## علوم الإعلام : من الفاسفة إلى الابستسهولوجية.

! عداد : د. معتوق فتحية
أستاذة باحثة بكلية علوم الج علام والاتصسال

## noin

صاحب التطورات البنائية والفكرية التي شهدتها المجتمعات
 المخترعات التكنولوجية الحديثة التي ساهمت يِّ الامِ الامتمال معادلة الإعلام الجماهيري تُم الإعلام الافتراضي بأبعاده الإخبارية والثقانية والتنموية. وقد استمرت هذه العلوم فِ2 التطور ووفق وتيرة الانيرة سـريعة

 الالككتروني. . . الخ. وتهدف علوم الإعلام إلى دراسة الظاهرة الإعلامية كـوافع وممـارسة يوِ سلسلة من المفاهيم والمقولات العلمية الاتية التي تصشف العلاقة الوثيقة التي تربطها بحقول العلوم الاجتماعية
 المستمرة والهادفة إلى معرفة الحقيقة المتعلقة بالظاهرة الالورة الإعلامية.
 الابستيمولوجية المطروحة للبحث والنقاش بين الباحثين، خاصة وأن نشأة هذه العلوم كـانت ذات طبيعة إشكالية.

## المغرداتاتدالدالح

- علـوم الإعـلام، فلـسفة علـوم الإعـلام، ابـستيمولوجية علـوم الإعلام، تطور علوم الإعلام، علوم الإعلام يٌ الجزائر، وضعية علوم الإعلام فِ الجزائر، كلية علوم الإعلام والاتصال.


## مقدلمح






 الأفكار التي تتراكم لا محالة وفق منطق التطور العلمي. ورغما المنز نشأة هذه العلوم كانت ذات طبيعة إشكالية، إلا أنها تطورت وفت أسلوب ووتيرة عززت التحولات العلمية والتكنولوجية الـوية التي شهدها فضناء الإعلام، والذي صار بدوره مسؤولا بشكل ألوا أو بآخر عن تشكيل ادراكات الناس بسبب وجود علاقاتا بين معايير الفكر العلمي والعوامل الإعلامية والاتصالية السائدة يوْ المجتمع. ماهية علوم الإعلام

يهدف كلّ إعلام بأسلوبه ونظريَاته إلى إيصال الخبر وتحقيق المقاصد العامّة النتي تعكس خصوصيّات المتلقي، والمستمدّة من القيّمَ الأساسيّة المرتبطة بمكونّات المجتمع، وهذا من أجل التكامكل معنا وتحقيق مصالح النّاس. وبمعنى آخر يتمتل الإعلام ِـٌ تقديم الأخبار والمعلومات والأفكار وكل ما يمكن تلقيه من أجل استرجاعه
 المجتمع وبالتالي إدراك معانيها وفهم ما يحدث فيه. ويعتبر الإعلام

بدابة المرن الواحد والعشرين إحدى مقاييس النطور الديمقراطلي والحضاري، لانه يمثل القوة التي تحدد التوازنات الإستراتيجية المتعددة

 توفر هذه الأخبار وبهذه المواصفات، بقدر ما ما يكون الجميع عِّ موافع اكثر قوة وأقدر على التصرف واتخاذ القرار.
ويشكل الإعلام ظاهرة قوية ومعقدة تعطي للجمهور !! إمكانيات إدراكية كببرة تكشف القدرات العقلية واللفوية التي توظف من طرف الإعلاميِن ليس فقط من أجل وصف الواقع الذي
 بـِ بناء ادراكات الناس لذلك الواقٌ على أساس أن اللغة الإعلامية لا تعكس فقط الإحداث والحقائق، بل تقوم حسب المفحر جاكبسون (1896 م - 1982 م) بالتأتير على عملية إدراك الواقع وبنائه وتوظيف معطياته توظيفا ابتكاريا '.
وبهذا المعنى، يشير مجال علوم الإعلام إلى دراسة الإعلام كمفهوم وظاهرة وواقع وممـارسة يومية ومؤسساتية يمـكن اعتبارها من أهم العوامل المؤثرة يِ丷 التنمية المستدامة للأمم من حيث ألا أنها من
 لتوليد الآراء التي يقاس على أساسها تطور المجتمعات البشرية. وهكذا، تطورت علوم الإعلام ضمن التيارات الفكرية الفلسفية والعلمية التي راوقت تطور المفهوم الحديث للمجتمع سواء

معمد يونس محمد علي، مدخل إلى اللسانيات، الطبعة الأولى. طرابلس، دار الكتاب، 2001. ص ص 38 -





 بمتد !! بكى كل وحدات المجتمع انطلافا من الأفراد ومرورا بالجماعاعات



 عن تجربة غنية من حيث ظهورها وتطورهـا.

## "نسفةالجهلام

تعبر الفلسفة عن تغير صورة ووضعية النشاط الفكري بصنة عامة. ومن الفلسفة الحديثة إلى الفلسفة المعاصرة، دخلت الـت الأفكار



 وتتمو الأفكار الفلسفية داخل سياقات فـكـرية ملموسة ومتوعن
!ean Michel Besnier, Histoire de la philosophie moderne et contemperaine : figures et ouvres. ierace editions, libraine générale Francaise(IGF), 1998. p 340.

تسعى لنصبح متلائمة مع حياة !لناس وواقعهم، اعنمادا على سبيل المثالى على الظاهراتية والتـا أثبتّت جدارنها .

وهكذا، ترى فلسضة الإعلام انَ لكـلَ إعلام إيديولوجينة خاصنة





 المجتمع وهذا بغض النظر عن مضمونها
 !اعلامية لها علاقَة وطيدة بالسنياسة الإعلاميَّ وتتضمّن الاعية الاهتمام


 الفلسفة بالأصل الفلسفيَ للإععلام وآتاره الإيجابية والستلبية لقياس


 وتطبيقاته وِّ المجتهـ، أي بين أسس الإعلام وممـارسته فعليًا يِ
bltp :/'www. ahewar. org/debat/show. art. asp علا• مكنـم مناف، فلسفة الإعلام والإتصال

الإطار ، يذهب بعض الفلاسفة !!ل
الوافع الاجنماعين
 مذاهب الإعملاموأهول العملي الاع الاملام المعاصرة توجَهِها من فلسفة





 يفرزها الإعلام بفوه



 قْ الحقيقة عصر الإعلام لم يشهد تراجعا للإيديولوجية، بل ازدهارا لها ووفق معان وصور لم تكا لا لا من معروفة من قبل. فبفضل
 يشكلان ميكانيزمات الإيديولوجيّة الإعلاميّة النتي تمكنت مز نشر وبشكل واسع الوهم الاتصالي، وهذا عبر شبـكة إيدبولوبّ، تبني مسبقا الوقائع، ثم تطلب من النّاس الانخراطل فيها ، فتشعره
lexord Jean. François, la condition post moderne : Rapport sur le savoir, les editions de set 2004. p17. de Minuit, Paris, P 17

بأنهم منخرطون هنها دون أن يختارونها. وعلى هذا النحو ، يؤدي


تأسيس مجتمعات وهميتة وزائضة يعتقد الناس يفِ حفيقتها وصدفها. وهكذا، تعالج فلسفة الإعلام كيض يشكل الاع الاعلام الادراك
 المصنوعة النتي هي انعكاس للواقع وليس الواقع نفسه. هـما تها تهتّم
 مصداقِّة الواقع الحقيقي بفضل ما تخلفه الصورة وثقافة الصوروة حين تتحول الى بديل عن الواقع. وبطبيعة الحال، يحمل هذا الأمر


 المباشر والسليم للحقائق المعاشة.
وللتّوضيح أكثر، نضيف أنَ فلسفة الإعلام تفسَر الدّور الإيديولوجيَ للإعلام من خلال عمليّة التَحوّل الماديَّ كلإيديولوجيَّة، والنتي حدثت مِ القرن العشرين بسبب تراجع الخطاب الاب الفـكرين التْقَايِ". يِّ هذا الموضوع، رأى الفيلسوف لويس ألتوسير (1921-1990م) النذي ربط الإيديولوجيّة بالدولة ، أن الإعلام ينتهي بجدارة إلى أجهزة الدوّلة المكلفة بتأكيد ونشر مجموعة القيّم والمعايير التي تساعد على المحافظة على علاقات الإنتاج القائمة. ' بهعنى أن المؤسسة
' Althusser Louis, Idćologie des appareils idéologiques d`état, http//classiques. uquac. ca/contemporains-idéologie-etAlbp pdf

الوجعلامبة هي جهاز تمرز من خلاله إبديولوجينة الدولة . وهي لا تمارسر











 أحسن الظروف على صعوبات الحتميّة التَكـنولوجيّة التّي تفرض علـي

المجتمعات المعاصرة.
بالإضافة إلى ذلك، استمرّت فلسفة الإعلام مِخ التُطورَ من خلا
 التصقت بهذا المفهوم، وكذلك الكّ فلسفة المعلومات التّي تهتمْ أبض
 للمعلومات، اضافة الى المشاكيل التُقنية المتعلَّقة بالوفرة والحفبّ الدُلالية وغيرها من المسائل التي تسـمـح بإيجاد الأسس الميلبي
 الدغعاية الإعلامية الني تدرس العقل الجـمعيَ الذئي يقرضه "و 26

انفربي تحت تأثير تكنولوجيَات الإعلام والاتَصـال، وكـذا عمليّات
 النَكرار، تَجنب الاصطدام مع المتلمى، التَظاهر بهنح فرص الحوار


 بترقيتهم وتطوّر مستوى ادراكاتهم بشك الا محيطهم الاجتماعي بمختلف ابعاده.
أخيرا، يمكن القول بأنّ فلسفة الإعلام النّي تعتمد ـِي أصلها
 الإعلام الحديث الذّي يردّ كلّ شيء إلى مجردّ صور ومشار ورّاهد

 المنوات الاتصاليّة الحديثة التي كتيرا لاحيرا ما تعالج الواقع الاجتماعي الفائم تُم. تختزله. . . . ان اهتمامنا بفلسفة الاعلام الام وعلا الاقتها بتشكيل الادراك فِ المجتمع هو اهتمام بخطابات فلسفيّة ذات دلالات تحوّلت تدريجيّا إلى قاسم مشترك بين المثقفـين والمفكرين والاقتصاديين والإعلاميين بل وحتى السياسيّين. كـلْ هؤلاء تحدّتوا عن الفشل والأزمة والانهيار الذي تعاني منه المجتمعات المعاصرة ونـي زمن انتصار التقنية وسيادة النظرة العلمية حول كيفية تتظيم !!

## ابستيسولوجيْ علوم الجملام





 التدريجي للملوم الاجنماعية وبنشأة وتطور روحها العام العلمية.
 مجالات الحياة وعبر عدّة مستويات. وتها وتهد الى الى إنتاج معاني وتفسيرات حول التَحوّلات التي تشهدها المجتدعات، وبات وبالتحديد إنتاب خطب ترافق تلك التحولات وخطب أخرى تقف على آتا آلارها. هذا ما بطرح حسب الابستيهولوجيين صعوبات تتمتّل وِّ استححالة غلق معال
 المجتمع. وعليه، يمكن القول بان مجرد التفحكير يوِ كـلا المجتمع يتطلب الخروج من التخصنص الإعلامي استجابة لضرورز ملحّة تفرضها طبيعة التَفكير وِّ علوم الإعلام. لهذا السبّبب، تطرح وِّ هذا الجانب مسألة "العتبة الابستيمولوجية" النّاتجة عن عن الانتقال من التَخصنص إلى اللآتخصنص².

إنْ قَضيّة التداخل بين علوم الإعلام والتّخصنصات الاجنماعبن الأخرى تطرح مشاكل معرفيّة عديدة منها ظهور خليط من المعنا
' 'روبير بلانشي، نظرية العلم(الابستيمولوجية )، ترجمـة محمـود اليعــوبي، دبوان المفبركت Cuman lican. Pour une épistémologie de la communication - wmw perse. fr/web/revues/home/prescript/article/colam-0336-1500-1982. p2

المتقاربة والمتفاوتة يِن نفس الوقت، ممأ يدل على وجود إشكالبنة تتطلب دراسة وفهم المنهجية العلميّة الكامنة وراء هذا الخليط.

 الإعلام
 صحيح أنْ علوم الإعلام قديمة قدم الاتصصال الإنساني" ذاته والذيا ولامي
 أكاديمية حديثة النَشأة، وهي متعدّدة الانشغالات والاهتمامات
 دلالات عديدة، تتجمتع وتتقاطع فيها مجموعة من العلوم الاجتماعيّة

بل الإنسانيّة.
ومن وجهة نظر التَحليل الابستيمولوجي، تطرح علوم الإعلام مشكلة التعدديَة المعرفيّة التي يعرفها الحقل المعرِيٌ للاعِلام والذي
 وما هو اجتماعي، بين الخصائص الطبيعيّة والخصائص الثقافيّة،
 والعالم، بين الفاعل الاجتماعيّ والنّسق الاجتماعيَ، بين الانرين الفرد روالمجتمع بين حرية الاختيار والحتميّات الاجتماعيّة، بين البناء الذَاتيَ

وٌِِ هذا الإطلر ، توصل المختصون إلى اتَفاق شامل ينصن على أنَ

${ }^{1}$ Ibid p?
: Escarpit Robert. Théorie de l’information et politique, éditions du seunl, 1981. p 27

البحثيّة النني حملت بصمات العدبد من المدارس ومنها المدرسة


 والنظطريّات البسبكوسوسيولا بمارسه الإعلام على الناس من حيث طبيع اليته ودرجة قوّته، وخاصن مدى وافعيّة الاستجابة لتأئيراته.
لقد كششفت الدّراسات الإبستيمولوجيّة أهميّة القطبيع

 الجانب النُظري". هنا ما يتَضح من خلال تتبع على سبيل المناًا التُطورّات النتي شهدتها فضيّة تأتير وسائل الإعلام على على النَاس والنتي واجهت عدةَ عقبات. لقد كـد كانت البداية مع نظريَة التَأنبر المباشر النتي تميّزت باللأواقعيّة، ثم نظريَات التّأثير الانتقائيُ الْنَ
 أفراد المجتمع يستجبون بشكل الان مختلف للرّسـائل الإعلامية على




 المتوْعة والمنظومة القيميةّ السّائدة فيـهـ 1


أما نظريَّ الفنات الاجتماعيةّ ، فهي تربط السَلوك الاعلامي



 على أنْ تأثنر وسـائل الإعلام ليس قويًا ، ويختلف تماما عـا عن تأثتير


 أنْ جزءا هامَا من استْخدام النَاس لوسائل الإعلام موجّه لتحقيق أهداف واضتحة، وهم يختارون عن قصد أند وسائل إعلاميّة معيْنة من أجل إشباع احتياجاتهم المتمثلة يِّ مراقبة البيئة، التعبير عن التون التوجّ الفكري، التعبير عن عدم الرضي، التعبير عن الميول العاطفية
والتسليَة. . الخ²

ومن أجل تجاوز العقبات الإبستيمولوجيَة النتي نتجت عن النظرياّات التي حاولت ممارسة تأثير غير مباشر على المتفاعلِين مع






[^0]${ }^{2}$ Ibid. p 66

 تحدبد استجابتا أكتر أهمية انئجاه الرساتل الاعملامية.






 تمرير الرَّسالة وإحدات ردّ فعل جمهور وسـائل الاععلام المختلفة.


 الارتداديّ تبقى علوم الإعلام أدوات هامَّة لبناء الدّيمقراطيْة بِّ المجتمعات البشريَة المختلفة. ولا باس أن نذكر يوِ هذا الجانب أز

 !إلا أنْ هذه الحقيقة لا تؤتّر على علوم الإعلام من حيث قدرتها المها علر إحداث القطيعة والتّجاوزات المعرفيّة سواء على مستى مستوى المفاهيُ '؛ النُظرِّات أو المنهج.

 32

 محتهع مشحكل من علاقات يوجهها الانتاج الاععلامي المتنوع و!المنمدد.




 انعقلانيّة الاععلامية والاتصالية وِ المجتمع. بدعنى أنَ هذه الآنيَات كثيرا ما نمرقل وصول الرسالة الاعلامية الفعلية والاتصصال النعلي
 أهمية ربط جسور التواصل بين الباحثين والمجتمع من أجل تطوير الفاعلية النقدبة التي تسمح باسترجاع القوة التواصلية بين الفكر و!'انجتمع ضمن نموذج جديد يعوض العقد الاجتماعي الكـلاسيكي، ويكـون أساسه التداول على السلطة بين أفراد المجتمع، ومبادئه الاختللاف، الحوار، التسامـح والديهقراطية.
إذن تتشكِل إبستيمولوجيّة علوم الإعلام من عدّة رهانات فـكريةّ وسياسيةّ وثقافيّة وتتمويّة، تَدرج ضنمنها عدّة فَضايا خاصن
 رُكذلك فضنايا الفجوة الرَقْميَّ والسْلامة المعلوماتيّة أو مـا يسمى أَيضا بالأمن المعلوماني، إلى جانب مسائل اقتصـاديّة منها الاقتصاد

Habermas Jürgen, théorie de l’agir communicationnel, Fayard. 198, p8 ${ }^{2}$ Foid p32

 الاحتباجات الخاصة كالمرأة والطفولة والشَبْاب والمعوقِنِ . . . . الغ

 جانب فضيّة التَاطير القانوني للانترنت وما وما يستى بالواقع





 العلوم ليست فرع من فروع علم الاجتماع أو علم الننّس، كـما انّها ليست مجرذ معارف حول مواضيع إمبريقيَة يعتقد أنها اعلامية الاحية لهذا أرجع فرانسيس بال Francis Ballc أسباب هذه الوضعية !لى تذبذب هذه العلوم بين التُقنيّة والعلم، إضافن !الى مشكـلة المصطلحأت والمنظومة المفاهيمية الواسعة وغموض البراديقمات وضمف النرإك


'raw, Ralic. Lexuque dinformation communication, Dalloz, 2000. pp306-309

## ونمية علوم الإعلام لهى الهزالر :

ظهر الاهتمام بالجعلام فـْ الجزائر يٌ منتصف الصرن التاسع عشر بضضل ظهور الصححافة التي أشرف عليها المعمرين الفرنسيِي

 التي أدت إلى ظهور الإعلام الوطني. وِفِ هذا الشأن، لاحظ الاستا الاستاد !إدادن زهير أن التجربة الإعلامية الجزائرية ورغم امتدادها الطويل والهام هٌِ التاريخ الاستعماري بها ـِّ ذلك النارِيخ النوري، إلا أنها لم تتوج بعد الاستقلال وإلى يومنا هذا بظهور تقاليد إعلامية أو نمط صحفي محدّد أو نموذج نظري إعلامي سليم وقادر على التحوّل !!ى مصدر !إلام، يعتمد عليه ـِفِ عملية التصوين ومهمة إنجاز البحث العلمي الإعلامي.

وٌِ البداية، ظهر التصكوين والبحث العلمي ِوْ مجال الإعلام
 وا'لاتصال ابتداء من 1982 ، !لى أن تم دمجه كمسم مستقل مع قسـم العلوم السياسية يٌِ إطلار تطبيق نظام الحكليات، الى أن تم انشاء كـلية علوم الاعلام والاتصال ـِ سنة 2012. وقد كـان للتغيرات الأساسية "التي شهدها قَطاع الإعلام خاصة بعد نطوّر التكنولوجيات الحديثة لوز كبير يِّ ازدياد أهمية هذه العلوم وِ الجامعة الجـزائرية، مثلما بيبن الإقبال الكبير على التخصص يِّ السنوات الأخيرة لذا ، يؤدي بنا الاهنمام بهذه العلوم !!لى الحديث عن بعض المتغيرات التي تفاعلت فيما


 مجال الإعلام والاتصال. وهد تميز هذا الإطلار باللاتجانس بالنسبنة
 النلغوي للمدرسين، موطن تخرجهم، إلى غير ذلك من العوامل التُت أنرت سلبا على عملية استيعلب الطلابع المعرِفِ والمنهجي للتخصنصان الإعلامية والاتصالية ٌِِ الجامعة الجزائرية. وعمليا ، استفادت علوم الإعلام من تبنَي التعدَدِية السيـاسين وانتعددية الإعلامية بعد أحداث أكتوبر 88، بحيث اتسعت الأثلةٍ أمام المتخصنصين وتصورْاتهم حول إمصكانية أداء وظائف وأهورا

 ما حاورل الاستاد نصر الدين العياضي توضيـحه وِ بـاية التسعينـت من خلال تقديم حوصلة تقييمية للرسـانل الانـامعية المتو فرة آنذأو





 حسبه. إلى طبيعة !لمتحكوين النذي يتلقاه النطالبع والمتأثر !!ى حد


"

أما من حيث المنهجية. فقد لاحظ سبادة المنهج التاريخي الذي
بتطلب إبتاع السرد الزمني للأحداث الاجتماعية والسياسبية


 على تقنية تحليل المضدون أو مسح جمهور الوسيلة الإعلامية التي هي الاني





 عليه، وهو ما يفستر حتمية النتاني المترتبة عن ونـي وجود هوَة بين الجـامعة ;المجنمـ كـك

وعليه، ما يزال البحث وِّ مجال الإعلام مِّ الجزائر عاجزا عن
 كـل المساعي التي إستهدفت إدخال تحسينات على مستوى التدرج
 مجالا أكثر أهمية لانجازات معرفية متميزة ومرتبطة بشصك الـول الـبر بما يحتاجه المجتمع وِّ ككل التخصصصات الاعلامية. وتعبْر هحمل
 "تومط الجامعي• والذي برى اسنحالة تطوير البحث الإعلامي بسبب

غياب السيّاق الذي ينضمْن شروهِ هذا النطوَر. إن أصحاب هذا الرأني

 الإعلام والاتصال إلى استئمار نتائج الدراسات الما الني




 وبالعلمية بفضل ما تحتويه من مفاهيم أكاديمية واضية واضحة وانـية وأساليب

 الإعلامية والاتصالية ِِْ الجامعة الجزائرية، والني تعاني حسبه من
 ألصراعي الذي أرتبط بالاختيارات السياسية التي فرضت ولي على
 ومشاكل الباحثين، الكثير من الصعوبات الابستيمولوجية - التي تواجهها كل العلوم الاجتماعية وِّ بلادنا. ${ }^{2}$ ومهما كا كان الا الموقف المتخذ
 عِ عزل الظاهرة الإعلامية عن سياقها الاجتماعي وغياب الأدوات
' نماز يوسض، مذكرات الليسانس حوار نشر بِّ جريدة "الجزانر نيوز"، 2009
 الحر'ئربن نلاتصال 18العدد ، ص ص 11-19
:انمعرفبة الضضروزية نتحليلها وفهمها ، !لى جانب غيأب آليات موضوعية

 ,


[^0]:    ${ }^{1}$ Ibid. p62

