
< 1040

## فهرس المووعات

الصفحة



## تقـــــديم

الحمد له ـ أهل المهد ومنتهاه ، الصلاة والسلام على رسول
الاله ، صلى الهّ عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين

وبعــــ .
فليس أشق في ميدان البحث من معالجة موضوع لا يتوفر
للباحث فيه - مراجتع علمية تعينه ، أو موارد للمعرفة تنير تلير لـ

 وعزت إلى خوضه الوسائل .
ولست أزعم اتني أقدم خلال هذا ها البحت ما ما قصر عنه جهد
غيرى من الباحثين في بجالل „الأعلام الاسلامى "ه فالسابقون في في طريق هذا البال لمم نضلهم الذي لا لا بجحد ، وقد كان الان في آثارهم العلمية ما أعانتي ومهد لـ السبيل لأعداد هذه الدرا الماسة .
 هى إلا دراسة منواضعة ـ آمل أن تمثل لبنة صالمة يتبعها غيري

بكثير - خير هنها - في سبيل إنشاء هكتبة إملامية إسامامية كبرى .


الالعلمي


الإعـــلام
مقــدمة تاريخيــة

لم يكن الإعلام وليد عصر من عصور التاريخ البشري ، ولم
 الاعلام قديع قدم العصور التي شهجدت نشأة الباعاعات الأولى' من البسُر في بقاع عدودة من الأرض .

ولا حاجة بنا إلى التدليل على صحة هذا القول ـ إذ أن

 أهها سعى الانسان إلى تحيق الشُعور بالأمن لنفسه ، وكذلك الـك تحقيق السيادة والتفوق على غيره ـ لذلك فقد كان كانت حاجة الانسان
 سواء على مستوى افراد المجتمع الواحد ـ أو على مستوى الجتمعات الختلفة المتباعدة .

وقد عرفت البجتمعات البدائية الاولى ـ الإعلام - في أشكال
 الإعلام بطرق بدائية - في حدود إمكاناتة المتاحة ، فقد كان يسجل

ما بيد الاعلام به حفرا على الأحجار وجذوع الاشجار ما ما وأيضا كان يستخدم وسيلة الإعلام الصوتي عن طن الامريق المناداة في الطرق ألوا
 الشُخصي غخاطبة الافراد والجاعات فيات في العشيرة .
 اكبر الأثر في صياغة وتوجيه فكر الافراد وعواطنهم ـ من ذلك أن
 عجوز طاعنة في السن - يستمعون إلى أخبار أسلافهم وسير أبطالمهم ويأخذون ما يقال ــ العبرة والخبرة والقدوة والمثل
 متخصصة ، فولدت شخصية (الروى ") ـ اللذى يقوم برواية مالحم البطولة ونقل الأنخبار وسرد الطرائف ، ونجد ألن هنا النـا النوع



 والارشاد ، وهو ما دلت عليه دراسات الآثار في مصر والعراق واليونان وبقاع أخرى' متفرة من الأرض .
فقد عني الفراعنة في مصر بتسجيل عقائدهم وحروبهم وانتصاراتهم وإنجازاتهم بالحفر والنقش البارز على جلمدران المعان المابد وسطوح الاهرامات ، وعلى المسلات ؛ كنوع من الإعلام






(1). والكتاب والمفكرين

من ذلك نخلص إلى تقرير حقيقة أن الاعلام قديم قدم الوجود

 البجتمعات البشريه على مر العصور .

تاريخ الاعلام في الجزيرة العرية

عرفت الجزيرة العرية - قبل الاسالام فنونا وأساليب ووسائل


 الام
(1) العلاقات العامة ـ المبادى، والتطبيق . د . حسن خير الدين ط r ص Ir 11

ويكن تلخيص وسائل الاتصلل في الجزيرة العربية قبل الاسلام
إل نوعيا ، المارجي والداخلي

## اولا : وسائل الاتصال الحارجي

1 ـ وسيلة التجارة : حيث كان التجار في الجزيرة العربية يترد دون على أرض الشام وغيرها التجارة ، وكانت رحلاتهم تلك
 من الأم الى' جانب اقتباسهم لبعض المعارف والمهارات ـ ـينقلونها إلى' قومهم
r ب البعثات اليهودية والنصرانية : وقد تغلغلت تلك البعثات
 تعاليهها ، وقد كانت تلك البعوث اليهودية والنصرانية وسائلئل اتصال

بين العرب والأم والمدنيات البماورة .

واقعة بين اعظم حضارتين في ذلك العصر : الحضارة الفارسية من ناحية الشرق والحضارة الرومانية من ناحية الغرب ـ ـ ولا لم لم يستطع

 مالكهم غارات البدو وغيرهم من قبائل الجليرة العربية وقد كانت هذه الامارات هزمة الوصل بين العرب من جهة والأم البهاورة من
الاعلام في صدر الاسلام. . د. عبداللططيف حمزة ط r ص ص Y .

جهة الخرى . ومن تلك الإمارات كانت إمارة المحرة على تخوم
الفرس ، وإمارة الغنساسنة على تخوم الروم .

"الم يصل الى أحد خبر من أخبار العربِ والعجم إلا من من

 فيعرفون أخبار الناس ، وكذللك من سكن الشاك وكام أخحر بأنخبار اللوم وبني اسرائيل واليونان ، ومن سكن اليمن علم أخخبار الامع جميعا " .

 التُرين ، رغم افتقارها إلى ما كان يتوفر لغيرها في تلكّ الحقبة - من من أسباب الرخاء والرفاهية وتعدد وسائل الاتصشال الإعلامي المُ الماخلحى .أنارجى

ثانيا : وسائل الاتصصال اللداخلى :
(الاعلام اللاخخلى في الجزيرة الُعربة - قبل الاسلام ) . كانت وسائل الاتصال الإعلامى المأخلى بين العرب في شبة المجيرة العربية قبل الاسلام لا تحتلف عن مثيلاتها في أى من المكتمعا

. (1)
ir

عليها بجتمعات البشر في عصورها ، وزادت عليها بعض الوسائل
 الفصاحة والبلاغة وعشقهم لفنون البيان . ويكن تلخيص وسائل الإتصال .الاعلامي في داخل شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام - فيا يلى .

1 ـ إثمال النيران :
وهى وسيلة إعلامية من أقلم الوسائل التي عرفها البشر ، وقد

 عند إقامة الولائم وحلول الأضياف إذ إِكانت بمثابة الاعلان والدان الدعوة للقريب والبعيد، وكثيرا ماكان وان يشهد الشير الشعراء تلك الك الولائم

 صاحب النار .

وقد كان لإشعال النيران لغة خاصة مميزة ، فنار الولائم تختلفت

 إعلامية خاصة عند العرب وكذللك عند غيرهم من الامر . وقد تطورت وسيلة اثشعال النار فوق المرتفعات ورؤوس الجبال إلى اقامة ( المناور ) - بعد الاسلام ، عُ الى المنائر التي تسترشد ورو بها

# (1) السفن والطلئرات في المصر الـديـث 

## :

وقد وجد أسلوب المناداة في جميع البيئات القديمة ـ كا وجا

 الناس إل الإجتَع في مكان معين .... الخ.

## F

كان النُعر في العصر الملاهلي - يكاد يمثل الوسيلة الكبرى' والوحيدة التي تجمع بين العلام واللدعاية باستشناء الوسيلة الاخرى الانيى
 ذلك العصر الركيزة الأولى للإعلام ، إذ كانت في حقيقتها تقوم

 يكظى به الشُعر هن منزلة كبرى' في أنحاء شبة الجزيرة العربية وقد شهد التاريخ أن القصيدة الشتعرية قامت بوظيفتها في العصر الملاهلي خير قيام ، وكان الشاعر اذا ظهر في قي
(1) المصدر السابق ص هr.

10

القبائل - هنأ أفرادها بعضهم بعضا وهنأتهم القبائل الأخرى كذلك .

 الحروب ، وهو المصور لأخلاقها وعاداتها ومكانتا بين التانيا القبائل الأخرى . غير أن اكثر هذا الشُر كان من من باب الفخر وانر وذلك الظهور (1). العصبية والقبلية في ذلك العري وحين جاء الاسلام خمدت حمأة العصبية والتقبلية بين الناس واتخذ الشتعر وجهة إسلامية متأدبة بآداب الاسلام ، إذ أنامكر الإسلام على المسلمين تفاضلهمم وتفانخرهم بغير التقوى و.مكارم الاخحلاق .

## ع ـ الحطبة والحطبـاء :

كانت المطبة وسيلة اعلامية تالية في أهيتها وتوة تأيرها للقصيدة الشُعرية ، وقد كانت المطبة تستخدم في كئير من المواقف والمناسبات الاجتاعية .

$$
0 \text { ـ الاســـــــواق : }
$$

 البالات ـ فإلى جانب البيع والشراء كانت أسواق العرب تكثل أيضا
) الاعلام ئ صدر الاسلام ـ ط r ص 0 .

ساحات لقاء فكري وأدبي واجتاعي . ففيها كان يجتمع الشعراء من شتي القبائل ـ كل يعرض شعره على الناس عَ يكتكم الشعراء غالمى
. المكمrn
وفيها كان يأتي الحطباء ليخطبوا الناس في مختلف الشئون وهنهم
 يغطب في الناس - يذ كرهم بخالقهم عز وجل • ويشثهم على فیل الخير ويذعوهم 'الىَ التأمل في الموت وما بعد الموت ـ فأعجب به . وأيضا كانت الأسوات عند العرب میالا لفض المنازعات والاحتكام إلى' ذوي الرأى والـكمة ، كاكاكانت تكثل هؤتمرا إعلاميا كبيرا وعظلـ تفيض منه أخبار القبائل إلى شتي أنحاء الجزيرة العربية . وقد تعددت أسواق العرب في الـلاهلية وكان أشهرها سوق
 الأسواق الثنلاث تقام في أشهر الـلج وتقصدها كل قبائل العرب ،
 شانا ـ منها سوق دومة الجندل ، وسوت المششق وسوق عالن وسوت
 وحين جاء الاسلام وأقام دعائم البِتمعة الاسالامى - قلّ شأن تالك الأسواق وأصبح بجالها قاصراً على النشاط التجارى فحسب وذلك لـاكان للاسلام من أثر بالغ في إزالة أسبابِ المصبية وتحفيف (1) بلوغ الازب تي بعرةة أحوال العرب (الألوسي ) .

كزعة القبلية ، وإرساء أسس الخلق الاسلاهى القوىع بين الناس ، الى جانب أن الفتوحات الاسلامية قللت الماجة إلى اقامة تلك الأسواق وذلك أن المسلمين انتشرو! في الامعصار المفتوحة حيث أفاء النة عليهم الخير الكتئير .

$$
9 \text { - النــــدوة : }
$$

الندوة هى 'مكان كان يجمع أهل الرأى والمشورة ورؤوس
 الوسيلة الإعلامية من أقوى طريق الاتصال بيا بين العُرب في المالماهلية ، وأكثرها فعالية بعد الاسواق . وحتى الأسواق لم بتخل من وجود الندوات ، إذْ كانت تقام فيها وبيتمع إليها الرؤساء والشُعراء ,
ور لم تكن تلك الندوات تُتتلف في جوهرها ـ بكونها وسيلة من وسائل الاتصال الشخخي في الاعلام - عن المؤترات التي تعقد في العصر الحديث .
v - الأعيـــاد :

كانت الأعياد منذ القدم ـ ظاهرة اجتاعية ألفتها البشرية في كل العصور ـ وفي الجاهلية كان للعرب عيد للنّباب ، يكتمع فيه شباب القبائل فيعقون سيوفهم ورماحهم وأنواظهم على أغصطان الشجر ،
 إظهار القوة والمنعة . وقد كان ذلك العيد في الجلاهلية وسيلة إعلامية
 حتي جاء الاسلام ، فأبدل الله سبحانه وتعالى المسلمين بذلك العيد أعيادا وأيما مباركة

ما سبت يتبين لنا ان الجزيرة العربية ـ قبل الاسلام ـ ــد
 ذلك العهر ـ هضافا اليها : الشعر والاسواق _كوسيلتين إمالميتين ميزتين ـ تفردت بها شبه الجزيرة العربية عن غيرها من الام .

أسس ومبادىء الالعــــام
الاععــلام :
ليس هناكُ من تعريف محدد لمفهوم "الإعلام " أو \# العهمل
 رمّداخلا مع كل بكالات النشال الناط الإنساني ، ومع كل أشكالل وأنواع العلاقات الانسانية .

واذا رجعنا الى معني "الاعلام " في اللغة - لوجدنا أنه يفيد


 من علم وحقيقة ، ثّ تأتي بعل ذلك مهمة نقل هذا العلم أو إبراز

تلك الحقيقة للغير أو لجمهور الناس على وجه العموم.
 يرتبط باللدرجة الاؤل بععني الاتصال الجلائي .. أو الاتصال

 بالخبر والفكرة والمعلومات والرأى ، ونقل العلم إليها بالطرق والوسائل المناسبة الفعالة ، على أن يتوافق هنا الاتصال مع اتجاهات الجاهمير وميولا .
وقد حقق الاعلام الحديث تطورا بالغا في توسيع نطاق الإتصال المشترك والمتبادل بين أعضاء المجتمع البشرى الواحـد ،

 البجتمع الانساني .. وهو اتصال فكر واهتزامات ونششاطات وآراء ألماء

وخبرات وهو اتصال الإحساس المشترك بين بني الانسان . واذا كان لنا أن نشبه البِتمع البشُري بيسم الانسان فان الإعلام أشبه ما يكون في هذه المالة بالشّبكة العصبية المُتدة
 وتستجيب لكل المؤثرات المارجية والداخلية التي تطرأ على هذا الجهم الواحد .

## إسس ومبادیء الاعلام

بالرغم من وجود نظريات غتلفة في الاعلام ، وبالرغم من
 الأسسس والمبادىء التي يقوم عليها العممل الاعلاهى - لا تكاد تحتلف بن بمتمع لاخر . ويمكن تلخيص أسسس ومباءي اللاعلام في
. النقاط التالية


الاحوانل .

ثانيــا : ينبغى أن تعرض هله الحقائق في إطار يتسم بالموضوعية والملياد - بغير إقحام لوجهات النظر الشخخصية أو إضفاء مسحة
. عاطفية عليها
ثالثـا : أن يكون الاععلام هعبرا في كل جوانبه وبحالاته - عن



و والتقاليل المائلدة في المحتهع
 (ا انه التعبير الموضوعى لمتلية الحماهير وروحها وميولها واتحكاهاتها
(1) .

وبليهى أن نیاح الاعكل م في متتدع ما يعتمل على قدرة الاعلام على تزويل الناس بالاخبار والحقائق والمعلوهات الصححيحة التّي

(1) الاعلام له تاريخه ومذاهبه . د . عبد الثلطنف حمزة ص بץ .

النظرة الصائبة جكاه بكالات حيانته وشئنهم ، وتجاه مايعرض فم في حياتهم اليومية من عقبات أو مشكلات تتعلق بهم أو بمجتهمم
أو بغيرهم من البتمعات الأخرى .


اذا تساءلنا عن دور الإعلام في الجتمع ، وما يستطع أن يسهم به الإعلام في بناء البجتمع وتطويره ، فان الإنجابة ألألون أكبر وأوسع من أن تحتوبا عبارة محددة . ذلك لأن البمتمع - كل بحتمع
 اتصال بين البشر يكمل في ثناياه ضربا أو ضروبا منا من الاعلام ألام ـ وعلى
 يستحدثه البشر وانما حثهم اليه فطرنهم - لأنهم جبلوا على الإحتماع

والتعازف :
 وقبائلَ لتعارفوا إنَّ أكُرمكم عند الله أَتقاكم ، إنَّ الله علم
(1) خبير (

وهذا التُطش الفطرى المتجدد للدى البشر- إلى المعرفة

 العصور إلم تطوير وسائل الإتصال بغيره ـ من قريب وبعيد حتي تطورت تلك الوسائل إلى ما نشهلد الآن في العصر الحديث من وسائل الإعلام المتقدمة . ولا شك ان ان الإعلام في العصر

الحديث ــأصـع يثّل قوة كبرى لها خطرها وأثرها في في بناء وتطوير البجتمعات البشرية . وكذلك في ميزان العلاقات بين البُتمعات البشـرية الغْتلفة
ولنبدأ بتناول دور الاعلام في بناء الجتمع وتطويره - فنقول :
 الختلفة - هو ما يستطع ان يكصل عليه هذا المواطن - فـا لو الو الستطاع ان يتصل بغيره من البشر ، فيعلم مالنديهم من الأْخبار والمعلومات ، ويطلع على ما قـ أكتسبوا من التجارب والخبرات وما حققوا من الانجازات .
ومن هنا يتضح اللدور الكبير والـططير النذى يستطيع الاعلام أن
 ومن ذلك ما يلى :
1- وصل المواطن بكل ما يعنيه في الجالا تالتج تتصل باهتمامته الختلفه
Y ب نقل الحبرات وتنمية المهارات في غختلف بكالات النشاط الانساني ومعاونة قطاعات الخدمات الخُتلفة في تأدية رسالتها ( مثل قطع الصحة ، وقطاع التعلم ، والانتاج ... الخ )
 عليها ،والتوعية با واقتراح أفضل الملون لمعالبتها .
 ه ـ تكوين الرأى العام المستير ازاء قضايا الجتمع الداخليار
,الـارجية من خلال توفير المعلومات الصحبحة والكافية وعرض يختلف الآراء الواعية الصادةة . . . . . الخ


 جيل ، وهى •هممة دائبة يومية ، بل إنها تكاد تكون مهمة "
ففي كل لـظة تتسابق وكالات لانباء إلى المصول على كل خبر
 الغتصون بالدرس والتحليل ثَ تطيره وسائل الإعلام إلى جاهير الناس كتابةً واذاءةً وصورة .
وبجمل القول ان الإعلام ـبالنسبة للمجتمع الانسانـئية
 المتجددة والمتغير الظروف والأحداث ، والمتطورة بتطور الماجات والاهتامات ، والمتسعة باتساع الوعى العام والنشاط العام - للمجتمع

كا أن الإلام كئل ساحة كبرى ، يلتي فيها أبناء البجتمع الواحد على اختلاف فئاتهم ومشاربهم . . . يلتقون على الحبر الونا الواحد


 يتشعبون ــكل إلى ما يههه ويعنه في تلك المأدبة اليومية المتجددة .

وايضا فإن الاعلام يمثل مرآة المُتمع الكبرى . . والتي يتطلع فيها الملميع ليِّى بعضهم بعضا ، يتطلع فيها المواطن ليرى ويسيع الآخرين في مسيرة الحياة اليومية للمجتمع

وهكذا يتضح لنا أن دور الاعلام في أى بكتمع بشرى ـ دور
 حيث تتعدد الإهنمامات وتتاقض الميول وتختلف الإتجاهات ، وحيث يقوم الإعلام بمهمةة البناء ومهمة الحلاية والوقاية والتصلى للغزو الفكرى الحنارجى في آن واحد . ولا شك ان الإعلام اذا أستكل هقوماته ووسائله الصححيحة وأحسن استخلدامه وتوجيه في بحتدع ها . كان قوة دافعة كبرى للبناء والتطور والنهوض بالمختمع
وعلى الجانب الآخر فإن الاعلام الذى يفشل في ألما أداء دوره
 وإنما يتعلـي ذلك الى إحداث آثار سيئة في المْتمع - أدناها الشُعور بالإحباط النفسي في الوجدان العام للمجتمع - وهو ما يدفع أفراد
 والتطلع إلى مصادر أهلاميه بديلة
ونستطيع أن نميز في هذه الحالة بين نوعين من الاعلام : الاول : الاععلام المتحير : وهو الاعلام الذى لا يلا يعتمد على
 معين ، ومثل هذا الإعلام سرعان ما يفقد ثقة الملجهير ، وحتي إذا

تضمن بعض المقائق فإن الملههير تنظر اليها بعين الريبه والشُك والـنذر
الثــاني ：الاعلام القاصـر ：وهو إعلام يعتمد على المقائق الجردة ، ولكنه يفشل في تُقيق الثئير المطلوب بتلك المقائق المى المى
 المستخدم وسنعرض لندلك في الباب التالى إن شاءالنه تعالى－في عناصر الاعلام ．

穼 类 兴
وليس من شكك في أن الحطورة اللكبرى للاعلام لا تكون بقدر

 بعض الجْتمعات الراسطلية الغربية من تقوض البنّينيان الاجتاعى وتفش الميل العدواني إلى الجريمة ، وقد كان ذلك نتيجة مباششرة


 فإذا أُحسن استخدامه وتوجيهة كان ركيزه تطور يجد فيه فيه أفراد اليكتمع ينبوع المعارف ومصدر التوجيه والإرشاد والتوعية فِيا يعن هم من مشكلات ، يكدون فيه العون على تربية أبنائهم وإسعاد أسرهم وتكقيق انتائهم الـ بكتمعهم ． أما إذا الخذذ الاعلام تلك الوجهة التي تعتمد على الإثارة

$$
\begin{aligned}
& \text { البعردة التي نشهـهها في بعض المُتمعات الغربية ـ فلا شلك أنه يمثل } \\
& \text { أداة تخريب وانحكلال ـ باللغمه من تطوره وتقدمه وفعاليته . } \\
& \text { * * * }
\end{aligned}
$$

## عناصـــر الاعــــلام

لا يختلف الباحتون والمتمون بدراسة الاعلام - على أن عملية
الاعلام تقوم على العناصر المْمسة التالية ـ مرتبة بالترتبب التالى :

- 1

Y Y ا الرسالة الاعلالامية .

\&
. 0
ولأهمية هذه العناصر التي هى قوام أى عملية إعلاممية ـ يجب أن نتناولا بشّىء من التمصيل .
أولا : المرسل : هو الميئة أو الجهة ـ أو المهاز الإعلامى أو

 كونه مصدر الرسالة الإعلاممية والتي هى ركيزة العيلام أنشكاله .

والمرسل هو كاتب المادة الاعالامية ، وهو صائغها ، وهو أيضا
 الوسيلة الاعلامية .
والمرسل في كل من تلك المراحل بنبغى اختياره واعداده
ليكون رجل الاعلام الططلوب .

ذلك ان لكل انل عملية اعلامية ، والكل جهاز اعلامى - رجل
 مواصفات رجل الاعلام ، والتي يككن ان نوجزها فيا يلى :

r ـ ا ان يكون على قدر كاف من الخبرة المهية على أساس
علمى (كدراسة علم النفس والاجتلع وعلم الاتصال الامل بالجماهير ، والدراسات الاحصائية ، والإلام بالفنون الاعلامية . . . الخ ) . r r أن بكون على قسط وافر من الثقافة العامة .




$$
\begin{aligned}
& \text { اختلاف فئاتهم ومستوياتهم الفكرية والثقافية } \\
& \text { و ـ أن يكون شخصية اجتاعية طيبة . }
\end{aligned}
$$

V V أن يكون مؤمنا بسهو رسالته ـ حريصا على أدائها في أكمل صورة وعلى أحسن وجه .

## ثانيـا : الرسالة الاعلامية

هى المقيقة أو الفكرة أو المفهوم المطلوب توصيله ؛ بيميث
يكدث التأثير المطلوب لدى المستقبل . واستجابة المستقبل للرسالة
هو مقياس نجاحها الوحيد .

والرسالة الإعلامية التي لا تحدث تأئيا ايجابيا لدى المستقبل

إنما تمثل جهدا إعلاميا ضانيا
ويككنا إيكاز عوامل نجاح الرسالة الاعلامية فيا يلى : 1
 أن الناس دأكا ـ أكثر اهتّاما بكا يكدث شي بحتمعاتهم الـناصة وما


الأخرى هن العالم Y Y أن تتناسب الرسالة الاعلامية مع الوسيلة الاعلامية التي تبث من خلالها .
r ـ أن تكون في صيغة مقبولة وأسلوب مناسب بحيث تتواءم
ع عقلية الجل|هير واتجاهاتهم وميولمهم ع - يجب ألا تتصادم الرسالة الاعلامية مع عادات المِتهع وتقاليدة كما أنها يجب ألا تبدو غريبة على الحس الاجتّاعى العام النجمهور


وهى وسيلة الاتصطال بالمل|هير ، والتي من خالالها يتم وصول . الرسالة الإععلامية الى مستقبليها
 وبصرية . . . . الخ ولكل وسيلة كميزانها وتاثيرها الخلاص المـميز .

$$
1 \text { ـ الاذاعـــــة : }
$$

يعتبر الاءزسال الاذاعى من أقلدر وسائل الأتصال حيث انه

يتميز بعامل السرعة والقدزة على الإنتشار الواسع ومن ثميزات الاءرسال الاذاعى ما ما يلى :
ـ القدرة على خاطبة أكبر قطاع من الجماهير من خلا ملال حاسة السمع ، وهو الأمر النّى لا بتطلب جهدها في الإستقبال والمنابعة .
 استقبال وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه من خلال الوسائل الأخرى
ـ ــتميز الارسال الاذاعى بتأثير خاص ـ لاسيا بين الجتمعات التي تزيد فيها نسبة الأمية والمتمعات النامية على وجه العموم . ـ يستخدم الارسال الاذاعى ـالحوار والمؤثرات الموات الصوتية والموسيقي بعدرة فاتقة تنجح في إثارة انفعالات المستمع ، وهو ما يطبع في نفس المستمع صورة لعالم غير منظور - من خلال التأثير الصوتي .
Y _ التليفزيون ( التلفاز ـ المرناة )
 الثلالة المؤثرة وهى : الصوت والئلئرن والصورة والخركة . ويتميز

 يتميز على وسيلة ه الاتصال بالمواجهة ه هي بكال التأتئر والإقناع بما يـتـوفـر فـــه مـن الـقدرة على تسـجيل الأحـداث

بالصوت والصورة . وقد أثبتـت الدرانسات العلمية والاحترائئية أن التليفزيون هو أقدر الوسائل وأكبرها تأثيرا وجذبا للأطفال والعوام ولا سِل في القطاعات الغير مثقفة من البِتمع وآذا كان التيفيزيون ـ هو أقدر الوسائل الاعلامية الهلية على
 مششاهدية ، وهذا ما يكتم ضرورة المدراسة الدايقيقة والإختيار الألمثل
 أن الدراسات العلمية المديثة ـ قد أبتبت خطورة التأثير المباثر لا
 والمراهتين _كافلام الجنس والجريمة وحتي تلك التمثيليات المتعاقة

 متصلة - يوهن عزيمته ويكسبه سلبية متزايدة على مر الأيانم ويغظم ذلك الأثر في صغار السن .
كما اثبت المدراسات الطبية خطورة الاتشعاعات التليفزيونية على
 خلاياها بالتعرض الطويل عن قرب لإثعاعاتات التليفنيون ـ ولذلك فان العلماء بطالبون الميئات المسئلة عن الإعلاملام بتحديد ساعاعات
 الضارة ( نفسيا وعصبيا وخلقيا ) ، كما يبيبون بالآباء والامهات ألاًا يشركوا اطفالمم في مشاهدة البرامج التي لا تناسبب اعازهم


التليفزيون ساعتين متصلتين ．
ومما لا شكك فيه ان التليفزيون يمئل أداة تربية وتثقيفية وتعليمية وترفيهة فعالة ونافعة إذا أحسن استخلأمه وتوجيه

：الم
سبقت（ الحيالة＂）التليفزيون في ظهورها－إلا أن الختراع التليفنيون قلل حاجة الناس في استخدامها الل حد كير ． وهى من الوسائل الاعلامية السمعية ـ البصرية ـ التّي تمتاز بتأثرها القوى وقدرتها الفائقة على استهواء الملجهير ．


 الإجتاكى والسياسي بين الدول ．
كا أن الأفلام التّسجيلية قد أطبحت من أهم وسائل الاعلام الخارجى بين اللدول والمُتمعات ．
类 类 类
₹ ـ الوسائل المطبوعة :
 والجلات والنشرات واللافتات والمصقات ． وتتميز الوسائل الططبوءة بما يلى ： （（أ）هى أفضل الوسائل لمعالجه الموضوعات الطويلة التي كتحتا الى بحث وتفصيل－إذ أنها تتحع قدرا أكبر من حرية العرض
والإسهاب نتوضيح الفكرة وتناول شتي جوانبيا .

تمكنة تحت الططلب أى تحت تصرف القارىء ـ فيمكنه الرجوع اليها
في أى وقت شاء .
(ج ) ت تميز الوسائل الططبوعة بأنها أفضل الوسائلّ للاتصال مع
القطاعات المتخصصة من الملجاهير - من يعنيهم الموضوع أو المادة أؤو الرسالة
( د ) تحتاج الوسائل المطبوعة الى إسهام المستقبل ( القارىء )



بدراسة واعية لعوامل نجاحة وأهم عوامل نجاح اعمل الاعلا لاعلامى
الططبع تتمثل فِا يلى :
( ) ألمضمون ـ أو إلادة الاعلامية ذاتها .
(ب) أسلوب وطريقة المعالجم للموضوع
(ج) المظهر والطباءهة .

وما لا شكك فيه ان الوسائل المطبوعة - الكتب والصحف والمجلات وغيرها قد تأثرت في مضطر توزيعها واقبال الملجاهير

 عـليها وهو ما نشهـهـه من الاجتهادات المسمرة في في

التُطوير والتّجديد والتنويع في شتي المطبوعات .

0 ـ الاتصال بالمواجهة ( الاتتصال الشخصص والمحمعى ) :


 اللجمعى - حيث يلتي فرد بجاعة أو بكمهور من الناس فيخاطهمه وجها لوجه .
ومن فنون الاعلام بالاتصال الجمعى : الحطبة والماضرة والندوة





الاعلامية الؤثرة في المجتمعات الحديثة حتي عصرنا هذا .

 بدون الاعتاد على التأثير في العواطف . وتستخدم ـ الماضراتي المات في شتي بحالات المعارف العلمية والإنسانية .
 الآراء وبحث المشكللت واستكال و جوال جوانب موضوع ما من

خلال تبادل الوأى والمناقشة . وتمر المندوة بكراحل ثلاث هى : ( ) مرحلة الإعداد .

(
 نطاق البحث - من خلالال الندوة . ورغم تعلد وسائل الاتصال الحمديثه _فـا زالت فنون الاتصهال

بالمواجهة ـ تتميز بتأثيرها الخلاص بين فنون ووسائل الاعلام .

*     *         * 

رابعا : المستقبل :
المستقبل هو الشخخص أو الملاعة أو الفئة أو التططاع من المجهور النّى يستقبل الرسالة الاعلاهية ، وـحدث لنديه الثأثير المرجو أو

المطلوب بالزسالة .
والمستقبل هو العنصر الذى ينبغى دراسته دراسة دقيقة مستفيضة قبل دراسة وانتقاء الرسالة الاعلامية إعلام . ذلكّ أن مواصفات الرسالة الاعلامية الناجحة لا تتحلدد إلا بدراسة مستقبليها ويتم ذلك من خلا لا عل عدة دراسات تشمل : الإهتمامات ومستوى الثقافة ، والأفكار السائدة بين المـمهور المستقبل لللرسالة وكذللك العادات والتقاليد . . . الخ . أساس نتائج تلك اللدراسات يتم انتقاء الرسالة الاعلامية وموضوعها والأفكار التي تتضسهنها وكنالك صيغة الرسالة ولغة

وقد عنيت هيئات الاعلام في كثير من البُتمعات بهنهـ "المدراسات الحاصة " بالمستقبل " _لا سِّ في في الاذاعات الموجهة التي أصبحت تكثل ميدانا دعائيا هاما في مضطار السياسة والتسويق النجارى للـول العالم المعاصر .

## ***

خامسا : التأثير ( أو الاستجابة ) :



 الاعلامية أو اللامبالاة بمضمونها .
 حدوث الاستجابه أو عدمها للدى المستقبل و إنما يتعلق بنوع التأثير المادث وكمية ذلك التأثير ، وهل هو في الاتجاه المطلوب وبالمالمم
 المطلوب . . . . . الخ وقد أجريت عدة دراسات مستفيضة في هنا الميدان لتحديل العوامل التي تتحكم في عنصر التأير ( استجابة


 قصور في كم التأثير أو نوعه واتجاهه ، فقد يكون الخطأ في المرسل

أو أن الرسالة غير مناسبة أو أن الوسيلة غير مناسبة للقططىع المستقبل . . . . . الخ (ب) ع عملية الانتقاء : ( وتشمل التُعرض الانتقائي والادراك

الانتقائي والتذكر الانتقائي
( ( ) التعرض الانتقالي . وهو انتقاء الأفراد لما يتفق ويتناسب

الآعام .
( ) الادرالك الانتقالي : وهوإدراك الناس لوجهات النظر
المتفقة مع آرائهم وميولمم وإعراضهم ع الا ( التي تتفق مع آرائهم ، بينا يميلون إلى تناسي و إهمال ما يكالف آراءهمم وميولمم .
وبليهى أنه لابل من دراسة عناصر الإعلام الأولى الأربعة
 واتجاها .

تلك هى عناصر الإعلام الحمديث ، والتي يمثل اكتّالها في إى
 الدراسة الواعية والخساب السلم

## نظـــريات الاعـــلام

نشأت عدة نظريات في العصر المديث في بجال الاعلام ، وكل من تلك النظريات كان وليد بعض النظم المساسية والاجتاعية أو المذاهب الاقتصادية في بعض الجتمعات .
وحين نعرض لتلك النظريات ـ فليس لتلسلم بصحتها أو
للمقارنة بينها أو لتفضيل إحاها على غيرها ، وليس أيضا لا لاستناط
 التنظير والنظريات في فكرة وتطبيقاته ، ولكنتا إذْ نعرض النضمون تلك النظريات الوضعية السائدة فإنا لنتبين البون الشاسع بين الأسس التي قامت عليها ـ وبين أسس الإعلام الإسلامى بكا تمانميز به من قوة وثبات ونقاء.
(1) : 1 - نظرية السلطة

هى نظرية استندت إليها الحكومات الاوروبية في عصر النضضة ـ لتفرض الولاء على رعاياها ، وقد كان الإنغالاق الكانكس
 وقد ذهب أنصار هذه النظرية الى القول بأن سلطان
 بتصرف

الحكام هو تعبير صادق عن الإزادة البلهية ومن تُ مهو سلطان ومطلق لا تقيده قيود ولا تحمده حدود ، وقد كان الإعلام مكام بقتض هذه النظرية يمثل صوت الحكام ـ ويصادر حرية التعيري لمن سواهم من خلال القيود المتوعة والرقابة المشددة والضرائب المانب الباهظه والعقوبات الصصارمة التي بلغت حد الإعدام في ذلك العـي (1) : :
 الرأسملى _ وقد كانت وليده حركة الرأسطالية في مواجهة الإقطاع


 الإعلامية والتي انعكس أثرها على النبيان الإجتاعىى في معطّم دول أوروبا ، وسرعان ما تكولت وسائل الإعلام إلى أبواق تابتعة للمجهات
 والمتوعة على الصعيدين - الملى والمانارجى الما
(r) : نظرية المسئولية الاجتاعية

أسفرت الرأسمالية -كاما ذكرنا عن ظها
 الفوضي الإعلامية كنتيجة مباثرة لرفع القيود عا يكتب وينشر ،

مع الرغبة في الكسبب المادى السريع ، وقد أدى ذلك المى انحدار
 الخلتي - بكيث أصبحت الصحف والكتب وسائل إفساد فكرى وخلّي .
ومن هنا كانت الضرورة الملحة إلى فرض نوع من الالتزام والمسئولية لحلمية البمتمع من الانهيار ، فظهرت قورا قوانين النشر والصحافة - والتي قصل بها تحثيق التزام الإعلام بمقهوم "ا حرية
 الاعلام بمقتضاها أمام الهيئة الإجتاعية . لنكن هنه النا النظرية ـ نظرية
 الذى يكق مفهوم المسئولية الإجتاعية الخقيقية ويافظ على سلامة النكِان الاجتاعى ، وهو ما نشهـده جليا حتي الآن في كل المُتمعات الغربية من تفكك وانحكلال . النظرية السوفيتية :
نشأت هنه النظرية عع قيام الثورة البلشفية عام 191V م وهـى جزء لا يتجزأ من النظام الشيوعى ، وهدفها الوحيد يتمشل في اللدعاية والترويج لنلك المنهب . لمبر

 صوره واشكاله معبرا عن وجهة نظر الحزب الشيوعى لاغير وما زالت هذه النظرية مطبقة وسائدة في كافة بكتمعات المعسكر

وبالنظرة العابرة إلى نظريات الإعلام الأربع السابقة نستطيع أن نتيّن أنها جميعا ـ تتردد بين منطق فرض السلطة ومنا ومنطق التمرد على
 الأفواه ونكسر الأقلام وتلغى حرية الرأى وحق التعبير عنه - وهو ما تثثله نظر ةالسلطة القديمة ونظرية السوفييت القائكة حتي الآن ،



 الغربية |"نظرية الحرية في الاعلام " ـ ولم تفلح نظرية المسئولية
الاجتاعية في كبح جلاحه .
 الاعلام السابقة إطار يكدد منبع الكلمة الإعلامية وغايتها على
 من يقول ومن يسمع ومن يكتب ومن يقرأ . وقد يفتن البعض بـا بـا قد حققته حرية الإعلام في المتمعات الغنربية ويكون الاعلام في
 الثلاث : التشربعية والتنفيذية والقضائية وهو ما يتيح للفرد التريص بالساطة الماكمة وتصيد أخطائها ومن عُم مهاجمتها ، لكن هنا الفرد ذاته معرض للاصطياد من قبل أجهزة الاعلام ذاتها - في أى من مواقع الخطأ أو الحرج سواء في حياته الخاصة أو العامة

ــ إذا كان في ذلك ما بمثل مادة إعلامية مئيرة لاهتام الجمهور ـ بصرف النظر عا قد بلحق بالفرد من من أضرار ، وما قـد ينعكس على البتمع من جراء ذلك . نهو الإعلام المتربص الباحث ألما عن الإثارة باسم الحرية ، وفي النهابة نجد أن المواطن القارى الماء للصحف والمستمع للاذاعات والمشاهد لبرامه التليفزيون ـ ـي الي تلك البجتمعات . هو بحرد سلعة مستهدفة من قبل المؤسسات الإعلاملامية
 وسيلة ؛ حتي لو كان ذلك بانستزاف طافته العصبية والنفسية وتشُكيكه في كل ها يجرى حوله ، وهوما ينعكس على بنيان الأسرة والمتتمع بشتي الاضرار التي لا كتتا إلى تفصيل أو بيان .

الغجـتمع الاسـلامي والاعـلام
 فينبغى أن نبدأ بتقرير حقيقة أن الاعلام ليس إضافة مستحدثّه أو ضرورة تقتضيها ظرونف العصر أو طبيعة التطور ليتزود بها المُتمع الاسال(مى ، بل ينبغى أن نعلم أن اللإعلام جزه الاسلامية وسمة ظاهرة من سات المتتمع الاسلامى ، فالمختمع الاسالمى هو بحتدع الإتصشل الدائم ، والوحدة الأكاملة ، والفكر الوااحد والشُور الواححل والنظرة الواححدة الى الأثور من منطلق الحقيدة ، وهو إمتتمع النّى يتميز بوجود اللدعوة المتجددة الى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والسعى الى تحتيق ها ينفع الناس . والإعلام في المتتدع الاسلامى يتميز بخصيصة فريدة ، ذللك أنه إعلام متداخل متكامل -ينغغ هن العقيدة الاملامية السمدحه ويتخلل حياة المجتمع بكل تفأصيلها ودقائقها ، فهو أشبه ما يكون .يغيوط النسيج المتداخل والمنتظم في حياة المِتدع الإسلامى وثمة حقيقة لا تخني -هى أن الاسام قد أرسي وحقت أنبح وأكمل وأفعل وسائل الإتصال بين أفواد المجتمع الاسلامى - في الوقت الذى كانت فيه الأم الاخخى تتخبط في بتاهات الجمل والخرافة والشُائعات ، والْزلة الابجتاعية الموحشة بين اللإفراد والجلاعات - في شعوبها . وعلى ذللك فال ين ينغى النظر إلى الإعلام في المحتمع الاسلامى - على أنه سمة مستحاثة أو قضية منفصلة عن مسار

الدُعوة الاسطومية وحياة البتمع المسلم ، بل بجب أن نتظر إيليه في موضعه المقيتي وبوظيفته الشاملة في حياة المجتمع الاسلامى

$$
1 \text { ـ الإعلاملام الإســـلامي : }
$$

يعرف الإعلام عامة على أنه الاتصال النا النى يتضمن الإخبار أو

والأفكار - على الإطلاق .
وإذا شئنا أن نضع تعريفا متميزا للإعلام الاسلامى فلابد ألن

 قو

عن المنكر، وأوئك هم الملحونئه


هى أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عل عن سبيله وهو أعلمّ





 فان الإمر بالمعروف هو تربية متجلدة دائمة لأفراد البْتمع

الاسلامى على منج الـق والرشاد ، والنهى عن المنكر هو حاية
 وعلى ذلك فإن أى تعريف للإعلام الإسلامى لابد وألما وأن يتضمن
 عن المنكر ويعقق أسباب الئفع والصصلا للمدجتمع المسلم بالاضضافة إلى الدعوة الم مسيل النه عزوجل ") . $\% * *$

## تنظير الإعلام الاسلامى :


الاسلامى ـ فالإعلام الاسلامى غني عن التنظير والنظريات . والنذين بكاولون بكسن نية -وضع أو ابتداع نظرية للإعالام الاسلامى أسوة بنظريات الاعلام الوضعية الحديثة ـ يكطئون من حيث لا يشعرون ـ للأسباب الآتية
أولا : أن النظريات الإعلامية السائدة ـ قد بدأت جأت جميعها من فراغ وقد نشأت وليدة مذاهب سياسية أو اقتصادية ـ بينا الإعلام الاسلامى إعلام نابع من ديلا
 كانت النظريات في كل الأحوال تبني على افتراضات وآر واء عقلية
 والعقيدة في مصاف النظريات الوضعية المنتاقضة تانيا : أن الاعلام الاسلامى لا يككن أن تحتويه نظرية مها بذل فيها من جها ودراسة وبیث .

واقرب الأمثلة على ذلك أن هنالك مؤلفات كثيرة وهتعلدة تعرضت لأساليب اللدعوة في القرآن اللكرع وكذلنك لقصص التّرآن الكرح, وغير ذلك مما لا يزالل يكوم حوله اللدانرسون والباحثون فيقفون في نهاية الأمر أمام عظمة الإعجاز البياني لككتابِ الله اللكري خاشع الا وقد عجزت مداركهم عن الإحاطة بأساليب الاعاملام والبيان

المعجزة في الكتاب الكـر
وكذنلك فإن أى باحث لا يستطيع أن يكتوى الأحاديث النبوية
 النبوية الشريفة تتضمن سحجلا إعلاميا عظطا لا يمكن فصرله عن مسار اللدعوة . فأى نظرية إعلامية تستطيع" الإحاطة بكل هذا ألو . .
وبليهى أنه من المحال أن نستطيع أو نحاول ابتّداع نظرية اعلامية إسلامية منفصلة عن دينا وشريتتنا نتَكون || نظرية اعلام اسلامى ") وإذاً فكل محاولة لتنظير الاععلام الاسلاهى هیى جناية على
 بالندراسة والتأمل والتفكير على هابين أيدينا من منابع الهداية - في
 الاسلخمى ، وليكن ذللك هو هنطلقنا إلى بناء وتحديد أسس قوية
 نورانية الإسلام في الكلمة والفكر والأسلوب والغاية - إلى أنحاء الأزض . وحينئل ، وبغير حاجة إلى نظريات نستطيع أن نعون : هذا هو الإعلام الاساهِى الامى

منابع الفكر في الاعلام الاسلامي
ذكرنا فيا سبق ـ أن نظريات الاعلام في شتي المجتمعات الغير إسلامية كانت نتاج مذاهب إنتا إنصادية وسياسية ، أو تكولاتات إجتاعية ـ حددت نهج الاعلام فكره وسطاته في تلك البتمتمعات
 لصورة تلك للمذاهب الاقتصادية والسياسية وما تبعها من تغيرات
إجتاعية .

ومن هنا نجد أن الفكر الاعلامي في تلك البجتمعات ـ فكر

 مرحلة تحول أو تغير - تطرأ على الجتمع في ظل تلكّ النظم والمذاهب
وبديهي أنه لا يوجد وجه مقارنة بين منابع الفكر الاعلامي في
تلك البجتمعات وبين منابع الفكر للاعلام الاسلامي ما


 نظام سياسي أو غير ذلك من تسميات النظم المادية المتغايرة المتناقضة .

ذلك أن الفلاق بين الفكر الاعلامي في الاسلام وأى فكر اعالامي آخر - هو الفارق بين كلمة المرشدة الهادية والكلكمة القائمة على الظظن والأهواء ـ وشتان ما بين الكلمتين.

نغلص من ذلك إلى أن الاعلام الاسشالمي يتوم على الكلمة كا يزتضيها الاسلام ــ فكراً واسلوباً ومنهجاً وغاية .
ومن هنا نستطيع أن نحدد منابع الفكر للاعلام الاسلامي ممثلة
فيا يلي :

1

 في المصطحف ، وهو وحده النذي تصح به الصولاة ، قال تعالى :
 في تدبر ، ويككم بكفر من ينكره في جملته وتغصيله ، وهو العملدة والمرجع الأون في معرفة الأدلة والأحكام الشرعية ، فهو اللدستور الأساسي ومصدر المصادر وأصل الأصول ") (1) والقرآن الكريم بهذه الخْصائص هو مصلر المصادر لكل فكر اسلامي ولا يستطيع باحث أو مفكر أو كاتب أو رجل إعلام مسلم أن يستغني في بحاله عن كتاب الته الاكريم .
(1) أصول الفقه الاسلاكي . د ـ زكريا البري ص 10 .

وقبل أن نعرض لأهمية القرآن الكنيع كمصدر أساسي للفكر


 الاعلام الأول ـ الذاتي والدائم والمتجدد ـ لككل مسلم والكا بلمل بكتمع



 فان المسلم حين يقرأ القرآن الكّكيع متدبراً آياته الكريمة ، تنشط ملكاته الفكرية والنفسية للاستقبال والثلتي والتفهم ، وهي الحالة التم التي نادراً ما تتحقق خلالال أي عملية أعلام أخرى بين مرسل ومستقبل . وحين نذكر القرآن البكيى - على أنه الالصدر الأول النّي يمب
 أن يكون القرآن الككيع هو الأصدر المباشر لللّادة الاعاملامية في كلٍ
 نلمس في جذوره وفي منتهن روح القرآن وخلق القاني القرآن وآداب
 خصائص القصص القُرآني الكيم تجنب كل ما من من شأنه إيذا
 وإذاً فحين يعمد رجل الاعلام إل كتابة أو تقدير مادة اعلامية

تتضهن إثارة خفية أو ظاهرة أو توحي بمنكر أو تلمح إليه .... أو غير ذللك مما قلد درج عليه بعض الاعامهيين - باسم المعالجة الواقعية ، علينا في هذه الحالة أن نرفض هن هنه المادة الاعاهلامية ، ونرفض هنا الاسلوب لأنه يتناي مع آداب القرآن ومنهج النقرآن وتعاليم القرآن . وأيضاً - فحين نقول بأن الققرآن الكري يبـب أن يكون هو المنبع الأول للفكر الاعلافي في المجتمع الاسامي - فإن ذلك يستلزم بالضرورة وجود الكاتب الاعلامي المسلم أو رجل الاعلام المسلم الملم بعلوم اللقرآن الكريم ، إلى جانب إلمامه ودرايته بغنون الاعلام وثقافاته الخْتلفة . ذلك أن أخحطر الثغرات التي يعاني منها الاعلام ${ }^{\text {ألي معظم }}$ اليحتمعات الاسلامية ترجع إلى كون معظم اللكتاب في مغمار الاعلام - ينحصر بين فئتين ، إما كاتب يكيد فن الكتابة الاعلامية بينا يفتقر إلى معرفة علوم اللدين ، و إما كاتب اسلام الما ولمي ذو المام بالقرآن الككيم وعلوم الدين - مغتقر إلى الـلبرة بفنون الاعلام وأساليّه ولا يخني أن الناتب الاعلامي النّي يجيد فن الكتابة الاعلامية - غير مستلهم لروح الا سلام وخلقه وآدابه فها يكتب - الا هو أشد خطراً على المُتهع المسلم من كل غزو فكري أو اعلاهي وافـ
ولذلك فان الكاتب الاسلامي الغير ملم بفنون الاعلام واساليبه . يعتبر عنصراً اعلاهياً غير مؤثر إلى حد كبير في هعظم

وسائل الاعلام باستتناء الكتب والمطوعات .


 الاعلامي في البجتمع الاسلامي في سياق البحث .

المصدر الثاني : السنة النبوية :
السنة هي ما صدر عن النبي
قال تعالى : 中. . ما آتاكم الرسول فخذذوه وما نها كم عنه فانتهوا

وتتضمن السنة النبوية الشريفة ثلالثة أقسام :

- 1

Y ـ ا سنة مبينة لا جاء جاء في القرآن الكمى - تفسر بجملة وتقيد
مطظقة وتخصص عمومه .

 ولسنا في حاجة إلى أن نيين أن السنة النّا النوية الشُريفة - إنما

 لالعامي المسلم - أن يستقي فكره ومادته من هذا المنبع والآداب . . وألا يكيد بمادته الاعلاميةٍ عن المنج اللذي بينته السنة النبوية
(1) سورة الحشر الآية V .
or

ولنتّأمل ما قد جاء في كتب السيرة في وصف بعض سطت


هجرا ، ولا ينطق هذراً ، يذاطب كل إنسا إنسان على قدر عقله ،

الـلنق ليس بفظ ولا غايظ ، ولا صخاب ولا فلا فحاش ولا عياب
 صلوات الته وسلا>م عليهم كانت ترّزكز في أمور ثلاثة :
r - ا ابلاغ رسالاتلات الهة عز وجل .
r
 لوجدنا أنها تتضمن كل جوانب التعلي والاعلام في أكمل وأثمل
صورها .

وعلى ذلك فلا بد لرجل الاعالام المسلم من الاللام بجانب كبير
 ويقيس عملية الاعلام .

المصلر الثالث : تراث الفكر الاسلامي : حين نتحدث عن تراث الفكر الاسالمي ـ ينبني أن نذكر أن

هذا الفكر بكل جوانبه وفروعه ـ قد كان ثرمة مباشرة لتفاعل العقلية الاسلامية عح هلي الاسلام في منبعية الأصلين : القرآن الكرع والسنة النبوية الشريفة ـ والتراث الاسلاملامي هنا لا
 والسنة النبوية الشريفة ـ بقدر ما يمثل عامل ألالة ودافيانع تطور للفكر الاعلامي في البجتمع الاسلامي
ذلك أن تراث الفكر الاسلامي هو في حد ذاته فكا فكر اعلامي عض ، وهو فكر يتسم بالأصالة الاسلامية في منبعه وغانياته وأساليبه ، وهو بعد ذلك يثل فكر أجيال متعاقبة من الأمة الاسلارمية .
وحين نتعامل مع هذا التراث الفكري الاسلامي ـ الثا فلا ينبغي أن

 الفكري الاسلامي . ولا يخني أن معظم البجتمعات الاساملامية قد عزلت وقطعت عن الاتصال بتراث أمهـا وفكر أسلافها خلالوال عصور متعاقبة ، وذلك عن الاتصال الفكري فيا بينها - بععل عوامل شتى' ـ استهفت تفتيت الوحدة الفكرية للمسلمين وسد السبل أمام تطور الفكر الاسلامي ، وكان ذلك بأيدي أعداء الأمة

وإذاً فحين نتعامل مع ترائنا الاسلامي - ينبغي أن ننظر إليه نظرة من يريد أن يسترد هويته الفكرية وسظاته الشخخصية من خلالاله . وحين ننادي باحياء التراث الفكري الاسلامي فلسنا نغني

بذللك بحرد طبع أمهات الڭتب طباعة أنيقة ـ أو نشرها على نطاق
 وبشتي الأساليّب والوسائل الاعلامية اللفعالة - إلى وجدان المواطن المسلم - خالال خططة هنظمة منسقة ملروسة ، ضمن برامهج إعلامية هادفة
وبليهي أن ذلك يستلزم دراسة دقيقة مطولة وهستفيضة .
تشممل الآكي :
1 ـ حصر واحصhاء أمهات الكتب في بحال الثراث ـ وتصنيفها
تصنيفاً دقيقاً .

- Y

بعناية - بمعرغة هيئة من المتخخصين والباحثين .
r - تشكيل هيئة من المتخصصين لشرح وتوضيح وتبسيط
مضمون كل من تلك الموضوعات في الكتب المْتلفة .
ع - دراسة كل موضوع دراسة إعالامية متأنية وـحث أفضل
الطرق والأساليب نتقديمه اعاملامياً .
 التراث اعلامياً خلال البرامج المتلفة لاجهزة الاعلام المختلفة ومتابعة تأثيرها .
ويتبقى' أن نشير إلى أهمية دراسة رجل الاعلام لحوانب الفكر في الترث الاسلامي - وخاصهة كاتب المادة الاعلامية ومعدها - إذ أن ذلل يمثل الأساس في عملية احياء التراث الاسالامي . ولا يفوتنا أن نقر أن في كنوز التراث الاسلامي مواداً اعلامية تفوق في

فكرها وأصالتها ونعها وتطورها معظم ما يتفتق عنه الفُكر المعاصر الحديث لكن الأمر يكتاج إلى الدراسة المتأنية غ إلى إلم المعالجة الاعلامية الواعية . لا شك أن احنياء التراث الماث الفكري الاسلامي

 الذي يكثل درع الوقاية للمجتمع الاسلاهي من كل غزي

دخيل .

أسس الإعــلام الإســلامي

خلافاً لـا قامت عليه كل نظريات الاعلام الوضعية - فان الاعلام الاسلامي يقوم على أسس واضحة عحددة ، وبهد إلى غايات صالحة بناءة .
وإذا تناولنا كل نظرية من نظريات الاعلام الوضعية وتساءكنا هي الأسس التِ تقوم عليا هذه النظية - لوجدنا أنها جنا جميعاً تخدم
 غاية مادية بكتة
ومن هنا نلمس الفارق الكبير والبون الشُسع بين الاعلام الاسلاهي وبين مذاهب الاعلام الوضعية الأخرئ . فالاعلاملام الاسلامي يقوم على أسس واضحة تنع من الفطرة الانسانية وتلبي


 بحث أو استتناج أو تقصي نهي كما حددها القرآن الككي تتمثل في أسس ثلاثة:
1 - الدئوة إلى الخير
r ا الأمر بالمعروف.
r $r$ - النهي عن المنر
وهذه الأسس الثلاثة هي التي تشكل طبيعة الكلمة الاعلامية

في الجتمتع المسلم وتحدد منبّها ونهجها وغايتها .
 خاطرة تراءى لصاحهبا ليعلنا للناس أو ينشرها عليها عليها ، بل إن

 الاسلام لا خلاف عليه ولا تناتض - فالملال بين والحرام بين والمسلم مأمور أن يكانب الششبهات .
 سبل الحياة الصاطلـة ـ من علم وتعليم وتوعية وتدريب وارشاد وتربية وتطوير لآفاق الفكر والبحث في شتى' البالات التي تنض بابلجتمع

كذلكِ فان الأمر بالمعروف ـ يمثل مبدأ الـفاظ على أسس بناء البتمتع الاسلامي وعلى سلامة هذا البناء .
 إقامة حياته على دعائم المق اللني أنزله النه سبحانه وتعالى' ، وهذا

والمعروف هو كل ما يوافق استقامة الفُطرة وصلانح النّفس



 عوناً للمسلمين على تدعم بنيان بجتمعهم ، بالدعوة إلى الـير الندي

يجقق لمم النفع والتُوة وبالأمر بالمعروف اللذي يثبت أقدامهم على طريق الهدى والمق ، وبالنهي عن المنكر الذي يمثل آفة متربصة - تهدد سلامة بنيانهر هذه الركائز الثلاث ـ تمثل أمس الاعلام الاسلامي لكنها لا تحدد آفاقه ولا تقيد انطلاقه ، بل إنها تيسر كل سبل الاعلا كل المستويات وبكل الوسائل لكي يكون الاتصالن الانلا بين الناس

 فكرهم ولا يستثير أهواءهم وغرائزهم . ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى ما أولاه الاسلام
 ينطق إلآّ بير وإلا فيصمت ، وهو مطنالب أيضاً الا ينساق وراء الظن - بل عليه أن يتيقن قبل أن يبني رأياً أو يذيع خبراً . وهو مطالب أيضاً الا يكدث بكا يؤذي غيره - بل هو مطانب ألب الا يكدث أو بيهر بسوء الا إذا كان هضطراً في مظلمة ـ يتلمس الانصاف فيه .
(1) (1)
 المسلم في أضيق الدوائر - فا بالنا بالكا بالكلمة الاعلاملامية الموجهة إلىى'
 إن الكلمة الاعلاممية في المتمدع الاسلامي - ينبغي أن تكون
(1) (1 موزة النساءء

على' الدوام | الككلمة الطيبة ". .. الطيبة في منبتها والطيبة في منهجها والطيبة في غايتها وتأثيرها .

بالمعروف أو نهاً عن المنكر وقد يتصور البعض أن هذه الألسس الثلاثة قيداً على الفكر الاعلامي في المجتمع المسلم وهم واهمون في ذلك لا ريب . فان لم تكن الرسالة الاعلامية دعوة إلى خير أو أمراً

 _ فـاذا يجب أن تكون الرسالة الاعلامية غير ذلك ماذا بعد الحق الا الضالال ! الا إن ما جنته شطحات الفكر الاعهالامي الحر في المجتمعات الغربية
 الفكر . وها نحن نشهل تلك الصيحات والتحات التحذيرات التي تشير بأصابع الاتهام إلى أجهزة الاعلام ـ تحملنها مسئولية تفكك الأكس

 الاعلام في تلك المتمعات هو إعلام بمرد الاعلام ، فهو إعلام في هعظمه لا يقوم على أسس من القيم العليا ولا يلتزم باطار ولا علا
 الاستهرار . وهذا النجاح يتطلب إرضاء الجمهور على الموام المام بكل ما هو جلديد ومثير ، وبديهي أنه مع كل تغير أو تحول إجتاعي - يجب أن يتغير هنهج الاعلام ليوافق هذا التحول

الجلديد ، وغني عن البيان أننا نرى'كيف تتحول وتتغير وتتطور تللك
 جيل ، ولا شكك أن الفكر الاعللامي يضطلع باللدور الأكبر في صساغة المفاهم الخلقية والاجتاعية في تلك المختمعات ، ولأنه لا يقوم على أسس راستخة من القيم العليا ، ولا يلتزم باطار خلتي عحدد ـ فهو دائماً في سعيه وحرصه على النجاح والتُطور : يسبق


باسم التّجديد والتطور وحرية الاعلام
 ومغاهيمه الخلقية والاجتماعية من شريعة الـق التي أنزلها اللّه عز وجل
 والمفاهيم لا تقبل التغيير ولا المبديل لأنها ترتبط ارتباطا مباشراً ووثيقا بالُلين والعقيدة ، وهي الميست بیال تجربة يغطىء فيها بن يخطى

ويصيب هن يصيب . . وهن هنا كان لا بد للفكر الاعالمي الاسالوهي أن يقوم على الأسس الاسلامية الراسخة اللتي حلددها الاسلام للكلمة - ولمنهج اللدعوة عا , ويطىى هن يظن أن هذا الا رتباط بين الاكلمة والعقيدة - يمثل

 خي أن الاسلام قد أطلق حرية الاعلام في ساحة آمنة وقرن حركة الاعلام باللـعوة إلى الخير والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر ، فهي

إذن حرية هادفة نافعة تحقق الخير وتنير الطريت وتدرأ السوء والضري

 مكا تبني ، ذلك أن الفكر الاعلامي في تلك المذاهب الاعلامية لا

 البجتمعات ، وكلها تنولات قائمة على أساس ماني يكا بكت وهو الأمر
 السائدة في كل مرحلة من مراحل التغير أو التحول ، وهنا ما ما مي مثل
 البجتمعات جيلاً بعد جَيل .

خصائص الاعلام الاسلامي

ذكرنا سابقاً أن الاعلام الانسلامي هتميز ؛ يستمد صفاته
 وبعبارة أخرى فإن خصطائص الاعلام الاسلامي يمكن استنتاجها

من خصرائص ॥ الكلمة " كما يرتضيها الاسلام :
أولاً : الصــدق :

الصدق هو لسان الحق ، وكا نعلم فان المسلم مأمور بتحري الصدق في النية والقول والعمل .
والصدق في القول هو قوام الاتصطال والتعامل والتعارو
 صوره وأشكاله ـ قالل تعالى' :


وقال تعالى : 䖝 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّ وكونوا مع
الصادقين \$( )


ولا كان الاعلام في كل صورة يعوم على الكلمة فلابد أن تكون

لابد أن تكون صادقة المبت نابعة عن رؤية إسلامية صادقة
صحيحة ، وبيث تهدف إلى' تحميق اللير والنفع للمسلمينين وحين نأتي إل بكال التطبيق الاعلامي - فإن صغة الصدق في الاعلام الاسلامي تستلزم ها يلي :
(i) صدق الخبر :

وهو ما يعني الالتزام بالمقيقة البردة بغرير زيادة ولا نقصان فالمبر في الاعلام الاسلامي ينبغي أن يكون مرآة صادقة للواقع اليجرد وقد


 بنباءٍ فتبينوآ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم (1) نادمينه

## (ب) صدق الصياغة :

من المألوف اعلامياً ـ أن نجد الحبر الواحد وقد صيغ في عدة
صياغات تتسم بايكاءات تختلف حسب وجهة نظر المصدر الاعلامي

$$
\text { (1 الـحجرات } 7 \text {. }
$$

وموقفه من الحدث النّي يعبر عنه الخبر .

والاعلام الاسلامي في صياغته للخبر - ملتزم بأمانة الكملمة في الاسلام ، فلا يعمد إلى ما يعمد إليه غيره من التهويل أو استخدام
اسلوب الاثارة أو ألايكاء بغير الحقيقة الجردة .

والصياغة الاسلامية للخبر ينبني أن تتسم بصفتين : 1 ـ ذكر الحقيقة كاملة بجردة بغير زيادة ولا نقصان
r ـ r تعهيق وجهة النظر الاسلامية في صياغة المبر .
بكتني أن بصاغ الحبر في صيغة تعينِ المواطن المسلم على إتخاذ
الموقف الاسلامي الصحيح من المدث الذي يعبر عنه المبر .
(ج) صدق المقصد :
يتميز الاعلام الاسلاهي بأنه الاعلام المادف إله كعقيق المير
 ولنلك فإن ها المادة الإعلامية ه في الإعلام الاسلامي لابد وابد وأن
 لفكر قد يكمل في طياته أضرارا ظاهرة أو خغية ولا أن تكون بكرد "لغو "لا ينغ ولا يضر .
 هوهآيا أيا الذين آمنوا اتقوا اللة وقولوا قولا سديلا . يصلح لكم أعالكمم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع اللة ورسوله فقد فاز فوزا

والقول السديد هو ذلك المّول الني يتوفر له جانبا الصدق , الحير ما
وسداد التول بيتم التفكر والتُعل والروية قبل إصدار المول ،
 وقد جاء في خطبة للامام على كرم الما الهّ وجهه :

لسانه ، لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره فيره في نفسه ، فإن كان خيرا أبداه ، وإن كان شرا وألراه ، وألن وإن المنانق يتكلم بكا أتي

وهكذا بجد أن صدق المقصد يمثل ركيزة من ركائز نقاء الإعلام الاسلامي وتساميه وترفعه عن اللغو والعبث . الى جانب أنه ئن ئل سيالج حاية للادة الاعلامية من كل ما بضر بفكر البجتمع المسلم

## (جـ) صـــدق المكــمـ

من أهداف الإعلام الكبرى تزويد الناس بالمعلومات والأخبار التي تعينه على تكوين رأى صائب ومنهج سوي في كي كل بك بالات
 أُركان بنائه - فإن الإعلام في الجتمع الإبلامي ينبغي أن يكون

$$
\begin{align*}
& \text { (V) (V) (V) (ألحزاب } \tag{1}
\end{align*}
$$

إعلاما متحررا من الأهواء وشهبات التضليل .

كمعني أن يكون إعلاما نزبها في حكه على الأمور وتقديره ها .
وإذا كان الاعلام في بكتمعات الغرب الرأسملي - يخضع
 أهداف الممولين ، وإذا كان الإعلام في الجتمسعات التشيوعية يثّل بوق دعاية للنظام السياسي.والمذهب الإقتصادي القائم فيها - فإن الإعلام الاسلامي لا بِضع ـ ولا ينغي لنظام أو مذهب سياسبي
 والنصبحة ، فكيف برجل اللاعلام المسلم أو جهاز الإعلام الاسلاهي - إذْ باطب مالايين المُسلمين .

وقصارى القول أن الإعلام في البْتمع المسأم مطالب دائما بصدق الـكم على الأمور بكيزان الرؤية الاسلامية النّنمة الصححيحة بغير ميل أو تحيز الم نظام أو مذهب معين

ثانيا : الـواقعـــية :

وراقعية الإعلام الاسلامي - لانعني بها مدلول (ا الوافقية " الششائع من الخضوع للوأقع ومسايرته ؛ فواقعية الإعلام الإسلامي لا تعني أنه يخضع لواقع البحتمع فيسايره أو يكضع لوأقع العصر فيصطغ بصبغته ، وإنا نعني بواقعية الاعلام الاسلاهي

تلك الواققعية المستمدة من موافقة المنهج الاسلامي للفطرة المشرية
وللحياة البشُرة على وجه العموم .

وواقعية الإعلام الإسلامي تتمثل في شقين : ـ

- (1) واقعية منهجية
(ب) واقعية تطبيقية .
(1) الــواقعسية المنهجـية : ـ

وهي تعني موافقة وملاءمة ॥ المنهج الإسالمي للإعلام "، للفطرة
البشرية ، واتساق هذا المنهج عع المنهج الاسالامي العام ـ في بناء | الحياة البشرية الصالحة في كل جوانبها
ويتضح ذلك من خحلال الأسس الثلاثة التي يقوم عليها الإعلام الإسالمي والتي ذكرناها سابقا وهي : -

1 - الدعوة الى الخير .

- Y الأمر بالمعروف .
r
وكا نرى فإن هذه الأسس الثُلاثة تؤكد كد اتصال المنهج الالاسلامي للاعلام .كنهج اللدعة العام فلا انغصال بينها . الاسلام قد كفل للكلمة الاعامية المسلمة علمة عامل الثمأثير وعنصر
 أساس المهنج التطبيتي العام للدعوة الاسلامية في كل جلا جوانبها وينبغي أن نتوقف هنا لنقرر أن الواقعية التُطبيقية للاعلام الاسلامي

ذلك أن الفطرة البشرية بطبيعنها ، ومها بلغ بها الانحراف


ثالثا : الشمـــلية :

يكتسب الإعلام الاسلامي صفة الشُمولية من كونه (1 إعلاما


 كافة وعلى التأثير فيهم .

كما أن شهولية الإعلام الاسلامي ـ تتأكد من من الالال التزامه بالمنج الإسالمي العام ـ والني تـكالكامل فيه شتي الجوانب التي تلبي هاجات الحياة الإنسانية الصالحة للبشرية جمعاء .
 "الإعلام الاسلامي ") دون غيره . ذلك أن المسلم الفرد في البجتمع الاسلامي يستطيع القيام بدور إهلامي مغيد ـ سواء داخل بتّمعد أو خارج نطاق البتمع

وغني عن البيان والتفصيل ـ ما قام به بجار المسلمين قديما من
الإسهام في نشر الإسلام في المند وأفريقيا وأقصي بقاع الأرض
من خلال عمليات إعكامية فردية بوسيلة الإتصال الشاميخصي ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن البِتمع الاسلاهي بي بطبيعة تكوينه هو
بجتمع إعلامي وذلك بما يتمهـ الإسلام من التوان ألواد والتراحم والتناصح بين المسلمين .

رابعا : الثبات والمونة :
نعني بصفة الثبات هنا ـ ـثبات الأسس والمبادئ التي يقوم عليا الإعلام الإسلامي وكذلك ثبات غاياته وأهدافه في كل زمان و.

أما مرونة الإعلام الاسلامي - نهي تعني قدرة الفكر الإعلامي الإسلامي على مواكبة وتقوى كل تطور أو تغير يكدث في ني بيط
 الصالمة الصحبحة .

وينبي في هذا المقام أن نذكر أن الفكر الإسلامي منعّع فياض لكل فكر إنساني يهلف الم بناء وتطورير المياة الانسانية وانية وهو
 ذلك سوى تحقيت المرونة في استخدام الوسائل والفنون الإعلاملامية المتطورة ـ لكي يبلغ تأثير الإعلام الإسلامي غايته المرجيوة سواء داخل الجتمعات الإسلامية أو خارجها .
بنــاء الإعـــلام الاســلامي

حين نعرض لمناقشة أسس وخطوات بناء الإعلام في الجتمع الاسلامي المعاصر بجب أن نأخذ في الحسبان ، وبعين الإعتبار الطالب التالية :
أولا : أن الاعلام في المتِمع الاسلامي هو إعلام سطاته وخصائصه عن أى إعلام آلخر ، وأنه إعلام موجه الى الألمة الاسلامية بأسرها الم جانب أنه يمثل مرآة البُتمع الاسلاملمي بين الأم الأخرى من البشر .

تانيا : أننا مطالبون بتحقيق الروح الاسامهمية والإطار الإسالامي
 ما يقدم خلال أجهزة الإعلام - وبين واقع الحياة اليومية للمجتمع المس

ثالثنا : الارتفاع بمستوى الأداء الاعلامي في شتي جوانب
 الاءلام في بناء وتطوير بالات اللمياة في الجتمع الاسلامي وبيلم لا تقل هذه المرتبة من الأداء عن نظيرتها في أى من الجتمعات الأخرى .

رابعا : ايكاد منهج متطور ومتجدد ـ مستقل ومتميز للإعلام الاسلاهي يغني عن الماجة الم الاستيراد والتقليد والغا كاة للا تهجهه
البجتمعات الَّاَّإسلامية في ميدان الإعلام .

ولتحقيت هنه الططالب الأساسية للاعلام الاسلامي فإن ذلك
لابد وأن يكون من خلال بناء وتدعيم الركائز الأساسية للجهاز
الاعلامي العام :
1 ـ المادة الاعلامية .
r - رجل الاعلام .
r- خطة الاعلام .

ع ـ أجهزة المتابعة والتقياس .

## أولا : الملادة الاعلامية

عادة يتم انتقاء المادة الاعلامية في أي جهاز إعلامي - ارتكاز| على جواب سؤال مؤداه : ماذا يريد النّاس أن يقرأورا وسسهووا

 الإعلام في البمتمع الاسلاهي - يختلف كما قدمنا عن الاععلام في أى بتمع آخر . فهو إعلام ذو رسالة سامية ، ولا تتمثل مهمته في في الامي
 أهواء جديـة _كا يكا ينج الإعلام الغربي ـ وإنما تتمئل مهمته أساس ألما في نحقيق الاتصال الاععلامي الشامل والمتطور ـ النـي يلبي حاجات البُتمع المسلم ويسهم إسهاما فعالا في بنائه وتطويره وعلى ذلك فلكي في
 الاعلامية بين ما يحب المواطن المسلم أن يقرأ ويسمع ويشاهد ـ الامـا

وبين ما يجب أن يقرأ ويسمع ويشاهد .
ولا شـك أن تحتيق هذه العُعادلة أو هذا المطلب الأساسي
يستلزم بالضرورة إجراء دراسة تخليلية مستفيضة وإحصنئئيات دقيقة
يككن إيجازها فِا يلي :
1 ـ إجراء دراسة إحصائية القطاعات الجمتمع وعلاقة كل قطاع
بوسائل الإعلام اليُتلفة

يقدهه الجهاز الإعلامي ويسهم به في تلبية هذه الإحتياجات .
r ـ إجراء دراسة إحصطائية لعدد المستقبلين لككل نوع من المواد الإعلامية - ونسبته المئية مع تحديد درجة المتابعة ومستوى الإلاهتام بالمادة الاعلامية - ومدى الإفادة منها المى الجمههور

المستقبل
§ ـ إجراء دراسة تحليبة للمواد الإعلامية التي تحقق نجاحا
وتخظى باهتّام ومتابعة النقطاع الأكبر من جمهور المستقبلين ، وكذلك المواد الاعلامية التي يعزف جمهور المستقبلين عنا وتحديد
 ذات المادة أَو في أسلوب المعلجة .. أو في لغة الخاطبة الاعلامية
أو الإختيار نلوسيلة ... إلخ )

0- إجراء درانسة تقويمية لخيظة المادة الاعلامية ( في كل جهاز إعلامي ) كما ونوعا - مع تحديد درجة الاستجابة لككل نوع لدى الجمهور.

وبإجراء مثل هذه المراسات على أساس علمي وميداني
صحيح - نستطيع على هداهها أن نرسي الركيزة الأولى لبناء الإعلام في البتمع الاسلامي على أساس صحيح بغير حاجة الم الاستيراد أو التقليد والها كاة

ثانيا : رجل الإعلام
ترتبط تسمية "رجل الإعلام" - في أذهان الكثغيرين -
 الإعلام الخْتلفة ، أى الرجل النذي يتعامل مع الجمهور المستقبل للرسالة من خلال الوسيلة الاعلامية ـ ولكن من منهوم تسمية ار رجل الاعلام " يمتد في حقيقة الأمر ليشّمل كل مل من يشارك في في عملية
 بأسرها ، فهو من بيكار الفكرة ، وهو من يقوم بكتابة أو إعداد
 من يصوغها الصضاغة الملاكْة للوسيلة الإعلامية التي تبث من خلالمانـا ثخ هو أيضا من يقدم ها أو من يبشها الم مستقبليها .
ومن هنا كان إعداد رجل الإعلام ـ ضرورة ملحة في بئ بناء


 الإعلام العُتلفة . وكذلك تأخر الاهتام بإعداد رجل الإعلام

المتخصص- الإعداد الصحيح النذي يككنه من أداء رسالته
الإعلامية على الوجه الأكمل •






صرح الإعلام الإسلامي وتطويره .

والتي بيكن أن نحددها فيا بيا بيا :

الاسلامية بكا يضني عليه صفة رجل الإعلام المسلم .
Y ا

للغغة العربية وآدابها ، وقادرا على تطويع المادة الإعلامية للفكر الاسلامي ، وقادرا على وصل الفكر الإعلامي الحديث بالعالتراث الإسلامي القديع -
r ـ ـ أن يكون دارسا بيدا للغة أجنبية حية ـ على الأقل ـ حتي يتمكن من متابعة واستطلاع ما يجري على الساحة العالمية ، وحتي

يكون قادرا على التفاعل الإعلامي الفوري بع الأحداث .
₹
مشككلات الجتتمع من خلال دراسات علمية وبعض الدراسات

المبدانية - التي يجب أن يلزم إجرائها أثناء سنوات دراس استه .
0 ـ أن يلم ببعض العلوم التي لا غني عنها لرجل الاعل الاعلام ـ مثل

 والتطورات الجلديدة العالمية - في بحاله الإعلامي
هي هنه الصفات التي نتوسم ونرجو تحقيقها في رجل الإعلام المسلم في كل موق إعلامي
 قد يكون أمراً شاقا ولكنه في الحقيقة أمر يسير إذا أحسنا التُخطيط له والعناية به .
ومن ذللك أن نبكر بتدريس أسس الإعلام الحديث وفنون الإتصال لطنابِ القسم الأدبي بالملارس الثانوية ومن في مستواهم


 فن الأفضل إضافة عام دراسي يسبق هذه المرحلة ويكون بمثابة
 التطبيق العلمي - حيث يقضيه الطالب في التما في المؤسسات الاعلامية في بكال تخصصه .

 أن رجل الاعلام المسلم هو من يناط به مهـمة صساغة إسامية

نقية : تَ هو الرجل اللني يناط به ههمة حاية الففكر الاجتاعي من

 إعلامية مفرضة تستهدف مكتمعه وأمته من أعدأهمها - بالفكر الواضح والمنطق السلمع م مثل هنا الرجل ــلا لابل من إعداده الإعداد المصحيح بـا يكفل له أداء مهـمته عن ثقة وكفاءة وإمان ، ولا يكني لإعداده تلك المناهج المسستوردة المترجمة عن أسس الاععلام ونظرياته وحواشيه ، بل لابد أن يورَّثَ قبل ذلك فكر أمنه العربي والإسلامي - مَ يطنع علي معطيات الهصر اللني نعيشه ويأخل بأحلدث الأساليب فيه ، ليكون بذنلك رجل الإعلام المنشود .

ثالثا : خحطة الإععلام :

خطة الإعلام بمغهومها المباشرة تعني :
 الإعالامي المتاحة ـ لتحقيت أهداون بذاتها في المِتمع أو خارج نطاق المتتمع من خلالل الرسالة الاعلامية . وخطة الإعلام في أى بجتمع ترتبط ارتباطا مباشرا بأهداف الإعلام في ذلك المِتمع ، وهو ما تحمده طبيعة المعتمع واهتّاماته وني المختمع الا سلامي - تختلف أهداف "ا خططة الإعلام ") عن غيرها ثي المختمعات الأخرى ، ذلك أن خطة الإعلام في المحتمع
no

الاسلامي ينبني ألا تكون بجرد تخطيط لاععلام يساير الاءتمتامات السائدة أو الأهواء الطارئة في البُتمع ، فإن ذلك بتنافي مع رسالة

 البجتمع المسلم ينبغي أن تكون رائدة للتطور الفكري والاجتائي في الاتجاه الصحيح ـ لا أن نكّون بكرد "ا تأبع " يساير التغيرات الاجتاعية في الجتمع
وحين نعرض التصور " خطة الإعلام "، التي ثعقق أهداف
الاعلام في البتتمع الإسلامي وأهداف الإعلام عنه خارج نطاقه ينبغي أن نجمع بين التخطيط لان هو موجود ـ وبين التخطيط لـا لا يجب

 تحقق أهداف الإعلام الاسالامي المرجوة . وني بجال دراسة وإعداد المطة ـ يككنا أن نقسم التخطيط اللى

## (1) (1 تخطط احتياجات :

وهيف هنا التخططط الى اعداد وتوفير واستكمال عناصر المهجاز الإعلامي بالكم المناسب والكفاءة العالية ، ويشمل ذلك تلكا توفير مصادر المعلومات وإعداد رجال الإعلام المتخصصين وإنشاء ونياء وكالات الأنباء وتطير وسائل نقل وتحيت المعلومات ... الخ .

## (ب) تخطيط برامج

ويشمل إعداد وانتقاء وتنسيق الرسائل الإعلامية المقدمة
 خطة مدروسة بكيث تحقق التأثير المطلوب بالما للدى الجمهور المستقبل ، وذلك في إطار الخطة العامة للإعلام .
(جـ) تخطيط انتشار :
ويقصد به التخطيط النذي بيقق وصول الرسالثة الإعلامية الى


المرجوة
ويرتكز تخطيط الانتشار الاعلامي على ركيزّين أساسيتين هما :
(1) توفير وسائل وأجهزة الانتشار : مثّل عطات التّوية الإذاعية وتعدد منافذ توزيع الصحف والمطبوعات ووسائل الـدعاية
والإعلان .. الخ .
(ب) خخاطبة اهتزات الجمهور المستقبل : بمعني أن تكون
الرسالة الإعلامية معبرة عن اهتامات الماتطان المطاع الأكبر من جمهور
المستقبلين ـ وتدخل في نطاق ما بعنيهم في واقع حياتهم اليومية .
مع توفتها مع المسي الاجتاعي العام .

أهـداف الخطـة :

إن الهدف الرئيسي والأساسي لخطة الإعلام في المتمع الاسلامي يتمشل ذي إقامة وبناء إعلام إسلامي قوي ومتطور ومتميز ، وبالإضافة الى ذللك فإن هنالك أهدانفا أخرى ـ ضرورية وملحة يجب العمل على تكقيقها من خلال خطة الاعلام ـ وأهمها ما
1 ـ تحقيق السلات الاسلامية في كل جوانب ومحالات العملية
. الاعاهومية

- Y اللدخيلة والمتناقضة مع روح الاسلام ومنهجه - مع tإبحاد البدائل


المستوردة - والتي تستحوذ على اهتام جمهور المستقبلين . ٪ پ الإعلامية - بكا يكقق فعاليتها في المشاركة الحقيقية في تطوير البناء الإجتاعي للمستمع الاسلامي وتلبية حاجاته والنهوض به في شتي المجالات .

رابعا : أبجهزة المتابعة والقياس :

تتمثل مهمة هذه الأجهزة في تقوع وتصحيح مسشار الجهد

الإعلامي ، بحيث يكقق ثمرته المرجوة بغير إهدار للطاقات المبنـولة في غير ظائل . ولا غني لأى جهاز إعلامي عن خرورة متا بابعة سير

 البجتمعات الاسلامية المعاصرة هو ما يتمشل في تبدد نسبة كبيرة من
 يذكر للدى جمهور المستقبلين ورغم ذلك فكثيرا ما نجد مشل تلك الـك
 القنوات الإعلامية . وليس معني ذلك أن المادِ المادة الإعلامية المقلدمة
 في بجال البث الاععلامي لا تمثل مادة إعلامية بالمواصفات المطلوبة في بالها
وعلى سبيل المثال ـ قد تطالعنا في بعض الصحفغ دراسة علمية متخصعة في موضوع ما ، وهو ما يطلق عليه اسم " المدراسات الأكاديمية " كبعض اللّراسات الإقتصادية أو الأدبية ... ، ومشل هذه المدراسات لا تمثل في الصحف اليومية مادة إعالامية بالمقياس
 المتخصصين أو المهتمين بالموضوع ولكن إنا الندراسات في بحلات متخصصة أو في كتاب كامل - فلاشك ألها ستكون بذلك في موضعها المناسبب والصحيح . وبديهي أنها حين
 العلمية إهداراً للمادة ذاتها ، الى جانب إهدار المساحة التي شغلتها

من الصحيفة اليومية أو غيرها من وسائل الاعلام
 الاعاهلامية ـ ينطبق أيضا على أسلوب المعالجة الإعلامية ، فكثيراً


 لا تحدث الاستجابة ولا يتحقق التأثير الطلوب لدى المجهور المستقبل
وعلى ذلك فالا خلاف على أن أجهزة التخططط والمتابعة والتياس - إنما تمثل الضطان لصسحة سير العملية الاعلامية وتطورهـا في الاتجاه الصحتح . وينبخي أن نتذكر دائما أن المعيار الوحيد
 من تأثير للدى المستقبل ( القارئ أو المستمع أو المشاهد ) . ومن هنا تبز أهمية أجهزة المتابعة والقياس - والتي يمكن تحديد مهامها الأساسية فيا يلي : 1- متابعة البث الإعلامي كما وكيفاً وقياس آثاره ونتأجه المباثرة وغير المباشرة - تفصيلا - في تطاعات البُتمع الغُتلفة . r كل بكال إعلامي والتعرف على اهتزامات المجهور المستقبل والعمل على تلبية وتطوير تلك الاهتامات في الاتجاه الصحتح بكا
 -r ت ت تقى اللدورات الإعلامية لكل جهاز أو قطاع إعلامي

في بكاله ـ خالال فترات زمنية دورية عددة ، والاستفادة من ذلك في تطوير خريطة العمل الإعلامي وتصحتح هسارلما ها ．
 ووسائل الإعلام الخُتلفة لتحقيق أهداف الإعلام الرئيسية داخل الجتمد وخارجه ．

## الإعـــلام والدعــــوة

إن البمتمع الاسلالمي بطبيعته - هو بكتمع اللدعوة المتجلددة
 اسلامي على مر العصور من الفقهاء والعلماء واللدعاة ووسائل التُعلم
 ووسائلها - هي ركيزة التربية الإسلامية للأجيال المتعاقبة من النشتىء في كل بكتدع إسلامي حتي عهل قريب . كذلك فإن الندعوة لم تنفصل عن الإعلام في أى من المتتمعات الإسلامية على مر العصور ، بل إن اللدعوة كانت هصدر الإعلام وركيزته على اللدوام ، وأصدق الشواهد على ذلك أن المساجلد في كل بكتمع
 والإرشاد ، وقد ظل المسجد يؤدي هذه الرسالة الجليلة على مر مر القرون وحتي بعد ظهور وسائل الاععلام المتطورة فياه الماه المصر الحديث - فإن دور المسجد مازال منارة للدعوة والعلم والإرشاد . وحين نعرض للمحديث عن موقع اللدعوة من الإعلام المعاصر وكيف يجب أن تكون علاقة الإعلام باللدعوة نبدأ بالتقول بأن طبيعة المُتمع الاسلاملمي تحتم قيام ه إعلام اسلامي " على أسس صصحيحة ومقومات صركة .

كعني أن وجود إعلام غير اسلامي - في البتمع المسلم يكّل


 وفتحت له أبوابها خلالل هذا القرن
وحين يقوم بنيان الإعلام الاسلاهي في الجانتمع المسلم على أسمس،


 والخلق الاسلامي ويؤدي دوره في صياغة الفكر العام للمستمع وني تربية الأجيال تربية إسلامية صحيحة .

أن تسهم إسهاما عظِّا في تطير وسائل اللدعوة وفي نشرها ونا داخل
ابجتمعات الاسلامية وخارجها .

ويجدر بنا أن نحدد وظيفة الاععلام في بكالل الدعوة في النقاط
التالية :

1 - الإسهام في تأصلل التيم الاسلامية والمنهج الاسلامي في
المياة الاجتاعية من خلالال "التزام المادة الاعلامية بالْفكر
الاسلامي . الاما
r ب الإعلام عن الاسلام بالأساليب والوسائلئل المتطورة الفععالة
 ومستوياتهم الفكرية بالقدر المناسب من الثقافة الاسلامية وعلوم
r ـ التصدي للحمحلات المغرضه والسهوم الإعلامية التي يبشّا
 خلال منهج إعلامي متطور يتم اعلاده ودراسته والتُنسيق له بارين بين غتلف أجهزة ومؤسسات الإعلام النارجي .
؟ ـ العناية بتطوير الرسائل الاعلامية الموجهة الى الأقليات المسلمة في الجتمعات الغير إسالامية - بيثيث تنوق في تأثيرها ومستواها الإعلامي - هستوى الإعلام في تلك المتتمعات , وخاصة في بجال الطبوعات والإذاعات الموجهة .
وثمة حقيقة يجب أن نذكرها ونا ونتدبرها ذلك ألن أن أنصال
 عوائق التطور أمام الاعلام في معظم البُتمعات الإيسامهمية المعاصر . ولتوضيح ذلك نقول :
إن الإعلام في الجِتمعات الغربية قد تطورت أساليبه ووسائله

 وظل حركتا ومرآة وجهها ، وقد نجحت تلك البِّمعات في تطوير
 لا يستهان به في تكقيق أهدافها ومصالمها الداخليالية والمارجية في الما شتي البالات ـ وذلك من خلالال ارتباط الإعلام بواقع البجتمع وحركته وأهدافهه . وما لاشثك فيه أن تخلف البُتمعات الاساملامية


من عوامل القهر والتقتت والانتسام ـ قد أدى الى تجميد قلرنها على التطوير والابتكار في بكالات عديدة سبقها إليها غيرها من
 التطور - بنقل خبرات غيرنا في بكال الإعلام وبححا كاة منهجهم فإنـ


 المواصفات لابد وأن يرتبط بنمج الدعوة في جوهره . فالمدف

 ولا يستطيع الإعلام أن يؤدي دوره في تحقيق هذه الألأهداف
 وعناصره ومنهجه ، وهو ما ميعله بالما بالدرجة الأولى مرتبطا بجوهر الدععوة وفكرها وأهدافها
وقد يرتبط مفهوم اللدعوة في أذهان الكثيرِين بمعني ( الإعلام الديني " ، ولكن ينبغي إدراكك حقيعة أن الإعلام الديني إنما مثمل
 الإسلامي ، وأن مغهوم اللعوة يمتد ويتسع ليشُمل كل علم عمل إعلامي يدعو الم خير أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منـونر أو أو يسهم في في تحقيت النفع والخير للمسلمين . فالئعوة بمفومها النشا الشامل هي الدعوة الم سبيل الهـ عز وجل ، والى تعقيق المنهج الإساملامي في الهياة في شتي بكالاتها ... في العقيدة والفكر والعمل والمعاملات

وي التّبية والتعليم والبناء الاجتاعي .... الى غتالف بعالات اللمياة البشُرة
وعلى ذلك فلا ينبغي النظر الم الدعوة بوصغها جزءاً منغصلا في بناء الإعلام الانسلامي فليست الدعوة بجرد صفحات دينية فئ الديا الصحف اليومية أو بعض الأحاديث الدينية الإذاعية أو أو غير ذلك مكا


 لقيمة إسلامية في حياة البْتمع أو دفعا لضر أو الخرافـ يتهدد بناء البتمع الاسلامي
وبهنا تصنح الدعكوة جوهر كل عمل إلعا إلامي ، ويكتسب الاعلام صفة كونه \# إعلاما إسلاميا "، بالمُني الصحيح .

## الإعــــلام الدينـي

الإعلام الديني هو الإعلام الذي يغتص بمهمة نشّر الدين
وعلومه و إجراء حقيقة الأسلام ( شريعته وأحكامه وخلقَه وآدابه ) بين المسلمين_ ولغير المسلمين وقد الخّذ الإعلام الديني وسائل

وكان لهذا أكبر الأثر ـ ولآه الحمد والمنة - في إثراء المكتبة الإسلامية
 نجده الآن بين أيدينا من المراجع الفقههية وكتب الحديث والسيرة النبوية وغير ذلك
وقد اعتمد الإعلام الديني في عصور الاساملام الأولى على وسيلة الاتصال الشخخصي والجمعي وخاصة في المساجد ، إذ كان يلتاء فيها طلاب العلم بالفقهاء والعلماء خحلال حلقات درس - الحذّت
 الْجتمعات الإسلامية على مر العصور ، وقد كانت المسانجد أششه ما تكون بجامعات إسلامية حرة - يتزود فيها من يشاء باء بما يشاء من
 كان يُتلف إليها صبية المسلمين منذ نعومة أظفارهم في كي كل بكتمع مسلم . والى جانب الإعلام بوسيلة الإتصال الشخانصي والجمعي -
 الوسيلة بديلا للوسائل الططبوعة الحديثه ، وكثير من أمهات الكيات الكتب
 تخطوطات قديكة كتبت في عصورها بأيدي كاتيها ومؤلفيها من علماء المسلمبن رحمة النة عليهم
وكذلك فقد حرص المسلمون في كل العصور على تزيين جدران
 باستخدام الللافتات ، وقد برعوا في إضفاء السات الماتلمالية في نقوش الحط البارز الم حد كبير .
وبظهو الطباءة مع بداية العصر الحديث - ازدهر الاعلام الديني بانتشار الكتب اللطبوعة واقتناء المسلمين لما ، وازدياد اعلداد المداد طلاب العلم وتعدد المعاهد الدراسية الدينية في غتلف الجتمتمات الاسامامية
وكا أسهمت الكتب المطبوعة في نسّر علوم الدين والإعلام
 الإعلام الديني - منذ ظهورها ولازالت - بكهـد عممود .
 المسموعة والإذاعة المئئة أثر كبير في تقليل الاهتَام بالكتب وبالتِراءة عامة ـ وخاصة بين الأجيال المديدة من النشّ البشرية ، إذ ينصرف معظم اهتامهم اللم متابعة المواد الاعلامية المتميزة في الاذاءة المرئية ڭ المصورة وبعض أبواب الصحف اليومية .
 قنوات ووسائل الإعلام الحديثة وخاصة في الإذاعتين : المسموعة والمئئة ـ بالقةدر المناسب وبالمساحة المناسبة في خريطة الاعلام . وقد بدأ الإعلام المديني مع بداية استخدام المتمتعات اللاسلاميمة لوسيلة الإعلام الإذاعي بنوعيها - في شكل بلا برامنج دينية كانت تتمثل غالبا في أحاديث وقراءات دينية المى جانب تلاوة بعض آيات
 لتأشخ صيغا غختلفة مثل الندوة الاذاعية ـ والمعالجة التمثيلية (الدرامية ) لتاريخ الدُعوة الاسامامية وغير ذلك .



 أخرى ، وقد كانت خطوة مونقة بكمد السه ـ أسهمت ومازالت تسهم في تدعم الدعوة الاسلاممية .

## وسائل الإعلام الديني

تتعدد وسائل الإعلام الدنيني في البُتمع الاسطلامي - حتي لتشُمل كل وسائل الإعلام المعروفة ، وخلامنا لام هو مو مألوف في في قواعد الإعلام العام - من أن مادة إعلامية معينة كتحقت تأثيرها المرجو من خلال وسيلة إعلامية معينة - فإن الإعلام الديني يستخدم كل

وسائل الإعلام بلا استثناء عققا قدرا مرضيا من الإستجابة والتأثير لدى جمهور المستقبلين- إلا أن لككل وسيلة إعلامية تأثيرها المتميز ، كما أن الإعلام الديني يتميز باختصاصه بوسائل إعلائلامية تتصل بالعبادات والشعائر الدينية ـ وسنعرض لما فا في نطاق علئ عرضنا لوسائل الإعلام الديني التالية :

1 ـ أذان الصلاة :

يمثل أذان الصلوات الخمس الركيزة الأولى للإعلام المديني في
 بتمع مسلم خمس مرات متتظمة في اليوم والليلة - يفوق في في أثره وتأثيره كل عمل إعلامي آخر . فكأنه صوت الحت يعلو وعلو مناديا ومذكرا 1 بهيمنة الس عز وجل على الوجود والموجودات وعلى النصائر والمقدرات وذلك بنداء |n النه أكبر ه أربع مرات ، وهر وهو ندات ألماء ينتشل

 والتذكير بأن الفلاح قرين الرجوع الي الته عز وجل والتزا ولتّام طاعته ،

 (لا إله إلا النه . .
ولعل أصدق شاهل على مبلغ تأثير أذان الصلاة ـ أن أطفال المسلمين يتسابقون منذ نعومة أظفارهم الم ترديلـيه ، وهم بعد
 بيقاته ... فهذا أذان الظهر وهذا أذان العصر ... وهكذا يشب الأُطفال وقد رسخ في نفوسهم الأزتباط بين الزمن وان والأذان ,المسجد والصلاة ، ولا يفوق ذلك أساس تربوي آخر ولا وسيلة تربوية في هذا الجال .

## ب

تتضمن صلاة الجلمة وسيلة إعلام ديني متعددة الجوانب . فسيعى المسلمين اللى المساجد نوع من المعوة والإعلام ــ وكذلك

 العربية السعودية من الأمر بإغالاق العالل التجارية والأسواق وقت
 الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات وقد كان لمذه الظاهورة ألبانغ الأثر في بجال الترية اللدينة في شتي قطاعات الغجتمع ، وقد شهـت بنغسي علامات الدهشة والتعجبب ترتسم على وجوه الأجانب من المن
 التجارية تغلق بسلم أذان الصالة ، والتجار والمواطنون يتانتابعون ألمان ساعين الى المساجد ، وفي ذلك مظهر إعلامي رائع يتكرر بتتابع
 جكوعها وجزئياتها إعلاما دينا لا ينكر أثثره بين المسلمين ، ومن
 إقامة الصالاة ، وكذلك استاعهم الي قراءة الاهام في الصـلاة
 العظات والدروس الدينية التي تلتي في المساجد

## 「 ـ خطبــة الجمعـــة

 أهم وسائل الاتصال المجمعي المعالة في البمتمع الاسلامي ـ وذلك بكل المقايس الإعلامية الصحيحة . ولم يستطع بجتمع بشري منذ فجر التاريخ الاسلاملامي أن يلزم أفراده وجاعاته بالمواظبة أو الإلتزام بشهود اجتماع أسبوعي
 بين المسلمين . وحين نتأمل هذه الفريضة المليلة ـ نجد أنها تتميز
 وقد أنخذوا زينتهم وجلسوا مصطفين متساوين يعمر نفوسهم الصفاء
 مر العصور - بكالا حيويا لمجمع كلمة المسلميّن وتبصيرهم بأمور دينهم وشُون دنياهم وتعبئة قواهم ، وتقوم كل انحراف يطرأ على البتمع أو يبدر فيه . وقد حرص الاسلام على تحقيق الإتصال بين المسلمين
 حكة مشروعية الجمعة وشروطها وخصائصها . فن شروط

 والصبي والميض ، لأن تكليف هؤلاء غير تام وليسوا يقادرين على الم
 وقد حث الاسلام على الخرص على صلاة الجمعة والتبكير إليها

 إذا نودي للصولاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّ وذروا (1) البيع


 الاسالام على تحقيت اتصال واجتاع المسلمين في في اسلامي - في مسجد جامع تجتمع فيه قلونهم وعزائهم علم ما يصلع أمر دين[م ودنياهم - الى جانب تأديتهم لفريجّة ربهم عز وجل وذكرهم له جلا وعلا .

ع ـ صـــالة العيـدين :
صلاة العيدين : الفطر والأضحى - سنة مؤكدة كالوا مالواجب ، وهي شعيره من شعائر الاءسلام ومظهر من مظاهر الإيمان والتقوى|

$$
\begin{aligned}
& 9 \text { سورة الجمعة الآبة } 9 \text { (Y) } \\
& \text { مسلم }
\end{aligned}
$$

وصفة صلاة العيد هي أن يخرج الناس الى الامصلى يكبرون ـ المان حتي إذا ـ ارتغعت الشمس قليلا ـ قام الإمام فصلى ـ بلا أذان ألان ولا إقامة - ركتين يكزّ في الأولى سبعا بكبيرة الإحرام والناس يكبرون خلفه بتكبيره ، وقرأ بالفاكحة ونسورة الأكلى جهرا ، ويكبر في الثانية ستا بتكبيرة القيام ويشرأ بالفـاكّكة وسورة الغاشية ،
 يجلس في أثنأها جلسة خفيفة ، يعظ فيها ويذكر ويلالها بالتكبير .

## ومن آداب صلاة العيدين :

ـ الغسل والتطيب ولبس الجميل من الثياب .
 التشتريق وني الفطر اللى خروج الإمان الى الالصلين .

 أو نوه فتصلي في المساجد .

- تبادل التهنئة والككلات الطيبة بين المسلمين وقول المسلم لأخيه : ॥ ثقبل اللة منا ومنك " .
- رنع الحرج في التوسع في النأكل والمشرب .
 الإعلام الإسلامي عامة والإعلام الديني خاصة . فجهر المسلمين

 يتبادلون التهاني في ود وبشاشة كل ذلك لا لتا تلانية في بالي التأثير
 كذلكك فإن صلاة الكسوف وصلاة الاسشسقاء وصلاة الجنازة كالها تتضمن الإنابة اللى الته عز وجل ، والإجكاه إليه بالتوبة والدعاء في كل الأحولا .


## 0 ـ الوسائل المطبوعة :

وتشّمل الككتب والجلات الدينية ، وكذلك الصفحات الدينية في الصحف اليومية والجلات . بالاغضافة الى النئرات والملصقات التي تتضمن مادة إعلامية دينية . وقد تطورت وسائل الإعلام الدينية الططبوعة في العالعالم الاسلاهي ـ تطورا كبيرا خلال هذا القرن ـ وكان من مظاهر ذلك : ــ

$$
\begin{aligned}
& \text { _ تعدد المؤلفات الإسلاهمية وتوعها } \\
& \text { _ انتشار البجلات الاسلامية المتخصصة . } \\
& \text { ـ تطوير أساليب الصحافة الدينية }
\end{aligned}
$$

- إحياء كتب التراث الاسلامي ونشّرها على نطاق واسع الما ـ الإججاه الل إنشاء وتطوير هطبوعات للطفل المسلم


## ₹ ₹ الإذاعة المسموعة :

وتشمل قنوات الإذاعة العامة ـ حيث تتضمن البرامهج العامة
إذاعة تلاوة لبحض آيات اللقرآن الكرم الى جانب بعض البرامج اللدينية . القرآن الكرع

## V V الإذاعة المسموعة المئية ( التليفزيون )

وتعتبر هذه الوسيلة من أقدر الوسائل وأكبرها تأثيرا في بكال الإعلام الحديث ، إلا أن الإعلام الليني لم يأخخذ بعد مكانـانته
 الوسيلة الإعلامية الحديثة ، إذ يغلب على برامج الإعلام الديني الطابع الإذاعي المألوف في الإذاعة المسموعة سواء في الألحاديث الما الفردية أو الندوات وحتي في المسللملات التمثيلية الانسلامية ـ التي تتناول تاريخ اللدعوة . وسنعرض إن شاء اللّه تعالى لمناقشة هذه الجوانب في حديثنا عن وسائل تطوير الإعلام الديني
1ـ الـيـــالة :

هذه الوسيلة الإعلامية ـ تطورت صناعاتها وفنونها في العصر
الحديث إلى حد كبير - جعل منها وسيلة رئيسية من وسائل الاعلام

الـارجي عامة . ووسيلة من وسائل الغزو الإعلاهي والخربِ الاعالامية والدعائية خاصة .

وقد وقف العالم الاسلاهي وقغة سلبية هن هذه الوسيلة الاعلامية الحديثة . فبينا فتحت بعض المحتدعات الإسلامية أبوابها أمام " الأفلام السينائية "، الأجنبية كوسيلة تريهِية ، وعملات بحتمعات إسلامية أخرى الى إنتاج أفلام عربية مماثلة مسايرةً لتطور العصر ، إلا أن صناعة السينظا في العالم الاسلامي مل تتجه الوجهة
 الصعيد النداخحلي أو الخلارجي

فقد اتحن الفكر الإعلاهي السينلأي في العالم العربي مسارا
 تدرج الى تناول قصص الهوى واصطناعها كادة أساسية لكل عمهل سينالئي - منا حدا بكثير من الأسر في المتتمعات الانسالمية الى
 اقتران ذكرها في أذهان الكثيرين بمعني الابتذان والتححلل من التّم العليا ...

وبينا كانت دول العالم تتجه الى إنتاج الأفلام التّستيلية والثڤفافية والعلمية وتستخلدم صناعة السينا في ترويج مصطالحها الاقتصادية وخدمة أهدافها السياسية وتعلم وتثميف الأهم الناشئة فيها - ظلت صساعة المبينا في العالم العربي بمعزل عن كل تطور ، خاصة بعد أن انخذت وجهة تجارية بكتة وأصبحت تسعى

وراء تعقيق الربح السرع من خلال الأفلام الهزلية وتلك التّي تضضمن صورا ومواقف مبتذلة . فصارت بلـلك وسيلة هالم لا وسيلة بناء.
وقد الجهت بعض الجتمعات الاساممية في الآونة الأنيرة الى إنتاج الأفلام التسجيلية الدعائية ، والى استيراد الألفلام العلمية والثقفافية كوسائل تعليمية . أما في بكال الإعلام المام الديني- فلم ينتج

 الهج والأوقاف في المملكة العربية السبودية ـ وقد كان بادرة تبشر
 الديني بكفاءة عالية وقدرة عظيمة
وحين نذكر وسيلة الإعلام السينائي ـ ينبغي أن نعلم أننا لو أحسنا استخداهبها في البالات التسبجيلية والتعليمية والثقافية في المدارس ، والمعاهد والنوادي الثقافية والرياضية وغيرها من
 الى جانب أننا مضطرون الى إنتاج الأفلام التسجيلية والدعائية للرد على الحملات الإعلامية التي يشنها علينا أعداء الألمة الاسلامية ، إذ يرجون دعاباتهم بكيث تصور تخلف اليجتمع الاسلامي ، وتسسئ الما الإسلام والمسلمين ـ من خلالال صور مالفقة وإياءات مغرضة لا يكتشف زينها إلا القليل من من يزورون البجتمعات الاسلامية وششهونون واقع الحياة فيها ، ومن يعرفون بعض المقائق عن الإسلام .

ويستطيع＂الاءعلام السينلئي＂أن يسهم بلور كبير في الإعلام عن حقيقة الاءسلام وعن تاريخ اللدعوة الاسل大مية في المالِ الخلارجي－إذا توفرت له العناصر الإعلامية المطلوة ، كما أنه يستطيع أن يسهم في عمال الإعلام النديني－على المستوى اللداخخي－ وخاصة للنشیى المسلع في كل بحتهع إسالامي ．
－ 9 －رابطة العالم الإسلامي ：

رابطة العالم الاسلامي－هيئة إسلامية عالمية－تأسست في المهلكة العربية المعودية ．ويمتد نشاطها الى شتي أقطلر العالم الاسلامي ．وأهم أهدافت هذه المؤسسة نشر اللدعوة الاسلاهية وخلدمة مصhالح الإسلام والمسلمين في كل بحتمع－سواء كان العحتمع إسلاميا أو يموي أقلية مسلمة ．وقد كان إنشاء الا رابطة العالم الاسلامي＂）خطوة موفقة عظيمة على طريت توحيل صف المسنلمين في العالم الاسلامي وخدمة قضاياهم وتحقيت اتصالمم ، ولازالت هله المؤسسة الإسلامية العالمية توسع بحالات نشاتطاتها ولاتها وتطور سبلها－تحقيقا لغاياتها وأهدافها في خلدمة الدعوة الاسلاهية وتلـعم قوة العالم الاسلامي وربط الأمة الاسلامية برياط العقيلة والشُرعة التي جاء بها الاسلام ．

## وسائل تطوير الإعلام الديني


 الاعلامية الدينية كاملاً ـ خلال قنوات الاعلام الختالفة في البُتمع
 له العناصر الاعلامية كاملة لكى يتحقق له في النهاية عنصر التأثير والاستجابة ,
وقد أصبحت الحاجة ملحتة إلم تطوير وسائل الاعلام الميني داخل الجتمععات الاسلامية وخارجها للأسباب التالية :
1 ـ تطور وتنوع فنون الإعلام العام وأساليبه - في وسائلي

الهدودة - في مواجهة تأثير الاعلام العام - في الساحة الاعلاملامية

مواجهة التطور المادي في الجتمعات الاسلالامية .

الظواهر والتيارات والبلع التي تهدد بناء البُمتع الاسلامي
§ ـ مواجهة المهلات المغرضة التي يشنها أعداء الاسلام

ه ـ تحقيق وسائل أكثر قدرة وفعالية في بكال الدعوة والإعلام
الإسلامي الخلارجي .

وني بكال تطوير الاعلام الديني - يجب أن نبدأ أولا بتطوير
الأداء الإعلامي خلال الوسائل الإعلامية المتاحة ، بمعني أن نعمل

 جديدة من شأنها أن نحقق للاعلام الديني الميلد من التأثير والفاعلية والانتشار .

## تطوير الوسائل المتاحة

ـ تدعيم دور المسجد : يعتبر المسجد أول وسائل الإعلام


 وقد أدى التطور المادي والنو السكاني ونشأة الجزتمعات الحديثة

 عزلة عن حركة المياة في البجتمع الاسلاهمي بعد أن كان المان يمّل مركز القيادة والتوجيه والتصحيح لـركة المتمع الاسلامي بأكمالها . لذلك فإن أول ما ينغي للنوض باللإعلام الإسلامي عامة
, الإعلام الديني خاصة ـ هـو بـث الوسائل التي تـعم دور المسجد في قيادة حركة الحياة في الجتمع الاسلامي - ويكيث لا لا ينغصل المسجد عن تفاصيل ما يجري في المياة اليومية المدجتمع ولا يتسع المقام مناقشة ما بِكن التخاذه لتحقيق هنه الغاية

ـ الوسائل المطبوعة والصحافة الدينية : من الإنصاف أن نترر أن




 لا يستطيع الإفادة منها غير القارئ الني أوتي قدرا مناسبا من العلم والثقافة
كذلك فإن معظم تلكك البهلات لا يعرض لمعالمة الموضوعات




 عامة - إذا استكانت ما ينقصها من مقومات الاعلام الصشحي
وعناصره . أن نشير في هذا المقام الى أن الإعلام الديني - هو

هو استخذام واختيار الأساليب والوسائل والفنون الألاعلامية الملاكمة
 الإعلام اللديني في المِلات الإسلامية المتخصصة ـ ينطبق أيضا على
الصفحات الدّينية في الصحف اليومية .

عامة فيا يلي : ـ

1 - استعالل المؤسسات الصحخفية لعناصر ومقومات الإعلام
الصححي (كتاب صححفيون - مراسلون ـ مصادر إعلامية ـ مكاتب
توزيع ... الخ )
و r بحث ومعايشة مشخكلات المتمد الاسلامي وقضاياه
الختلفة ، ومعالجتها معالمة إسامية واعية

والـلارج لموا كبة الأحداث المحلية والعالمية التي تهم المتتمع الاسلامكي والموقف الاسلامي في كل ما باجري .
\& - توخي تنوي واختيار الموضوعات التي تمس اهتمام التططع
 المناسب واللغة الاعالامية الملائمة في معالجة الموضوعات المختلفة . 0 الاهتام بالجانب التّروي للنشىء المسلم من خلال إلشا إلشاء صحافة مستقلة أو أبواب صحفية كاملة - تخاطب النشى الماء على اختلاف أعارهم وفئاتهم بكا يناسبهم من الأساليب الإعلاميم 7 - الاهتام بإعداد الكاتب الاعلامي المتخصص في الصحافة

الاسلامية . وحبذا لو أنشئت أقسام في معاهل وكليات الاعلام -
 الثقافة الاسلامية والمدراية الإعلامية وهو ما نحتاجه أساسا للمنهوض بالاعلام الاسلامي على وجه العموم

الإعلام الإذاعي والبرامج الدينية : ( أولا : الإذاعات العامة )
 الدول الاسامامية لا كتل سوى مساحة ضئلية من خريطة الإعلام
 الهمدودة لا تخرج عن أششكال قليلة عحددة ـ تتمشل غالبا في المديث
 والأحكام السُرعية فإن ذلك يمثل تصورا ظاهرا فِا بيب ألن أن نوليه للإعلام الديني في بكال الإعلام الاذاعي . وهذا المصور يككن تمثيله في أنواع ثلاثة كالتالي : -
( أ قصور كمي : وهو ما يتمثل في قلة هساحة الإعلام الديني على خرطة الإعلام الإذاعي العامة .
(ب) قصور نوعي : وتمثل في قلة أساليب المعالجة الإعلامية
للإدة اللدينية الإذاعية .
(ج) قصور تأثيري : وهو القصور الناتج عن وجود الفقرات الإذاعية الدينة - بين فقرات إذاعية أخرى توفتها في المساحة والقدرة على الجنذب والتأثير . ومن البدهمي ـ أننا يجب أن نبدأ أول ما نا نبدأ بععالجة ه القصور

النوعي " للبرامج الدينية ، بمعني أن نعمل على استحداث ألوأليب هتنوعة وأكثر تأئريرا في بكال الاععلام الديني الاذائي ، وفي هذا الصدد يمكن استخدام كل الفنون الإعلامية الإذاعية المالوانمة (كالحوار الاذاعي والموعات الثقافية والتمثيلية الاذاعية ) لتسهم في تنوع وتوسيع وزيادة تأثير برامج الاعلام اللديني في الإذاعات العامة

ثانيا : إذاعات القرآن الكيم :

لا خلاف على أن إنشاء إذاعات القرآن الكري في العديد من
الدول الإسامامية _كان خطوة مونقة مباركة في بكال الإعلام الديني ونشر الدعوة الاسلامية .
وحين نبحث في سبل تطير اللمور الاعلامي لهذه الإذاعات


التالية : -
( أ ) وجود هنه الإذاعات بين موجات إذاعية ورسائل اعلامية
أخرى ـ أكثر قدرة على المذب والتأتئثر الإعالامي المتنوع ع

البحت . وهو ما يقصر التأثير الإعلامي لمذه الإذاعات على المئلمات المات

(جـ) التزام هذه الاذاعات بأساليب إعلامية يمدودة ـ تناسب
طبيتنا ورسالتها .

وبناء على الاعتبارات السابقة - يتحتم علينا ونخن بصلد تطوير
الأداء ـ الإعلامي لإذاعات القرآن الكيع ـ أن نركز البحث
والجهد في تعهيق أمرنن أساسيين :
الأول : استكالل مقوهات عنصر التأثير للمادة الاععلامية الدينية
وهذا الأمر يككن تحقيقه من خالال الآثي :

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) تنويع البرامتج } \\
& \text { (ب) العناية بالصياغة الإعلامية }
\end{aligned}
$$


اللياة المعاصرة - على بساط البحث ومن خلالال الرؤية الاسلامية
الثاني : ثعقيق الانتشار الاعلامي

 بتحقيق التأثير الإعلامي ، ومن المعروف أن الرسالثي المالة الإعلامية
 لـلا يعتمل في نفسه ووجدانه ، أو حين يجد فيها تلبية للماجنه أو عونا له في شئون حياته .

وبقدر ما تتوافق الرسالة الإعلامية مع اهمتامات الناس وواقع حياتهم وحاجتهم ونطاق إدرا كهم - بقدر ما يتحقق لا لا الإنيا الإنتشار

 شعابها، ومطالب أن يعايش واقع البِتمع الإسلامي ويزن كل

ها يجري فيه بميزان الكؤية الإسلامية الصححيحة . فهذا هو قوام المبدأ الاسلاهي العظم في حإية وترشيل حركة الحياة في المحتمع الإسلامي - والمتمثل في الأمر بالمعروف والمنهي عن المنكر واللمعوة

الى سبيل الله بالــكمة والموعظة الحسنة . وعلى ذللك يككنا أن نحلد مقومات تحقيت الانتشار الفعال

للاععلام الُديني فيا يلي : ( أ ) معالحة الْإعلام اللديني لوأق المتمع الإسلامي وموا كبته

لـركة الحِياة فيه
(ب) مخاطبة الناس من خلال تناول اهتامالتهم وقضاياهم على الختلاو فئانهم باللغة الإعلامية والأسلوب الإعالامي المناسبـ

- والمُتوع
(ج-) إبجاد قنوات اتصال بشتي أجهزة الإعلام ووسائله
للتنسيق معها في بحال دعم وتطوير الإعلام اللديني . وعلى سبيل المثال ـ يمكن إعداد برامه مشتركة بين الاءذاعات الهامة وإذاعة القرآن الاكريع ، وإعداد هسابقات إسالهمية لقراء الصحف اليومية - تح مناقشنها وإعلان نتائهها في إذاعة القرآن اللكرع ... وهكذا ـ بحيث تأنخذ الإذاعات الانسلاهية المتخصصصة مكانتها المرجوة بين أجهزة الإعلام ووسائله الحديثة والمتعددة .

الاذاعة المرئية ( التلفزبون ) - والاعلام الليني :

قدمنا خلال حـديثنا عن وسائل الاعلام ـ أن الاذاعة المرئية
( التاليفزيون ) هو أكبر الوسائل الإعلامية الحدبثة تأثيراً على الجمهور


 الإعلام الديني بنصيبه المفروض في هذه الوسيلة الإععلامية المامة .

 والندوة الإذاعية هي ذاتها مع ظهور أشخاص ألمتحدثين فيها .. وهكذا لم يفد الإعلام اللديني من إمكانيات المات وقدرات (ا الصهور التليفنيونية ، المعلعدة إلا في أقل القليل . وإذا خن تأملنا البرامج القليلة ذات التأثير الاعلامي المتميز والنّي حقق نجاحا إعلاميا في الإذاعة المئئية في معظم الجتمدعات
 الكائنات المية ( حيوان أو طائر أو حشرة أو نبات ن ألون وبينا يتم عرض

 وجل في خلقه وإذا علمنا أن تلك الشُرائط المصورة - هي شر ائطـط علمية تعليمية أجنبية ومستوردة لأدركنا أن يككنا تطويع الككير من
 الاسلامي من خلال أجهزة الإعلام الختلفة ، وتأتي الإلإاعة المئئية على رأس وسائل الإعلام الحديثة ـ التي إذا وفقنا في حسن

استخخدامها - حتقنا من خلالها الڭكثير .
وحين نذكر الإذاعة المرئية - فينبخي أن نذكر دائكا أن الصوروة
 الصورة تنطبع في مخيلة المشاهلا ولعل مشاهلة الناس لصورة الحجيج يطوفون حول الذعبة ووقع ذلك في نفوسهم وهشاعرهم أبلغ دليل على تأثير الصورة الحية والذي ينوق كل وصف وكل

حديث .
نغلص من ذلك الى أن الإذاعة المرئية بإمكاناتها المتعددة وتأثيرها المثميز- يمكن أن تسهم إسهاما كبير! في خدمة الإعلام النديني - والإعلام الاسلامي عامة .

احتياجات اللإعلام الديني :
أولا : إعداد اللداعية الانسلامي :
اللّاعية الاسالامي - هو الرجل اللني يناط به مهمة نشر اللّاعوة الاسلامية والإعلام بالأسلام ، وتأصيل القيم والمفاهيم الأسملامية
 أو من خالال وسائل الإعلام الغختلفة .

ولا كان المسجل في كل بحتدع مسلم - يمثل الركيزة الأولى

 وتأهيل أكمة المساجلد بحيث يمكنهم أداء رسالتهم على أكمل وجه في

اللدعوة الى النَ عز وجل وتأصيل التمي والمفاهيم الاسلامية في الفكـر الاجتاعي والسملوك العام للمجتمع ، والتصـي المبدع والاغخرافات
وقد كان من العوامل التي أدت الى انفصالن المسجد عن حركة

 وينضون بسسئولياتها وواجباتاتها تجاه الناس والئتمع ، عن علم ورغبة وغيرة على الإسلام والمسلمينين .
ولا شك أن إعلاد الداعية في عصر تعددت فيه المعارف وتنوعت ، وتشعبت فيه بجالات المياة وتداخلت ـ لاشطك يتطلب جههاً غير يسير . ذلك أن (| الداعية ،) على وجه العّموم لابد وأن


 أمر لا يدريه وفارق كبير بين داعية يقوم في بكتمعه ليقول النماس


 ماكلمهم فيه
لنذلك فإن من الضروري إعداد ها الداعية الاسلاهي " إعداداً
 ونستطيع أن نوجز أهم الأسس اللازمة لاعداد الداعية الاسلامي

الكفعء في النقاط التّالية
( أ التفقه في علوم اللدين - الـى جانب اللألام بقدر كبير من الثقافة الاسلامية والثقافات العامة المتوعة .
(ب) دراسة الفكر الاسلامي وخاصة فكر الأعلام من علماء
المسلمين - في شتي فروع المعرفة .

المحديثة في المجتمعات الغير إسلامية .
(د د دراسة قضايا المِتمع الاسلامي المعاصر وقضايا العالم الإسلامي عامة .
(هـ) إجادة لغة أجنبية واحدلة على الأقل - بالنسبة للدعاة
المرشحين للعمل في الشنارج
( و ) توفر الصفات الشخصية المناسبة - التي يجب أن تتوفر
للداعية الاسلامي ؛ بع ضرورة أن يكون قدوة حسنة لعامة
المسلمين .

## ثانيا : رجل الإعلام الديني :

سبق وأن عرضنا للصفات التي يجب أن تتوفر لرجل الاعلام في
 ورجل الإعلام اللديني هو ذاته رجل الإعلام الاسلامي الامي الما غير أنه يبب أن يكون متخصصط في الإعلام الديني .
 في بكال الإعلام الديني ، فالمذِع الذي يلدير الندوة الإذاعية الندينية

وكاتب الموار في المسلسل الدينيي ( التلفيزيوني أو الاذايم ) وغرج
 اسلامية كل هؤلاء يبب إعدادهم بما يكفل لمم أداء رسالتهم الإعلامية على الوجه الأكمل . ذلك أن العملية الاعلامية تقوم على جهود جزئية تتكامل عناصرها وتسقق لتصنغ الرسالة الاعلاعلامية المؤثرة الناجحة

ثالثنا : الإفادة من إمكانات الوسائل الإعلامية الحديثة :

 استخلام الصورة ) كالإذاعة المئية (التليفزيون) ، والماليالة ( السينا (

وليس من شك في أن إغفال الاستفادة الكاملة من تلك

 الإعلام اللضادة - وخاصةً في بيال الإعلام الخارجي
فإذا تساءنلا ـ كيف يمكن الإعلام بلإلإسلام خارج نطاق
 والنشرات الإسلاممية المترجمة وبالأفالام التليفزيونية والمينيائية التسجيلية - التي توضح حقيقة الاسلام ومنهجه وتعاليمه . ولا شك أن الوسائل المصورة تحتل المرتبة الأولى في بجال التأثير بين وسائل الاعلام المعاصره . ولذلكّ فإن من الحكمة أن نولي استخداهمها
, استغلالها الاهتمام الأكبر . . وليس من الــكمة أن نتصر إعلام اللدعوة الإسشالمية على وسائل إعلامية عحدودة وأساليب إعلامية




 الإعلامية ، واستغلال كل إمكانات العّالمر المتاحة للإعلام بالديعوة وإجلاء حقيقة الاسلام ودحض الداعايالات المغرضة التي يشنها
 منطلقا لنشر اللدعوة الإسلامية والإعلام بالإسلام والسبيل الـى ذلك يتمشل في تكوين جهاز إعلامي متطور توفر له العناصر الإععلامية ذات الككفاءة العالية في الكتابة والتصوير والإخرانج وشئون الآتصال والتوزي ... الى غير ذلك ، مع ضرورة جمع هذه العناصر بين
 وحيئذ يككن الإعلام الاسالامي - بعون الله تعالل ومشيئته أن يجاوز نطاق العزلة الم ساحة التأثير الثملي والعالمي على السواء .

## مشكلات الاعلام في الجُتمع الاسلامي المعاصر

يواجه الإعلام يُ ابُتمع الاسلامي المعاصر مششكلات غختلة ،

تمثل عائقا في طريق تطر الإعلام ويكول بعضها دون أداء الإعلام الإسلامي لرسالته كاملة داخل البتمع وخاريارجه
ويكن تقسمي مشكالات الإعلام الاساهلمي الى أنواع ثلاثة : (أ) مشكلات طبيعة : وهي المشككلات الناتجة عن واقع

(ب) مشكلات بنائية : وهي التي تتعلق بأوجه القصور في
البناء الإعلامي والعملية الإعلامية على وجه العموم .
(جـ) مشكلات خارجية : وتشمل كل العا العوامل المنارجية
ذات التأثير اللضاد والتي تضعف من تأثير الإعلام الإسالامي وتحد
من انتشاره.
أولا : المشككلات الطبيعية :
1-1 الأمية
من الحقائق الثابتة - ارتفاع نسبة الأمية في الجتمعات
 الإحصاءات الحديثة الى تناقض هذه النشيبة بمعدل يتراوح بين


 الإعلام . فإذا فرضا أنا أن نسبة الأمية في بكتمع ما تبلغ •هـ ذلك أن •ب\% من أفراد هذا البِتمع هم النّين يتعرضون لإعلام
 وهم أيضا الذين ينعرضون لاستقبال الرسائل الإعلامية التي تتطلب

إلماما باللمغة العربية ومعأني مغرداتها - خالل وسائل الإعلام الخحتلفة .
ومن هنا فإن الإعلام في البمتهع الاسلامي مطالب
الوسائل والأساليب التي تمكنه من أَداء رسالته متجاوزا الأمية لا متجاهلا لها ، وأن يشارك مشاركة إيجابية وفعالة في حلها ع الأجهزة المعنية .

(أ) صياغة نسبة كبيرة من المواد والبرامج العامة ـ ـ صياغة
إعلامية تتسم بسهولة اللغة ووضوح المضمون ، وخاصنة خلا المالد وسائل الإعلام غير المطبوعة .
(ب) الاهثام بيرامج التوعية والبرامج الئقافية المتوءة وتنويع أساليب تقديها إعلاميا ، وخاصة في الإذاعة المرئية .

الااعلامي - لدى الفئات الأمية في البجتمع

غرو الأمية وتعلم القراءة والكتابة للمبتدئين. .

## r - r نقص الوعي الإعلامي

وهو ما يتمثل في قلة تجاوب الجمهور المستقبل - مع مضهون

ويرجع نقص الوعي الإعلامي في معظم البتمعبات الإسلامية
الى أسباب أهها :
ـ الصياغة الاعلاميمة غير الأمية . المناسبة

ـ وجود نوع من الإنفصال بين البرامج الإعلامية وامثزامات الجمهور المستقبل في معظم الأحيان ، عِ عدم وجود وا إعلام الخدمات "الني يتوخى تلبية حاجات الجمهور المستقبل بِططاعاته الختلفة في كل ما يعنيه في شئون حياته اليومية .
ثانيا : المشكلات البنائية

ومن المعروف أن معظم البُتمعات الاسلامية قد بدأت

 الصناعية الكبرى . وكان من الطبيعي أن يبدأ استخدام الجِتمعات الاسلامية لهذه الوسائل الجمديدة اكتّادا على العنا العاهر الإعلاملامية العلية بكانب عاكاة بعض الأفكار والأساليب والمناهتج الإعلامية الأجنبية
 العلمية المتخصصة في دراسات الإعلام وفنون الإتصال بالمجالمهير المى جانب إهمال انشاء المعاهد المتخصصة في بيا بال الإعلام الام الي وقت قريب - فقد أدى ذلك الى ضتف البناء الإعلامي في في البتمتعات الإسلامية ـ بالمقارنة بغيره في البُتمعات الألخرى ، اللى جانب ألن الإعتاد على الإجتهاد والإرجكال والعاكاة قد أفقد رسائل الإعلام

المديثة في الجتمعات الاسلامية جزءا كيبراً من فاعلينها ودورها المفروض في صياغة الفكر الاجتاعي العام للمجتمع الاسالما
 سادت النظرة اللم وسائل الإعلام الحديثة باعتبارها وسائل تسلية وترفيه بالدرجة الأولى .
كذلك فإن اللجوء الم النقل عن المناهج الغنرية الإعلامية , عكا كاتها زمنا قد أورث الإعلام في بعض البِتمعات اللاسلامية
 وغني عن البيان ـ أن الإعلام في اليمتمع الاسلاهمي لا يكتيب
 خالص ، وينهج في بنائه نهجا إسلاميا خالصاً ، ويهدف الـي تحقيق غاية إسلامية خالصة .
لنلك فإن المللل في بناء الإعلام في الجتمع الاسلاكي المعاصر يكمن إصلاحه بتحعيق النقاط النالية :

$$
1 \text { - تنمية بكالات الفكر الإعلامي الإسالامي . }
$$

ال Y الإهنام بدراسات (الإعلام الاساهلامي " وتطبيقاتها
العملية ووسائل تطويرها
r بتطوير مناهج الفكر الاسلامي فيها .
£ ـ ـ الربط بين خطة الإعلام العامة واحتياجات البمتمع بقطاعاته الختّلفة.
ه ـ التنسيق بين وسائل الإعلام الغْتلفة لتحقيق دور الإعلام

في خدمة البتتمع وني صساغة الفكر الاجتاعي العام صياغة إسلامية نقية

 أو التي تتاقض مع طبيعة البمتمع المسلم أو التي تعوق رسالة الاعلام في تربية النشّىء والمفاظ على سلامة البنيان الاجتاعي . - V

المستوردة وخاصة المسلسلات الأجنبية في الإذاعة المرئية . 1 - النممل على تحقيق السمات الإسلامية في العمل الاعلاعلامي

قلبا وقالباً .

ثالثا : المشككلات المخارجية :
1 ـ الغزو الاعلامي والتيارات الفكية الوافدة :

 العربية وشرائط الأفلام المصورة وشرائط الأغاني والموسيية الأجنبية وغير ذلك .
ولا شلك أن تدفق هذه المواد الاعلامية على البُتمع الإسلامي وتداخلها مع مشيلاتها من المواد الاعلامية الغلية يمثل خطراء الا لا لا يخني على الفكر الإجتاعي ومن ثم السلوك الاجتاعي اللمجتمع المسلم الماع كذلك فإن استيراد بعض الفقرات الاععلامية الأجنبية - وبشا

141

خلال وسائل الإعلام المصورة ، الى جانب وجود المطبوعات
 الاجتاعي فهي لاشك تمثل عائقا أمام تأصيل الفكر الاسلامي المي في

البجتمع وخاصة بين الأجيال الجديدة .

على تحقيق التالي :
ـ ـرض الرقابة على المواد الإعلامية التجارية المستوردة ( شرائط الكاسيت وشرائط الفيديو المصورة والمطبوعات الأجنبية

والمترجات )
ـ العناية باختيار المواد الإعلامية المستوردة ـ التي تبث خلالل وسائل الاععلام العامة .
ـ العمل على إيجاد البدائلي الاسلامية للمواد الإعلامية الأجنبية
تدريبيا
(ب) الحملات الإعلامية والدعائية الحلارجية :

كثير| ما تتعرض المجتمعات الاسلامية والعالم الاسلامي لـملات
 وكثيرا ها يكون الهدف ممثلا في تحقيق مكاسب سيا مياسية أو اقتصادية
 عنه على الصعيد اللدولي . وبعض هذه المحلات يستهف إضعاف معنويات العالم
 بين بتتوعاته
ومن العوامل التي تغري أعداء الأمة الاسالومية بشن تلك
الحملات الإعلامية والمدعائية المغرضة - ما يلي : -

والدعاية الـلارجية القوية الْفعالة .

الإعالامية وعدم درايتها بننون الحرب الإعلامية . (جـ) عدم وجود تنسيق إعالهي أو دعالئي مشترك - بين الدورل

الاسلامية وخاصة على الصعيل الـلارجي (د) سيطرة أعداء الأمة الاسلامية على هعظم الأجهزة الدعائية الُعالمية من ذلك يتبين لنا ضرورة الاهتام بإعادة حسابات القوى الإعلامية والبناء الإعلامي في الدُول الانلامية ، وضرورة إيماد تنسيت حقيقي ومتكامل بين أجهزة الإعلام الإساهمية في المِالين الإعلامي واللّعاني . وكذللك ضرورة إنشاء وبناء جهاز إعلامي
 الإسل(مية جميعها ، يكون قادرا على التصلي للمحمالات الإعلاهية المغرضة ، والاستجابة الفورية للأحداث العالمية التي تهم العالم الاساموامي
وبديهي أنه قبل إيجاد التُنسيت والتتكامل بين أجهزة الإعلام الندول الانسلاهمية ، وقبل إنشاء أجهزة إعلامية دعائية إسلاهمية

عالمية - بجب أولا حظر استخدام أجهزة الإعلام الملية في الملافات أو المصومات بين المدول اللاسلامية فليست مهمة أجهزة الاعلام في البتمعات الانسلامية تبادل الالاتهامات وشن حملات التشكيك وغير ذلك ما يأباه الإلاملام شريعة وخلقا ، هنا ها اللم

 وليس من شك في أن ثكميع القدرات والطاقات الإعلامية والتنسيق بين جهودها في العالم الاسلابابي, يكثل خطوة كبرى ونعالة في بكال خدمة تضايا الإسلام والمسلمينّ .

## خــائتــة

فلست أدي أنتي استوفيت جوانب البحث في موضوع
 جالا للبحث والتطبيق حتي ترسخ أسسه وتقوم دعائهد وتضح سطاته بين نظم الاعلام الحديثه

 ,لكن الغاية منها تعريف جهود المسلمين بما تفيه رسالة الإعلام


 فهؤلاء قد جهلوا حقيقة الاسلام ومنهجه الشامل ومنابعه الفياضة وآفاقه الواسعة
إن الإسلام لا يرفض فكراً إنساتيا نافعا مها الختلفت
 سبل حياتهم ، وكذلك فإن الإسلام لا يمنع الإتصال بال بين البشّر بل بدعو الم الاتصال والتعارف على ما فيه خير الناس ونعهمهم

ونن حين ندعو الى قيام إعلام إسالمي متكاملم في كل بكتمع
 لأخطر ألجهزة التأثير في العصر الخديث ، ليسهم في بناء ونياء وتطور
 الفكري والملنِّ من بدع غريبة وآفات وافدة . ولاشك أن الإعلام في الجمتمع المسلم حين يقوم على دعائم ومقومات إسلامية صحيحة ـ سيكون هو ذاته منيع التطور الفـكري والاجتائي ووسيلته في الغيتمع
الما أن يظل الإعلام في الجمتمع الإسلامي نسيج خيوط متناقضة متباينة ، بعضها يكمل السمة الإسلامية وبعضها تنكره طبيعة
 الضعف في البناء الإعلامي وهو أيضا ما بيثل العائق الأساسي أمام تطور الإعلام فئ الِعتمع الاسلامي .

 المق اللني بتردد في جنبات البتمع المسلم . والسّ يهدي اللى سواء السبيل

مرابجـع البحـــت

1 - الإعلام في صدر الإسلام ، للدكتور عبد اللطيف حمزة ، الطبعة
 - Y

القاهرة سنة • •191 م .
r ـ الإعلام في ضوء الإسلام بلدكتور عاره نيبي ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة
المعارف بالثرياض • • 19 م


0 ـ النظرية الإعلامية ـ ـللدكتور محمد كالن إمام ـ الطبعة الأولى ـ الكويت س سنة
7 - الإعلام الندولي النظرية والتطبيت - للندكتور على النويني - الُطبعة


- V السعودية _ للدكتور يوسف معمل قاسم - نشر جامعة الملك سعود سنة . - 11499
1 الأنجلو - الطبعة الأولى •191 19



Irv
-1• الإعلام والدعاية ـ نظريات وتجارب - للدكتور عحمد عبد القادر حاتُ ـ مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الأولى سنة . 19VA
11
غريب - القاهرة سنة I 19VV

- IY

دار الرشيد - بغداد 19AY

الكتاب المصري - القاهرة - الطبعة الأولى .


10 ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ للدكتور جيهان ألحمد
رشدي ـ الطبعة الألى ـ دار النيل للطباعة - بالجيزة .

