوجد هناك من الأنباء السياسية الهامة التي تستحق التناول كل يوم.. فإنه لا حاجـة بهـم أو
 بعضهم وخصوصاً في الاول النامية التي يسيطر عليها الإعلام الحكومي (أن الرأي المطروح ليس هو رأي الصحيفة، وإنما الحكومة نفسها التي سـربته ودفعت إلى نشره|(اء، ولا يتوقف
 والشرقي، كانت افتتاحيات بعض الصحف تؤخـا (كدليل على اتجاه الحكومات في الدول الدول التي تصدر فيها هذه الصحف كمـا هـو الشـأن في افتتاحيات صحيفة "البرافدا"السـوفييتية (قبل تفكك الاتحاد السوفييتي) وصحيفة "الشعب" الصينية) (0) غير أن واقع تنـاولات المقالات الافتتاحية يؤكــ التصور العـام لدى بعض القراء بالتوجـهـ السياسي للمقـال الافتتاحي، ففي دراسـة تحليليـة لمحتوى المقـالات الافتتاحيـة في نمـوذـج صـحيفة عربيـة هـي (الاتحـاد) الإماراتيـة، كـشفت النتـائج أن معظـم افتتاحيـات الـصحيفة كرســت للتعليـق علـى موضـوعات سياســية بنـسبة VY \% تليهــا الموضـوعات الأمنيـة

> (I) د. (1) (r) د( المحمود أدهمر، المقال الصحفي، مرجيع سابق، ص•7.
(0) د. غازي زين عـوض الله، الأسـس الفنيـة للمقـال الصحفي، الطبعة الأولى. (جـدة: مكتبة دار جـدة، •بعاهـ/

والعـسكرية بنسبة ^\%، ومثلهـا الموضوعات الاينيـة بالنسبة ذاتهـا، وأخيـراً الموضـوعات الثقافيـة والاجتماعيـة بنسبة ع\% لكـل منهـا، (ممـا يعطي الانطبـاع بـأن وظيفـة الافتتاحيـة الرئيسية في صحيفة الاتحاد هي التعليق على الموضوعات والتطورات السياسية)|(1).
 واهتمامات الأفراد الذين تتوجه إليهم الصحيفة، دون تركيزه على مناقشة القضايا والأحداث السياسية. فلم يعد الموضوع السياسي هو النوع الوحيد من المقالات الافتتاحية التي تهتمر بها الصحافة، وإذا كان ذلك صحيحاً في مراحل من تاريخ الصحافة فإنه غير صحيح في واقع الصحافة الحديثة التي تشتق موضوعات مقالاتها من واقع الحياة المعاشــة وتنـوع اهتماماتهاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ومن هنا يمكن أن تتصدى الافتتاحيات المعاصرة لموضوعات حيوية ترتبط بحياة الإنسان ومستقبله مثل: نظافـة المدن، ومشكلاتلات المرور،
 وغيرهامـن القضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية المهمـة.. وفي المقابل فإن لنلك علاقـة
 يتمكن أكبر عدد من القـراء من فهمهـا واسـتيعاب رسـائلها بمراعاة اخـتلاف أذواقهم أو بيئاتهم أو ثقافاتهم (r)

 يزالون - نوابغ الصحافة في كل أمة من الأمر، بل في كل فترة من فترات التاريخ)/(r)، ويبدو ارتباط هـا التقريـر مـن الدكتور عبـداللطيف حمـزة بـالفترة التاريخيـة التـي عاشـهـا أو درس

 إسـحق، وعبدالله النديم، وإبراهيم المويلحي، والسيد علي يوسف، والزعيم مصطفى كامل، وأحمد لطفي السيد، وغيرهم، وهو الوضع الأي ينطبق على الأقلام المؤثرة التي تصدرت - في

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) د. بدران عبدالرزاق بدران، مرجع سابق، ص99. } 9 \text {. }
\end{aligned}
$$

وقتهــا - للمقـالات الرئيـسـية فـي الـصحف الإنجليزيــة والأمريكيـة والفرنـسـية والألمانيـة والروسية(U.).

وعلى ضوء تلك المكانة الفكرية لمجمل كتّاب الافتتاحيـات في تـاريخ الصحافة الحديثة توجـب على كاتـب المقـال الافتتـاحي (أن يكـون على صـلة بالـصفوة الممتـازة مـن العلمـاء والأدبـاء والمفكـرين فـي عـصره، ولـه في بعـض الأوقـات أن يكـل إلى أحـدهمر كتابـة المقـال الافتتـاحي فـي الموضـوع الـذي تخــصص فيـه، وللـصحيفة أن تنـشـر هـذا المقـال مـا دامر يتفـق وسـياســتها ويعبِـر عـن غرضـهها)(r)، ولا شـــك أن الاعتمـاد الـسـابق علـى إمكانـات الكاتـب المعرفيـة والثقافيـة واللغويـة مـرتبط بظروف نشـأة الصححافة وتطوراتهـا التاريخيـة، وبموقـع المقـال المتـصدر، وبظهـور اســم كاتبـه، وهـذا مـا عبَّر عــه (جـافري بارسـونز) رئـيس قـسـم المقال بصحيفة "نيويورك هيرالد تربيون" بأنه (كلما ازداد أسـاس المعرفة عند الكاتب متانـة، ازدادت مقدرته على التفكير في أي موضوع، فإن كاتب المقـال الافتتاحي الجيــي يخاطب مـن الناس عدداً أكبر مما يخاطب المدرس أو الفيلسوف ولا بد من المعرفة والعلمر بما يكتب، إذا أراد أن يجـذب انتباه الجمـاهير)(r)، تلك كانت أهم الملامح العامـة لكاتب المقـال الافتتاحي المرتبطة بطرحـه الفكري والثقافي وتعمقـه التاريخي وامكاناته اللغويـة والأسـلوبية.. بيد أن ذلـك ارتهـن أيـضآ بمكانـة المقـال الافتتـاحي ووظائفـه حـين كـان (يـنهض بمهمـة القيـادة والزعامة، وكان وسـيلة التوجيه والإرشـاد والتنشـئة الاجتماعيـ، كمـا كـان الوسـيلة المؤثرة لتكوين الرأي العامر) (i)

وكما اختلفت الأدوار والوظائف، لهذا المقال في الصحف المعاصرة، اختلفت أيضآسـمات كاتبه الحالي عن سـابقه، فالمقال الافتتاحي يحـرر اليـوم (بقلمر متخـصص في موضوعه، ومـن هنـا نجــد محرريـه يتغيـرون مـن يـومر لآخـر في الـصحيفة تبعـآلتغيـر الموضوع، ولـم يعـد يتـولى تحريـره صـاحب القلـم الأدبـي والكـلامر المنمـق، والأســلوب المتأنق، كمـا كـان مـن قبـل|(0)، وبالمثل لم يعد كاتب المقال الافتتاحي رئيس التحرير أو المحرر الأول، كما كان عليه الوضع
(1) المرجع السابق، والصفحة ذاتها.

.

(0)د. إجلال خليفة، مرجع سابق، ص. ص.

في أغلب فتـرات القـرنين الميلاديـين الماضيين، أوبمواصفاته التقليديـة التاريخيـة، بوجـوب
 الافتتاحيات المعاصرين، فهم في أغلب الأحوال في مرتبة أكبرمن مرتبة المحرر العادي، وقد يصلون إلى مرتبة المحرر المسؤول، ويمكن أن يبلغ منهم مستوى قـادة الفكر والرأي في المجتمع) ال(الـر
دالثا: قراءة المقالات الافتتاحية وقرائها:
ترتبط وظيفـة المقـال الافتتاحي نحـو القـراء بطبيعة المجتمـع الذي تصر تصر فيه الصحيفة وبيئته الاتصالية، وهذا يعني أن نظرة القراء إلى المقـالات الافتتاحيـة تختلف من مجتمع إلى آخـر، حـسب دور الـصحافة فـي المجتمعــات المختلفــة، فــالقراء فـــي المجتمعـات الغربيـة (الليبرالية) على سبيل المثال يرفضون أن تفرض عليهم المقالات الافتتاحية رأياّمعيناً يتعلق بمجرى تصويتهم الانتخابي، لكنهم في الوقت نفسه يطلبون من الافتتاحية أن تساعدهر بتقديم كافة المعلومات والخلفيات والحقائق ووجهات النظر التي تعينهم على ترتيب هذه

الحقائق وفهمها حتى يمكنهم اتخاذ رأي أو تبني وجهة نظر خاصة بشأنها (r). وهذا مكمـن الأهمية في هذا النوع من المقالات، فالمقـال الافتتاحي لـه قيمـة كبرى في توجيـه القـراء وفئـات الرأي العـام على اختلافهـا، ولكن هــا لا يحـــا إلا بالنـسبة للـصحف الكبرى واسـعة الانتشار..أو ذات النفوذ، وتتفق هذه النظرة التقديريـة للمقـال الافتتاحي مع رؤية بعض أساتنة الإعلام الذين لا يزالون يرون في المقال الافتتاحي أهمية باقية، ولكن ذلك
 بالصحف الرفيعة، أو صحافة الرأي العام المستنير، وهو يرى أنه من غير المبالغة القول: (إن مقالات هذه الصحف قد تتجاوز في أهميتها وتأثيرها حدود البلاد التي تنشر فيهها الصحيفة إلى بلاد أخرى|(r)|.
وفي هذا السياق أيـأَيؤكـد الـاكتور فاروق أبوزيد عناية غالبية القراء بقراءة المقـالات الافتتاحية للصحف المؤثرة في الرأي العام، ويدلل على ذلك بإقبال القـراء على افتتاحيات

صحف مثل "التايمز" اللندنية، و"النيويورك تايمز"و"الواشنطن بوست" الأمريكيتين.و"اللموند"

 الحكومة تغيير سياسـات أو قـرارات معينـة أو تفـرض عليهـا تبنـي مواقف معينة ســواء في السياسـة الاخلية أو السياسـة الخارجية)(1).

ولعل في هذا رد على من يقلل من أهمية المقال الافتتاحي في الصحافة المعاصرة.. بحجـة أن غالبية القراء يعرضون عنه، ولا يقبلون على قراءته، فهنا القول مردود عليهـ بأن ذلك ليس صحيحاً اللا بالنسبة للصحف عديمة الأهمية أو التأثير. أما الصحف المؤثرة فمقالاتها عـادة تقرأ بعناية(ا). مع مراعاة عامل مهمر في توجّه السياساسات النا التحريرية للصحف في المجتمع الغربي،


 الاعاعـة للنظام السياسي والاجتمـاعي القـائم وللإيديولوجيـة الفلسفية التـي يـدين بهـا هــا

النظام)(r).
وتجاوزاً لهذا التجاذب الأيديولوجي وتأثيره على توظيف المقالات الافتتاحية.. فإن السؤال الاذي يتبادر إلى الذهن. والحـديث عن أهميـة قـراءة المقال الافتتاحي وتأثيره على القراء: مـا
 ضبابية إحـصائية تتعلـق بدرجــة إقبـال القـراء العـرب على هــنه المـادة الـصحفية وفئــاتهم المختلفة، حيث لا تزال الحاجة قائمة إلى دراسـات متطورة ترصد هنا الإقبال بدلاً من الاعتماد - حسب وصف أحـد الارسـين- على المشاهدة والملاحظة ومرئيات بعض الممارسـين أو الأكاديميين، وفي هذا الصدد يرى الاكتور محمود أدهم أن على القـارئ المثقف، والباحث. والاارس... التوقف كثيراً عند هذه المادة "القيادية" التي تفوق غيرها مـا من المواد كما تفوق غيرها من المقالات في أهميتها وأثرها.. (وإن كان ذلك لا يبدو بوضوح - على الأقـل حتى الآن

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) د. فاروق أبوزيد، فن الكتابة الصحفية، مرجع سابق، صTMIA. }
\end{aligned}
$$ (T) د. فاروق أبوزيد، فن الكتابة الصحفية، مرجع سـابق، صع 1^، والهامش ورقمر الصفحة يشملان - أيضاً - مـا قبل علامتي التنصيص.

- بالنسبة لأكثرية الصحف العربية وأكثر القراء العرب)|(1) وقـد جـاء هـذا الغيـاب المعلومـاتي الراصـد لقـراء الافتتاحيـات فـي الـصحف العربيـة لنـــرة الاراسـات الميدانية التي عنيت بهذا الشـكل التحريري وقرائه على حد سـواء، باستثناء سـعي الاكتور محمد منير حجاب قبل أكثر من عقدين من الزمن.. قياس اتجاهات القراء في مدينة الرياض نحو المقال الافتتاحي حيث (وجد أن نسبة من يقرأون المقال الافتتاحي مـن مجموع عينة الاراسـة لا تزيد على \% \% \% من جملـة أفـراد العينة)|(r) التي تمثل صفوة مـن أهل الفكر
 سـوف تقل كثيراً إذا مـا انحتيـرت بـشـكل عـامر مـن مجمـوع القـراء بـحيث يتوقـع ألا تزيــ على ه \% من مجمـوع القـراء)|(r)، وهي فـي حدود النتيجـة التي توقعهـامبكراً الــكتور عبـداللطيف حمزة حيال ميول القراء المصريين ورغبتهمر في قـراءة المقـال الافتتاحي عنـدما قـدر نـسبة

قراءء هذا المقال في مصر - حينها - ما بين r\% إلى 0\% على أكثر تقدير(ء). وفيما يخص مدى التعرض لقراءة المقال الافتتاحي، فقد كشفت الدراســة الميدانيـة على



إجمالي الذين يقرأونها(0).

أما على مستوى الدراسـات الأجنبية فالمتاح منها - أيضاً - يوسـم بالتقادمر الزمني، فأغلب الأرقامر المرصودة فيها تعود إلى فترات تاريخية، قد لا يحسـن القياس عليها في ظرف اتـصالي
 الأمريكية بينت (أن عدداً كبيراً من القراء يقرأون الافتتاحيات)|(1). ويناقض هذا الوصف العامر لمسـتوى الإقبال على قراءة الافتتاحيات.. لغة الأرقام التـي تؤكـ انخفـاض نـسب القـراء لهذا


(r) المرجع السابق، والصفحة ذاتها.


(7) نور الاين بليبل، دليل الكتابة الصحفية، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية)، صاء.

النـوع مـن المقـالات، فمـن أقـدم الإحصاءات الموثقـة مـا قـام بهـا معهـد جـالوب Gallub فـي أمريكاظهر فيها أن 19\% فقط من الرجـال و.1\% فقط من النساء يعنون بقراءة المقـال الافتتاحي، كما خلص الباحث الأمريكي روبيرت راند Robert Rand من دراسته لميول القراء تجـاه المقال الافتتاحي في ثلاثين صحيفة أمريكية (بأن قـراء المقال الافتتاحي في في صحف

من أوله إلى آخره|(1).

وتدور بقية النسب الموثقة لحجم قراء الافتتاحيات في فلك المعدلات النسبية السـابقة، حيث (تشير معظم الاراسات التي أجريت في الغرب إلى أن نسبة قراء الافتتاحيات تقل عن هنا - ليست (بعدد من يطالعون المقال الافتتاحي أو يمرون عليه مروراً سريعاً.. بل بأعداد مـن يتوقفون عنده ويطالعونه على مهل ويفكرون في سـطوره وكلماته، وما يمكن أن تعكسـه من أفكار وتوجهات وتحذيرات|(r). وقد رأى بعضهم في انخفاض معدلات اتر نسب قراء الوة المقالات الافتتاحية بين قراء الصحف مـالا يزعج، أو يقلل من أهميتها بالقياس إلى التعرض لغيرهـا من المواد الصحفية (إذ يجب
 أشـرنا إليها.. ومع أن هذا العدد من المستنيرين قليل في الأمة دائماً، فإن هذه القلة هي صاحباحبة
 حسـنين عبدالقادر (أن الاين يقرأون المقال الرئيسي هـم الصفوة الـيا مـن الشعب الذين يقفـي منه موقف القيادة في جميع ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ويهيمنون على شؤونه ويصرفونها حسبما يريدون|(0).

وفـي ذات الـسـياق يعلِّق الناقـد الـصحفي الأمريكـي (بيـرت ســولومون) علـى قـلـة قــراء الافتتاحيات بقوله: إن سـر تأثير الافتتاحية هـوأن قراءها بـالرغم مـن قلة عـددهر، إلا أنهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) د. د. }
\end{aligned}
$$

القراء المناسبون، ويصف نائب الرئيس الأمريكي السابق دانيل كويل قراء الافتتاحيات في الولايات المتحدة بالمفكرين، (بينما يشيرمسؤول حكومي أمريكي إلى أن هناك وجهـة نظر عند السياسيين مفادها أن الأمور العامة في كل منطقة انتخابية أمريكية يحركها أقـل من مائة شخص، وأن هؤلاء يقرأون افتتاحيات الصحف بانتظامر(1). وقد درس الباحث الأمريكي "ولبور شـرامر" العلاقة بين العمر والتعليم والوضع الاقتصا

 المتواتر.. نتيجـة الاراسـة الميدانيـة العربية حـين رصدت وجـود علاقـة ضعيفة بين مستوى
 تعرضت لمقروئية المقالات السياسية - بما فيها الافتتاحيات - قد رصدت العلاقـة الطردية بين مستوى مقروئية المقالات السياسية وبين ارتفاع المستوى الاراسـي للقراء (6). كمـا أن
 يتسمر به قراء الافتتاحية)(0)، ولا شك أن أغلب أصحاب المؤهلات العلمية العالية هـه ممن تنطبق عليهمر مثل تلك السمات، كمـا رصدتها - بالمثل - بعض الاراسـات الغربيـة التي أبانت مكونـات النسبة المتدنيـة لقراء الافتتاحيات من شـريحة متعلمـة ذات وضع اقتصادي

 والتشريعي في الولايات المتحدة(1).
من هنا ربط البعض بين تميز نوعيات قـراء المقالات الافتتاحية وبين تـأثير هذه المقـالات فيهم من جهة وتأثيرهم كنخـب في غيرهم من جهـة أخحرى، إذ (يتجلى الأثر الأكبر لهذه

> (ا) د. بـدران عبدالرزاق بدران، مرجع سابق، صه ه.


 النصوص الصحفية وفهمها والعوامل المؤثرة في ذلك، جامعة الإمامر محمد بن سـعود الإسـلامية، سلسلة


(1) د. بدران عبالرزاق بدران، مرجع سابق، ص9ه.

المقالات الهامة في ما يمكن أن يحققه للمستوى الرفيع من القراء، من المتعلمين والمثقفين ومن الصفوة - بصفة عامة - حيث يكون لـه مردوده الإيجابي الذي ينتقل مـن هـؤلاء وعلى ألسنتهم ومع أفكارهم إلى غيرهمر من الطبقات بوصفهم من قادة الرأي أو الفكر في بلد
 بل يشمل - أيضاً - بعض القائمين بالاتصال الصحفي وبالأخص كـُتَّاب افتتاحيات الصحف الأخرى، فمعظم (كتّابَ الافتتاحيات في الصحف الأمريكية يتأثرون إلى حد كبير بافتتاحيات الصحف الأمريكية الكبرى كالنيويورك تايمز، والواشنطن بوست، والوول سـتريت جورنال، ونجد أن هذا التأثير ينتقل من الصحف الكبرى إلى الصحف المتوسـطة والصغرى، وبالتالي إلى المواطن الأمريكي العادي بصورة غير مباشرة)(1). علاقة الأستاذ الجامعي باهتمامات المقال الافتتاحي:
 وأساليب المعالجة ولغة الخطاب.. على نوعية قراء هذا الشكل التحريري في الصحف، وكمـا سبقت الإشارة فقد ارتبطت قراءة المقـالات الافتتاحية بالقراء المستنيرين أو مـن هـم على درجة عالية من الثقافة والتعليم والاهتمامر بالشأن العام، وكلها سمات أقرب ما تنطبق على الأستاذ الجامعي قياساً على أدواره المختلفة تجاه مجتمعه الجامعي الااخلي وكذلك تجاه
مجتمعه الخارجي المحيط.

فمن الثابت تعدد أدوار الأستاذ الجـامعي ووظائفه ومسؤولياته، فهـويقوم بدور الباحـ والخبير والمستشار من خلال ما يقدمه من إنتاج علمي لحل مشكلات المات المجتمع والمساهماهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تشمل مسؤولياته داخل الجامعة وضع المقررات والمناهج الاراسـية ومنح الـرجات العلمية.. إلى جانب القيام بـورر المعلم والمربي والقـدوة الحـسنة لطلابـه|(|). ويمكن عـرض أدوار ومهـامر عضو هيئة التدريس كمـا صنفتها إحدى الاراسات العلمية على النحو التالي: الـور التدريسي والمعرفي، الاور البحثي، الـور المنهجي، الـور الإداري، الـور المجتمعي

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) د. (ا) محمد أدهمر، المقال الصحفي، مرجـع سابق، ص. ص. }
\end{aligned}
$$




والوطني، الاور المعلوماتي، الاور العالمي، حيث تتوزع جهود الأستاذ الجامعي بين هذه الأدوار
 الجامعي المزدوجة، فهو من جهـة عماد قيام الجامعة وركيزتها الأساسـية، فلا جامعة بـلا أستاذ، ومن جهة أخرى هو الذي ينفذ سياسات جامعته في ربطهـا بالمجتمع الذي يعمل فيه وله(ا). وقد نظر البعض إلى تميز الأستاذ الجامعي من واقع طبيعة عمله المختلفـة عـن المـن المهن
 فأعضاء هيئة التدريس همر الصفوة المختارة من الأسـاتذة الذين أوكلت إليهمر مهمة إعداد القوى البشرية في كافة مجالات خدمة المجتمعاع (k). ويتوقف الباحث هنا عند مهمتين أساسيتين للأستاذ الجامعي لهما علاقة مباشـرة بوعيه
الإعلامي وهمه الاجتماعي وحسـه الوطني هما:

الأولى: تعامله مع طلبة الجامعة من خـلال تقـديم فرص الثقافـة المتنوعـة لهـم، وتنمية الاسـتعداد لـديهم ومواجهـة التحـيات التي تجـابههمر, عـلاوة على مـسـؤوليته في تـشـايب
 عطائه حدود الجامعة ومتطلبات وظيفته التقليديـة مـن خـلال اشـتراكه في الإسـهام الفاعلـ على المستوى الوطني والتعرف على مشكلات المجتمع، ومحاولة إيجـاد الحلول العلمية لهـا
(1) علي بـن ناصر بـن شـتوي آل زاهر. بـرامج التطوير المهنـي لعـضو هيئة التـدريس السعودي: مجالاتهـا وطرق


 تكميلي لنيل درجة الماجستير (في الإدارة التربوية) ، قسمر التربية. كلية التربية، جامعة أم القرى بمكة
(r) د. عبدارب) الحسين رزوقي الجبوري، التوأفق المهني ومتطلبات تحقيقه للأستاذ الجامعي، ظهر على موقع: http://www.tarbya.net
(₹) فائقـة عباس سـنبل، مشاركة عـضوهيئة التدريس فـي صنـع القـرار الجامعي بجامعـة أمر القـرى، متطلب تكميلي لنيل درجـة الدكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط، تخـصصص (إدارة تعليم عاليا) ، قسـم الإدارة

(0) د. عبدارب) الحسين رزوقي الجبوري، مرجع سـابق.

وتوجيه جزء من اهتماماته البحثية نحو قضايا المجتمع ومشكلات الوطنا"1. وفي الإطار نفسـه، فإن أسـتاذ الجامعة عبر تجـاوزه أسـوار جامعته هو المفكر والمبدع والخبيـر، فهـومـن يـصنع الفكـرويـصيغ المقـولات ويــبـج المقــالات، ويؤلـف الكتـب ويقـود التحـولات الاجتماعيـة المختلفـة.. مـن هنـا يمكـن القـول إن أســاذ الجامعـة يعلوفـوق كافــة الوظائف والمهن الأخرى، وفق ما يتسنمه من مسؤوليات ويتولاه من مهامر (r)، ولا فإن من الطبيعي ربط صاحب هذه المهنة الملتزم بمهامهـا.. كمتلق لمخرجـات الصحافة بمجـالات وموضوعات ذات أبعاد معينة تناسب مكانته العلمية واهتماماته العامة، وليس أقرب من ذلك
 الاجتماعيـة ذات الـسمات العلميـة والثقافيـة والعمريـة المغـايرة. فتنـاولات كاتــبـا المقـال الافتتاحي المتوازنـة بـين الفكرة وصياغتها إضافة إلى التزامـه بـالتعبير عـن سياســة تـريـر الصحيفة.. قد تجعل من أطروحاده لاى أغلب القراء مادة صبغتها العمق والجديـة وهو مـا لا يجـب شـرائح اجتماعية عديدة إلى قراءتـه والتواصل مع أفكاره وتناولاته، خاصة في هذا الوقت الاني يشهد تطورات اتصالية وتقنية سـريعة جذبت أكثر اهتمامات الأجيال الجديدة. التي توصف درجة ارتباط أفرادها بالصحف المطبوعة - أصلاً - على نحو مختلف عمّا كانت عليه أجيال سـابقة عاشت في واقع اتصالي محدود، وشـهـدت في ذات الوقت تجاذاذبات دولية وفكريـة.. وجدت صداها في موضوعات المقـالات الافتتاحيـة، لذا فإن من المتوقع أن يتأتى

 المجتمع المدني لها وظائف إعلامية وتثقيفية وتوجيهية تجاه أفراده من القراء، وليس أقرب لمتابعة أطروحات هذه المؤسسة التنويرية وتلمس توجهاتها من بيانهـا اليومي المتمثل في المقال الافتتاحي.
(I) علي بن ناصر بن شتوي آل زاهر، مرجع سابق، ص9ا 9 (1).
 موقع: http://al-manahel.net/index.php?option=com.

بالنظر إلى فحوى أهداف الاراسـة وتسـؤلاتها تعتبر هذه الاراسـة مـن الدراسـات الوصفية التـي تهــدف (إلـى جــع المعلومـات اللازمـة لإعطــاء وصـف لأبعـاد أو متغيـرات الظـاهرة المدروســة)(1)، حيـث تـسعى الاراســة إلـى تقـديم معلومـات وصـية تتعلـق بتعامـل الأســتاذ الجـامعي مـع المقـال الافتتاحي في الـصحف السعودية، مـن ناحيـة معدل القـراءة وتاريخهـا، وحجمر ما يقرأه من مادته ودوريـة متابعته لمقـالات الصحف اليومية.. بالإضافة إلى وصف آراء عينـة الـراســة حـول مواقع نـشـر المقـال الافتتـاحي بــين صفـحات الـصحيفة، وتأثيرهـا علـى سـهولة قراءته، ودرجـة اهتمامر الصحف بهذا الشـكل التحريري على ضوء مواقع نشـره. r- منهج الدراسـة:
اعتمد المجـهود العلمي في هذه الدراسـة على اسـتخدامر مـنهج المسـح (الذي يعتبر جهـداً علمياً منظمأ للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة.. موضوع البحث)|(r)، حيث مسـح الباحث أدبيات الموضوع المرتبطة بمشـكلة الدراسـة وأهدافهها وتسـاؤلاتها، وقـد تركز المجهود المسـحي في هذا الجانب المعرفي بالاراسـة النظرية للموضوع، أما ما يخص الدراسـة الميدانيـة فـإن تطبيـق مـنهج المـسـح فيهـا تـأتى مـن خـلال جمـع المعلومـات بواسـطـة طرح الأسـئلة على المبحوثين بعـد تـصميمها بـشـكل يسمح بترقيمها وتحليلهـا إحـصائياً(r)، وعليه فقـد قـامر الباحـث مـن خـلال أداة الدراسـة (الاسـتبانة) بمـــح آراء أفـراد العينـة. حيـث أمكـن اسـتخلاص رؤاهـم المرتبطـة بمواقـع نـشـر المقـال الافتتـاحي وقراءتـه عبـر مـسـح إجابـاتهم الواردة في صحيفة الاسـتبانة، ومعالجتها بعد ذلك إحصائياً لاستخلاص مؤشراتها العامة. rـ أداة جمع المعلومات:
على ضـوء نـوع الاراســة ومنهجهـا المـسـحي فــان الأداة المـسـتخدمة فـي الدراســة هـي (الاستبانة)، وقد صاغ الباحث اسـتبانة دراسـته بما يخدم الإجـابة عن تسـاؤلاتها العامـة ويلتزمـ بمحددات عنوانها، وقد جمعت الاستبانة بين أسـلوبي الأسـئلة المغلقة المحكومة باختيارات
(ا) د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان، البحوث الإعلامية، أسسهها - أساليبها - مجالاتها، الطبعة الثانية، (الرياض:

 (r) د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان، مرجع سابق، ص 9 (r).

محددة للإجابة، إضافة إلى إعطاء المبحوث فرصة الإضافة باقتراح إجابـة أخرى في مجموعـة من الأسئلة!(1).
وقد تضمنت محتويات الاسـتبانة معلومات ثانوية معنية بتقـديم وصف معرفي عن أفراد العينة مثل: الجامعة التي ينتسب إليها الأستاذ الجامعي، والجنسية، والعمر، والرتبة العلمية، والتخـصص العلمـي، بالإضـافة إلـى المعلومـات المتعلقـة بوصف دوريـة قراءاتــــه الـصحفية والصحف التي يقرؤها يومياً، في حين اهتمت بقية تساؤلات الاسـتبانة بجمع البيانات الأولية
 أولآ: علاقه الأستاذ الجامعي بقراءة المقالات الافتتاحية:
وتم رصد ذلك عبر الإجابة عن التساؤلات التالية:

- ما تاريخ متابعتك للمقالات الافتتاحية؟
- كيف ترى - حالياً - معدل قراءتك للمقال الافتتاحي؟
- حدد درجة متابعتك للمقالات الافتتاحية في الصحف اليومية؟
- ما ترتيب قراءتك للمقال الافتتاحي بين الأشكال التحريرية؟ - في حالة متابعتك للافتتاحيات: فضلاً حدد حجم ما تقرأه من المقال؟ ثانياً: الموقع المفضل لنشر المقال الافتتاحي في الصحيفة في تقدير الأستاذ الجامعي:
وتم رصد ذلك عبر الإجابة عن التساؤلات التالية:
- في رأيك: أي المواقع أفضل لنشر المقال الافتتاحي بين صفحات الصحيفة؟ - ما تأثير موقع النشر بين صفحات الصحيفة على دافعيتك لقراءة المقال الافتتاحي؟ - ما رأيك في هذه العبارة: يؤثر موقع نشر المقال الافتتاحي بين الصفحات اليات الأولى أو
الداخلية) على تقدير القارئ لأهمية مضمونه؟

ثالثاً: تـأثير موقع نشـر المقـال الافتتاحي في الـصفحة الأولى على قراءــهـلـى أسـاتذة
وتم رصد ذلك عبر الإجابة عن التسـاؤلات التالية:

- هـل يؤثر نشـر المقـال الافتتاحي ناقصاً في الصفحة الأولى (بوجـود تتمات لها) على استكمال قراءتك لبقية المقال في الصفحات الداخلية؟

> (1) المرجع السابق، ص صr.

- هل تعتقد أن وجـود المقـال الافتتاحي في الصفحة الأولى يجـب القارئ إلى قـراءة عنوان المقال تحديآً؟
- من وجهة نظرك: إلى أي مدى يسهم نشر المقال الافتتاحي في الصفحة الأولى في جعل قراءته تبدو سـهلة للقارئ؟

رابعاً: درجة اهتمامر الصحف بالمقال الافتتاحي على ضوء مواقع نشره: وتم رصد ذلك عبر الإجابة عن التساؤلين التاليين:

- حسب مايُتاح لك من متابعة صحفية: كيف ترى درجـة اهتمام الصحف بالمقـال

الافتتاحي على ضوء مواقع نشره بين الصفحات؟

- مـا رأيك في هذا الاسـتنتاج: لموقع نـشر المقـال الافتتاحي (بـين الصفحة الأولى والصفحات الااخلية) دلالة مباشرة على طبيعة قناعة الصحيفة بوظائفه ومدى
£- تمجتمع الأثيراسه على القارئ؟
 مجتمـع الاراسـة، ويمثلهمر هنـا أسـاتنة جـامعتي الملك سـعود والإمـام محمـا ابـن سـعود الإسـلامية في مدينة الرياض.
وقد جاء اختيار الباحث لشـريحة الأسـاتذة الجامعيين مجتمعاً لاراسـته وأفرادآ للارراسـة التطبيقية لمناسبة هذه الشـريحة الاجتماعية لدراسـة قراءة المقال الافتتاحي وما يرتبط بهـا من موقع نشر.. فهم النخبة العلمية في المجتمع، والأكثر إقبالاً على المقال الافتتاحي من غيرهم من الفئات (1)، تأسيساً على مـا أثبتـه الاراســات العلمية المتاحـة مـن محدودية قـراءة هذا الشكل التحريري على مـستوى عمـوم القـراء، ومـا تتطلبـه قـراءة المقـالات الافتتاحيـة
 التدريسية الجامعية التي تُعد من أعلى طبقات المجتمع في المعرفة والكفاءة العلمية، (نظراً لما تمتلكه من شهادات وخبرات علمية عالية في المجـالات المختلفة)|(ا، حيث يتهيألكـل


$\mathrm{http}: / /$ www.almadapaper.com
 دراسـاته لخدمـة دينـه والإنسانية جمعـاء، وموجـهـ لتلاميـه بالكـلمـة والمعلومـة، وهـو قــووة يحتذي بها خريجو الجامعة ممن تتلمذوا على يديه||(1). ويتميز منصب أستاذ الجامعة بخـصوصية فريدة، وهذا مـا يجعل منه ظاهرة خاصـاصة، و(في عالمنا العربي، يحتل الأسـتاذ الجـامعي مكانـة كبيرة، بحيث يصبح الدكتور ومرادفه حـرف الالا مؤشراً على مكانته وانتماءاته الأكاديمية، كما يصبح الأستاذ الاكتور ومرادفه الحرفان ألف دال مؤشـرآ آخر على سـمو المكانة الأكاديمية والمجتمعية|(r). وعلى العموم وتجاوزاً للمحيط العربي، فقد حظيت مهنـة الأستاذ الجـامعي في جميع المجتمعات وعلى اخـتلاف نظمها ومذاهبها الاجتماعية والاقتصادية بهالة من الهيبة والتبجيل والاحترامر والتقدير، قـلّ أن تحظى بها أي مهنة أخرى (r).
وقـد قـصر الباحـث تمثيـل مجتمـع الجامعات السعودية بجـامعتي الملـك سـعود والإمـام محمد بن سعود الإسـلامية لاعتبارين أساسيين: الأول: تحقـق سـمات التجـانس المـشتركة بين أعـضاء المجتمـع الجـامعي - مـن حملـة الاكتوراه - من الناحية العلمية والاجتماعية والعمرية..

والثـاني: عامـل القـرب المكـاني. فمقـر الجـامعتين في مدينـة الريـاض، وهـي محـل إقامـة الباحث وجهة عمله، وهذا عامل مهم بالنسبة للباحث أسهمر في إنجاز رراسته وللّه الحمد.
ه- عينة الاراسة:

اقتصرت عينة الاراسة على أساتذة الجامعات من حملة شهادة الاكتوراه ممن هم على
المسميات الوظيفية الثلاثة:
أستاذ مساعد، أستاذ مشـارك، أستاذ، وبهذا خلت العينة من العاملين في حقل التدريس الجامعي ممن هم على مسميات وظيفية تعليمية أخرى من المعيدين والمحاضرين وغيرهم. وبمراجعـة إحـصاءات السـجلات الوظيفيـة لأعضاء هيئة التـريس - مـن الـنكور - في
(1) د. علاء السيوفي، الاليل الألمعي لأخلاق الأستاذ الجامعي. ظهر على موقع: .http://www.islamonline.net (Y) د ( I دالح سليمان عبدالعظيم، مرجع سابق.
 العربية، جامعة الملك سعود، الرياض، V/V -

جـامعتي الملك سـعود والإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية (مركز الرياض) اتضح أن عـد الأسـاتذة الحاصلين على درجــة الـدكتوراه فيهمـا حـسب المرصود في التقـارير الإحـصائية
 جامعة الملك سعود و(זا7) أسـتاذآ في جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية()". ونظراً اللسمات العامة لمجتمع الدراسة في الجامعات السعودية، ودرجة تجانس مفرداته، فقد حدد
 (\% \% م ( ) من أفراد المجتمع الكلي المستهدف في الجامعتين. وقـد رأى الباحث أن عدد أفراد
 المـدروس، وكمـا يـرى أحــد أسـاتاتة منـاهج البحــث الإعلامـي، فالمجتمعـات ذات الطبيعـة المتجانسة.. يكفي أن نختار لها عينة صغيرة الحجمر والعكس صحيح(1). وقد حرص الباحث
 الجامعتين بالإضافة إلى مراعاة التوازن النسبي بين عدد أفراد العينة من كل جامعة بالقياس إلى حجم المجتمع الكلي فيها. وقـد رأى الباحـث مناسـبـة تطبيق العينة العشـوائية البسيطة في عمليـة اختيار الأقسـام العلمية من كـل جامعة على حدة. لأن خطوات تقرير المفردة ضمن إطار هذه العينة أقـل

 الكليات الجامعية، حيث رأى اختيار جميع كليات جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية لمحدوديتها - وقت إعداد الدراسـة - وعددها (V)كليات، وفي الوقت نفسه وبمراعاة تفوق عـد كليـات جامعـة الملك سـعود وأعـداد أسـاتنتها.. فقـد اكتفى الباحـث منهـا بعـد (1.) (1) كليات اختارها بطريقة عشوائية.
(ا) انظر: جامعـة الملـك سـعود، وكالـة الجامعــة للاراسـات والتطوير والمتابعـة، إدارة الإحـصاء والمعلومـات،


(r) (r) د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان، مرجع سابق، صعV.
(r) المرجع السابق، ص٪r.

بعد ذلك جاءت عملية اختيار الأقسام العلمية في الجامعتين، حيث تم اختيار قسم علمي واحد من كل كلية، وذلك بوضع ترقيم متسلسل لأقسام الكلية الواحدة، ومن ثم
 الاراسة على جميع أعضائه من الأساتذة. وقد جاءت قائمة الكليات والأقسام الااخلة في عينة الاراسة كما يلي: أولاً: عينات الأساتاتة في كليات وأقسام جامعة الملك سعود:

ا- كلية الآداب، قسم الجغرافيا.
r- ك- كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس.
「- كـ كلية العلوم الإدارية، قسم الاقتصاد.
ع- كلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية.
ه- كلية العلوم، قسمر النبات والأحياء الدقيقة.
1- كلية الزراعة، قسم الإنتاج الحيواني. V - كلية العمارة والتخطيط، قسمر التخطيط العمراني.

> ^- كلية طب الأسـنان، قسم وقاية الأسـنان.

9- 9 كلية الصيدلة، قسم العقاقير.
-1- كلية علوم الحاسب والمعلومات، قسم علوم الحاسب. ثانياً: عينات الأساتذة في كليات وأقسام جامعة الإمام : 1- كلية الشريعة، قسم الفقه.
r-
r- كـلية اللغة العربية، قسم الأدب.
£- كلية الاعوة والإعلام، قسم الاعوة|*).
0- كلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات، قسم علوم الحاسب.
1- كلية العلوم الاجتماعية، قسم المكتبات والمعلومات.
V- V كلية اللغات والترجمة، قسمر اللغة الإنجليزية وآدابها|"**).
ثالثا: عينة الأساتذة المتخصصين في الإعلام من قسمي الإعلام في كلية الآداب بجامعة
(*) تم اختيار قسم الاعوة مباشرة لاخول القسم الثاني في الكلية في عينة الأساتاتة المتخصصين في الإلالام.



الملك سعود، وكلية الدعوة والإعلامر بجامعة الإمامر.
وبذلك يصبح عدد الأقسـام العلميـة التـي وقع عليهـا الاختيـار لتكون ضمن عينـة الاراســة (19) قسـمآمن الجـامعتين، (II) منها في جامعة الملك سـعود، و(^) فـي جامعـة الإمـام، وخـلال الفصل الدراسـي الأول من العام الجـامعي LEYVهـ بــأ توزيـع اسـتبانات الدراسـة على جميع أسـاتذة الأقسـام المختارة، ليتمر بعد ذلك توالي اسـتردادها طوال الفصل الدراسـي الأول وحتى نهايـة الفـصل الدراسـي الثاني مـن العـام الجـامعي المـذكور (*)، وقـد أســفرت حـصيلة توزيـع
 مـن جامعـة الملـك سـعود، و(| (ا) مـن جامعـة الإمـامر محمـد بـن سـعود الإســلامية، ويمثـل أسـاتذة الجامعـة الأولى لعينة الدراسـة، ويـوازي حجـمر العينـة النهـائي (7 \% ا\%) مـن إجمالي عـد أسـاتذة الجـامعتين في مجتمع الدراسـة المستـهدف وهو (مركز الرياض) عند بداية إعداد هذه الدراسـة. 1 - قياس الصدق والثبات(1):

 مـضمون الاسـتبانة فقـد تـم اسـتخدام أسـلوب الصدق الظاهري Face Validity مـن خـلال عرض بيانات الاستبانة على مجموعة مـن الأسـاتذة المحكمين لـضمان قـرة الاسـتبانة على اختبـار مـا وضعت لأجلـه، وقــد حظي الباحـت بـبعض الإرشـادات والتعـديلات المهمـة مــن

الأسـاتذة المحكمين التي ظهرت بها أداة الدراسـة بشكار الها النهائي|**.|
(*) اسـتعان الباحـث -بعد الله - في توزيع اسـتبانات الاراســة على عينات الأقسام العلمية بأربعة من طلاب المستويين السـابع والثامن مـن شــعبة الصحافة بقسم الإعـلام فـي جامعـة الإمـام خـلال الفـصلين الأول والثاني مـن العـام الجـامعي YYYاهـ ، وقـد قـام الباحـث بتهيئتهم للقيـام -مـشكـورين- بمهمـات توزيـع الاستبانات على أساتذة الأقسام العلمية في الجامعتين، ومن ثم تولي المتابعة معهمر شـخـصياً أومع أمناء الأقسـام، وصولاً إلى مرحلة توقف جمع الاستبانات المجابة من أقسـام العينة نهاية الفـصل الاراسـي الثاني

للعام الجامعي أهTV.هـ.
TA - IV - الاستند الباحث في الرجوع إلى هذه الجزئية على المرجع السابق، الصفحات: 77 (ا) (**) الأساتنة المحكمون هم:
أ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر. الأستاذ في قسم الإعلامر جامعة الإمامر. - د. علي بن شويل القرني. الأستاذ المشارك في قسـم الإعلام، جامعة الملك سعود.

أما ما يخص الثبات وهو (أن تكون الأداة قادرة على إعطاء النتيجة ذاتها حين اسـتخدامها لأكثر من مرة)، فقد لجأ الباحـث إلى اسـتخدام أسـلوب إعـادة الاختبار Test Retest للتأكـ من ثبات البيانات بعد توزيع الاستبانة بفترة شـهر واحد، وذلك بواقع (• •) مفردة تمثل نسبة
 وبلغـت قيمـة معامـل الثبـات 9r\%، ممـا يـشـير إلـى وضـوح مكونـات الاسـتبانة وصـلاحيتها للتطبيق الميداني وجمع المعلومات عن موضوع الدراسـة.

د. محمد بن سـليمان الأحمد، الأستاذ المسـاعد في قسمر الإعلامر، جامعة الملك سـعود.
أ. سـالمر الغامدي، مدير التحرير في صحيفة الرياض.

نتائج الاراسـة الميدانية:
أُولاً: خصائص أفراد العينة:
يوضح الجدول رقمر (ا) أهم الخصائص الايموجرافية للأساتذة الجامعيين، كما يلي:
جدول رقم (1) يوضح توزيع عينة الدراسـة وفق أهم الخصائص العامة

| \% \% | Jfall | uilnall |  | Uulus |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $7 . r$ | $r \cdot r$ | جامعة الملك سعود | الجامعة | 1 |
| ra, 8 | $1 r 7$ | جامعة الإمامر محمد بن سعود الإسلامية |  |  |
| 00.1 | 114 | علوم إنسانية | التخصص | $r$ |
| r7, | Ir 2 | علوم طبيعية |  |  |
| A, V | $r$. | الإعلاه والاوها |  |  |
| r.r | $\wedge$ | rr ${ }^{\text {ع }}$ | العمر | r |
| rr, V | IIT |  |  |  |
| 10,0 | 107 |  |  |  |
| 17 | 00 |  |  |  |
| r.o | IT | 17 1 عاماً فأكأكر |  |  |
| Er. $q$ | 12 V | أستاذ مساعاء | الرتبة |  |
| r0,9 | Irr | أستاذ هشارك |  |  |
| ri,r | vr | أستاذ |  |  |
| Vr,r | rol | سعودي | الجنسية | 0 |
| rrer | $\wedge \cdot$ | جنسية عربية |  |  |
| r,o | IT | لمر يحدد |  |  |

وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:
 اختصوا بنسبة r, 7\% ، مقارنـة بنسبة أسـاتذة جامعة الإمـام محمـ ابـن سـعود الإسـلامية \%ra, » ما يستتبع ذلك من تفوق في أعداد الكليات والأقسامر العلمية|"،. r- يوضح توزيع العينة وفق التخصصات العلمية، تفوق أعداد الأسـاتذة ذوي الاختصاصات الإنسانية والـشرعية والاجتماعيـة والإعلاميـة بــسبة \% Tr, \%، مقارنـة بأسـاتذة تخصـصات العلوم الطبيعية \% \% \% \%، ويمكن أن يعزو الباحث هـا الفـارق النسبي إلى عـاملين، أولهمـا:
(*) يمثل أساتذة جامعة الملك سعود - وقت إعداد الاراسـة - أكثرمن \%VI من إجمالي تعداد مجتمع أساتذة (الجامعتين/ من الاكور في مدينة الرياض، مقابل حوالي rq\% لأساتذة جامعة الإمام.

تمثيل التخصصات الأولى لنسبة ^^٪ من إجمالي عينة جامعة الإمام، خاصة وأن تطبيق هذه الاراسة ميدانياً تم قبل بدء الاراسة الفعلية في عدد من كليات العلوم الطبيعية الجديدة في الجامعة، وثانيهما: كثافة ممثلي أساتذة التخصصات الطبيعية في عينة جامعة الملك سعـود باختصاصهم بنسبة C ب C من إجمالي تلك العينة. وينوه الباحـث هنا- إلى أن مرد تخصيص حيز مستقل في الجدول السابق وما سيليه من جداول لاحقة لتخصص الإعلام والاتصال وهو المشمول بتخصصات العلوم الإنسانية إنما بقصد رصد نتائج آراء الأساتذة الانين يعتبرون أهل اختصاص مباشر وغير مباشـر في موضوع الاراسـة، ومن ثم مقارنتها تالياً بنتائج زملائهم من أهل الاختصاصات الأخرى إثراء لنتائج الاراسـة، وفق البنود الفرعية لهـا الها المتغير.



 تنصرف أغلب النسبة المتبقية لفئة الأساتذة الموسومين بالشباب من (الr إلى • ع) عاماً، ونـدر

 المتوازن بين الارجات العلمية الثلاث للأساتذة، فمـن الطبيعي أن تكون النسبة تنازلياً، حيث


 تتطلبه هذه الرتبة الأخيرة، من طول خبرة وممارسـة وأداء علمي وأكاديمي لا يصل إليها إلا نسبة معينة من إجمالي أساتذة الجامعات(*). د- يوضح توزيع العينة وفق نوع الجنسية، اختصاص الأساتنة السعوديين بمعظم حجم
(*) أنظر على سبيل المثال التوزيع النسبي للرتب الجامعية لأعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة الإمام على
 الباحث استنادآعلى المصر التالي: - جامعة الإمار محمد بن سعود الإسلامية، وكالة الجامعة للاراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي، إدارة المعلومات، دليل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين،
 ويمكن للباحـث أن يعيد وضوح نسبة الأسـاتذة العرب بـين أفـراد العينة، لحـضورهمر النسبـي بـين قـوائم أســاتذة أقـسـام العلـوم الطبيعيـة على نـحـو خـاص، ويـرى الباحـث أن وجـود هــه النسـبة من غير السعوديين في العينـة يـضيف لنتائج دراسـته آفاقآ أرحـب، خاصـة وأن معظم تسـاؤلات الـراسـة غير مرتبطة بالمقال الافتتاحي في الصحف السعودية تحديداً، وإنما بتجربـة الأستاذ الجامعي مع قراءة المقال الافتتاحي بشـكل عام.

ثانيا: علاقة أفراد العينة بالصحافة:
يوضح الجدول رقم (Y) علاقة أفراد العينة بالصحافة، كما يلي:
جدول رقم (Y) يوضح توزيع عينة الدراسـة وفق علاقة أفرادها بالصحافة

| \% \% 2 , will | JJ | ي | lallanto | Junlw |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| O^, r |  | يوميا | الصحرفة | 1 |
| 19, 1 | $1 \wedge$ | أكثر من مرة في الأسبوع |  |  |
| $0 . r$ | 11 | أسبوعياً |  |  |
| 17 | 00 | غير محدد بدورية زمنية |  |  |
| $\cdot, 7$ | $r$ | لا أقرؤها نها |  |  |
| $\underline{L}, 7$ | 119 | صحيفة واحدة | عدد <br> الصحف المقروءة يومياً | r |
| rr, V | VA | صحيفتان |  |  |
| $19, r$ | 71 | أكثر من صحيفتين |  |  |
| $10 . r$ | or | غير محدند |  |  |
| r,r | $\wedge$ | لا يوجد نهائياً |  |  |

وتشير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
ا- يوضح توزيـع العينـة وفـق دوريـة قــراءة الـصحف، إلى وجـود كثافـة نـسـبية فـي دوريـة القراءة اليومية تصل إلى ه^., \% من أسـاتذة العينة مدعومة بنسبة أخحرى غير محـددة بدوريـة زمنية معينة قدرها ا\% \%، تشمل الدوريـة اليومية أُيضا، يـعمر ذلك - أيـا - نـسبة مـن يتابع الصحف اليومية أكثر مـن مرة أسـبوعياً بحـوالي . $\%$ \%، في حـين قـلّ مـن يتابعهـا أسـبوعيا في
 الجامعي على علاقة جيدة بالصحف اليومية، وأن أغلبهم ذو ارتباط دوري يومي بها. r- يوضح توزيـع العينـة وفـقـق عـدد الـصحف المقـروءة يومياً، وجـود توزيـع نـسـبي متـوازن بمراعـاة عـدد الـصحف التـي يقرأهـا الأسـاتذة الجـامعيون، فـحـوالي \&\% مـنهم يقـرأ صـحيفة

واحدة يوميا، بينمـاهناك حـوالي \% \% \% يقـرأ أكثر مـن صحيفة منهمر \% \% العينة - يقرأ صحيفتين، بالإضافة إلى نسبة واضحة مقـدارها ب, \% \% تقـرأ ثلاث صحف فـأكثر. وتؤكد هذه النتائج مـا سـبقها فيمـا يخـصـد دوريـة القـراءة اليوميـة، حيث ظهر أن هـذه الاوريـة ترتبط لاى أفراد العينة بقراءة عدد مختلف من الصحف تبدأ من صحيفة واحـدة لتتجـاوز ثلاث

ثالثا: علاقة أفراد العينة بالمقالات الافتتاحية: يوضح الجدول رقم (r) علاقة أفراد العينة بالمقالات الافتتاحية، كما يلي:
جدول رقم (r) يوضح توزيع عينة الاراسـة وفق علاقة أفرادها بالمقالات الافتتاحية

| \% 3,will | J ¢all | $y^{\wedge} \operatorname{mil} \mathrm{c} u \operatorname{sil}^{2}$ | 1ayell $2 e .4$ | dunlur |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9,7 | Tr | سـنة فأقل | تاريخ <br> متابعة <br> المقالات <br> الافتتاحية | 1 |
| 「ヘ.7 | 91 | من |  |  |
| Tr.9 | $\wedge$ | من 7 إلى |  |  |
| 12 | \{1 | من 11 إلى إلى 10 سنـة |  |  |
| 19, 1 | 77 | من 17 فأكثر |  |  |
| L,V | 17 | لمر يجب |  |  |
| 12 | \{1 | معدل يزداد | معدل <br> قراءة <br> المقالات <br> الافتتاحية | r |
| $r$. | $1 . r$ | معدل مسـتقر |  |  |
| $1 \cdot \mathrm{r}$ | ro | معدل يتناقص |  |  |
| ro | Ir. | ليس لدي معدل |  |  |
| $1 \cdot 1.1$ | rV | غير متأكر |  |  |

وتشـير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
1- يوضح توزيع العينة وفـق تاريخ متابعـة المقـالات الافتتاحيـة، وجـود تـاريخ طويـل مـن متابعة الأساتذة الجامعيين للمقالات الافتتاحية يمتد إلى عدة سـنوات، فمن تتجاوز -- منهر علاقته بقراءة المقالات الافتتاحية أكثر من خمس سـنوات يفوق oV \%، وتتوزع هـذه النسبة الإجمالية على من تعود علاقته بهذا النوع من المقالات بين 7 سـنوات إلى 71 سنة فـأكثر، كمـا نال من توصف علاقتهمر بالمقـالات الافتتاحيـة بـالفترة المتوسـطة بين (Y - 0) سـنوات نـسبة واضـحة ببلوغهــا 7 \% \% \%، بينمـا توقفـت نـسبة مـن يوصـفون بأصـحاب التـاريخ القـصيرمـع
المقالات الافتتاحية من سنة فأقل إلى مادون •1\%.
r- يوضـح توزيـع العينـة وفـق معـدل قــراءة المقــالات الافتتاحيـة، وجــود مؤشـرين واضـحين، الأول: الاتجـاه النسبي الأوفـر لـىى الأسـاتذة الجـامعيين بعـدم وجـود معـدل محـدر

للقـراءة بنسبة دr\%، والثاني: أن معـدل هـذه القـراءة لـديهم مـستقر بـنسبة • \%\%، أمـا بقيـة النسبة فقد تنازعهـا ثلاثـة اتجاهـات: أولها: أن المعـل يزداد ومثلهـا في هـا الاتجـاه عا٪\% مـن إجمالي عدد العينة، وثانيها: غير متأكد بنسبة ^, •ا\%، وثالثها: أن المعدل يتناقص ومثلهـا هنـا
 أسـاتذة العينة في ازدياد معدل القراءة أو تناقصها، وفي المقابل ظهور نسبة المعدلّ المستقر بيـنهم، ووجـود مؤشـر نـسبي محـدود على زيـادة معـدل قـراءة شـريحة مـنهمر لهذا النوع مـن

المقالات الصحفية.
「- درجة متابعة أفراد العينة للمقالات الافتتاحية في الصحف اليومية: جدول رقم (£) يوضح توزيع العينة وفق درجة متابعة أفرادها للمقالات الافتتاحية في

الصحف اليومية

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 71 | Y7 | VA | $\wedge$ | 01 | 111 | $\because$ | كلمة الرياض (صحيفة الرياض) | 1 |
| 11,1 | V. 1 | rr, V | $r, r$ | 12.9 | rı, | \% |  |  |
| Iry | 19 | Vo | 1 | rV | £ | ت | رأي الجزيرة (صحيفة الجزيرة) | r |
| ra.o | 12,r | r1,9 | I.V | $1 \cdot, \wedge$ | 1r, 1 | \% |  |  |
| 121 | V1 | Vr | 11 | 11 | Y $\varepsilon$ | ت | الرأي (صحيفة الوطن) | $r$ |
| £1,1 | rr,r | ri, r | r.r | S, ${ }^{\text {r }}$ | $V$ | \% |  |  |
| 12. | 19 | Vr | $\varepsilon$ | H | IV | ت | رأي (صحيفة عكاظ) | $\varepsilon$ |
| $\varepsilon \cdot, \wedge$ | ro,9 | $r$ | 1.r | 7.1 | 0 | \% |  |  |
| 17 r | IIV | 01 | $\varepsilon$ | V | 1 | $ت$ | رأي المدينة (صحيفة المدينة) | 0 |
| \& $\mathrm{V}, \mathrm{o}$ | r£.1 | 12,9 | 1, ${ }^{\text {r }}$ | $r$ | $\cdot, r$ | \% |  |  |
| $17 \%$ | $1 r \wedge$ | r9 | 1 | r | - | ت | كلمة البلاد (صحيفة البلاد) | 1 |
| £V,0 | $\varepsilon \cdot, r$ | $11 . \varepsilon$ | $\cdot, r$ | $\cdot, 1$ | - | \% |  |  |
| 17 T | 150 | $\underline{1}$. | $r$ | r | - | $\because$ | كلمة اليومر (صحيفة اليوم) | V |
| £V.0 | ra, ¢ | II,V | $\cdot, 1$ | $\cdot 9$ | - | \% |  |  |
| 177 | $\wedge$ - | Ar | V | 11 | 19 | ت | مقال (صحيفة الشرق الأوسط) | $\wedge$ |
| r7, V | rrer | ri,r | r | $0 . r$ | A, ${ }^{\text {r }}$ | \% |  |  |
| Tr | 91 | Vr | r | r | II | $\because$ | مقال (صحيفة الحياة) | 9 |
| 9.1 | r7,0 | II, T | $\cdot, 9$ | 7,1 | 7.1 | \% |  |  |

وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

- يوضـح توزيـع أفـراد العينـة وفــق درجـات متابعـاتهمر للمقـالات الافتتاحيـة فـي الـصحفـ اليومية إلى مـا يلي: جـاء المقـال الافتتاحي لصحيفة الرياض والمعنـون بـ(كلمـة الرياض) في مقدمة مقالات الصحف اليومية الذي حظي بمتابعة نسـبية ملحوظة مـن الأسـاتذة الجـامعيين

تكاد تكون غير منافسة، فمن يتابع هذه الكلمة يومياً \& \& \% و وأكثرمـن مرة أسـبوعياً
 نسبي ملحوظ المقال الافتتاحي لصحيفة الجزيرة والمعنون بـار(أي الجزيرة)، فمن يتابع هذا

 بدورية زمنية معينة، ويجد الباحث لتلك النتائج تفسيرآ يرتبط بجهة الإصدار فباقي الصحف الأخرى تصار من خارج مدينة الرياض مقر إقامة العينة ومركز عمل أفرادهاه. كما لاحظ الباحث وجود أرقام نسبية - وإن كانت محدودة - لمقالي صحيفتي الشرق
 الباحث وضوح مثل هذه النسب قياسـآبالصحف الأخـرى -خـلاف الريـاض والجزيـرة - إلى متابعـة هــاتين الـصحيفتين مــن الأسـاتناة الـسـعوديين وغيـرهمر مـن الجنـسيات العربيـة

باعتبارهما صحيفتين دوليتين في الطابع والاهتمام والمضمون. رابعا: قراءة أفراد العينة للمقالات الافتتاحية: ا- ترتيب قراءة المقال الافتتاحي بين الأشكال التحريرية:


وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجاه العام: يمكن تقسيمر نتائج الاتجاه العام لآراء الأسـاتذة - هنا-مناصفـا إلى قسمين رئيسيين، الأول: من ليس لايه ترتيب محدد، ومن يشملهم هنا القسمر - على مـا


الصحفية المختلفة، والثاني: توزع بين ثلاثة اتجاهات، أولهـا: وهو الأبرزمن يراه في مقدمـة الأشــكال التحريريـة بنسبة \%T \%. وثانيهـا: مـن يـراه في وسـط الأشــكال التحريريـة بنسبة 17,7\%، وثالثها: من يراه في آخر الأشـكال التحريريـة بنسبة ^, •ا\%\%، وعلى ضوء هذه النتائج
 معين، فإن الاتجاه العام المرتبط بالترتيب المحدد يكمن في رؤية الأساتذة الجامعيين لموقـع المقال الافتتاحي في مقدمة الأشـكال التحريريـة بما يتجـاوز <br>\&\% من تكرارات هـات هذا القسمر،
وفي المقابل فإن من يراه في مؤخرة تلك الأشكال يقارب نصف عدد من يرونه في المقدمة. ب- نتائج التصنيف حسب التخـصص العلمي: بالعودة إلى الجـدول السابق، فالملاحظ عدم وجـود اختلاف في ترتيب مؤشـرات النتائج عن مـا ظهرفي الاتجـاه العام بين أسـاتذة التخصصات الإنسانية والطبيعية، بيد أن النتيجة الفارقة ترتبط بأساتذة التخصصات الإعلامية الاين تساوت لايهم نسبتا نتائج عدمر وجـود ترتيب محـدد مع كونـه في مقدمة الأشـكال التحريرية، ويعيد الباحث هذا التغير في الرؤيـة إلى وعبي أُسـاتذة الاختصاص بأهمية المقـال الافتتاحي على مستوى مقالات الصحيفة خاصة، وعلى مستوى أنواع الأشكال التحريرية فيها

بعامة.
r- حجمر ما يقرأ من المقال الافتتاحي:

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. 7 | r, ${ }^{\text {r }}$ | $11 . \Sigma$ | £,V | العنوان فقط | 1 |
| Ir,r | $17 . r$ | 10, 5 | 1.1 | المقدمة (معالعنوان) | r |
| r0, 2 | $\mathfrak{q r , \varepsilon}$ | TI,A | r0,9 | أجزاء من المقال | r |
| r7, | r. | rv, 0 | T7,0 | المقال كاملاً | $\mathfrak{1}$ |
| 「^. 1 | r. | $r$ r, r | r, ^ | غير محدد (حسب) الموضوع) | $\bigcirc$ |
| 1.. | 1. | $1 \cdots$ | 1. ${ }^{\text {a }}$ | الجمهوع |  |

وتشير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجـاه العام: يمكن النظر إلى نتائج الاتجـاه العـام لآراء الأسـاتذة الجـامعيين

حـول حجـم مـا يقرأونـه مـن المقـال الافتتاحي مـن زاويتـين: الأولى: مـن كـشفت النتائج أن
 من ارتبطت علاقته بالمقالات الافتتاحية بقراءة العنوان فقط V, T\%، ومـن يربطون قراءته حسـب الموضوع (غير محدد) وهم أوضح فئة نسبية على مسـتوى العينة وبلغت 7 \%r^\%، أما البقية وهم ما يعادل ثلثي العينة، فإن مؤشـرات نسبهمر الفرعيـة تشير إلى ارتباط شـريحة معتبرة مـن الأسـاتذة الجـامعيين بـالقراءة المتعمقـة للمقـالات الافتتاحيـة، فمـن يقـرأ المقـال
 أمـامـن يقـرأ المقدمـة مـع العنـوان فحـصيلتهمر Y, \% \% \%، ويمكـن الاســتناد على المؤشـرات السـابقة بالقول أن حجمر ما يقرأه الأسـاتذة الجامعيون من مسـاحة المقال الافتتاحي يشـير إلى قراعة كاملة أو شبه كاملة لهذا النـوع مـن المقـالات النوعيـة في مـضامينها ومعالجاتهـا بدرجة لا تقل عن • د \% من جملة أسـاتذة العينة. ب- نتائج التصنيف حسب التخصص العلمي:
ساير أسـاتذة التخصصات الإنسـانية نتائج الاتجـاه العام: فالنسبة الأغلب للقراءة غير المحددة بجزء معين لها، يليها قـراءة المقـال كاملآ، وأجـزاء من المقال، ثم المقدمة مع العنوان وأخيراً العنوان فقط. تميز أسـاتذة العلوم الطبيعية بتقدم نسبة مـن يقـرأ بيـنهم المقـال كاملاً في المرتبة الأولى، يليهمر بفـارق نسـبي لا يـذكر أسـاتذة العلـوم الإنسـانية، وكان من المتوقع أن يكون أسـاتذة الإعلام - بحكــر التخـصص - أكثر قربآ من قراءة المقال الافتتاحي كاملاّ، وهو ما لـم يتضح في نتائج دراسـة هذا البعد، فلم تزد نسبة من يقرأه كاملآ- بيـنهمر - عـن •r\% فـقـط، وإن شفع لهمر تميزهمر النسبي عن سـواهمر في قراءة أجزاء من المقال. خامسـ: آراء أفراد العينة حول مواقع نشـر المقال الافتتاحي: 1- المواقع المفضلة لنشـر المقال الافتتاحي:

| جدول رقمر (V) يوضح نتأج إراء العينة حول المواقع المفضلة لنشر المقال الافتتاحم |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
| Ar.1 | $\wedge$. | $\vee 9,9$ | ヘ£, $\downarrow$ | في الصفحة الأولى | 1 |
| 1, | - | 1.1 | 1.1 |  | 「 |
| 7.1 | 7.V | 2, 1 | 7,9 | فوالــي الــصفحات الـسياسية | $r$ |
| V,r | $1 r, r$ | 1.0 | E.Y | في صفحة الرأي والمقالات |  |
| r.r | - | r, | T. 1 | تحـي أي صفحة داخليـة بـدون | 0 |
| $1 .$. | 1.. | 1.. | 1.. | المجموع |  |

وتشـير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
أ- نتـائج الاتجـاه العـام: كـشفت نتـائج الاتجـاه العـام لآراء أســاتذة الجامعـات بجميعع اختصاصاتهمر عـن أن الموقع المفـضل لنشـر المقـال الافتتاحي في الـصحيفة، إنمـا يكون في
 هذه النسبة بظهور أي موقع مفضل آخر لنشـره، وان جمعت صفحـة الرأي والمقـالات ل, Y, \%، والـصفحات السياسـية والدوليـة ا,7\%، وتؤكـ هـذه النتيجـة أن الصفـحة الأولى للصحيفة هي المكان المرشـح دومآ لاستضافة حيز المقال الافتتاحي، ويرى الباحث أن مرد هذا التفـضيل مـن قبـل الأســاتذة الجـامعيين راجـع لتقـدير هــذه الفئـة مـن المجتمـع لأهميـة المقـال الافتتـاحي ووظائفه وتأثيره على القراء، كما يمكن الربط بين هذه النتيجـة وبـين ترســخ الـصورة النمطيـة السـائدة لظهور المقال الافتتاحي في فترات زمنيـة سـابقة حـين كـان يتصدر الصفحـة الأولى، وهو ربط يتسـق مع غلبة أعمار أسـاتذة العينة لما فوق • ع عامآ ومعاصرتهمر لتلك الفترات من التاريخ، وفي الوقت ذاته لم يمنع من تفضيلهم الأول هذا، ما جرى لموقـع المقـال الافتتاحي في

معظم الصحف المعاصرة من تأخيرلموقعه وسـحبه عن مكان الصدارة في الصحيفة. ب- نتـائج التـصنيف حـسب التخـصص العلمي: لـم يجــد الباحـث فـي نتـائج الجــدول السـابق ما يشـير إلى اختلاف في النظرة لموقع نشـر المقال الافتتاحي عما هو سـائد في الاتجـاه العـامر بـين جميع الاختـصاصات العلمية، وإذا كـان هنـاك مـا يـستحق التوقف فهـو عنـد زيـادة معدل التوجه للنشـر في الصفحة الأولى لاى أسـاتذة العلومر الإنسـانية إلى ما يقـارب ه^٪ 0 وهي النسبة المتوقفة عند مستوى •^٪ لاى أسـاتذة الاختصاصين الطبيعي والإعلامي.
r- تأثير موقع النشر على دافعية قراءة المقال الافتتاحي:
جدول رقم (^) يوضح نتائج آراء العينه حول دأثيرموقع النشر على دافعية قراءة المقال الافتتاحي

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| £T. 9 | rı, ${ }^{\text {r }}$ | £1, | £o | له | 1 |
| rr,^ | 2r,r | r7, 7 | $r \cdot, V$ | له | r |
| I,V | r.r | 1.7 | 1,1 | له | $r$ |
| 11.2 | 1. | 17.9 | $1 \cdot 1$ | ليسله أي تأّير | ₹ |
| $1 \cdot \mathrm{~T}$ | $7, V$ | N, 1 | Tr, 1 | غيرمتأكد | 0 |
| 1.. | $1 .$. | $1 .$. | 1.. | المجموع |  |

وتشير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجاه العامر: رأى حوالي ٪٪\% من إجمالي الأسـاتذة المبحوثين أن لموقع النشـر تأثيرآ قويأ على دافعية القـارئ لقـراءة المقـال الافتتاحي، وبـربط هـهـ النتيجـة بنتيجـة الجـدول
 لقراءته، وبالتالي يكـون لهـذا الموقـع تـأثيره القـوي - حـسـب رؤاهـم -لقـراءة هـذا النـوع مـن المقـالات وحفـزهمر علـى متابعتـه، بينمـا مثـل مـن قـال بالتـأثير المتوســط للموقـع على هــنه
 الجانـب فلـم يتجـاوزوا نـسبة £الا\%، وفـي المقابـل تـضاءلت نـسـبة مـن يـرى ضعف تـأثيره إلى

ب- نتائج التصنيف حـسب التخـصص العلمي: وضع أسـاتذة العلومر الإنسـانية والعلوم

 المرتبة الثانية بعد تصدر مسـتوى التأثير المتوسـط للموقـع على دافعيـة القـراءة، والحقيقـة أن الباحث لا يجد تفسيرآلتأخر نسـبة التأثير القوي للموقـع لـى أسـاتذة الإعـلامر ســوى أنـه مـا دامر الموقع الأول والمتمثل في الصفحة الأولى قد قطع صلته بالمقـال الافتتاحي في أغلب الصحف اليومية المعاصرة، فإن وجوده في صفحـة داخليـة، لا يعني غيـاب دافـع قراءتـه أو عدمر متابغته

في نظرهم، وهوما يمكن أن تؤكده أو تنفيه نتائج آرائهم اللاحقة. r- تأثير موقع النشر على تقدير القارئ لأهمية مضمونه: جدول رقم (9) يوضح نتائج آراء العينة حول درجي الموافقة على تأثير موقع نشر المقال الافتتاحي على

تقدير القارى لأهمية مضمونه

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \& | £r, | \& $\cdot$, | \&r | أوافق | 1 |
| $r$. | $\underline{1}$ | rA,r | r9,7 | أوافق بشـدة | T |
| rI, | 1. | rr. 1 | M, r | غير هتأكـ | r |
| r.o | $r, r$ | \{,^ | r. 1 | لا أوافق | $\mathfrak{\varepsilon}$ |
| $r, r$ | $r, r$ | $\underline{1}$ | r, 1 | لا أوافق مطلق][] | 0 |
| $1 \cdot \cdot$ | 1. $\cdot$ | 1. $\cdot$ | $1 \cdot \cdot$ | المجموع |  |

وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجاه العام: تتلخص نتائج الجـدول السابق حول درجات الموافقة على تأثير
موقع نشر المقال الافتتاحي على تقدير القارئ لأهمية مضمونه في نتيجة واحدة هي الموافقة
 على وجود هذا التأثير بنسبة إجمالية قدرها Vr\%، وتبرز أهمية هذه النسبة في أن حصيلة مـن
 هم غير متأكدين من آرائهم، وليس لايهم تصور بالموافقة من عدمها حول تأثير الربط بين موقع النشر وتقدير القارئ لأهمية مضمون المقال الافتتاحي. ب- نتائج التصنيف حسب التخصص العلمي: لم يلحظ الباحث ما يمثل نتيجـة فارقة بين أساتذة الاختصاصات الثلاثة سوى صعود درجة الموافقة القوية لـى أسـاتذة الإعلام على تـأثير هـذا الـربط بـين المتغيـرين إلى نـسبة • \&\%، وهـومـا انعكـس على النـسبة الإجماليـة
 بينهم إلى •1\% مقارنة بمستوى \%r \% لاى أهل الاختصاصات العلمية الأخرى.

سادسًا: آراء أفراد العينة حول نشر المقال الافتتاحي في الصفـحة الأولى 1- تأثير وجـود المقـال الافتتـاحي فـي الـصفحة الأولى على جــــبـ القـارئ إلـى قـراءة

العنوان:
جدول رقم (.1) يوضح نتائج آراء العينة حول تأثيروجود المقال الافتتاحي في الصفحة الأولى على

| جذب القاري إلى قراءة العنوان |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
| ra.r | £r, | 「7.1 | ry | دائما | 1 |
| r2, | rr,r | 19,1 | rv | غالبا | r |
| ro, 9 | $1 r, r$ | rr.r | TT, ${ }^{\text {a }}$ | أحيانا | r |
| r.r | - | \&,^ | Y.Y | نادراً | $\underline{2}$ |
| ^, 0 | 1. | 1,0 | 9.0 | غير متأكد | 0 |
| 1. | $1 .$. | 1. . | I.. | المجموع |  |

وتشـير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجاه العام: أشـارت نتائج الاتجاه العام لآراء أسـاتذة الجامعات إلى تأثير متغير موقع نشـر المقال الافتتاحي فـي الـصفحة الأولى على جــب القـارئ إلى قـراءة عنـوان المقـال. وهو ما يمكن على ضوئه أن يقود - تالياً - إلى قـراءة بقيـة أجزائه، فــن المعلوم أن مـن مهـامر العنوان الصحفي للشـكل التحريري جذب عين القـارئلمحتـوى ذلك الشـكل، ويحقـق موقع النشـر هنا حسب آراء أغلب أفراد العينة هذا الغرض، فمن رأى أن ذلك يحدث دائمآبلغ نسبة \%r^,r r r هي الأعلى بلغـت ا, \& \%\%، أمـا مـن قـصر ذلـك التأثير على بعـض الأحيـان فقـد مثـل ربـع عينـة
 وتوقفاعند حصيلتي الاعتقاد الدائم والغالب \&, \& \% \%، بتأثير موقـع نـشـر المقـال الافتتاحي في الصفحة الأولى على جذب عين القارئ لأولى عناصره وهـو العنـوان، يسـتطيع الباحـث اسـتنتاج خلاصة توجهات معظم أفراد العينة في هذا الاتجاه بالموافقة على هذا الربط بين المتغيرين، موقع النشر وقراءة عنوان المقال تحديداً.

ب- نتائج التصنيف حسب التخـصص العلمي: بتتبع نتائج الجـدول السابق وربطهـا بالاختصاص العلمي لعينة الأسـاتذة، يتوقف الباحث عند آراء أسـاتذة التخصصات الإعلامية حول هذه العلاقة بين المتغيرين محل اهتمام الجدول، حيث لاحظ زيادة التوكيد على أهمية
 عنوانه، فمن رأى منهم أن ذلك التأثير يحدث دائمأ وصل i \& \& \%\%، وتشير هذه النتيجـة إلى تقدير أسـاتذة الإعـلام لمتغيرموقـع النشر الأول في الصحيفة وتأثيره على قـراءة الشكـل التحريري المنشور فيه، بدءآ بأولى عناصره وهو العنوان. -r تأثير نشر المقال الافتتاحي في الصفحة الأولى في جعل قراءته تبدو سهلة: جدول رقم (II) يوضح نتائج آراء العينة حول تأثيرنشر المقال الافتتاحي في الصفحة الأولى في جعل

| قراء |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 3enty |
| \&T, \% | 1. | \{r.1 | £1, | نعم له تأثير قوي | 1 |
| 「^, 9 | $1 r, r$ | r7,1 | rr,A | له تأثير متوسط | r |
| 1r,0 | 1. | IV, \% | 9.0 | له تأثير محدود | r |
| r,q | 1. | r,r | 1,1 | لا، ليس له أي تأثير مطلق] | $\varepsilon$ |
| Ir | 1.V | ^, 9 | 12,1 | غيرمتأكد | 0 |
| $1 .$. | 1.. | $1 \cdot \cdot$ | I. | المجمع |  |

وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 الافتتاحي تبدو سهلة على القارئ فقرابة £\&\% من إجمالي الأساتذة رأوا ذلك، والثاني من رأى تأثير موقع النشر المذكور بالمستوى المتوسط، وقال بـه حوالي ra \% من العينة، أما من رأى
 بنسبة غيرملحوظة عند \% \% \% \% ووفـق تلك النتائج يمكـن للباحـث القـول إن غالبيـة عينة الأساتذة الجامعيين \%Vr, 1 \% ترى وجود تأثير لموقع نشر المقال الافتتاحي في الصفحة الأولى على تسهيل قراءة مضمونه بمستويين قوي وهو الأغلب بين توجهات أفراد العينة، ومتوسط

ب- نتائج التصنيف حسب التخصص العلمي: تؤكـ نتائج آراء الأسـاتذة على تنوع اختصاصاتهم العلمية التأثير القوي لموقع نشر المقـال الافتتاحي في الصفـية الأولى في
 فالمحدود، غير أن ما استوقف الباحث هو الزخم النسبي الذي أعطاه أساتاتة الإعلام للتأثير القوي للموقع الأول على سهولة القراءة. فقد رأى •7\% منهم قوة هذا التأثير وخخلاف أساتـانة بقية الاختصاصات، فلم يظهر لأساتاتة الإعلام خيار آخر له صفة الوضوح بما في في ذلك - أيضا التأثير المتوسط. وفي هذا تأكيد إضافي على تقدير أسـاتنة الإعلام لموقع النشر الصحفي الأول في الصحيفة. وتأييدهر لتأثيره على تسهيل قراءة الشكل التحريري المنشور فيه.

والمتمثل هنا تحديدآ بالمقال الافتتاحي. r-r تأثير نشر المقال الافتتاحي ناقصأفي الصفحة الأولى على استكمال قراءة بقيته
في الصفحات الااخلية:

جدول رقم (r) يوضح نتائج آراء العينة حول أنير نشر المقال الافتتاحي ناقطافي الصفحة الاولل على
استكمال قراءة بقيته في الصفحات الداخلية

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $r \cdot, q$ | rr,q | rq | T, 1 | نعم يؤثر فلا أكمله | 1 |
| 17, 2 | $r$ r, | 17,9 | Ir, | لا، لا يؤثر على قراءته كاملاً (بجزءءيه) | r |
| $\varepsilon \cdot, 0$ | 7. | ri,V | $\varepsilon \cdot, \bigvee$ | أحيانا يؤثر وأحيانا لا يؤثر | r |
| 10,5 | $r . r$ | 19,2 | $12, r$ | غير متأكد | $\varepsilon$ |
| 1. | $1 . \cdot$ | 1.. | 1.. | المجموع |  |

وتشـير بيانات الجدول السـابق إلى مـا يلي:
أ- نتائج الاتجـاه العام: يستنبط الباحـث من نتائج الاتجـاه العـامر للجـدول السـابق اتجـاه أغلبية أسـاتذة العينة نحو وجود تأثير نسبي على استكمال قراءة المقـال الافتتاحي المنشـور ناقصا في الصفحـة الأولى، ويفهم ذلك من محدودية نسبة مـن رأى عـدم التأثير على قراءته كاملاً بجزءيه الأول في الصفحة الأولى والبقية في إحدى الصفحات الداخلية فلم يمثل هؤلاء
 إجمالي العينة، يضاف إلى ذلك التنازع على النسبة الكبرى في الجدول بين من يرى التأثير على اسـتكمال القـراءة ومـن ينفيـه، والخاصـة بالتـأثير أحيانـأ وعـدمر التـأثير أحيانـاً أخـرى وقـــر أرها 0, ع ع\%، وعلى ضوء هذه المؤشـرات النسبية لاتجاهات الأسـاتذة الجامعيين يستطيع الباحث
 (التتمات).. يؤثر على قراءته كاملاّ، عند نسبة ظاهرة من العينة قد تصل إلى النصف. ب- نتـائج التصنيف حـسب التخـصص العلمي: لـم يحـظ الباحـث أي تمـايز في نتائج الجـدول الـسـابق بـين الأسـاتذة حـسب اختـصاصهم العلمي يختلـف عـن مـا جـاء فـي الاتجـاه العام، وخصوصاً في التأثير الكلي والتأثير المتفـاوت حينـاً وحيناً، لكن يمكن أن يـشـكل تـنـي
 على عدم تأثير النشر المجزأ - في الموقعين - على قراءته لايهمر كاملاً. سـابعا: آراء أفراد العينة حول اهتمامر الصحف بالمقال الافتتاحي:
ا- درجة اهتمامر الصحف بالمقال الافتتاحي على ضوء مواقع نشـره : جدول رقم (Ir)


وتشـيربيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجاه العام: تمححورت رؤى أسـاتذة العينة حول درجة اهتمامر الصحف بالمقال الافتتاحي على ضوء مواقع نـشـره في درجتين واضحتين همـا: درجـة الاهتمـام الجيدة وأشـار

بها ٪ ٪ \% من إجمالي الأسـاتذة، ثم بفارق نسبي محسـوس درجة الاهتمـام المتوسـطة Y \% \% \% وقـد جمعـت هاتـان الـرجتان في تقـدير أفـراد العينـة - وحـدهما - 77 \%، وبتحييـد نـسبة غير

 لعينـة الأســاتذة، حـين ابتعـدوا عـن طرفي النقـيض: الممتـاز والـضعيف، وبقـي تقـديرهمر فـي المنطقـة الجيــدة والمتوســطة، وهـو مـا يـنمر -أيـضا- عـن مـستوى متابعـة هــذه الـشـريحـة الاجتماعية للمقالات الافتتاحية في الصحف، وارتباطهم بقراءتهـا ومـن ثمر تقيـيمهمر لارجـة
|هتمام الصحف بها.

ب- نتائج التصنيف حسب التخصص العلمي: اتفق أسـاتذة الاختـصاصات العلميـة الثلاثة على أولويـة الاهتمـامر الجيـد ومـن ثـم المتوسـط مـن لـدن الـصحف، عـلاوة على تـدني ترتيـب الاهتمـامين الممتاز والـصعيف، وبالتـالي جـاءت النتائج التفـصيلية معبـرة تمامـآعـن مؤشـرات الاتجاه العامر للجدول إلى حد كبير.
ץ- دلالة موقع نشـر المقـال الافتتاحي على طبيعـة قناعـة الصحيفة بوظائفه ومـى تأثيره
على القارئ:
جدول رقم (1̌) يوضح نتائج آراء العينة حول دلالة موقع نشر المقال الافتتاحي على طبيعة قناعة
الصحيفة بوظائفه ومدى دأثيره على القارى

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| £ $7, \curlyvee$ | $\varepsilon$. | โ^, $\downarrow$ | £ 7,1 | أوافق | 1 |
| ro, | rr, | rı, ${ }^{\text {r }}$ | rr,^ | أوافق بشدة | r |
| rr, 1 | $r$. | $19, \varepsilon$ | ro, | غير متأكد | $r$ |
| r, 1 | r.r | r.i | r. 1 | لا أوافق |  |
| I,V | r.r | 1.1 | 1,1 | لا أوافق مطلقآّ | 0 |
| 1.. | 1.. | $1 . \cdot$ | 1.. | المجموع |  |

وتشـير بيانات الجدول السـابق إلى ما يلي:
أ- نتائج الاتجاه العام: تشـير نتائج الاتجاه العام للجـدول السابق إلى موافقـة شـبه عامـة مـن الأسـاتذة تقـود إلـى اســتنتاج مفـاده: لموقـع نـشـر المقـال الافتتـاحي (بـين الـصفحـة الأولى

والصفحات الااخلية) دلالة مباشـرة على طبيعة قناعة الصحيفة بوظائفه ومدى تأثيره على
 بشدة £, \% \% \%، ويبرهن على هذا التوجه العامر للعينة أن من لمر يوافق عليه بقي في حدود ع\% \% فقط، وتؤكد تلك المؤشرات النسبية السابقة للمبحوثين أن جل من يملك رأياً حـول هذه
 المتغيرين وأن تقدير الصحيفة لمردود المقـال الافتتاحي على القـارئ إنما تتم ترجمته -فـي
 الااخلية.

ب- نتائج التصنيف حـسب التخـصص العلمي: تـسق النتائج التــصيلية لأفـراد العينـة حسب الاختصاص مع المؤشرات النسبية للاتجاه العام للجدول، فكلها تؤكــ الموافقة على فـحـوى الاسـتنتاج الـسابق، غيـر أن مـا اســتوقف الباحـث هـو النـسبة التـي اخــتص بهـا غيـر المتأكدين من أساتذة الاختصاص الإعلامي وقدرها • ب\%، ويرى الباحث أن عدم التأكد - هنا - مقبول من منسوبي تخصصات بعيدة عن الإعلام ودلالاته ومؤثراته وتأثيراته، والباحث الباحث وهو يدرك أن مثل هذه الجزئيات أقرب إلى أصحاب التخصص الصحفي والعاملين في ميادينه، إلا أن
 الإعلامية الأخرى، ولنلك يستغرب الباحث هنه النتيجة المرتبطة بأهل الاختصاص.

- خصائص أفراد العينة: شـارك في الدراسـة (Y ( الثلاث: أستاذ مساعد، أسـتاذ مشارك، أسـتاذ، r, • 7\% منهم يمثلون جامعة الملك سعود، و\% و\% $\%$ يمثلون جامعـة الإمامر محمد بـن سـعود الإسـلامية، وتوزعت تخصصاتهم العلمية


 - علاقة أفراد العينة بالصحافة: أوضحت الدراسة أن الأستاذ الجـامعي على علاقة جيدة
 أسبوعيا بحوالي •r\%، وندرمن لا يقرؤها نهائياً عند حـ 7, •\% فقط. أمـا عن عدد الصحف
 حوالي \% \% \% منهم يطالعون أكثر من صحيفة.
- علاقة أفراد العينة بالمقالات الافتتاحية: بينت الدراسـة وجـود تاريخ طويل نسبيآمن متابعة الأساتذة الجامعيين للمقالات الافتتاحية، فمن تتراوح فترات متابعته بين 1 إلى أكثر
 إلى 0) سنوات ويمثلون حوالي .r\%، أما عن مستويات معدلات القراءة فبخلاف نسبة من ليس لديهم معدل محدد ro\%، فالمؤشرات توزعت بين معدل مستقر •r\%، مع ملاحظة وجود مؤشر نسبي محدود \&\% يشير إلى ازدياد معدل قراءة هذا النوع من المقـالات بين أفراد العينة، مقابل r. •ا\% رأوا هذا المعدل في تناقص.
وبالنسبة للمقـالات الافتتاحيـة المقـروءة مـن قبـل الأسـاتنة جـاءت (كلمـة الرياض) فـي

 الأخرى - يومياً - بصدورها من خـارج مدينة الريـاض مقر إقامة العينة ومركز عمـل أفرا أفرادها، كمـارد وضـوح مقـالي صـحيفتي الشرق الأوسـط والحياة إلى متابعـة هـاتين الصحيفتين مـن الأساتذة السعوديين وغيرهم من الجنسيات العربية، باعتبارهما إصدارين دوليين في الطابع والاهتمام والمضمون.
- قراءة أفراد العينة للمقالات الافتتاحية: أظهرت النتائج توزع عينة الاراسـة مناصفة -تقريباً- بين من ليس لديهم ترتيب محـدد بشأن ترتيب قراءة المقال الافتتاحي بين أنواع
 1\% \& من النصف الأخير من العينة يضعون المقال الافتتاحي في مقدمة الأشـكال التحريريـ، والبقية بين من يضهه في الوسط والمؤخرة، وفيما يخص حجمر ما يقرأ من المقال الافتتاحي فقد تبين أن ثلثي العينة ذات ارتباط متفاوت مع مكونات المقال المقروءة، فمن يقرأه كاملاًا
 وخلص الباحث من ذلك بالقول أن مـا لا يقل عن • 0\% من أسـاتنة العينة يقرأون مكونـات المقالات الافتتاحية بدرجة كاملة أو شبه كاملة.
 المفضل لنشر المقال الافتتاحي لدى الأساتذة الجامعيين إنما يكون في الصفحة الأولى بنسبة


 المدروسة، ويرتبط بهذه النتيجة أن حوالي ٪\&\% من الأساتذة رأوا أن لموقع النشر تأثيراً قوياً على دافعية القارئ لقراءة المقال الافتتاحي، بينما شكل من قال بالتأثير المتوسط ثلث أفراد العينة، مقابل تدنٍ نسبي لا يذكر لمن وصف التأثير بين المتغيرين بالضعيف. من جانب آخـر وافـق أغلب الأسـاتذة الجـامعيين \%Vr على تـأثير موقع النشـر على تقـدير القـارئ لأهميـة


 على جذب القارئ إلى قراءة أولى عناصر ذلك المقال وهو العنوان تحديداً، وانصرفت معظم
 عاماً لـى العينة بوجـود تـأثير لموقع نـشر المقال الافتتاحي في الصفحة الأولى على جعل
 يعمر التوجه الأول ويؤكده، وقد أشار مايعادل نصف العينة أن نشر المقال الافتتاحي ناقصاً

في الصفحة الأولى بوجود تتمات يؤثر على استكمال قراءة بقيته في الصفحات الااخلية. آراء أفـراد العينة حـول اهتمـام الـصحف بالمقـال الافتتاحي: عبـرت نظـرة الأســاتذا الجامعيين تجاه مـى اهتمام الصحف بالمقال الافتتاحي عن تقدير متوازن في طبيعة التقييم استقر في المنطقة الجيدة والمتوسـطة، وابتعد عن طرفي النقيض: الممتاز والضعيف، وقد رأى الباحـث في تلـك النظرة مـا يـنم عـن عمـق مسـتوى متابعـة هـذه الشريحة الاجتماعية
 اهتمام الصحف بها على ضوء مواقع نشره. وعن نتائج آراء الأساتذة حور الـو دلا دلالة موقع النشر على طبيعة قناعة الصحيفة بوظائف المقال الافتتاحي ومـدى تأثيره على القـارئ، فقـد انـصبت معظمها في الموافقة على هذا الاستنتاج، وقد رأى الباحث في تلك النتيجة العامة وعي أفراد

 الااخلية.

- أهم النتائج الخاصة بأسـاتذة الإعلام والاتصال: حرص الباحث في دراسـته على رصد
 لنتائجهم حيراًآمستقلاً في جميع جداواول الاراسـا

 تخص أصحاب التخـصص الإعلامي. فعموم اتجاهاتهمر التهر حيال محـاور الموضوع وبنوده غير بعيدة عن ما رصد لغيرهم، ومع ذلك فقد ظهر للباحث بعض النتائج التي اختص بها نسبياً أساتذة الإعلام والاتصال يمكن عرض أهمها كما يلي: - تأخرت نسبة قـراءة أسـاتنة الإعـلام للمقـال الافتتاحي كامـاملاً عـن الترتيب الأول

لصالح قراءة أُجزاء منه، مقارنة بمرتبته الأولى لاى أساتأة العلوم الطبيعية.
 الترتيب الثاني بعد التأثير المتوسط، في حين رأى أساتذة التخصصات الأخخرى تأثيره القوي بالنسبة الأولى.
نافست درجـة موافقـة أســاتذة الإعـلام (الشديدة) على تأثير موقـع نــر المقـال

الافقتـاحي على تقـدير القـارئ لأهميتـه.. درجـة الموافقـة (العامـة) الأولى لــى جميع أسـالذة العينة بمختلف تخصصاتهمر. تفـرد أسـاتذة الإعـلامر بالتوكيـل علـى التـأثير الـدائمر لوجــود المقـال الافتتـاحي فـي الـصفحة الأولى على جـذب القـارئ إلى قــراءة العنـوان، وهـو تـأثير جـاء فـي الغالب وبعض الأحيان لاى أسـاتذة التخصصات الأخرى.

توافقـت توجهـات عينـة الأســاتذة فـي التـأثير القـوي لنـشـر المقـال الافتتـاحي فـي الصفحـة الأولى في جعل قراءته تبدو سـهلة، غيرأن الملاحـظ ذلك الزخم النسبي القوي الذي أعطاه أسـاتذة الإعلام لهذا التأثير.
فـي الوقــت الـذي ظهـرت فيـه القـوة النـسـبية -لــى الجميـع - لتـأثير نـشـر المقــال الافتتاحي ناقـصآ فـي الـصفحة الأولى علـى اسـتكمال قـراءة بقيتـه فـي الـصفـحات الداخليـة، فقـد نــر لــى أسـاتذة الإعـلام تـأثير ذلـك الـنقص - أيـضا- فـي الحـد مـن قراءته كاملآ بجزئيه.

توقف الباحث عند النسبة التي اختص بها غير المتأكدين من أسـاتذة الإعلام حـول دلالة موقع نشـر المقال الافتتاحي على طبيعة قناعة الصحيفة بوظائفه ومدى تأثيره على القـارئ، ورأى أن تلك النتيجـة يمكـن قبولهـامـن غيـر المختصين فـي حـين أن متغيراً مثل الموقع الصحفي ذو دلالات مفهومة لجميع منسـوبي أهل الاختصاصات الإعلامية دون استثناء.

- د. إبراهيمر إمامر، دراسـات في الفن الصحفي، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية). - د. إجلال خليفه، اتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي، الجزء الأول، الطبعة الثانية،
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 191م).
- د. أحمد السيد العادلي، مسـؤوليات عضو هيئة التدريس بالجامعة، ندوة عضو هيئة التدريس
 . م19AT/T/K
- د. آمال سعد المتولي، فنون التحرير الصحفي، (التقرير والمقال) ، سلسـلة دراسـات صحفية
(Y) ، الطبعة الأولى، (دار مكتبة الإسـراء، \& \& اهـ - . . .
- د. بدران عبدالرزاق بدران، المقال الافتتاحي في الصحافة العربية: دراسـة حالة صحيفة الاتحاد الظبيانية، التعاون، الشـؤون الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لاول الخليج
 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، الإدارة العامة للحاسـب الآلي والمعلومات، إدارة المعلومات، الكتاب الإحصائي الحادي والثلاثون، - جامعة الملك سعود، وكالة الجامعة للاراسـات والتطوير والمتابعة، إدارة الإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي للعام الدراسي KTK/KYTاهـ. - د. سـامي ذبيان، الصحافة اليومية والإعلام، الموضوع، التقنية والتنفيذ، الطبعة الثانية،

- د. سـمير محمد حسين، بحوث الإعلام، الأسـس والمبادئ، (القاهرة: عالم الكتب، V19 V1م). - د. صالح بن عبدالعزيز عمر الربيعان، مقروئية الصحف السعودية، دراسـة في قدرة القراء على قراءة النصوص الصحفية وفهمها والعوامل المؤثرة في ذلك، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، سلسلة الرسـائل الجامعية (^1)، الطبعة الأولى، (الرياض: عمادة البحث
- د. صالح سليمان عبدالعظيم، أستاذ الجامعة بين استحكامات البنية واستحقاقات المهنة!!؛ ظهر على موقع:
.http://al-manahel.net/index.php?option=com - د. صلاح قبضايا، تحرير وإخراج الصحف، (القاهرة: المكتب المصري الحديث د•عاهـ -
- د. عبد(رب) الحسين رزوقي الجبوري، التوافق المهني ومتطلبات تحقيقه للأستاذ الجامعي، ظهر على موقع: http://www.tarbya.net. - د. عبدالرحمن العناد، أنباء الصفحة الأولى في الصحف اليومية السعودية، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد V\&، ص^ه، نقلاً عن: علي عبدالله بن عبدي، خطة بحث مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على الماجستير في الآداب، قسم الإعلام، كلية الاراسات العليا، جامعة الملك سعود.
- د. عبدالعزيز الغنام، مدخل في علم الصحافة، الجزء الأول، (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 19ar).
- د. عبدالعزيز شرف، الأساليب الفنية في التحرير الصحفي، (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ..
- د. عبدالعزيز شرف، فن المقال الصحفي في أدب طه حسين، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19 19م).
- د. عبدالعزيز شرف، فن المقال الصحفي في أدب محمد حسين هيكل، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19 19م).
- د. عبداللطيف حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي، الطبعة الرابعة، (القاهرة: دار الفكر العربي، 71 19م).
- د. علاء السيوفي، الدليل الألمعي لأخلاق الأستاذ الجامعي، ظهر على موقع: .http://www.islamonline.net
- علي بن ناصر بن شتوي آل زاهر، برامج التطوير المهني لعضو هيئة التدريس السعودي: مجالاتها وطرق تنفيذها ومعوقاتها ومقومات نجاحها، دراسة تكميلية لنيل درجة الاكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط (إدارة التعليم العالي) ، قسم الإدارة التربوية
 - علي عبدالمنعم، كيف تحلل مضمون ما تكتبه الصحف، عشرينات على موقع: http://www.20at. Com. - د. علي عبدربه، د.عباس أديبي، المقومات الشخصية والمهنية للأستاذ الجامعي من وجهة

نظر طلابه، رسـالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ألعدد 9؟، السـنة \&ا،

- د. غازي زين عوض الله، الأسس الفنية للمقال الصحفي، الطبعة الأولى، (جدة: مكتبة دار
جدة، •ץعاهـ/ 1999م).
- فائقة عباس سـبل، مشاركة عضو هيئة التدريس في صنع القرار الجامعي بجامعة أم القرى، متطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط، تخصص (إدارة تعليم عالي) ، قسم الإدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 10 £اهـ.
- د. فاروق أبوزيد، د. ليلى عبدالمجيد، فن التحرير الصحفي، . . . Fr. - د. فاروق أبوزيد، فن الكتابة الصحفية، (جدة: دار الشروق، • 199مر). - د. فهد بن عبدالعزيز بدر العسكر، الإخراج الصحفي، أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة (الرياض: مكتبة العبيكان، 19اءه).
- ليلى محمد صالح العبدالله الفضل، مشكلات الأستاذ الجامعي في كليات التربية بدول الخليج العربي، متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير (في الإدارة التربوية) ، قسـم التربية، كلية التربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، (0 • 1/12 • عاهـ). - ليونارد راي تيل، رون تيلور، مدخل إلى الصحافة، جولة في قاعة التحرير، ترجمة حمدي عباس، (القاهرة، الكويت، لندن: الاار الدولية للنشـر والتوزيع، 91 19م). - د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان، البحوث الإعلامية، أسسـها - أسـاليبها - مجالاتها، الطبعة

- محمد علي الأصفر، الوظيفة الإعلامية لفن المقالة في الأدب العربي الحديث، (طرابلس ليبيا: إدارة المطبوعات والنشر، جامعة الفالح، 19 19م).
- د. محمد منير حجاب، المقال الافتتاحي، (طنطا: مؤسسـة سعيد للطباعة، 7• ₹اهـ . 19AV
- د. محمود أدهمر، الأسس الفنية للتحرير الصحفي العام، (القاهرة: £ £19م). - د. محمود أدهمر، المقال الصحفي، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، £ ع 19ام). - د. نبيل حداد، في الكتابة الصحفية، السـمات - المهارات - الأشـكال - القضايا، من

إصدارات اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية 「 +. بمر، (إربد، الأردن: دار الكندي، r. + ror).

- نور الاين بليبل، دليل الكتابة الصحفية، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية). - د. ياسين الموصلي، آراء وأفكار: الأستاذ الجامعي بين الإهمال والتهميش، ظهر على موقع: .http://www.almadapaper.com
 * * *


[^0]:    
    
    
    

