**قسم الاعلام**

**المرحلة الثالثة**

**د. ضمياء الربيعي**

محاضرة 6

نماذج صحف دولية

1. الشرق الأوسط

نشأة وتطور جريدة الشرق الاوسط

وهي جريدة يومية سياسية تصدرها في لندن الشركة السعودية للابحاث والتسويق ,صدرت بتاريخ 4/7/1978, صحيفة عربية دولية رائدة. ورقية وإلكترونية، ويتنوع محتوى الصحيفة، حيث يغطي الأخبار السياسية الإقليمية، والقضايا الاجتماعية، والأخبار الاقتصادية، والتجارية، إضافة إلى الأخبار الرياضية والترفيهية إضافة إلى 21 ملحقاً متخصصاً. أسسها الأخوان هشام ومحمد علي حافظ، تصدر في لندن باللغة العربية، عن شركة نشر المملوكة من قبل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهي شركة مطروحة في تداول. وهي صحيفة يومية شاملة، ذات طابع إخباري عام، موجه إلى القراء العرب في كل مكان.

وتصف نفسها بانها صحيفة العرب الدولية ,وكانت خطة الناشرين تذهب الى اصدار جريدة على غرار انترناشينال هيرالد تربيون ,وتطبع الجريدة يوميا ما بين 120\_150 الف نسخة ويتحدد مستوى بين القراء السعوديين في بريطانيا وفي الخارج اضافة الى الطلبة العرب والدبلوماسيين وصناع القرار خصوصا فيما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط . وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتنقل بالأقمار الصناعية إلى كل من الظهران، والرياض، وجدة، والكويت، والدار البيضاء، والقاهرة، وبيروت، ودبي، وفرانكفورت، ومرسيليا، ومدريد، ونيويورك. تحتوي على 32 صفحة يومية، الأولى والثانية، والأخيرة وما قبل الأخيرة باللون الأخضر. تخصص عادة 11 صفحة للأخبار المتفرقة، وأربع صفحات لعالم النشر والكتابة، وأربع صفحات للاقتصاد، وثلاث صفحات لليوميات والمنوعات وصفحتين أخرى ين للرأي، في حين تخصص الصفحة الأخيرة للمنوعات. وتعتمد في نشر الخبر على النص والصورة، كما أنها تفسح مجالا واسعا للإعلانات الإشهارية.

منذ نهاية 2004 تميزت الجريدة باصدار ملاحق أسبوعية في مختلف المجالات يشرف عليها صحافيون متخصصون في المقر الرئيسي بلندن، وهي كالتالي:

ملحق حصاد الأسبوع

ملحق الصحة

ملحق التقنية

ملحق لمسات

ملحق الإعلام

ملحق السفر والسياحة

ملحق فنون وأنغام

ملحق اليوميات (يومي)

وتمتاز الشرق الاوسط بعكسها للسياسة السعودية على صفحاتها وتستقطب عددا من كبار الكتاب العرب الذين يكتبون الاعمدة اليومية او المقالات الطويلة.

وتذكر الجريدة في ترويستها انها تصدر من لندن وتنقل بالاقمار الصناعية الى الرياض وجدة والدار البيضاء والقاهرة وباريس ومارسيليا ونيويورك ,وتؤشر على جانب الترويسة في طبعة البلاد العربية ما ياتي )هذه الجريدة تحتوي ايات قرانية كريمة واحاديث نبوية شريفة ولذلك وجب احترام صفحاتها).

وتركز الجريدة على القضايا السياسية العربية والدولية في المقام الاول ,وعلى شؤون المال والاقتصاد والبورصات وسوق العملة في المقام الثاني ,كما تهتم بالثقافة والفن والتطورات العلمية وتفرد صفحة خاصة يعرض فيها الكتاب والادباء ارائهم وافكارهم بصراحة ,ومن مزاياها انها تقدم في رأس صفحاتها الاولى عناوين بارزة تلخص اهم الموضوعات المنشورة فيها وارقام الصفحات التي تتضمنها.

1. **جريدة الحياة**

***نشأة وتطور جريدة الحياة***

صدرت جريدة الحياة لاول مرة في بيروت من قبل الصحفي اللبناني (كامل مروة) في 28/1/1946 م, والذي اغتيل عام 1966,وشعارها (ان الحياة عقيدة وجهاد ) وتوقفت عام 1976 بعد اندلاع الحرب اللبنانية ثم عادت لتصدر من لندن عام1988,وتمتلك الجريدة شبكة من المراسلين الصحفيين يغطون معظم العواصم المهمة ,اما مصدر تمويل الجريدة فانها كانت تعتمد على الاعلانات ومبيعاتها اضافة الى ان الناشرين يحصلون على الدعم المادي من السعودية وبعض رجال الاعمال اللبنانيين حتى اشتراها عام 1990 الامير السعودي خالد بن سلطان .

وتطبع جريدة الحياة في وقت واحد في لندن والقاهرة والمانيا والخليج .

وهي جريدة متميزة لقارئ متميز كما تحب ان تضفي على نفسها فان هذا القول ربما يكون صحيحا الى حد كبير ,ويعتقد البعض انها في مواضيعها وتحليلاتها وجذب القراء اليها يمكن ان نقارنها بجريدة التايمز والليموند الفرنسية ,وتوصف بانها يمنية الاتجاه لكنها تفسح المجال للاراء الاخرى بالظهور فيها ,وهي اول جريدة عربية لها مكتب في موسكو .

ولا تكاد تتميز الطبعات المنقولة بالاقمار الصناعية عن بعضها الا بكونها ممهورة بانها (طبعة لندن) او (طبعة القاهرة )وباللغتين العربية والانكليزية وبالالوان الحمراء على جانبي ترويسة الجريدة في الصفحة الاولى.

افتتحت جريدة الحياة عام 1964 اول طابعة اوفسيت في العالم العربي ,مما مكنها من الصدور بالالوان للمرة الاولى ,كما ساهمت بادخال تقنية النشر المكتبي الى الصحافة العربية ,وان اصبح شائعا اليوم في الصحافة العربية الا ان جريدة الحياة كانت السباقة في هذا المجال وتحملت عناء التجربة وتكاليف التطور وفي عام 1995 بدات الحياة في اصدار محتوياتها على اقراص مدمجة .

اما تطور الجريدة على مستوى الصفحات فقد صدرت الجريدة عام 1998 ب12 صفحة ثم 14 ثم 16 الى ان وصلت الى 28 صفحة وعدد مكاتبها 12 مكتب منتشرة في اوروبا والعالم العربي.

كانت صحيفة “الحياة” الورقية المطبوعة قد توقفت عن الصدور اعتباراً من بداية حزيران/يونيو 2018 على وقع الأزمة المالية التي كانت تعصف بها، وأعلنت آنذاك أنها تحولت إلى “الإعلام الرقمي” وأنها تكتفي بموقعها الالكتروني دون الصحيفة المطبوعة.

وأصدرت جريدة “الحياة” عددها الأخير صباح الخميس الـ31 من أيار/مايو 2018 ثم توقفت منذ ذلك الحين.