تصنيف ودراسة العوامل المؤثرة في مستقبل الإصلاحات في السعودية

حسين أميريادي فراهاني، مسعود موسوي شفتلي، على أكبر السدي

1. طالب ماجستير فرع العلاقات الدولية بمجموعة تربية مدرس.
2. أساتذة مشارك في قسم العلاقات الدولية بمجموعة تربية مدرس.
3. أساتذة مساعد في قسم العلاقات الدولية باكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية

تاريخ الوصول: ١٤٤١/١٣/٢١

الملخص

يعتقد الخبراء أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية بدأت منذ عام ١٩٩١م وذلك بعد توفر الأسباب وظهور عوامل تصح في هذا الهدف وهو ما يجعل من الضروري إطلاق مصطلح "المسار" على تلك الإصلاحات وتحولاتها في سياقة السعودية. وتصبح مستقبل الإصلاحات في السعودية في ضوء رؤية ٢٠٣٠ متزامناً لأن ذلك يشكل مشكلة من عدة عوامل ودوافع.

هذا قام هذه الدراسة لتحديد الإجابة عن ما هي تلك الأسباب والدوافع المؤثرة في إصلاحات السعودية في رؤية ٢٠٣٠؟ وكيف يمكن تصنيف هذه الأسباب ودراستها؟ وكذلك ما هي العلاقة بين هذه العوامل وبين الإصلاحات هناك؟ والإجابة عن هذه الأسئلة قمنا باستخراج ١٦ عاملًا وقمنا بتقييم نسبة الأهمية ودعم عزم العوامل في نقطة ذهبي، واعتماد آلية ماتيس وليسنون قمنا بتحديد العوامل الرئيسية والثانية للمشاورات، كما قمنا ومن خلال مقابلات مع ١٧ شخصاً من الخبراء، في هذا المجال بدراسة العلاقة لكل من هذه العوامل مع مستقبل الإصلاحات في السعودية. أظهرت بيانات البحث أن عوامل "مطالب وضغوط الغرب"، و"عوائد شرعية للسلطة والمراقب"، و"تنوع الشعب السياسي"، و"النافذة الإقليمي للسعودية" هي العوامل الرئيسية والثانية في مستقبل الإصلاحات السعودية. اعتمدت الدراسة علىمنهج التوصفي - التحليلي، وطريقة جمع البيانات هي الطريقة المكتوبة والمقابلات التركيبة مع الخبراء والمختصين.

الكلمات الرئيسية: المملكة العربية السعودية، الإصلاحات، الدراسات المستقبلية، رؤية ٢٠٣٠.
1- المقدمة


إذا البحث الراهن يركز على مستقبل الإصلاحات في السعودية في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحاول الإجابة عن السؤال التالي: ما هي العوامل الحالية والمؤثرة في مستقبل الإصلاحات في السعودية في رؤية 2030م؟

1- سلسلة البحث

الموقع والنتائج البحث

<table>
<thead>
<tr>
<th>الموقع: &quot;مسار الإصلاحات في نظام السياسة السعودية&quot;</th>
<th>الباحث</th>
<th>السنة</th>
<th>الرقم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نتائج: إن خطط الإصلاح في هذا البحث تتسم إلى خطوتين: الأولى تقديم توجهات نظرية حديثة تتعلق مع توقعات السياسة وفكرة تزويد مصادر وساعدة نمو، وتغير نظام الاستدارة وتطبيق نظام عدم التركيز وبناء حريت وسلام الآراء، وتبديل الإصلاحات، والإصلاحات الناجحة، وفيما إذا في النهاية، وتواجه المرأة في النشاطات الإجتماعية.</td>
<td>مهدي زوجحي</td>
<td>1385</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>على أكثر استدي</td>
<td>1391</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الموقع: "الإصلاحات والسلطة السياسية في السعودية" | الباحث | السنة | الرقم |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نتائج: إن خلخل مؤلفات الإصلاح ونوعية الفهم ورؤية المملكة تجاهها تدل على أن الإصلاحات السياسية والاجتماعية في ديندته غير تكوين نقطة أساسية في المملكة العربية السعودية. حالياً الراهن في هذه الدراسة أن بين دوافع ومؤثر الإصلاح في السعودية وتأثير ذلك على السلطة السياسية في النهاية يتصل إلى أن</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العناوين والنتائج</td>
<td>الباحث</td>
<td>السنة النشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;تغير الظروف وواقع الاعلام وتأثيره على المناخ في المملكة العربية السعودية&quot;</td>
<td>حسين الحمولي</td>
<td>1397</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ال*)&amp;بلد، ضرورة أو مطلقة؟&quot;</td>
<td>Albasam</td>
<td>1401</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;جهود الإصلاح في المملكة العربية السعودية&quot;</td>
<td>مفيد الزيدى</td>
<td>1405</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;الوساطة في تطوير الإصلاحات&quot;</td>
<td>مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات</td>
<td>1406</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;رؤية المملكة العربية السعودية في القرن الماضي&quot;</td>
<td>Spiter</td>
<td>1407</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

إن دراسة الأمد النظري حول ظاهرة الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تظهر بعض النقطات التي تثمرها وهي أن:

1. تتعلق بعض النقطات التي ثمرتها هذه الدراسة:

2. إن هذه الدراسة، التي تظهر في الأفلاج، في حين أن الأفلاج المستقبلية:

3. تتعلق هذه الدراسات، التي تظهر في الأفلاج، في حين أن الأفلاج المستقبلية:

لذا، يظهر أهمية مناقشة الإصلاحات في السعودية باعتبارها دولة هامة في الشرق الأوسط عبر أبعاده الجديد و الانظار إلى الأفلاج.
الإضافة والراحل الزمنية المختلفة.

٢- المفاهيم النظرية

٢-١- الإصلاحات

تعتبر "إصلاحات" ومفهومها "الإصلاح" تعبيرًا في الإنجليزية مفرد، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن "الإصلاح" هو "الإصلاح" في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد، فإن العلاقة المباشرة بين مفهوم الإصلاحات والمفاهيم الأخرى مثل التنمية والتحديات، يصعب على الباحثين وضع مفهوم حاسم بالإصلاحات بحيث يتميز عن المفاهيم الأخرى. مع ذلك يمكننا القول إن أي فرد أو نظام اجتماعي أو بلد، يرغب في التنمية والتطوير والتكامل لا بد أن يواجه مفهوم الإصلاحات. تعني الإصلاحات جعل الشيء أفضل والحركة إلى الأمام، والتعلم من الماضي، ومعرفة التحديات ورفع هذه المشاكل والتحديات من مستوى التكامل والإصلاح (سيرو القلم، ١٣٩٣: ٣٢٥). لكن ينبغي أن ندرك أن الإصلاحات باعتبارها من أهم التحولات السياسية خلالًا للبيئات المختلفة والرئيسيات، تزيد تحليلًا وتفعيلًا نحو الأفضل لكيها في الوقت نفسه تعارض مع "الثرى" وتنهج نحو سلماً وهداءً وحلًا لا تحاول كسر الأطر والأوامر المتواجدة. جبالة المضطرب نصب عينها خلاف ما هو عليه مفهوم الإصلاح.

إذا كانت الإصلاحات من الناحية الشكلية، تقسم إلى قسمين من الأعلى إلى الأسفل، أو الإصلاحات الحكومية والتي تكون من الأسفل إلى الأعلى. وتسمى الإصلاحات كذلك حسب النظام السياسي الحاكم، فقوى الإصلاحات إذا ما حددت في نظام تقلدي وأيدولوجي فإنه تعتبر خروجاً من العملية العادية للسياسة وتنسيقها وبدأت مع استمرار. في حين لو حددت هذه الإصلاحات في نظام ديموقراطي فإنه تُعد جزءاً من العملية السياسية العادية. وتركز على نظام النظام السياسي وترمز وجود. ومن ناحية الأردن فإن الإصلاحات كذلك يكون لها مجالات مختلفة كأعمال السياسي والاقتصادي الاجتماعي والإداري والدبي. وأهم هذه المجالات هو المجال السياسي والاقتصادي الاجتماعي. إذ أن الإصلاحات الاجتماعية من الممكن أن تعزف إلى الإصلاح عن تحديات حول مشروعية النظام العام وال🍎 إصلاح مشاريع سلطة، وتركز على أزمة المنشأة وتوزيع ثروة المنتجات الشعبية في السياسة. (بشيري. ١٣٨١: ٢٠٢). أما الإصلاحات الاقتصادية فتسعى إلى التنمية الاقتصادية تهدف تحسين الوضع الراجل وفي نهاية المطاف كسب رضا المواطنين وتأيدها. أما الإصلاحات الاجتماعية فهي تتعلق إلى ضرورة مثل آلة اللعب وصراع المرأة وتراجع الانتشار الاجتماعي.

٢-٢- الدراسات المستقبليّة

يُعرف "نداء" الدراسات المستقبلية بـ "دراسة آراء وجهات النظر والتعريف الهدف للمسار النشطة بمدى مساعدة الناس في اختيار أفضل وأفضل مستقبل. ومثبط الراحل في الدراسات المستقبلية تركز على بعض الطلبات والعلم والمعرفة
الحالية والتحليل والأميال والحاجات تحدد الحصول على هذه البداية والهدف. إضافة إلى ذلك فإن بحثي الدراسات المستقبلية

1. P:Political, E:Economic, S:Social, T:Technological

بسبب فهم الأثر غير المتوقع وغير المحدد وغير المطلوبة للنشاطات والتغيرات الاجتماعية» (15:2003، Bell)

إن المستقبل مليء بالجهد والنهج الذي لا يمكنه لنا. وللعمل في عام من هذا النهج يجب على المهنيين وأصحاب

البرنامج أن يشعروا بهذه البداية بفرضيات في مسير حركة العالم وبناءً على ذلك يكون الأمر ممثلاً في

تقييم قراءات سبع "الواقع الممكن" وتجليهم "الواقع المتوقع" (الواقع الجاري حالياً) (شوارترز، 2013: 223-224).

وقد مراحل المعرفة والوضع والتصميم الرئيسي ومعرفة العامل الرئيسي وتحديد العوامل المؤثرة الأساسية والتصنيف على أساس

الأهمية وعدد الجودة، وانحناء عنقل السيناريوهات وصراعها وتحليلها، وتقييم كل منها واختيار علاقات الاستراتيجيات، هي

الخطوات التنفيذية في عملية الدراسات المستقبلية. إن تحليل العوامل الرئيسي والعوامل المؤثرة هي من أهم

نماذج مراحل هذه العملية في إطار وضع السيناريو (إلى، 1991: 236). إن العوامل المؤثرة هي عوامل أساسية تحدد نماذج

هؤلاء الأحداث وتنبؤ بنتائج بيئة المستقبل مؤقتة ما. إن المثير للتأثر والدافع مزيج العوامل التي تؤدي إلى ظهور

(حريبي وجسيم كنكر، 2004).

3- منهج البحث

إن أهم المراحل لرسم خارطة طريق لمستقبل الإصلاحات في السعودية على ضوء رؤية 2030، هي استخراج العوامل الأساسية

في هذه الرؤية واصطلاحها. ومن هذا الأجل العام فإن البحث الوظيفي الحالي -هو من نوع الدراسات المستقبلية- يعد جزءاً من

الأدوات المعنية والكفاءة؛ كما قد استخدمت المناهج المستقلية حسب الضرورة والجहالة. في ما يلي سنقوم بإدراج أهم العوامل

المؤثرة على مستقبل الإصلاحات، معتمدين على منهج "السجس البصري" وتوحى PEST (P:Political, E:Economic, S:Social, T:Technological)

للسجس. في المرحلة الثالثة فمما يعمل معصم استمرار في إطار تقنية دفلي معرفة أهمية وعمر الجودة في العوامل والمواقف المستخرجة

وعبر كاستلة على الأخوار والتخصصات في هذا المجال. ويتوقف أهمية وعمر جودة 19 عاماً من العوامل والمواقف الرئيسي

بعد عن عرض على 15 حيبة من الخبراء المتخصصون في عالم العوامل والمواقف المستخرجة علاج مختلف الجوانب والباحثين وغيرهم. في المرحلة الثالثة وضع وضع معدل الأهمية وجدت عدم

الحزمة العالية عناصر "ماثيوز وولسن" (مارتين الإمكانيات وعمر الجودة) (الشكل رقم 1) وضع العوامل المؤثرة في

مستقبل إصلاحات السعودية على ضوء رؤية 2030 م. في ثلاثة مراحل هي العوامل الحالية للسياحي، تقديم التخطيط والبترمة

1. P:Political, E:Economic, S:Social, T:Technological
العوامل التي تحتاج إلى إعادة نظر وتوضيم. إن المرحلة الرائعة والأخيرة من مرحلَّة البحث تتم عبر إجراء المقابلات الترتيبية من 17 شخصاً من الخبراء والمختصين في هذا المجال لمعرفة علاقة كل من العوامل المؤثرة في استراتيجيات إصلاحات السعودية.

(ريلاند، 2009)

(شُكل رقم 1: ماتريس ويلسون، مبين الأحماض/ عدم الحموضة (2009))

6- بيانات البحث

6-1- استخراج العوامل

من خلال دراسة الأدب النظري لوضوع البحث والدراسات السابقة حول إصلاحات المملكة العربية السعودية تقوم باستخراج 48 عاملًا مؤثرًا في مستقبل إصلاحات السعودية في ضوء رؤية 2030. على أساس طرقة المسح البيئي القائمة على جمع وبناء المقابلة والاستشارات مع 6 من الخبراء في هذا المجال فتم اختيار 16 عاملًا من هذه العوامل وتم تقسيمها على أربعة جهات هي المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي فني كما هو واضح في الجدول رقم 1.

82
جدول رقم 1: العوامل المؤثرة في مستقبل إصلاحات السعودية في ضوء رؤية 2030 (المصدر: الباحثون)

<table>
<thead>
<tr>
<th>المصدر</th>
<th>العامل</th>
<th>الرقم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kapiszewski, 2006</td>
<td>معالجة العلماء ورحل الدي سفارات</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapiszewski, 2006</td>
<td>اتفاقية ضد الأغذية داخل السعودية</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>أخبار حول</td>
<td>تطوير المستقلة في المنطقة</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>حزام</td>
<td>التفاهم والتفاهم النسبي للمملكة</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>حزام</td>
<td>التفاهم الإقليمي للمملكة</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Abdel Ghafer, 2018</td>
<td>إطار الاقتصاد العالمي</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Spitler, 2017</td>
<td>حذب الاستمتار والتكنولوجيا من الخارج</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>أثير و ووتر، 2016</td>
<td>الاتصال الداخلي والخارجي لإصلاح وضع الدولة</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>سهيلة، 2018</td>
<td>نسبة التفاؤل التبرعي</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>تادر، 2018</td>
<td>الاتصالات الخاصة في المجتمع السعودي</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>الكيبوس، 2016</td>
<td>زيادة مشاركة الشباب</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>جميع التخصصات والرعاية</td>
<td>زيادة وتيرة الإعلام الاجتماعي</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2- دراسة نسبة أهليّة ونسبة عدم أهليّة العوامل

بعد استخراج العوامل وتحديد النتائج، عيننا نسباً أهليّة ونسبة عدم جزويّة العوامل عبر تحليل

استمادة أسلوب تجربة على الجرائد والمحاضر. عرضنا نسباً أهليّة لستة عشر للمستخرجة بناءً على تقييم دليل على 15 حديثاً ومستقصاً وفق معايير الأهميه وعدم الجزيئية. أطلقنا الجرائد بناءً على تقييم لبكت الحماسي (5= كثير جدا، 4= كثير، 3= متوسط، 2= قليل، 1= قليل جدا). وبعد جمع الاستمارات أدخلنا بيانات كل استمارة في تقنية SPSS ووحدنا معدل نسبة

لهذا المكانية ونسبة عدم جزويّة العوامل المستخرجة ووضاعاً ذلك في جدول رقم 2.
جدول رقم 2: نتائج تقنية لأهمية وعدم جزية الأسباب المؤثرة في مستقبل إصلاحات السعودية في ضوء رؤية 2030 (المصدر: البحوث)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>العوامل</th>
<th>متوسط الاهتمام</th>
<th>متوسط عدم الجرحية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>نزاع النخب السياسية</td>
<td>3.8677</td>
<td>1.638</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>متطلبات وضغوط العرب</td>
<td>4</td>
<td>2.111</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>تفعيل رؤية 2030 م</td>
<td>2.5333</td>
<td>2.477</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>جهود شرعية سلبية</td>
<td>4.1333</td>
<td>1.644</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>معارضة العلماء ووجال الدين لإصلاحات</td>
<td>3.4</td>
<td>1.67</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>العطوف والباقات الإهليئة داخل السعودية</td>
<td>3</td>
<td>1.238</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>عوامل الدخولية في المنطقة</td>
<td>2.5333</td>
<td>1.324</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>الهوية والثقافة الدينية في العالم الإسلامي</td>
<td>2.8677</td>
<td>1.743</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>التنافس الإقليمي للسعودية</td>
<td>2.6667</td>
<td>1.924</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>استمرار الإطار الاقتصادي العام على النطاق</td>
<td>4.1333</td>
<td>1.652</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>حذف الاستثمار والتكنولوجيا من الخارج</td>
<td>4.2667</td>
<td>1.164</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>المطالبة الداخلية والخارجية لإصلاح وضع المرأة</td>
<td>3.3333</td>
<td>0.714</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>نسبة الطاقة الوصفي</td>
<td>3.251</td>
<td>1.171</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>الانجادات الداخلية في المجتمع السعودي</td>
<td>3.251</td>
<td>1.867</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>الريادة السكانية وعطلة الشباب</td>
<td>4.1333</td>
<td>0.964</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>زيادة وسائل الإعلام الاجتماعية</td>
<td>3.5333</td>
<td>0.886</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 3- تصنيف العوامل على أساس "ماتريس ويلسون"، يمكن الاستفادة من أسلوب "ماتريس ويلسون" لتقسيم وتصنيف أهمية وعدم جزية كل من العوامل الرئيسية والمقدرة في مستقبل إصلاحات السعودية. وقد صُنف ماتريس هذه العوامل على أساس بعدين هما التأثير بالقوة، واعتماد شعبية العوامل. "Amer et al, 2013 (40-23)". إن العوامل المؤثرة على الإصلاحات في السعودية وُضعت على أساس نسب الأهمية وعدم الجرحية لدى ساعين وهي مبناة في الشكل التالي:
4-العوامل الرئيسية والهيئة في السيناريو (الأولوية العليا)

بناءً على تصنيف متوسط الأجتماع ودرجة الترتيب، تم اختيار أربعة عوامل رئيسية.
وهيئة في السيناريو للمستقبل وقد تحولت هذه العوامل إلى حسب الترتيب: عوامل ضغوط العالم، النافذة الإقليمية للسعودية، النافذة الإقليمية للسعودية في المنطقة، ودائم من الصلة إلى إصلاحات المملكة العربية السعودية على أساس دراسة المدبوغ ومقاولات المقاولات.

1-3-4-6-7-8-9-

6-1-4-3-2

- ضغوط العالم
- إصلاحات السعودية
- النافذة الإقليمية
- النافذة العالمية

إن ضغوط العالم ونافذة السعودية ونافذة الإقليمية يمكن ملاحظتها بوضوح في إصلاحات السعودية في بعض مراحلها. فالولايات المتحدة الأمريكية وبعد حادثة 11 من سبتمبر واحتلال العراق عام 2003 عرقلت منطقة الشرق الأوسط بقوة الإغلاق وإحالة حلفائها إلى المنطقة لإسهامها في إصلاحات السعودية وتطويرها في المنطقة. وحوجز بوش الأب، الذي كان يريد السيطرة على السعودية، وو exigency الفي أفلات السياسة الخارجية.
الأمريكية. ويمكن القول إن أحرى تعديلًا على أولوية السياسات الأمريكية في المنطقة. فقد وردت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جيد أن أسباب حدوث الأعمال الإرهابية
(Richard, 2003:138)

تكم في طبيعة الأنظمة الاستبدادية في الدول العربية والمؤثرة الفلكية البلدية والتي تعتدي أمريكا وكذلك فقدان الفرص

الاقتصادية في دول الشرق الأوسط العربية وانقل الأنظمة التعليمية لهذا الحال وتضخ شعوب السياسات الأمريكية في الشرق

 الأوسط والمعتمد 살아ن هذا الدول لأنظمة العربية في الغرضة أثناء فترة الحرب الباردة. هذا بدأت أمريكا ترى أن التوجه المتنقل في

 مكافحة الإرهاب في نشر الديمقراطية العالمية وبعث لذلك نشر الأساطير الليبرالية الحديثة وخلق استراتيجيات متقررة محملة

 والداعية للقيم الغربية. وكان مشروع "دنالد رامسفيلد" وثيقة مجلس الأمن القومي عام 2003 حول خطة "الشرق الأوسط

 الكبير" هو المكن للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في تلك الحقبة.

لكن وبعد اندلاع أحداث الريفي العربي في 2011م، اضطر أبواما الذي كان يبقي استراتيجي بوضع تجاه الشرق الأوسط

 للموعى إلى تلك الاستراتيجية ودعم الديمقراطية وتسخّر حقول سياسية في موضوع ترسخ ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. وابتدأ

 الرئيس الأمريكي أوباما بارك أبواما الذي يحب نقد الفشل في السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط لتقوم بإدارا ساسية بلاده

 وفق "المصالح المضبوطة والاجتماع المقابل" حتى لا يفقد السيطرة على الأحداث والتطورات ويعقد على مكانة الولايات المتحدة

 في المنطقة. وقد أكد أبواما على ضرورة استنفاد واسطن من "الفرصة التاريخية" الحالية وعدم مقاومة التغييرات في المنطقة. وهذا

 يبقي حماية أمريكا لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتمال أوغريفي (واكليف، 2013:91).

 اهتماماً من ذلك كانت المركبة العربية السعودية بصفتها مقتبسة وتقييدًا للاستطاع غير مسئول عن هذه

 التوصيات والتوجهات الأمريكية هذا فلم تكن بعيدة عن مسار الإصلاحات في المنطقة بشكل عام.

من جانب أخرى البعض أيضًا وسببه وجود علاقات استراتيجية بين عائلة آل سعود والقوى الكبرى ليست الولايات المتحدة

 الأمريكية. فإن الإصلاحات في السعودية تواجها مواجهة عراقية حيث أن هذا المسأله يعود إلى آل سعود وخلافهم العربين عند

 مستوى القرن العشرين قاد أقوة في إطار معاوضة النظام أمام الأمن والبقاء وراءه يبين العلاقات على هذا المسأله واستمرت

 تلك العلاقة بينهم رغم ما قد يشيها في بعض الأحيان من تحولات وتغييرات. إذ أن آل سعود وما يمكنهم من حماية خارجية

 فقلاً يتحاجون إلى المنشوعة وسبب رضا المواطنين في الداخل (أسبدي، 2013:391، 239-262).

وبناة على هذا التحليل فإن موهمًا مثل توصيات الأمريكيين للمسلمين حول الإصلاحات عقب حادثة 11 سبتمبر

وجوانب العراق عام 2003م وآمال الريفي العربي في عام 2011م، تعد استنادًا في هذا المجال. لكن ينبغي أن نعرف أن وعلى

الرغم من أن واسطن يبدأ على مسألة "المصالح" في علاقاتنا مع السعودية ولكن ذلك لا يعني الضرورة أن نفعل وتضيق الطرف

عن المدائى". في الواقع فإن الأجواء المختلفة للولايات المتحدة إزاء قضية الاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط وكذلك...
سياساتها المختلفة طول المرحلة التاريخية تضمن دولة من الدول تظهر أن واشنطن تسعى خلق توازن بين "التفاصيل" والمبادئ" وهذا ما يجعل البعض يذهب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان تقلق في إدراك "أو تعارض "المصالح" مع المبادئ.

إذاً، التفهم بالحِلَّيات السياسية والدينية، وخبرة القوى وحقوق الإنسان ويشكل كل ما يتعلق عليه بارك أو ما اسم "المجموعة الحقوقية" هي من الأسس والمبادئ لدى السياسيين الأمريكيين والتي لا تتحقق إلا ضمن إصلاحات سياسية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

يقول "ديفيد إغباثوس"، وهو كاتب عامود في صحيفة واشنطن بوست حول العلاقة بين المبادئ المذكورة والمصالح: "يجب على واشنطن العمل ضمن إطار الحدود، وهذا لا يعني التنسيق بين المبادئ، بل يعني التنسيق بين المبادئ والمصالح في إطار نظم من الاستراتيجية للأمن القومي" (واعظمي، 1391/1972-73). مع ذلك يجب أن نعرف من هو الحاكم في الولايات المتحدة؟ أو بالأحرى: أي حب يقود البيت الأبيض؟ ففي فترة حكم الجمهوريين وتوالي "دونالد ترامب" للرئاسة في أمريكا، وفق أحدث تطورات مثل تطور الصحفي "جمال خاشقجي"، احت惭 رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، وإعداد 37 معارضاً في عام 2019، جمعت عدداً من علماء وراح الدبلوماسيين للحكومة والأوساط من ذلك شن السعودية حرباً على اليمن التي لا تزال قائمة حتى وقت كتابة هذه المقالة، ومع ذلك لم نشهد إجراءات صارمة من جانب الولايات المتحدة سوى قيام مجلس الشيوخ والبدن الأموي بالمصادقة على لائحة تدعو إلى خروج القوات الأمريكية من اليمن ووقف الدعم العسكري. وعلى الرغم من ذلك، لم ت🧼_thanl_ين نشهد ملاحظات حاكمة من جانب أمريكا تصب في مسار الإصلاحات السياسية.

إذاً فمن الفهم أن نعرف من يكون الحاكم في أمريكا، هل البيت الأبيض بدي اليسار؟

إذاً، دراسة دقيقة لطابق الغرب وضغطه حول الإصلاحات في السعودية تكشف أن حجم هذه المطالبات والضغط في المستقبل سيكون ثابتًا للأمر التالي:

1. السلطة بين بنسلما منجده، راجعًا في حال تعزز واستمرت ضغوط الغرب.
2. كانت السعودية تابعة للنظام الدولي، كلما قلت هذه الضغوط والمطالبات.
3. تسبب تفاوت السعودية مع الغرب.
4. التوازن بين المصالح والمبادئ.
5. الحرب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الخاتمة يجب القول إن هذه العوامل من عوامل مباشرة مع الإصلاحات في السعودية، وكلما كانت المطالبة والضغط كبيرة، كلما تحققت الإصلاحات على أرض الواقع. والجدير بالذكر هنا أن مطالب الغرب وضغطها حول الإصلاح تركز على الإصلاح السياسي والاجتماعي.
2-4- جهود شرعت السلطة والحكم

بعد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السلطة في السعودية ظهرت تجارب جديدة أمام حكم المملكة وقادةها. وربما يمكن أن تعزز وجود محمد بن سلمان على هرم السلطة في السعودية هو أحد أبرز هذه التجارب التي تواجه المملكة العربية. فعلى سبيل المثال، من عارض كثيرًا من الأمراء السعوديين وبالتالي فهو يرى حراً وتفاؤلهم ومن جانب آخر فإن كبار آل سعود هم أعضاء في هيئة الحلف والوعد وليس هناك تفاقمًا مع ما يقوم به الأمر الشاب. في مثل هذه الحالة ليس أمام الأمير الشاب بعد بأسه من السياسة السياسية، سوى تعزيز مشروعية بالاعتماد على أطياف وشراكات المجتمع. في الواقع فإن ابن سلمان يرى أن الأمور برغم أن النبي يتناول النخبة السياسية ويدعو تعزيز مشروعية من هذا الباب، إضافة إلى الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2015 والتي كانت تتطلب في إطار شرعة الحكم والسلطة الجديدة فإن هناك بعض الجهود والمضاعف في الأعماه.

في الجهة الداخلية كناحية مكافحة الفساد هي أحد مبادرات هذه الإصلاحات التي جاءت أنها سلطة الجديدة. إن عملية اعتقال 381 شخصًا من الأمراء والمسؤولين والتجار في نطاق "ريركرون" بالرياض في إطار "مكافحة الفساد" تمث من يد ابن سلمان في نوفمبر من عام 2017 وانهت في نهاية يناير من عام 2018 بعد "عهدة 400 مليار دولار إلى خزينة الدولة". وحين وصفت بعض وسائل الإعلام الخاصة هذه العملية بـ"الانتزاز" من جانب محمد بن سلمان.

العوائق والأمراء (كلمة العالم للıpية بالفارسية ، 1397) واعتبرها بأنه "عصر تقدم للزور بين النخبة السياسية في السعودية.

وقد وصف بن سلمان تلك الطريقة التي تعمدها بأنها "العلاج بالصعوبة" بالنسبة للفساد في المملكة.

في الجانب الخارجي فقد أن السياسة الخارجية هو عدة الخلاص الجديد في المملكة ب匏سترة صفة ولسولمه وطريقة حكمهم. إن استقلال السعودية الجديد الذي أوعد من قبل الهيلي الثالث من أبناء آل سعود لم يعودا مثل الهيلي الثاني الذين كانوا يستقلون بالسلطة في عهد الملك عبد الله الثاني. إن الهيلي الثالث والذي يحكم الآن الأمر الواقع في عهد الملك سلمان يعنى بالسياسة النهائية على البدء في العلاقات الخارجية، حيث يشتهر تغييرات أساسية في سياسة آل سعود حول الوشريحة الراهنة.

لذا فإن حرب السعودية ضد اليمن، والحظر الشامل في الأزمة الدولية، وممارس بعض الجهات الأوربية الإسلامية يمكن فهمها من هذا الباب أيضاً (أ Smash ، 1395: 12-19). ونرى هذا الإدارة يبدو أن محمد بن سلمان يريد وشمته إصلاحات خارجية مثيرة تطلب تجارة وقفة أمان بعد أن شن حربًا على اليمن التي يُعرف أنها بـ"الساحلة القوية" كما يرى أن "بنت" هذه المبادرة معها معتهد المواد السعودية التي تتملئ الفكرة الدينية المدفعية للفكر الشعبي الذي يحكم الآن السيطرة في اليمن.

وتكون السعودية كثيرًا من الحب والأمزج وشراء التوافق لله وشهادتها كانت مرموقة لها ونحوها إلى حالة خدي مشروعة

88
الحكوم السعودي، فقدت تلك المشروعة في أعين السعوديين.

كما جاءت السعودية الجديدة إلى موضوع إيران من أجل تحقيق المشروعة لنظامها، فالحكوم السعودية الجديد من خلال تحركات إيران أوردوا مقامهمحة نظر "الإمبراطورية الإيرانية"، وال"الشريعة الصحيحة"، "الدينية" لحيلتهم أنقاصهم مكانة اجتماعية لدى شعوبهم. إن المملكة العربية السعودية لها دور محوري في المنطقة والعالم؛ كما نحن مكانة خاصة في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. وقامت من خلال تكريس فكرة قيادة العالم الإسلامي أن تخلق لنفسها مشروعة في العالم العربي ومنطقة خليج فارس. ومؤخراً استضافت عدة ظلم عام 2019م حضورًا كبيرًا زعماء العالم العربي والإسلامي، من تناسق هذه القمة تبني للفضول مع السعودية أمام الخسائر والتهديدات التي تهددها إيران بسبب زعمهم (وم، 2019م). إن محاولات شرعنة الحكم في السعودية لم تتوافق عند هذه الإجراءات بل يمكننا أن نشير إلى أعمال مثل إعطاء المحكمة السياسية لنساء مقاولات بالعمل، وخلق فرص عمل للنساء، وإخراج العمالة الأجنبية.

وقد أن جهود ومساواة شرعنة الحكم في السعودية لها علاقة مباشرة بإجراءات الإصلاح التي بدأها يمكن أن تُعتبر نوع من أنواع المحاولة في سبيل كسب المشروعة لنظامها السياسي. ورغم شعور النظام موجود حاجة لشرعية وجودة فإنه يُبرِّر إلى الإصلاحات كأداة لتحقيق هذه الغاية. لكن عندما يكون الوضع السياسي في السعودية مستقرًا فإن الحكومة لا تُبادر في إجراءات وسياسات متطرفة بحث تحقيق تلك المشروعة هذا نسير الإصلاحات في تلك الحالة ببطء شديد.

3-2-النافذ الإقليمي للسعودية

تعد المملكة العربية السعودية إحدى القوى الإقليمية غير المستقرة والتي لها دور كبير مؤثر في الغدات الإقليمية. وتستغرق السعودية سياساتاً بالاعتماد على عمودين رئيسين هما الأيديولوجية والتنفيس، وتحاول أن تعز من مكانة نا عالية من خلال الحضور والنشاط القصصي والشبكة أو حضورهم في الطوابع الإقليمية، وكذلك من خلال استعانة بدولاء أخرى، والدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، والإعلامية، وما لها من عقلي في المجال الروس القانوني، إذ إن السعي لتحقيق هذه المصطلح والأهداف يضع المملكة أمام مواجهات أخرى في المنطقة، وثبّت إيران في الأونة الأخيرة قطر، بما المخاطر الأساسيين للسعودية.

مع ما هنالك من فروع في كيفية مواجهة السعودية لهؤلاء الدواعي.

3-2-5 النافذ الإقليمي للسعودية

إن منطقة الشرق الأوسط وحلفي فارس معبرة عنها جزء من النظام الدولي، ولأسباب جيوسياسية وحضارية خاصة لعب أدوارًا كبيرة في العصر والآزان المختلفة في العصر الحديث وسبب نقطة الإقتصاد والثقافة ودائم هذه الأمثلة بحثًا من وجبة نظر "الפרד نادي". فإن العناصر الإقليمية للمتلازمة في منطقة خليج فارس تتأثر بها ثلاثة قوى إقليمية وهي السعودية وإيران والعراق. وقد ذكر هاليد صفاح نماذج للنزاع في منطقة الشرق الأوسط تضاف عليها هذه الدول الثلاث وهذه الاملاك هي دائرة الفنون، والأيامية المدنية، العلاقات، النطاق وال سياسي السيسيتي، والصراع في مجال السياسة الخارجية وتدخل في الشؤون الداخلية لكل من الدول. لكن بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق وخروج العراق من ساحة النافذ بين هذه الدول، زادت حدة النافذ بين الدولتين الآخرين، وما السعودية وإيران، وسبب
البعد العملي للهويات الإيرانية والعربية لم يتخطى كل من هائي الدولتين أثناً وظرة إجهاضية تجاه الدولة الأخرى. مع ذلك وقبل حدوث الثورة الإسلامية في إيران كانت الدولتان تعيشان نوعًا من التقارب تحت لواع سياسي ذي عمودين هما نيكوس وكيستنجر. لكن بعد الثورة الإسلامية زاد التنافس وزاد بعد آخر من أبعاد هذه المناقشة حيث أضف عامل الدين والأيديولوجية

الشيعية - السلفية على التنافس السياسي بين البلدين. إن التنافس السياسي والأيديولوجي بين إيران والملكية العربية السعودية في العراق وليبيا ومنطقة خليج فارس والتطورات والأحداث الأخيرة في الحروب والسيم وكذلك الهيكلة غير المباشرة للدولتين في سورة، أصبح من السهل لم يأت هذا "التعارض" والخصومية بين البلدين. في الواقع وبعد شطب العراق من المعادلات الإقليمية زاد دور كل من إيران والسعودية وأصبحا يشكلان عامل مقلق لبعضهما البعض بشكل لم تُهدى الأوراق والرجل التاريخي السابق وبسبب رؤية كل من هائي الدولتين للأخرى فإن من أهم أن تزيد هذه الهيكلات والخصومية بين البلدين وتشهد استمرارًا وشراً في المستقبل (أردت، 2013: 85-94).

التناقض السعودي القطري: يمكن تصنيف السعودية وقطر ضمن الدول التي تنتهي سياسة واحدة وسخريها في الكثير من الأزمات السياسية والأممية، والاقتصادية والثقافية، وتهيئتها في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال هذه السياسات التي انتهجها هاني الدولتان قامتا بأدور مؤثر في المنطقة. لكن هذا الأنشا في الموقع السياسي المشتركة التي انتهجتها كل من السعودية وقطر أصبح جزءًا من الماضي، لا يُمكننا بعد زيارة رئيس الإدارة الأمريكية "مؤللاً" إلى الرياض في الخامس من مارس عام 2017 م. وبعد استمرار حالة التوتر بين البلدين ازداد الشيخ بينهما وبدأت غاليات وأهداف سياسات كل من هائي الدولتين تُديد عن الأخرى، وأعلنت السعودية في الخامس من يونيو عام 2017 م مقاطعتها لقطر بعد أن أظهرها بدعم الإرهاب وأعلنتقطع العلاقات الدبلوماسية معها (فوزان وملاوة، 1396: 11).

إن هذه الخطوات والسياسات أظهرت أن الاستجابة بين الدولتين سياساً في السابق كان تسامحًا حرجياً وآليًا للالتزام والمفتي، وإن خلف الكواليس تقأ المناقشة بين البلدين في العراق وموريتانيا، وفي مرحلة أسباب وخططتها هذا التنافس والشريحة الذي حدد بين البلدين، يمكننا أن نشير إلى توجهات من عملاء وإسباب رئيسة أخرى حيث كان لها دور المهدي هذا النزاع والاختلاف السياسي. فالأسباب الرئيسية يمكن أن نشير إلى عامل الإسلام السياسي الإجاحي و деятельية قطراً وحصولها عملاً إمضاء أشخاصاً ونظام الفتوحات القطرية الذي يُمثل في قناعة الجنسية الإجاحية وفقاً للسياسات الفرعية هذه عامل مثل النزاعات والخلافات الخروجية وفشل السياسات العامة في المنطقة وانعدام الأيديولوجية القطرية عن السياسة السعودية في فضائية المنطقة وهذه الوسائل جعلت عامل وأسباب الخلاف والتنافس بين السعودية وقطر (فوزان وملاوة، 1396: 85-94).

إذا صادف التنافس القطري بالسعودية وقطر أصل النطاق علبة ويكشف عن قدرة القطرية، فإذا وضعاً كما أن التنافس أصبح ضمن جدول أعمال كل من هائي الدولتين. وفي هذا الإطار يمكننا أن نشير إلى التنافس المالي الكبير (البلديات) بين قطر والسعودية لجذب الأردن

90
وعقد تأثير هذا النانفس على الإصلاحات في السعودية يجب أن نفهم أن هذا النانفس يتم في مجال السياسي والأيديولوجي، لكن الإصلاحات صنعتها مسألة وقضية سياسية تجريد في مجالات مختلفة ومع ذلك لا يمكن إكثار هذه الملاحظة، وهي أن الاعتماد الاجتماعي والسياسي للإصلاحات في السعودية لا ينسجم مع السياسة الخارجية للسعودية في المنطقة، ولأن الإصلاح يطلب الاستقرار في المنطقة، وأن تزايد الكفالة للإصلاحات الخارجية للسعودية تقوم دائرة الإصلاحات وتوفر عليها بشكل محسوس. من جانب آخر فإن زيادة النانفس في المجالات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تكلفتها تؤثر على الملكية من شأنه التقليل من القدرة المالية على الاستثمار في المجالات الأخرى، كما أنه يؤثر على الاستثمار الخارجي في هذه الهالة تواجه الإصلاحات تحديات جوهرية وعامة، وبشكل عام يمكن أن يتحمل هذه القضية بالقول إن هذا النانفس بين السعودية وإيران من جانب السعودية وقطر من جانب آخر، يؤثر بشكل غير مباشر على مسار الإصلاحات في السعودية. وهذا يعني أن كما زاد النانفس وأثره إلى الصراع والتوتر فإن الميل والاستفادة الإصلاحية في الداخل يشهد تبعًا لذلك تراجعًا وتعثرًا. وفق الإصلاحات وإضافاتها.

(6-3) - تأثي التخلم السياسية

قبل وفاة الملك عبد الله بن عبدالعزيز في عام 2005 كان الأمراء الأقوياء من الجيل الثاني في العائلة الملكية يرتدون على مناصب حكومية سيادية ويدونون المؤسسات والراكز الحمایة في المملكة. على حد هذا الأمراء فقد كان هؤلاء الأمراء يشقون الجماهير الرئيسة لأطراف القطاعات العامة في السعودية. وقد كان هؤلاء الأمراء قد عينوا أخوهم الصغير في مناصب مثل نائب وزير ونائبهم في مناصب اخرى مثل مساعد وزير (استملي، 1395: 66-67). ليس في هذا الأمراء كان النانفس بين ابن عبد الله بن عبد العزيز، ونافذ بن عبد العزيز، ونافذ بن عبد العزيز، ونافذ بن عبد العزيز، ونافذ بن عبد العزيز، ونافذ بن عبد العزيز

تستلم محمد بن نافذ وهو رجل ذو خلفية هرقلية في عام 2012 منصب ويفيد الداخلي خلفًا لأيهم مثل مسند السياسات الناحية لمكافحة الفساد. وبعد نمذج على ابن عبد الله منصب رئيس الحرس الوطني السعودي عام 2010 لمحلًا. قد أثار هذا الجهد إلى أبناء أمير من تلك عبد الله. إذ لم يتمكن ابن عبد الله من نافذ بن عبد العزيز من الإصلاحات في الجيل الثالث للاستقلال منصب سيادية في المملكة (آيت وولوانت، 1396: 196-200).

بعد تولي سلطان بن عبد العزيز الحكم في السعودية عُيِّن الأمير محمد بن نافذ بن عبد العزيز في منصب ولي ولي العهد في يناير عام

وبعدها هذه الإجراءات قام 31 ميرًا سعوديًا رفعت يديه رسول إلى الملك سلمان حذره فيها من مهبة وخطرة هذه الإجراءات على مستقبل الحكم في السعودية وخلق شرع وصدا في الأسما الملكية وإفراز الحكم هناك. لقد أدرك الأميرة أن اختيار الأمير محمذ بن سلمان ملكًا للسعودية في المستقبل، يضع حكم آل سعود على خطاب ويعز مستقبل البلاد إلى عصر محول. فقد ذكر الأميرة في الرسالة أن هذه الإجراءات تتعارض مع إطار وهمي الحكم وشاعت في آثار آل سعود. ومضى فوراً (1969)، وعلى الرغم من موقفها لمجلس الأمة مع توي تحديد بن سلمان نصسب ولاية المعله إلا أنه برغم تحذيره لمثل سلمان لهذا المجلس إن بعض أعضائه يشعرون بالارتباك من ان سلمان ونماضه الطاعم وقد لاستطيع الأمير الشاب أن يكسبه ثقة الدولاء وصل إلى الحكم. وننشر في الأساس السعودية الملكية تصور مفاده أن الأمير محمذ بن سلمان أمير بأعمدة الحكم السعودي بالبلد من العمر مئة سنة وأهل سلطنة الأمة الحاكمة وشتم حرباً مكلفة ومن دون فائدة على اليمن ما أخل باليام والجهد السعودية (وكلة بي بي تلانت للبارسة، 2018).

إذاً نذروه العصاة بين المير محمذ بن سلمان وباني الأميرة هو "الحجة مكافحة الفساد" واعتقال 380 ميرًا وناجرًا في عام 2017. وبعد مقتل شاحشي وثابت عليه من أزمة صعف سابع ملكة في السعودية، عاد المير أحمد بن عبدالعزيز وهو آخر الأميرة السبعة المعتمدة لليبيا في السعودية بعد أن ضمنه إلى السعودية بعد ذلك نضالً للبراءة المتفقين لسياستهم بن سلمان. ويدو أن المير أحمد بن عبدالعزيز هو الشخص الأول الذي يقفه الأرويوين إضافة إلى شريفة واسعة من أفراد آل سعود ليكون ملكًا بعد سلمان (Independent, 2018).

وحل الزارع للذين بين أفراد آل سعود كان بعض البائنين مثل استنسالي يعطلون عام 2012؛ أن آل سعود هم أكثر ماماً ووحدادًا وهذا خلافاً لما تصوره الناقدة. يذكر استنسالي ثلاث مجموعات عمل مشتركة "الشروط المستفقة لمعرفة الفوائد" مثل الحلفة المشتركة، والقيم والأعراف المشتركة والمستوى الديني للملح جبر الشراك "الروح الشمعة الشراذات" و كتب المؤسسات" وهي تتضمن ربط النجاح وأدابهم الداخلي، ويدكر استنسالي هذه العمال وصفها بأنها "العمال المؤداة على "انحسام الأميرة" (استنسال، 2013: 139-137، 2012). لكن يبدو بعد تراجع نتيجة وسلطة محمذ بن سلمان حذرت تحذيرات في آراء

92
وتعقد البعض على الرغم من وجود تنازع بين النخب الحاكمة في السعودية فإن الخلافات لن تحاول الخدوى ولم تشكل
قديدًا على محمد بن سلمان لأن هناك نوع من الاحترام يسود أبناء الأسرة الملكية وإن آل سعود لا يرغبون أن يطمعلوا الأسرة الأخرى من خلال إظهار التصادر والتبقير فيما بينهم. ويدعي أنه وبعد تراجع حدة النزاع بين النخب يصبح النظام السياسي
الرئيسي في السعودية يعيش حالة من الاستقرار وتنويع التهديدات الداخلية ولن يعود يشع شرارة ضرورة الإصلاحات التي قد تعود إلى
تلاقحات داخلية وإيصال النزاع في البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي النهاية يتقدم ذلك إلى تراجع نسبة الإصلاح
وأخيراً وإنه وفق هذا الإصلاح بشكل فعال. لكن تشديد النزاع بين النخب السعودية قد يكون إلى نتائج أخرى، فإذا اعترض
النخب إلى أفراد الأسرة الملكية وواجهوا الأطراف الحاكمة قديماً جديداً، فإن السلطة ستضغط على القيام بإصلاحات، فلقد
وعند أعمدة执勤 الحكم سواء الأمانية التنظيمية أو الإيديولوجية تولدت مجموعات ورغم الناس من "الانتقادات بالأيديولوجية" إلى "الانتقادات بالنافذة" فإن آل سعود لا يهددون أصلهم سوى قبول الإصلاحات والإسحاق فيها من أجل كسب ثقة الأزاي العام
иاستمالة المفنهين إضافة إلى تقوية الفرصة على الأسر المكافحة في حكم الحاكم، ولا ينبغي أن ننسى أنه لو أراد آل سعود
القيام بالإصلاحات بعد تراجع حدة النزاع فإن القيام بما يكون أما ما مكنا لأن القيام بما في تلك الظروف لا يجد بطيئة مفهومة.

5- النتائج
إن المستقبل هو شيء لا يمكن النجدة ملامحة وهذه الخصوصية تزداد إلى أن يكون كل مصري مليئاً بالتفوق والتصورات غير
المؤكدة في الإصلاحات في السعودية أيضاً لا يمكن أن نحصر هذه العلاجات للتوجيه، إن الدراسات الرائحة أظهرت أن هناك 12 عاملاً
مؤثرًا على مستقبل الإصلاحات في المملكة في ضوء رؤية 2030 ومكانته. إن عوامل هذه الدراسة السنوات عشر تعطي أكبر
نسبة من الأمور، ومكانتها جائزة في عروضة المعادلة والاستراتيجية في الإصلاحات في السعودية. هذه العوامل الأربعة وهي "متطلبات
иوضع العولمة"، "ووضع العلاقات الدولية"، "التنافس الإقليمي للسعودية"، "نزاع النخب السياسية" شكلت العوامل الأساسية
التي تحدى هذه الجماهير الإقليمية وهي تتأثر على مستقبل الإصلاحات بشكل مباشر في جملة هي في إطار شبكة
العوامل المرتبطة تزيد من تأثير الوعي الأخرى على مستقبل الإصلاحات في المملكة العربية السعودية.
وحتى ماهية الصورة التي يمكن أن تكون بها بالنسبة لمستقبل الإصلاحات في السعودية يمكن أن نقول إنه وبسبب
امكان كل من هذه العوامل تعيين أو ثلاثة أضعاف من عدم عدم في العام الاجتماعي فإن تكون أمام 16 إلى 81 مصري ومن بين هذه
السياستيات هناك عدد قليل منها يعتمد في النمو والحقانية في حين كان إلى 8 سياستيات تقوم على أساس منطق مثريس
ويستلمون ويبدو لنا أن سياستيات الإصلاحات في السعودية تقع بين سبيلين سقوط آل سعود ومنابيع الإصلاح الشامل.
خاتماً نقول إن هذا البحث قد يكون صالحاً لجعله مقدمة لكتابة وصياغة السياسات في مجال دراسة الإدارة الاستراتيجية ومن خلال تشغيل فكر وذهن أصحاب القرار يمكن جعله أساساً لاتخاذ الاستراتيجيات التي تناسب مع آهداف كل لاعب وطرف.

قائمة المصادر والمراجع

المصادر

1. آخورلو، حسن (1397 ش)، «جميل انطلاق 2030 عربستان سعودي: فراز يا فردا؟»، طهران: نشر ابراز معاصر.
2. آخورلو، حسن (1397 ش)، «عربية سعودية: يك بايادشي في وضوح خطر»، ترجمة محمد ضروضي دهشتي، طهران: غماران.
3. شاهين، رضا (1395 ش)، «آمار و عربيان: رقة بر نغة في حدودية»، فصلنا سياسة (فصلية سياسة).
4. محامي، علي أكبر (1391 ش)، «الصحة وال квартирية في عربستان سعودي»، كتابه لخواهرية 9 (خوصوس)
5. مداول عربستان (كتاب الشرف الأوسط 9 (خاص بالقضايا الداخلية للسعودية»، طهران: نشر ابراز معاصر طهران.
6. محامي، علي أكبر (1395 ش)، «سياسة خارجية تحمي و سياسة داخلية عربستان»، فصلنا مطالعات خارجية.
7. (فصلية العلاقات الخارجية)، 8، 8، شماره 1، صفحات 8-16-9.
8. محامي، علي أكبر (1395 ش)، «الجامعة شناسي سياسة قدرت في عربستان»، ترجمة نهال الإبراهيمي، طهران: برهمشاند مطالعات راهبغرد (عهد المدراسات الاستراتيجية).
9. الزيدي، مهدي (1402 ش)، «محاولات الإصلاح السياسي في السعودية»، مجلة المستقبلي العربي، العدد 435.
10. يوتو، هاروم، كار (1396 ش)، «عربية سعودية: معدل، سبب، فصله طبي، و أينة»، ترجمة عبد بزركه، بهجية (1385 ش)، «رونة اصلاحات دون نظام سياسي عربستان سعودي»، فصلنا مطالعات خارجية.
11. (فصلية العلاقات الشرق الأوسط)، 6، 12 و 13، شماره 44، صفحات 67-68.
12. (فصلية العلاقات الشرق الأوسط)، 6، 12 و 13، شماره 44، صفحات 67-68.
13. برهامنين، حسن (1381 ش)، «أموزش دانش سياسى»، طهران: مؤسسة نگاه معاصر.
14. جريدة الديوان (1402 ش)، «خادم الحرمين يختار الأمير محمد بن نافع ونافع يلي العهد وآمر بنيه نابلي طبيًا لرئيسي مجلس الوزراء وزراء الداخلية، العدد 170، ص 15.
15. جريدة الديوان (1402 ش)، «جستهاي در باب أندها يزويه»، طهران: نشر مركز تقييمات سياسة علمي كشور (مركز البحوث السياسية العامة في البلاد).
13. دمطر، علي أكبر (1390 ش)، "لغت نامه دمطرة«، طهران: نشر رضاء.
14. زاهدي، نادر (1391 ش)، "آنهد نگاره راهبردی بر اساس به منطقه ای«، طهران: پروپاگاندا مطالعات راهبردی (معهد الدراسات الاستراتيجية).
15. سرداری، خلیل الله (1385 ش)، "الطبقة متوسط حديث و جوانبه های سیاسی حکومت سعودی«، فصلنامه مطالعات خاورمیانه (فصلیه دراسات الشرق الأوسط)، سال 17، شماره 3، صفحه 96-137.
16. سریع القلم، محمود (1393 ش)، "علاقات و توسعتطابقی ایران«، طهران: نشر فروزان روز.
17. سهیلی، اصفهانی، علی‌پناه: محمد مصداق راحی (1394 ش)، "تغییرات سیاسی در بایوتلند و پادشاهی سعودی در پترو فار گری«، فصلنامه سیاست جهانی (فصلیه سیاستهای اقتصادی)، دوره 4، شماره 4، صفحه 181-149.
18. شاکری، شیمز (1387 ش)، "هنر دورانگری«، ترجمه عزیز علیزاده، طهران: مؤسسه آموشی و تحقیقات صنایع دفاعی ( مؤسسه الصناعات الدفاعیة التعليمیة والبحثیة).
19. موحد، حسن (1387 ش)، "فرهنگ فارسی عبده«، طهران: نشر آمیر کبیر.
20. فیکری، وتیدار و همکاران (1395 ش)، "پیوند دو بخشی در روابط سیاسی عربستان سعودی و قطر«، فصلنامه امنیت یزدی (فصلیه البحوث الأمنیة)، سال 16، شماره 5، صفحه 28-5.
21. فیکری، وتیدار و همکاران (1386 ش)، "دومین فیکری و دموکراسی سازی در سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج فارس پس از سنتام، عربستان سعودی و کویت«، فصلنامه مطالعات خاورمیانه (فصلیه دراسات الشرق الأوسط)، سال 14، شماره 2، صفحه 127-178.
22. فیکری، کامران (1390 ش)، "بیان عربی و عربستان سعودی: آثار و واکنش ها«، فصلنامه مطالعات خاورمیانه (فصلیه دراسات الشرق الأوسط)، سال 18، شماره 3، صفحه 98-79.
23. فیکری، مهدی؛ حالی، تزکاو (1394 ش)، "سیاست حاکمیت راهبردی دولت ایران بعد از تحولات دور سیستمی منطقه خاورمیانه با محوریت مقامات های مردمی 2011«، فصلنامه سیاسی مجلس سیاسی جهان اسلام (فصلیه البحوث السیاسیة) در دوره 45، شماره 1، صفحه 127-169.
24. فیکری، اعتیاد (1388 ش)، "پیروزی جامعه شناختی نظام سیاسی عربستان سعودی«، فصلنامه سیاست خارجی (فصلیه السياسة الخارجية)، سال 33، شماره 3، صفحه 818-802.
25. فیکری، محمود (1392 ش)، "الکویت رقابتی آمریکا با مواجاتی حاکمیت کشورهای عربی«، فصلنامه روابط خارجی (فصلیه العلاقات الخارجية)، سال 5، شماره 1، صفحه 263-72.
المصادر الإنجليزية:


المواقع

1. غضبان بور، قاسم (۱۳۹۶ه)، "مجلة شاهزادگان سعودی با ولیعهدی محمد بن سلمان"، وكالة أبناء الجمهورية الإسلامية(برنا): http://www.irma.ir/fa/News/82576006
3. موقع الحرة (۱۳۹۵ه)، "الملك صلی الله عليه وسلم ولیعهدی و Thương بن سلمان ولی العهد": https://www.alhurra.com/a/saudi-arabia-king-orders/269945.html
4. موقع عكاظ (۱۳۹۷ه)، "اعفاء منعی عبد الله من "الحرس الوطنی" و عادل فقهی من "الاقتصاد": https://www.okaz.com.sa/article/1586646
References

Arabic & Persian
East Book 9 Tehran: Tehran International Studies and Research Institute Publication.


Succession, Translated by Nabiollah Ebrahimi, Tehran: Research Institute of Strategic Studies Publication.


**English**


**Websites**

**Arabic & Persian**


English


English


English


Ranking and Evaluating Effective Propellants of Saudi Arabia’s Future Reforms under Vision 2030

Hossein Amirabadi Farahani¹, Masoud Mousavi Shafaee², Ali Akbar Assadi³

1. MA Student in International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran
2. Associate Professor (Department of International Relations, Tarbiat Modares University
3. Assistant Professor, Department of International Relations, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran

Abstract
According to experts, reforms in Saudi Arabia since 1991 have been significant and ongoing due to their specific course and direction, as well as the presence of supporting forces that make it necessary to refer it as a “trend”. The Future Reforms in the kingdom under Vision 2030 will also be directly affected by such forces. As such, the main questions in this article are: What are the important and influential propellants of Saudi Vision 2030? What is the ranking of these propellants and their relationship with reforms? To respond to these questions, 16 drivers were extracted and their importance and uncertainty were determined in the Delphi stage. Subsequently, with the help of Wilson Matrix, key and important drivers of the scenario were identified and by interviewing 17 experts, the relevance of each of these drivers for the future of reform in the country was determined. The findings show that the drivers such as "western demands and pressures", "efforts to legitimize governance", "Saudi regional competitions" and "conflict of political elites" are important for future Saudi reforms. The research method applied in this study is descriptive-explanatory and analytical and data gathering is based on library and combined interviews with experts.

Keywords: Saudi Arabia; Reforms; Futurology; Vision 2030.

* Corresponding Author's E-mail: Shafaee@modares.ac.ir
چکیده

به اعتقاد خبرگان، اصلاحات در عربستان از سال ۱۹۹۱ به دلیل قرار گرفتن در مسیر و جهت معین و همجیند و وجود نیروهای پیش‌تر کننده، در ایام اهمیت و استمرار، است که اطلاع «روند» به آن را ضروری می‌سازد. این رویداد اصلاحات عربستان سعودی در افق ۲۰۳۰ لزوم به طور مستقیم تحت تأثیر فیلتر خواهد بود. این روی پرسش اصلی این مقامه است که پیش‌تر به مهم و موثر بر آینده اصلاحات عربستان سعودی در افق ۲۰۳۰ کدامند، زیر نتیجه می‌باشد. راهنما این پیش‌تر ها به چه صورت است و پیش‌تر چه ارتباطی با اصلاحات دارد؟ در پاسخ به این پرسش ۱۴ پیش‌تر استخراج و سنجش میزان اهمیت و عدم قطعیت پیش‌ترها در مرحله دانلی انجام شد. در ادامه این مکاتب ویلیس پیش‌ترهای کلیدی و مهم ساختاری شناسی شده و طی مصاحبه با ۱۷ نفر از خبرگان به بررسی ارتباط‌های بین این پیش‌ترهای کلیدی و مهم باید آینده اصلاحات در این کشور پرداخته شد. با این حال پژوهش نشان می‌دهد پیش‌ترهای ساز حاکمیت، قابلیت‌های منطقه‌ای عربستان، و مانعه نگاه از پیش‌ترهای کلیدی و مهم موثر بر آینده اصلاحات عربستان هستند. روش مقاله حاضر توصیفی - تبیینی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های ترکیبی با خبرگان است.

کلید ماتر ها: عربستان سعودی، اصلاحات، اینده پژوهی، پردازش ۲۰۳۰.