**محاضرات مادة تاريخ الصحافة العراقية لطلبة المرحلة الأولى**

**قسم الاعلام / كلية الآداب / الجامعة المستنصرية**

**السنة الدراسية 2017 – 2018**

**من كتاب (تاريخ الصحافة العراقية)**

**تأليف مدرس مادة تاريخ الصحافة العراقية**

**الدكتور عبد الحسين علوان الدرويش**

**للدراسة الصباحية والمسائية**

**اتجاهات الصحافة:**

**المحاضرة التاسعة**

يمكن تقسيم الصحافة من حيث اتجاهاتها الى ثلاث فئات :

**الصحف الملتزمة :** او صحف الرأي والجماعات التي تكرس نفسها لخدمة منصب سياسي او اقتصادي او ديني معين او مبادئ عليا عامة , او قضية عادلة , بمعنى انها تعد نفسها لكفاح معين أما ضد مستعمر او ضد حاكم جائر او ضد مفاسد الدولة وشرور المجتمع , واما في سبيل الدفاع بجرأة عما تعتقده في صالح الرأي العام , ومصلحة المجموع , وهذه الصحف لا تهدف الى كسب مادي وهي تستند غالباً الى احزاب او هيئات تنفق عليها وتمولها وتسندها مادياً مهما بلغت خسائرها .

**الصحف المحايدة :** او ( صحف الجماهير ) التي يهمها نشر الخبر لمجرد الخبر دون توجيه او تعليق أحياناً , خدمة للحقيقة وحسب ومع ان لهذه الطريقة قيمة تربوية لا تنكر , وخدمة لاعلام الناس عن الحقائق المجردة , مع ترك القارئ يستنتج ويعلق حسبما يشاء .

**صحف الدولة :** وهي التي تقوم الدولة على اصدارها .

وهذا النوع من الصحف تتوفر له جميع الامكانات من مال ونفوذ وغالباً ما تظهر هذه الصحف ولا يظهر سواها في البلدان الديكتاتورية او ذات نظام الحزب الواحد , ويمكن اعتبار صحف الدولة نوعاً خاصاً من صحف الرأي , وكل ما في الامر ان الصحافة الرسمية تعبر عن رأي الهيئة الحاكمة او الحزب الحاكم ويمكن أيضاً أضافة ( الجريدة الرسمية ) التي تسجل المراسيم والقرارات وتنشر القوانين ومحاضر البرلمان والبلاغات الصادرة عند الدولة الى هذا النوع من الصحافة .

**الصحف الصفراء :** وهناك نوع اخر من الصحافة المستأجرة التي تضع نفسها في خدمة حكومات او جهات معينة او شركات تجارية استثمارية او دول ومصالح اجنبية مقابل اغراءات مادية باهضة ولكن هذه الفئة من الصحف ما تلبث ان يفتضح امرها , وينبذها الرأي العام نبذ النواة وغالباً ما تكون وبالاً على نفسها بعد ان حادت عن المهمة التي وجدت من اجلها ودخلت ضمن نطاق نشرات الدعاية والكتب الصفراء ومن هنا حصلت على اسمها وهي ليست من الصحافة في شيء.