## كتاب



# بين الثورة و العاصفة 

قراءة لسياسة السعودية تجاه التحولات في اليمن

إعداد<br>أسامة عليي طنين

## بين الثورة والعاصفة

## "قراءة لسياسة السعودية تجاه التحولات في اليمن"

## أسامة علي طنين

```
القی_ـ_س_س : 
ع_ عدد الصفحاÖ: 
ISBN:
            الطبعة الأولى 
        A1:&% - & r.rr
جميع حفوقى الطبع والنشر محفوظة)
لمركز المخا للدراسات الإستراتيجية.
```

+96 الجمشوررـة اليمنية -محامْـطـة تلعز- 6055560

 info@mokhacenter.org الـــرا

〔? (2) @MOKHACENTER MOKHA

## الفهرس

v ..... مقدمة:

1. تمهيد: سيرورة العلاقات اليمنية- السُّعودية: .
19 الفصل الأؤّل: ثورة 1 ( فبراير وانعكاساتها على السياسة السعودية تجاه اليمن:
r1مدخل
ru المبحث الأوَّل: ثورة 1 فبراير
r المبحث الثاني: المبادرة الخليجيَّة
$r v$ المبحث الثالث: مؤتمر الحوار الوطني
الفصل الثَّاني: سقوط الدولة بيد جماعة الحوثي المتمردة وانعكاساتها على السياسة السعودية
\& $\mu$تجاه اليمن:
\& 0 ..... مدخل
\& $V$ المبحث الأوَّل: سقوط عمران وإغفال النِّظام اللُّعودي لخطورتـه
ro المبحث التَّاني: سقوط صنعاء والصَّمت السُّعودي تجاهه
No المبحث الثَّالث: الانقلاب على "الثَّرعية" وظهور إيران كرابح أكبر
70 الفصل الثَّالث: دور العامل الخارجي في رسم اللسياسة السعودية تجاه اليمن:IV
مدخل
79 المبحث الأوَّل: الَّوّ الإيراني في اليمن11
المبحث الثَّاني: تشكُّل "التَّحالف العربي"
91المبحث الثَّالث: الـعامل الُّولـي

الفصل الرَّابع: مستقبل العلاقات بين البلاين في ضوء اللسياسة السُّعودية تجاه اليمن ... 0 .
I.V

مدخل
$1 . \wedge$
المبحث الأوَّل: محيّدات السياسة السُّعودية تجاه اليمن
$11 \%$ $\qquad$ المبحث الثَّاني: مستقبل علاقات البلدين في ضوء تمكين الثرعية
$1 r$. $\qquad$ المبحث الثَّالث: مستقبل علاقة البلدين في ضوء التَّاقضات اليمنية

Irv
الخاتمة:

## مقدمة:

تتَّصل اليمن بالسُُعوديَّة بروابط جغرافيَّة، إذ إنَّ البلدين يمتلكان حدودًا بريَّة مشتركة، ما
 فرض الاشتراك في اللُّغة والثَّقَافة والعادات والتَّقاليد. ومِن ثُّ فإنَّ عوامل التَّأَثُّ والتَّثَّثير بين الطَّرفين راسخة برسوخ هذه الرَّوابط الَّتي لا يمكن الفكاكِ مِنها، إذ تقتضيها عوامل عدَّة. وفي ظلِّ الدِّراسات الجيوسياسيَّة يأتي الموقع الجغرافي والرَّوابط الإستراتيجيَّة المتَّصلة به كمدخل في فهم طبيعة الأبعاد والأدوار والآثار الفاعلة في المشهل الإقليمي، حيث تتثشَّل
 والمصالح المشتركة. لذا فإنَّ دراسة العلاقة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السُّعودية تأخذ أبعادًا مختلفة، بعضها يفرض اشتباك المواقف وربَّما تداخل النِّياسات. مِن هنا، شكَّلت "توَّ 1 ( فبراير "، التي قامت في اليمن ضدَّ نظام علي عبد اللهَ صالح، - عاملًا مؤِيّرًا في العلاقة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السُّعودية، إذ فرضت في ظلِّ موجة ثورات "الرَّبيع العربي"- قلقًا في المحيط الإقليمي، مِن نتائجها السِّياسية وآثارها على شعوب المنطقة المتطلِّعة للتَّغيير . وكانت الشُّعودية بفعل علاقاتها التَّاريخية مع الأطراف اليمنية المختلفة حاضرة في مسار أحداث الثَّورة، ومواجهة آثارها، وصياغة "المبادرة الخليجية" التي تعاملت مع الثَّورة باعتبارها أزمة سياسية بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم، لا باعتبارها حراكًا شعبيًّا ثوريًّا ينشد الانعتاق مِن هيمنة النِّظام الحاكم لصالح عملية سياسية حقيقية تعتمد الِّْيمقراطية والانتخابات والتَّاول السِّلمي للسُّلطة، خاصَّة بعد انسداد أفق التَّغيير لعقدين كاملين مِن هيمنة حزب "المؤتمر الثَّعبي العام" الحاكم على المشهد.
ومع انطلاق عمليَّة "عاصفة الحزم"، الَّتي قادتها السُّعوديَّة تحت لافتّة "التَّحالف العربي"، بات التَّتُّل السُّعودي في اليمن حقيقة واقعة، وهذا بدوره فرض أهمية دراسة وتحليل


تحليل مساراتها وخظَّها البياني، صعودًا وهبوطًا، ومنعطفاتها وتحوُّاتها، والعوامل المؤِّرَّة فيها؛ لما شهتاه هذه الفترة الحرجة مِن مواقف وأحداث وتنيُّرات وأزمات عدَّة.

 صراعات واتِّقاقات وتوتُّرات وتحالفات، ممًّا انعكس على ظروف اليمن اليَّاخليَّة بشكل أخص، باعتبارها كانت الحلقة الأضعف في هذه العلاقة. ونظرًا لأهيَّة الأَور الشُعودي في مسار الأحداث، وعلاقتها بالأطراف اليمنئّة المختلفة، وتأثيرها في صناعة القرار الإقليمي والأولي بشأن اليمن، ورعايتها لتويا لتوقيع "المبادرة
 وكونها المستفيد والمتضتِرِ مِن مآل الواقِ اليمني في المرحلة القادمة، كان ولا بدَّ مِن تتُّعُع
 على مستقبل البلدين. وهذا يتطلًّب فهم طبيعة البِّياسيَّة اللُّعوديَّة تجاه اليمن في ظلِّ التَّلَّات والتَّحوُلات، والنواعل المحليَّة والإقاليمية والدُولية، لإدراك الأبعاد والعوامل المؤِّرَّة فيها، نظرًا للتَّيُرُرات الَّتي شهدتها الظُّروف والملابسات الَّتي حكمت هذه السياسة لعقود سابقة.
 خلا تبَّي "المبادرة الخليجيَّة" ورعايتها، وعسكريًا مِن خالِ عمليَّيَّ "عاصفة الحزم"، الَّتي
 ظاهرة وخفيَّة، أَثره على المشهـ اليهني وعلاقة الأطراف اليمنيَّة عمومًا بالشُّعوديَّة. وتهـف الآِّراسة إلى ما يلي:

1. تقديم رؤية شاملة لطبيعة السياسة الـُّوديَّة تجاه اليمن خلال عقد كامل، منذ


عليها.

توظيف، بهـف تقديم دراسة تحليليَّة معمُقّة ودقيقة.
r. مناقثة قضيَّة لها تأثيرها على المستوى الدَّاخلي لكالا الدَّولتين والثَّعبين، في اليمن

والسُّوديَّة، وكذلك تأثيرها على المحيط الإقليمي والدُّولي.
乏. الإسهام في نشر الوعي السِّياسي بالسياسة الخارجيَّة السعودية تجاه اليمن، سواء
في الإطار الإقليمي أو الدُولي.
0. التَّعُرْ على التَّاقضات السِّياسيَّة والاجتماعيَّة في اليمن، والَّعَعم السُّعودي لهذه

التَّاقضات الَّتي انعكست سلبًا على العلاقة بين البلدين.

## تمهيد: سيرورة العلاقات اليمنية- السُّودية:

تميَّزت العلاقات اليمنية النُّعودية بجملة مِن الخصائص، إذ استندت إلى روابط سياسية واجتماعية، وتاريخية وجغرافية، وثقافية ودينية؛ فاليمن تقع في الحدود الجنوبية للسُّعودية، ويبلغ طول الثَّرَيط الحدودي بينهما حوالي (. . \&. اكم). وتعدُّ المملكة العربية النُّعودية الَّولة الأكثر تأثيرًا في سياسة الجمهورية اليمنية منذ بروزها على السَّاحة الإقليمية. وقد مرَّت العلاقات اليمنية المُّعودية بمراحل متعدِّدة، وتميَّزت كلُ مرحلة بطبيعتها الخاصَّة، حسب ظروف الأحداث المِّيّاسية المواكبة لها. وتعتمد العلاقات اللِّيّياسية اليمنية المُّودية على عدد مِن المرتكزات المشتركة، بينهما، مِنها وحدة الذِين واللُّغة والجغرافي، وتشثابك الأبعاد الاقتصادية والِّيمغرافية؛ كما أنَّها تتأتَّرَّ بعدَّة عوامل متباينة تخلق بعض الإشكالات وحالات الاشتباك السِّياسي، بين فترة وأخرى. ومِن أهم ما ينظِّم أو يؤثِّر على علاقة البلدين ما يلي: -
عُرِفت اليمن سابقًا باسم "اليمن السَّعيد"، نظرًا لازدهارها وقيام حضارات قديمة فوق ربوعها؛ إذ سمح عامل توفُّر المياه والأراضي الزّرِاعية، مِن قيام عمران بشري يمتدُّ لآلاف اللِّنين، وقد جاء تثثييد "سدِّ مأرب" الشَّهير كمظهر مِن تفاعل الإنسان اليمني مع بيئته الزّزِاعية ومناخه البيئي. ويُعتقد أنَّ اليمن أصل العرب، فقد انطلقت هجرات القبائل اليمنية إلى وسط وشمال جزيرة العرب، وإلى تخوم العراق والثنَّام، وأقامت لها دولًا وحضارات هناك، خاصَّة بعد انهيار "سدِّ مأرب".

وتمثِّل اليمن جغرافيًّا البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر، وتتحكَّم في الممرِّ الذي يصله بالمحيط الهندي، عبر خليج عدن، وهو ما جعلها تستفيد مِن طرق الملاحة البحرية العالمية. وهي تطلُ على مضيق "باب المندب"، وتمتلك جزيرة حيويَّة على هذا الممرِ الملاحي، ألا وهي جزيرة ميون (بريم). وتصنَّف اليمن ضمن الدُّول البحرية، فهي تمتلك
 عشرات الجزر المأهولة وغير المأهولة. وقد كان لوجودها على "باب المندب"، والتَّحكُم

فيه، أثر في جعلها محطً أطماع الدُول الاستعمارية على مدار التَّريخ، للوصول إلى هذا اليضيق والنَّيطرة عليه.








 الحرام بكگًة الككرمة، والمسجد النَّبوي بالمدينة المنوَّرة)، ما يجعلها قبلة للقاصدين لهذّه البقاع المتَّسَّة.
كما تأتي أههية السُّودية مِن القندرة الاقتصادية الكبيرة لها، وإنتاجها النُّططي الضَّخم، والذي يقدًّر بأكثر مِن عشرة مليون برميل يوميًّا؛ وبالتَّلَي فهي أحد أهم دول مصطادر الطُّاقة، وهذا يجعلها مِن أغنى الاقتصاديات في العالم. وتنظر الأُول الصّنِّناعية اليوم إلى السُّونوية كمورِّد رئيس للطُّاقة، وأحد أهم المسئولين عن حماية سياسة أسعار النَّفُ في العالم.

$$
\begin{aligned}
& \text { | لمزيد فائدة ينظر في هذا الشَّأن: تصور إستراتيجي لمستقبل العلاقات اليمنية السعودية، حسين عمد القحطاين، رسالة ماجستير غير مطبوعة، } \\
& \text { مقدَّمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ع ا بَم. } \\
& \text { ץ ץ انظر : دول بجلس التعاون.. غلة إحصائية، قطاع شئون المعلومات- إدارة الإحصاء، الأمانة العامة، بجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدد }
\end{aligned}
$$

https://www.gcc-sg.org/en-



$19 \&$ Itemid $=1 \mathrm{~V} \& \&$ option $=$ com_content

كلُ هذه المعطيات تؤوِّل السُّعودية لأداء دور سياسي قوي بالتَّسيق مع القوى الإقليمية (العربية والإسلامية)، ومع القوى الدُولية، الغربية مِنها والشَّرقية. هذه الأهمية الإستراتيجية للبلدين، والحدود الجغرافية المشتركة بينهما، جعلت البلدان مرتبطين ببعضهما، ويتأَّرَّ أمن أحدهما بالآخر، فأئُ انهيار أمني في اليمن يؤدِّي بالضَّرورة إلى اختراق أمني بالسُّعودية، وكذلك العكس. لهذا، كان أمن اليمن جزءًا لا يتجزَّأَ مِن أمن

السُّعودية، والمنطقة الخليجية عمومًا.
r - r النِّظام المِّياسي للدَّولتين:
 ومنظَّمة التَّعاون الإسلامي، والأمم المتَّحدة. غير أنَّ البلدين محكومان بنظامين مختلفين متمايزين.
فاليمن دولة جمهورية، الشُّعب فيها مالكِ النُّلطة ومصدرها، وينتخب ممتِّلّهه في الشُّلطة عبر انتخابات مباشرة؛ وهي دولة ديمقراطية، تتعدَّد فيها الأحزاب النِّياسية النَّاعية إلى الوصول إلى السُّلطة عبر الانتخابات العامَّة؛ ويحكمها دستور ثابت يمكن تعديله باستفتاء شعبي؛ ويقوم النِّظام فيها على مبدأ الفصل بين النُّلطات: التَّشريعية والتَّفيذية والقضائية؛ وتكفل الدَّولة للمواطنين الحقوق والحرِّيات العامَّة والخاصَّة، وهم يسهمون في الحياة اللِّيّياسية والاقتصادية والاجتماعية والثَّقَافية، حسب دستور الجمهورية اليمنية. في المقابل، تعدُّ السُّعودية دولة ملكيَّة، تقوم على سلطة الملك المطلقة، ويجرِّم النِّظام
 كبير ؛ ويأتي الملك على رأس هرم الشُّطة، وهو القائد الأعلى للقوَّات المسلَّحة، ورئيس
 الملك بالعائلة الحاكمة (آل سعود)، ويجري الوصول للمُلك عبر ولاية العهر أو بتسمية الأسرة الحاكمة لأحد أعضائها ملكًا على الشَّعب. كلُّ ذلك وفق تأويل ديني خاص يقو

عليها نظام الَّولّة.
هذا التَّّاين في شكل النِّظّام المِّيّاسي، أنَّرّ على مجريات العلاقة بين البلدين. فقد ظلَّت السُُعودية تخشى مِن تأثير الأفكار الجمهورية والَّيّيمراطية في اليمن، وتتَّخَّفَ مِن تغيير

موازين التوى خاصَّة تلك التي ترتبط بها، وهذا ما جعلها حاضرة بشكل أو بآخر في المشه
 r- العامل الاجتماعي:
العلاقات الاجتماعية والثَّقافية بين الثَّعبين، اليمني والسُّعودي، قديمة قدم هذين الثَّعبين، وهي تقوم على عدد مِن المشتركات التَّاريخية والرَّوابط الاجتماعية، كالأعراف والتَّقاليد والعادات والمصاهرة والتَّداخل القبلي. وهذه العوامل لها أثرها في المعادلة السِّياسية بين البلدين
وتُعَدُ القبيلة في اليمن جزءًا أصيلًا مِن التَّكوين الاجتماعي اليمني، وعنصرًا أساسيًا
 والأنساق والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمّيّياسية. هذا الحضور القديم والقوي للقبيلة
 المناهضة للدَّولة داخليًّا وخارجيًّا الإِفادة مِن هذه القضية، واستثمارها للإضرار بدصلحة اليمن
وفيما ترتبط القبائل اليمنية والنُّعودية ببعض إلَّا أنَّ عامل سيطرة النَّولة السُّعودية ونظام الحكم الملكي أضعف كثيرًا مِن قوَّة القبيلة أمام النَّولة، وسمح عامل الاستقرار والوفرة
 وينزع المواطن السُّعودي للاستتاد على اللَّولة نظرًا لحضورها الأقوى، عبر أجهزتها وأنظمتها وحضورها الإعلامي والتَّليمي والتتقيفي. واعتمادًا على ما سبق، يمكن القول إنَّ سيرورة العلاقات اليمنية- السُّعودية شهدت منذ بدايتها الأولى، وصولًا إلى وقتتا الرَّاهن، حالات مِن الاخِّا في مستوياتها المختلفة؛ كما سجَّلت منحنى ارتفاع وهبوط في مراحل مختلفة، متأَثِّرّ بظروف وعوامل شتَّى: دينيَّة وفكريَّة وسياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة. كان التَّتُتُر هو العنصر الأبرز الَّني طغى على مشهِ العلاقة بين السُّعودية واليمن في بداية نشأتها، إذ على الرَّغم مِن عقد الاتِّقِقيَّات والمعاهدات بين الدَّولتين الجارتين "الكملكة
 يعود مجدَّدًا بين فترة وأخرى.
بدأت العلاقة بين المملكة المتوكَّلية والمملكة السُّعودية منذ عام ءبوام، وخاضت

 ومنعطفات، بعضها كانت ذات تأثير إيجابي على البلدين، وبعضها كا كا


 ثقافة مجتمعها، ويعزِّز روح الثَّورة الَّني كانت تسري في المنطقة ضدَّ الأنظمة الملكيَّة والأميريَّة والشُّطانيَّة. كما أنَّ دعم الرَّئيس المصري جمال عبدالنَّاصر لهذه الثَّورة، ووقوفه إلى جانب النِّظّام الجمهوري، وحضوره العسكري في اليمن، زاد مِن دفع السُّعودية لتَبِّيّي موقف سلبي مِن التَّرّة.
عقب فشل القضاء على النِّظام الجمهوري الوليد، واتِّفاق النِّظامين النُّعودي والمصري

 وتعزيز النُّفوذ، فأسَّست لجنة خاصَّة لبناء علاقة مع النُّخب والرُّموز الاجتماعيَّة والدّيّياسيَّة

حرصت السُّعوديَّة أن تظلَّ حاضرة في المشهر اللِّيّياسي اليمني، ومساهمة في نفوذ القوى الموالية لها -القُليَّة والعسكريَّة والمِّيّاسيَّة والِّدِينَّة- في المشهد، خاصَّة في اليمن الثَّمالي. وبعد تحوُّل اليمن الجنوبي إلى التَّوجُه الاشتراكي وانخراطه في المعسكر الشَّرقي، وتبشيره بثورات اشتراكيَّة في منطقة الجزيرة العربيَّة، وهو ما متَّل خطرًا وجوديًّا على نظام
؛ ترأَّ الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود "اللَّجنة الناصَّة" باليمن، كما ترَّسَ الجانب السُُودي يف بجلس التَّسيق اليمني- السُّودي.

آل سعود، توجَّهت الشُّعوديَّة إلى دعم الاستقرار في اليمن الشَّمالي ليبقى حاجز صدٍ ضدَّ الدِّ اليساري الَّني بدأ يتعاظم تأثيره في المنطقة.
 الفصل بين التُّطات، والتَّعُد الحزبي، والعمليَّة الانتخابيَّة، كحقِّ للشَّعب في التَّبير عن

 اللِّتياسي للالنِّظام السُّودي، وعلى مقربة مِنه، حيث سيسمح بانتشار عدوى الِّيمقراطيَّة الَّتي كان الغرب يسعى لتتميهها في المنطقة ودعمها -في حينه. يِّول الدُكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجيَّة الأسبق: "إذا كانت الآِيمقراطيَّة الَّتي


الاستقرار الدَاخلي، ولضمان -أيضًا- علاقاتها مع الآخرين"ْ.
 (احتلال العراق للكويت) -في منظور اللُُودويَّة وبصض دول الخليج، شهـت العلاقة بين
 في ثرواته، ما دفعه لتطع علاقته به، والتَّضييق على إقامة أكثر مِن 1.0 مليون مغترب يمني، ما أَّى إلى خروج أكثرُ مِن . . 1 ألف مغترب لليمن، في ظروف مأساويَّة صعبة.
 انفصال \&99 ام، سعت السُعوديَّة لدعم "الحزب الاثشتراكي اليمني" في دعوته للانفصال،

[^0]وحثدت الموقف الخيجي والدُولي ضدًّ مسعى الأَولة اليهنيُّة للقضاء على تمرُّد وَوَّات "الحزب الاشتراكي اليمني"، الحاكم للجنوب سابقًا، عليها. مساعي الرِّيِاض -في حينهـ -لم تفلح، وتصكًّت الأَولة مِن القضاء على مشروع الانفصال، وتثبيت الوحدة.


 جَّة". وبذلك أغلق أحد أبرز الهلفًّات حساسيَّة وتوتُرًا بين البلاين الجارين.


كانت المُّودية تتتمد في علاقتها باليمن على شخصيَّين بارزتين، الأولى الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، حيث كان المعني الأؤَل بالملِِّ اليمني، منذ ستينيَّات الترن الماضين، وقد تَُ تأسيس ما يُعرف بِ"اللَّلَّة الخاصًّة"، تحت إشرافه، وكانت هي اللَّجنة المعنية بترتيب العلاقة مع الأطراف اليمنية المحلية، الموالية للُُُودية، لخلق جماعة ضغط. وكان الأمير سلطان على الِّلاحع كبير بالوضع التِّيّاسي والاجتماعي في اليمن. وقد انعكس رحيله -


التَّانية فهو الثَّيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، والذي تميَّز بعلاقة جِيِّة مع الجانب الشُّودي، باعتباره وجاهة قبلية رفيعة في اليمن، وشخصيَّة مؤِّثّرة على المشهِ الِّبِياسي. وقد أسهوت

 عامل توازن والتقاء

في 1 فبراير 1 (1+م، انظلقت ثورة شبابيَّة ضدَّ نظام الرَئيس الرَّاحل، علي عبدالهُ صالح، مطالبة بإسقاطه، على إثر ثورات شعبيًّة اجتاحت تونس ومصر مِن قبل. ونتيجة رفض "صالح" التَّكِّيّي عن الشُّطة، ومواجهته الاحتجاجات بالعنف والتّل، وقعت اليمن في أزمة سياسيَّة، خاصَّة وأنَّ أطيافًا سياسيَّة واجتماعيَّة وقوى عسكريَّة أعلنت انضمامها وتأييدها لـطالب الثُّأرار في السَّاحات. تخوَّفت السُّوديَّة مِن نجاح الثَّوَرة في إسقاط نظام "صالح"، الَّأِي حكم اليمن لأكثر مِن r. عائًا، وامتتاد عدواها إلى دول الخليج ومجتمعها المحلِّي، فبادرت بمساندة نظام
 في السُلطة. وهنا جرى الإعالن عن مبادرة خليجيَّة رعتها السُعوديَّة، وكانت الوسيط الَّني دفع القوى والأطراف المختلفة للقبول بها. نالت "المبادرة الخليجيَّة" تلك دعم مجلس الأمن، والولايات المتَّحة الأمركيكَّة، والمملكة المتَّدة (بريطانيا) والاتَحِاد الأورِبَّي، وروسيا والصَّين. وشكَّات المبادرة الَّتي جرى التَّوَقيع عليها في العاصمة السُّعوديَّة (الرِّيّاض)، في

 مفزَّ مِنه.
 علاقات السُُعوديَّة بالأطراف اليمنيَّة، وموقفها مِن الأحداث والقضايا اليمنيَّة، تحوُّلات وتقلُّبات، ومدًّا وجزرًا، وارتدادات داخليَّة وإقليميَّة ودوليَّة. كما أنَّ هذه العلاقات تأنَّرّ بالتَّيُّرات الدَّاخليَّة والعوامل الإقليميَّة والدُّوليَّة.

## الفصل الأوَّل

## ثورة 11 فبراير

وانتكاساتها على
الكياسة المُعودية تجاه اليمن

بعد عقود مِن السُّكون والجمود، وعلى غير المتوقَّع، اندلعت في أكثر مِن بلد عربيٍّ ثورات شعبيَّة أسقطت أنظمة حاكمة، وهزَّت عروش أنظمة أخرى قائمة، وخلقت واقعًا جديدًا
 أكثر المراقبين تفاؤلًا.
 شاركت فيها جموع شعبيَّة، قِّرت في بعض الدُّول بمئات الآلاف، وربَّما باللمليون، في تظاهرات ومسيرات مطالبة بـ"إسقاط النِّظام"، كشعار لا تقبل التَّراجع عن تحقيقه. وامتنَّت هذه الاحتجاجات الثنَّعبيَّة الواسعة لمُختلف أنحاء الوطن العربي؛ إذ بدأت مِن تونس، الَّتي انطلقت مِنها الشَّرارة الأولىى، ثَّ تلتّها مصر ، ثمَّ اليمن وسوريا، ثَّ ليبيا ا عُرفت هذه الموجة الثَّوريَّة بـ"الرَّبيع العربي"، وكانت نتيجة طبيعيَّة للاستبداد اللِّيّياسي، وانتشار الظُّلم والفساد، والرُّكود الاقتصادي، وسوء الأحوال المعيشيَّة، وسوء الأوضاع عمومًا في البلاد العربيَّة.
كانت النُّعودية تراقب المشهد الثَّوَري في هذه البلدان العربية، وتعيش حالة مِن الارتباك في التَّعامل مع هذا المتغيِّر الجديد. وبالمجمل فقد اختلف التَّعامل السُّعودي مع أحداث "الرَّبيع العربي" مِن دولة إلى أخرى، بادئ الأمر ، حيث أظهرت نوعًا مِن التَّئييد للأنظمة
 المعارضة النُّورية المسلَّحة ضدَّ النِّظامَّ، كما ساندت أيضًا ثيَّار ليبيا وقتالهم المسلَّح ضدَّ نظام مععَّر القتَّفي
كان التَّخوُف السُّعودي مِن نتائج التَّنيّير في المنطقة، وما يحمله مِن مفاجآت جديدة، هو الحاكم لموقفها تجاه الثَّورات، وإن فضَّلت -حينها- مراقبة المشهل عن كثب، والبحث
 https://shortest.link/rWiH

مؤَّرا تراجعت مواقفها مِن النَّورة السُورية بشكل سلبي.


عن فرص لتُزيز حضورها البِّياسي في المنطقة، تخُؤِّا مِن التَّيّيرات الثَّاملة التي قد
 وانتقال عدواها للأُول المجاورة، فارتدادات التَّقَات في الإقاليم أمر طبيعي، حسب منطق



 وانتشثار فكرة الآِيتقراطية في إطار الأَولة الوطنية إلى سيرورة تتضمَّن صعودًا وهبوطًا


 على التَّرُّك، فإنًّ التُّعوب التي تشُعر بالظُّل، والتّي سئمت الجمود، أو أجزاء مِنها، تستلهم
 وفي هذا الفصل سوف نتاول انعكاسات ثورة 1 ( فبراير على الهياسة الشُّودية تجاه اليمن في ثلاثة مباحث: الأؤلّ: ثورة 1 ف فبراير .
الثَّاني: المبادرة الخليجية.
الثَّالث: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

## المبحث الأؤَل: ثورة 1 ف فبراير:

عانى اليمن أزمات سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة شاملة. وقد شملت الأزمة اليتِياسيَّة المستوى الحزبي، ومستوى الْتِّظام الحاكم، بل ومستوى العلاقة بين المجتمع والَّولة. وقد



 إلى رفض الثُّخول في الانتخابات التِّيابية التي كان مِن المقرُّر أن تقام في عام
 الانتخابي، وتحييد المال العام، ووسائل الإعلام الرَّسمية، والجيش، عن الحّرّنراع الِّبّياسي، ووضع محدِّدات لازمة تضمن عدم تزوير الانتخابات. غير أنَّ الوضع استمرًّ على ما هو

 انعكست هذه الأزمات على مستوى الرِّضا الثَّعُبي تجاه الحكومة والّْنِّام السِّيّاسي،
 العاصمة اليمنئّة صنعاء، مواجهات مسلِّحة بين الحكومة وجماعة الحوثي منذ عام \& . . بم؛ كما شهدت المحافظات الجنوبيَّة حراكًا مجتمعيًّا متصاعدًا، في صورة مظاهِاهرات ومسيرات

 برزت جماعات العنغ، كتظّيم "القاعدة" في التَّثَكُّل والتَّدُدّد.

[^1]حزبِيًا، كانت حالة الاستقطاب في المشهـ الحِّيّياسي بين "المؤتمر الشَّعبي العام"، الحزب الحاكم، وبِن أحزاب "اللقاء المشترك"، الَّني يضدُ كلَّ قوى المعارضة المِّياسيَّة الحزبيَّة
 ونتيجة لنلك كلِّه، ومع سوء الأوضاع الاوقتصاديَّة والميثيثيَّة، حيث: زيادة معدَّلات البطالة (تثشير بيانات منظَّمة العمل الدُولية إلى أنَّ نسبة البطالة في
 وارتناع معدًّلات الفتر (إذ بلغت نسبة الينيِّين الَّآنين يعيشون بأقل من دولارين يوميًّا حوالي وغياب العدالة في توزيع الثَّرّرات والموارد الماليَّة، واستثشراء الغساد في أجهزة ومؤئَّسات الآَولة المختلفة،

 "محمًّ حسني مبارك"، خلال أيَّام معدودة، ودون أيّ صراعِ مسلًّح، وعبر ثورة سلميَّة.



 بها مختلف الشَّرائح الاجتماعيَّة، لتشَّس دائرة الاعتصامات وتنتقل عدواها إلى مدن يمنيًّة أخرى.
نادى المحتجُون بسقوط النِّظام الَّني رأوا فيه تكريسُّا للجهل والتَّفُّفُ والفساد والظُّلُ والاستبداد، بعيدًا عن أيّ انحياز لأيَّ قوى سياسيَّة أو اجتماعيَّة أو مناطقيَّة، فالهتافات كانت ترتفع باسم اليمن ولأجله. ومع تمدُد هذه الاحتجاجات باتت تثتُكِّل خطرًا على النِّظام

[^2]في صنعاء، فقابل الرَّئيس الرَّاحل، علي عبد اللَّهالح، هذه الاحتجاجات بالتَّهديد والوعيد،
 لكطالب "الثُوار""'، ومطالب الأطراف الَّتي سعت لإيجاد حلول وسطيَّة تنهي الأزمة التَّي دخلت فيها البلاد.




 اللصابين.






 لقوَّات الأمن"
دشَّنت "جمعة الكرامة" مرحلة جديدة للثَّورة، إذ تحوَّل المشهِ لصالح المَّاحات المنادية
 والعسكريَّة. فبعد يومين على الحادثة أعلنت شخصيَّات قياديَّة رفيعة في نظام "صالح"


 مِن قيادات الجيش اليهني تأييدهم للقَّرْة، والوقوف إلى جانب التُّارِ والِّفِّاع عنهم. بعد هذا الإعلان تتابعت بيانات التَّيّيد والوقوف مح التَّرَّرة مِن شخصيَّات قبليَّة واجتماعيَّة، وسياسيَّة وتقافيَّة، وكيانات مدنئَة ودينيئة، وموظفي الدَّولة في التطاعات العسكريَّة والمدنيَّة والأُبوماسئَة، مِن مختلف محافظّات اليمن .
كانت أحزاب المعارضة مترِّدة في الاتحاق بالثَّرة، لأنَّ سقف الثَّورة كان مرتعنًا جـًا
 والوساطات مع "صالح" للتَّلِّلَي عن اللُّلطة، أو تتديم تنازلات فعليَّة وعاجلة لتصحيح الأوضاع المأزومة.

[^3]https://www.hrw.org/ar/news
 الرابط التالي: https://democraticac.de/?p=r9107

هذه التَّحوُلات أعطت التُّوَرة الشَّعبيَّة دفعة نحو الأمام، وزخمًا شعبيًّا وإعلاميًّا واسمعًا في
 الددافعة عنها، وهي:
المؤسَّسة العسكرِيَّة، الَّتي انشقت عن النِّطام، بِيادة اللِّوِاء علي محسن الأحمر، ومَن وقف معه مِن قادة عسكرِِّن وضبًّا وجنود، سواء في الجيش أو الأمن، والَّذين أعلنوا انضمامهم للثَّرَّة.
التبائل الينينَّة، ومِن أبرزها قبيلة حاشد وبكيل ومذحج وغيرها، أذ أعلنت رموزها القبليَّة


 الثَّباب والجموع العريضة مِن المواطنين الَّين تواردوا على ساحات الاعتصام ومسيرات التُّاهر .

 أن تكون أيُّ سلطة في اليمن موالية لكم، وظلُّاً يرقبون أيَّ تحوُّل في الثّئَن اليمني، ويسعون للتَّثُثر فيه حتَّى لا يشبَّ عن الطَّوق، ويتجاوز الوضح الَّآي يجطله يراجِ ملقَّات الماضي،
 أزمة سياسيًّة وحالة صراع، وتعاملت معها مِن هذا المنطلق، بعيدًا عن أيّيّ اعتبار للحراكِ الثُّعبي العارم في حينه. وهو ما انعكس لاحقًا على صيغة "المبادرة الخليجيَّة"، ومواقف
 ورموزه، وسعيها لـنحه حصانة دستوريَّة وضمانات قانونيَّة بعدم ملاحقته قضائيًّا.

[^4] التالي:
https://www.almasdaronline.com/article/riva.
 https://shortest.link/rexm

بدأت السُُعودية في الاتِّصـال بنظام "صالح"، وسعت في تدعيم موقفه، وتعزيز قبضته على الأوضاع. فقد ذكرت وسائل إعلام مختلفة، عن مصادر محلّية، أنَّ سفينة سعودية ولاية
 خاصَّة بمكافحة الشَّغب، برفقة وفد عسكري سعودي، بقيادة العقيد مذكر عبدالرَّحمن الحارثي، الملحق العسكري في السَّفارة المُّعودية بصنعاء "٪؛ هذا بالإضافة إلى تقديم دعم |قتصادي تمتَّل في منح الحكومة اليمنية (٪) ملايين برميل نفط لمساندة نظام "صالح" في معالجة الأزمات البترولية.
تخوُّف السُّعودية مِن سقوط نظام "صالح" عبر عنه بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التَّعاون الخليجي (الذي ظلَّت السُّعودية تغطِّي أدوراها في اليمن خلفه)، والذي عُقِد في العاصمة السُّعودية (الرّيِاض)، بتاريخ • 1 أبريل، عقب الاتِّصالات والمشاورات التي أجريت مع نظام "صالح" وأحزاب المعارضة المِّياسية، مِن قبل سنراء كلِّ مِن السُّعودية وقطر وعمان بصنعاء؛ فقد جدَّد المجلس التَّبِير عن "قلقه" لاستمرار ما وصفه بد"حالة الاحتقان الكِّيّاسي، والتَّتّهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن".
 عملت السُّعودية على استضافة "صالح"، والقيادات اليمنية التي أصيبت في الانفجار، في الرِّياض، لمعالجتهم، وبدأت جهودها الفعلية في إنهاء الثَّوَرة بصيغة تضمن بقاء امتداد
 عقب الحادث إلى تجميد الوضع داخل اليمن، فيما استمرَّ غياب "صالح" عن المشهد أربعة أشهر، عاد بعدها معافى إلى اليمن، في K M سبتمبر، وبشكل مفاجئ، لتتدلع مواجهات مسلَّحة بين قوَّات موالية له وأخرى تساند المطالبين برحيله، أوقعت نحو استندت السُّعوديَّة في تدخُّلها بالثَّأن اليمني إلى اعتبارات عدَّة، مِنها تُويض الولايات المتَّددة الأمريكيَّة لها لإدارة هذا الملفِّ الحسَّاس؛ إذ يشير د. عبدالباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع اللِّيّاسي بجامعة صنعاء، إلى أنَّ "الولايات المتَّحدة أوكلت الأزمة اليمنيَّة
 https://shortest.link/rWjE
 للاثثر المباشر عليها وعلى دول الخليج الأخرى إذا ما آلت الأمور نحو الاحتراب وانيا والانفجار -فحسب، بل كذلك لتحمُل الأعباء الماليَّة أثثاء الأزمة وما بعدها آليّا". وبحسب شمسان فإنَّ "السُعوديَّة اتَّذْتها فرصة لتتعيق سيطرتها على الحقل اليمني ومخرجاته، وكذا لوأدأد كلِّ
 الحاكة" "ا


 داخل بنية اللِّظام التِّياسي اليمني. وقد رأت في أنَّ ثورة الشَّبَاب في حقيتّها الكبرى هي عطلية إعادة بناء لهذه اللعاهيم الكبرى، وسعي لترجمتها على الواقع، ما سيغني أنَّ اليمن


ترسيخ هذه المطالب، وتماهى معها في ذلك بعض دول الإقليم والمجتمع الدُولي.
كانت الأهداف الأولى للسُّودية في التُّعامل مع التُّورة التي انطلقت في اليمن هي: 1- مساندة نظام "صالح" وتجاوز التَّورة، بتقديم بعض التَّتَّلات والتَّطمينات للأطراف الكِّياسية والحزبية، أو بفرض حالة مواجهة تضطرُّ التَّارِ لرفع المِّلاحِ إزاءها، ما يدخل التِّظام في شرعية المواجهة والقضاء عليهر.
 وحلول اقتصادية؛ فتّ دعا مجلس التعاون الخليجي، في 1 أبريل، الرئئيس "صالح" إلى نتل
 التُّرة وأحزاب المعارضة سارعوا برفض المبادرة، لعدم تضمُنُّا الرَّحيل الفوري للرَّئيس "صالح" ونظامه.
r- استتطاب القوى التي أيَّدت الثقَّرّة للتَّراجع عن مواقفها، وتخفيض سقف المطالب إلى أدنى حدِّ ممكن. إذ جرت عدَّة زيارات ولقاءات واتِّصـالات مع أطراف يمنية أيَّدت الثَّوَرة

 "صالح" وإن جرى فرض انسحاب "صالح" مِن الشُّطة، مع حصوله على حصانة دستورية. وبالفعل، خسرت الرّهِهانات في وأد ثورة ( 1 فبراير ، وظلَّ طرح "مبادرة" سياسية تخرج "صالح" وأركان عائلته مِن المشهد هو الحل الذي لن يقبل الثُّوّار غيره. وهنا جاءت "المبادرة الخليجية" بصيغتها التي جرى التَّديل عليها، وصولًا إلى صيغة نهائية جرى التَّقّيع عليها لاحقًا.

## المبحث الثاني: المبادرة الخليجيَّة:


 العربي عامل تهديد غير مباشر له، خاصَّة وقد بدأت فكرة التَّرّرة تتسلَّل إلى محيطه؛ بلـ وتتردَد تبريكات مواطنيها للشُّعوب الأخرى على ما أنجزوه، عبر منصًا التَات التَّاصل
 هنا شعر النَّظام الالُّودي بالخطر ، وبدأ في اتِّخاذ جملة تـابير داخليَّة (لا يعنينا ذكرها هنا)، وتدابير على مستوى محيطه القربب. ففي أثثاء التُّرة المصريَّة، شهلت مملكة البحرين سلسلة احتجاجات ودعوات لناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى المشاركة في يوم غضب عام، مع نهاية شهر يناير ومطلع شهر فبراير (1 (1 بام)، ضدَّ أسرة آل خليفة الحاكهة. وبدأت الأمور تتصاعد إلى أن تـكًّ آلاف المحتَِّين مِن الوصول إلى "دوَّار اللُٔلُّؤة"، وسط


 الَّتي باتت تتسع أكثر فأكثر . فتتَّدت الحكومة البحربنيًّة بطلب إلى مجلس التَّعاون لاول

 سعوديًّ، بالإضافة إلى (. م) رجل أمن إماراتي، تحت لافتة "درع الجزيرة". وخلال أيَّام تثَّ القضاء على الاحتجاجات وفضُ الاعتصام في "دوَّار اللُٔلؤلؤ".



 اللَّياسة اللُُودية الخارجية تجاه اليمن، فإنَّه ينعكس على تناعل السُّعودية مع مختلف

الملفًات، سواء ما يتعَّقَ مِنها بالتَّعامل مع ثورة 11 فبراير، أو بـالمبادرة الخليجية" التي صمِّرت كمخرج سلمي للازّزمة المِّتياسية. لقد كان مِن الخطورة بمكان لللَّظام السُّعودي اتِّباه مسار ثورة ( 1 فبراير نحو الانتصار ، بسقوط نظام "صالح"، لذا سارعت تحت غطاء مجلس التَّعاون لاول الخليج العربيَّة لإيجاد


 هادي، وتثُكيل حكومة وفاق وطنّة مناصفة بين حزب "المؤتمر الشَّعبي العام" وحلفائهد و "اللِّقاء المشترك" وشركائه، بقيادة المعارضة، على أن تثُكًّ لجنة عسكريَّة وتكَلَّف بتخفيف
 للرئئيس "صالح" وآخر مؤِّد لـ"صالحّ ومناوئ للثَّرةٍ أَكَّت المبادرة (والتي أُطلق عليها لاحقًا "المبادرة الخليجيَّة")، وعلى غير رضا مِّا مِن


 كانت المبادرة بوساطة سعودية بالأساس، وقد لتيت الوساطة السُّعودية ترحييًا واسمعًا في الأوساط اللِّياسية، وخصوصًا قوى المعارضة، كما رحَّب بها الرَّئيس "صالح" في بدايتها بايتها، مبديًّا تحفُّطه على بعض النِّقاط التي وصنها بالغامضة، ' واستضافت السُّعوديَّة توقيع "المبادرة الخليجيَّة" مِن قبل الأطراف اليمنية، ورحَّبت بالتَّقيع عليها، خاصَّة أنَّها تعدُّ راعية
 إعداد المبادرة، فصصالحها في اليمن أكثر مِن غيرها مِن دول الخليج الأخرى، ويهمُها كثيرًا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1^1 انظر: رئس الجمهورية: لن نسمح بالنوضى والانقلاب على الشرعية وهناك خطططات تستهدف اليمن، وكالة سبأ للأنباء، في: }
\end{aligned}
$$ https://www.saba.ye/ar/printr\&)rır.htm

أمن اليمن باعتبار الجوار والتَّثّثير • وقد عدَّ الملك السُّعودي الرَّاحل، عبدالله بن عبدالعزيز ، قبول المبادرة بداية لصفحة جديدة مِن تاريخ اليمن¹' . "وُقِّع النُّشخة الأخيرة مِن المبادرة بسبب الضُّغوط الإقليميَّة والدُّوليَّة على الأطراف اللِّيّاسيَّة، وليس تعبيرًا عن التزام حقيقي فيما بينها "‘، ومع هذا اتَّقق الأغلب -في اللَّاخل والخارج- على أهميَّة تطبيقها ضمانًا لعدم وقوع اليمن في شبح الحرب الأهليَّة الَّتي بدت

نذرها تظهر شيئًّ فشيئًا.
في الطَّرف المقابل، رفض شباب السَّاحات (الثُّوَّار) "المبادرة الخليجيَّة" ورأوا أنَّها تمنح "صالح" مساحة كبيرة للمناورة؛ غير أنَّ اعتراضاتهم ذهبت أدراج الرِّياح، ووجد الثَّباب مطالبهم غير مستجابة، ودورهم في مستقبل اليمن غير واضح، في حين تجري اتِّقاقات
 إبقاء الأمور في إطار البعد المِّياسي ك"أزمة"، وليس في البعد "اللَّوري"، كي لا يفرض
 جماعة الحوثي مِن جهتها أعلنت رفضها ل"المبادرة الخليجية"، لأنَّها -بنظرها - "أخرجتهم في الواقع مِن دائرة التَّأثير الدِّيّاسي، ووضعتهم خارج ترتيبات المرحلة الانتقاليَّة"با، كما أنَّها حيَّدت أيَّ دور إيراني في الملِّ اليمني وقصرت التَّأَثير على الأُول الخيجية بقيادة السُّعودية.
كان النَّشاط الخليجي بصنعاء في أوجه، خلال شهري أبريل ومايو (1 ( بَم)، برئاسة


$$
\begin{aligned}
& \text { 19 انظر: الريع العري دراسات تحليلية فُ المؤثرات الخارجية (اليمن غوذجًا)، نيلا المظفري، بُلة جامعة كركوكُ للدراسات الإنسانية، الجلد (Y)، }
\end{aligned}
$$

r. https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/ $\uparrow \wedge$

Y تس T F https://carnegieendowment.org/sada/\& $\varepsilon$ Vrı
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/rvr

مِن الزّيِّارات إلى اليمن＂「．وتعامل المجتمع الدُّولي مع الوضع في اليمن استتادًا ل＂المبادرة الخليجيَّة＂، الَّتي حظيت بإِيّ إلجماع إقليمٍّ وعالميّ، ورعاية مِن قبل：الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، وروسيا الاتِّحاديَّة، وجمهوريَّة الحِّين الشَّعبيَّة، والمملكة المتَّحدة، والجمهوريَّة الفرنسيَّة، بالإضافة إلى دول مجلس التَّاون：المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، والإمارات العربيَّة المتَّحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، عدا دولة قطر الَّتي انسحبت مِن＂الكبادرة الخليجيَّة＂．

 الرابط التالي：
https：／／yemen－press．com／newsrィケร।．html

وؤضعت المبادرة تحت إثراف ممتِّل الأمين العام للأكم المتَّحدة في اليمن، جمال بن عمر، والَّني قام بعدَّة زيارات إلى صنعاء، مِن أجل الإششراف على التَّسوية المِّياسيَّة خلال
 مِن أجل تقريب وجهات النَّظر بينهم، لإكمال المرطلة الانتقاليَّة، وفقًا لبنود "المبادرة
 تتكرَرْ لاعم التَّسوية المِّيّاسيَّة.
وانتهت المرحلة الأولىى بإتقام الانتخابات الرِّئّاسيَّة المبِرَة، الَّتي كان "هادي" المرشًّح
 و"حكومة الوفاق الوطني" في المرحلة الثَّانية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنئّة والعسكريَّة، ومعالجة قضايا العدالة الانتقاليَّة، وإطلاق حوار وطني شامل بهدف مراجعة الأستور قبل

كانت الشُّعودية حاضرة في تلك الفترة في النَّاحة اليمنية، وكانت قادرة على توجيه دفًّة الأمور نحو استقرار اليمن وتماسكه، بما تـلكه مِن أدوات ووسائل تأثير مختلفة، على
 محكومة بميزان التَّافح الذي أتاح لجماعة الحوثي تحقيق انتصارات عدَّة على المستوى العسكري، وعلى المستوى التِبتياسي؛ حيث بدات بأت في توسيع نفوذها استانتادًا للنطق التوَّة
 في كافًّة قضايا الحوار، بما في ذلك قضيَّة صعدة. والعجيب في الأمر ، هو أنَّ المجتمع الإقليمي والُُولي لم يلزم جماعة الحوثي بالاعتراف بـالالمبادرة الخليجية"، وآلئيّها التَّقْيذية، ووقف التتال، وتسليم اللِّلاح، قبل الانخراطوالمشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني"، باعتبار
 القوى على قـر مِن المساواة دون محابة أو ميول.
 https://cutt.us/ikOrq

متُّلت الذُول العشر الرَّاعية ل"المبادرة الخليجية"، المذكورة سابقًا، فرصة للقيادة النُّعودية لحشد الرّأي العام العالمي خلفها في تعزيز الاستقرار والأمن واللِّلم في اليمن، بما يخدم مصالح السُُعودية واليمن معًا، ويحقِّق لها تأمين حدودها الجنوبية مِن أي فوضى أو تهـيدي يمشُها ويمسُ مصالحها. كما أنَّ توافق القوى اللِّيّاسية اليمنية، وبالأخصِّ تلك المؤِِّّة للتَّرّ، على الحضور السُّعودي، المساند لمعالجة الأزمة اللِّيّياسية، أعطى السُّعودية أسهمًا جديدة لنجاح فرصها في تحقيق يمن مستقرٍ وآمن داعم لها، ومحافظ على سلامة حدودها ورعاية دصالحها.
أخفتت السُّعودية في استثمار الأوراق التي كانت بيدها، وأهملت مسئوليَّتها التَّاريخية في العبور باليمن إلى برّ الأمان، رغم كلِّ الفرص التي أتيحت لها، وتركت النَّاحة اليمنية للفاعلين المحلّيين والإقليميّين المناوئين لها والمهِّدِين لمصالحها لاستغلال الأوضاع وتغيير موازين القوى. وسواء انخرطت السُّعودية في شيء مِن هذه الأحداث لأغراض سياسية، أو لم تتخرط، فإنَّها خسرت مرحلة مفصلية منِ حاضر اليمن، وكانت إيران الرَّابح الأكبر نتيجة الخسارة هذه؛ ففي حين كانت جلسات "مؤتمر الحوار الوطني" مستمرَّة في صنعاء، تحت رعاية إقليمية ودولية، تمكَّنت جماعة الحوثي مِن التَّيُّد في محافظات صعدة، والجّ وحجَّة وعمران؛ دون أن يلقى هذا التَّدُّدُ أي مواقف حاسمة إقليمية أو دولية كونه تهديدًا لجهود السَّلام والحلول السِّياسية وعملية الانتقال الكِّتمي للشُّلطة.

## المبحث الثالث: مؤتمر الحوار الوطني:

كان "مؤتمر الحوار الوطني" خيار الأطراف اليمنية، للخروج مِن معادلة الاعتماد على

 يضمن بشكل غير مسبوق إمكانيَّة تتفيذ مقرَّراته. وحيث أنَّ الأطراف السِّياسيَّة، ذات الهويَّة المدنيَّة، مثل الأحزاب ومنظَّمات المجتمع المدني والنِّساء والثَّبَاب، رأت في الحوار مصلحة فعليَّة، رأت فيه جماعة الحوثي r المستتدة لقوَّة المَّلاح في الميدان وفرض حقاءِ اعتمادًا عليها استراحة محارب، إذ كانت تستعدُّ لدورة جديدة مِن الحِّراع.
 الدختلفة. فعلى سبيل المثال،، لم تتصِّب المعارضة التَّقليديَّة الرَّسميَّة (أحزاب اللِّقاء المشترك) نفسها في الحوار للحديث نيابة عن أجندتها المِّياسيَّة فقط، بل وأيضًا للحديث باسم الثَّرْرة الثَّعبيَّة، ونيابة عن شباب الثَّوَرة. وقد برَّرت أحزاب "اللّقِاء المشترك" هذا الموقف بالشَّراكة بين الطَّرفين في الانتفاضة ضدَّ الرَّئيس "صالح"؛ لكنَّ "اللّقِاء المشترك" تجاء الِّاهِ يمتلك رؤية مختلفة تمامًا للتَّعامل مع تحدِّيَّات اليمن في مرحلة ما بعد "صالح" عمَّا كانت تnتلكه الثَّورة ${ }^{\text {² }}$
وممَّا ساعد في تعقيد مسار "مؤتمر الحوار الوطني" حقيقة أنَّ احتجاجات 11 بام تتازعها توجُهان حضرا في السَّاحة بقوَّة؛ الأؤَل: حركة الاحتجاجات الجنوبيَّة المطالبة بالانفصال، والَّتي تعود جذورها إلى العام 997 ام، والثَّاني: جماعة الحوثي، الَّتّي تمدَّدت مِن محافظة صعدة (شمالي صنعاء) إلى عدد مِن المحافظات الشَّماليَّة. وقد ظلَّلَّ الطَّرفان في حالة تتازع مع الدَّولة، لأسباب مناطقيَّة وأخرى طائفيَّة، في ظلِّ وجود مظالم يستِّندون إليها في خطاباتهم، ما ألقى بظلاله على مستقبل التَّسوية اللِّيّياسيَّة، ومؤتمر الحوار .

[^5]إلى جانب ذلك، كانت المحرّكات غير المرئيَّة في التِّزاع الِّبِّاسي، وانقسام مراكز القّوى

 إلى انعكاسات أمنيَّة عيقة.
هذه العوامل خلتت وضعًا متعًَّا للغاية قبل الَّهَاب إلى "مؤتمر الحوار الوطني". كما أنَّ إصرار الرَّئيس "هادي"، وبمساعدة المبعوث الأممي، جمال بن عمر ، على بدء مؤتمر


 الجنوبي" مِن الحوار، بسبب النشل في تنفيذ التِقِاط العشرين، ثُّ عاد بعضها فيها بعد

للمشاركة.

 وبدلًا مِن البدء بالحوار بنوايا حسنة، والانفتاح على تتديم التَّازلاتات، فإنَّ الأطراف المختلفة



 لللقَّرات، والَّتي بدأت بانقلاب المؤوَّسة العسكريَّة في مصر ضدَّ اليُّلطة المنتخبة، في
 الارتباط بين جماعة الحوثي والِّظّام الإيراني، وتعزيز استقلالها وتعديل سلوكها تجاه

[^6]السُّعوديَّة مِن جهة، وإضِعاف قوى الثَّرْرة في اليمن مِن جهة أخرى، خثية وصولهُم للشُّلطة كما جرى في مصر .

"ترجمت اللُُووديَّة تلك التَّئُرُرات في سياستها تجاه الحوثِّيَّن، إلى حالة مِن الإصرار على إدماجهم في مسار الانتقال المِّيّاسي القائم على "المبادرة الخليجيَّة"، وآليَّتها التَّقَينيَّةَ،

 الهبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، والسَّيّير الأمريكي، "جيرالد فيرستاين"، لإششراك


 الجنوبي، بالمشاركة في الحوار، وفتحت أمامهم الباب لغرض شروطورّه، وأهمها: اعتذار الشُلطة عن حروب صعدة، واعتبار قتلى الحوثِّيِّن في تلك الحروب شهداء قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما حدث بالغعل"¹.

[^7]كان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، وعد الحكومة السُّعودية بالتَّعاون معها، وأن يترك التَّعاون مع إيران، وقد "كتب هذا الكلام، ووقَّع عليه"؛ ووعدت جماعة الحوثي دولة خليجية (الإمارات) بضرب "فئة معيَّنة في اليمن"، لكنَّ الجماعة لم تقم بذلك، "بعد أن أخذت الأموال الطَّائلة".

قائًا: "ما قام به الحوثي مِن غدر ونقض للعهود جزء مِن تربيته الإيرانية". " متُّلت مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" حزمة مِن المعالجات والحلول والبدائل للقضايا اليمنية المشكلة، وخارطة طريق يمكن الاستتاد إليها في إخراج اليمن مِن أزماته وواقعه البئيس، في حال جرى اعتمادها للتَّفيذ مِن قبل النُّلطات الرَّسمية، والتقى الدِّيّاسية والحزبية. وهذا كان يعني بالضَّرورة بناء دولة وطنية قويَّة، تتَّجه للبناء والتَّعير والتَّتمية، واستغلال مواردها وطاقاتها في تحقيق تطلُّعات الثَّعب اليمني، ومِن ثمَّ خروج اليمن عن أيٌّ نفوذ خارجي، وهيمنة أجنبية؛ فقد تلقَّى اليمن وعودًا مِن دول الخليج، ودول أوربيَّة وعالمية، بتقديم المساعدات المالية والمادية له، ما كان سيعني أنَّ فترة الاستشفاء مِن الأزمات التي لحقت بالبلاد ستكون قصيرة جدًّا. وقطعت المخرجات على جميع القوى المشاركة المبرِّرات والأعذار التي يمكن أن تلَّكئ عليها ضدَّ قيام الَّوَلة بوظائنها ومهامها، خاصَّة وأنَّ الجميع شارك في وضع الحّرات الحول والمّيّياسات، وساهم في صياغة المخرجات بروح توافقية.
كانت هذه الفرضية ستوفّر -في حال استغلال النِّظام السُّعودي لها- على (الرِّياض) الكثير مِن الجهود والنَّكاليف، إذ سوف تضمن يمنًا آمنًا مستقرًا، على حدودها الجنوبية، قادرًا على مواجهة المخاطر الأمنية والاختراقات الإقليمية، وشريكًا اقتصاديًّا وتتمويًّا عبر
 وقعت اليمن ضحيَّة مخطَّطات أفثلت المرحلة الانتقالية، وأتاحت الانقلاب على حكومة
https://shortest.link/r Arn
.

 السُعودية هي أكثر التتضرِّرِين بها .
تاليًا، أصبحت مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" إحدى أهعِّ المرجيَيَّات التي نصَّت
 الخليج العربية، و"التُّالف العربي"، إضافة إلى "الكبادرة الخليجية". كما باتت الـخرجات ورقة مِن أوراق التُقاوض مح جماعة الحوثي، كونها إحدى الأطراف التي شاركت في إعدادها وصياغتها، لهذا تسنَّكت السُعودية بهذه المخرجات في ظلِّ الحرب التي نشأت على خلفية انقلاب جماعة الحوثي (؟ ا • آم). ويعود فشل تنفيذ مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" إلى عدَّة عوامل، برأي عدد مِن


 "التَّرة المضادَّة" فيما يأتي: - الحوثِّوِن، وتيَّار الإمامة، الَّذين رأوا أَنَّهم سيذوبون في المجتمع في ظلِّ دولة الهواطنة المتساوية، وأنَّه لن يتحقَّ مشروعهم الَّني يقوم على نظرية "الحقِّ الإلهي" ومبأ

الالصطفاء السُّلمي.

- تيَّار النِّظامْام السَّابق الَّني لم يكن هُُّه سوى الانتقام مِن شباب وقوى ثورة التَّيّير ، أئًا كانت النَّائنج.
تيَّار الحراك الجنوبي المناطقي الانفصالي، الأي كان يرغب بالعودة باليمن إلى ما قبل Y F مايو •99 ام، مدعومًا بوعود أجنبية ودعم إقليمي. في الُُول المجاورة، حتَّى لا يشيع تأثيره على شعوب المنطقة.
 حول حقِّ الثُّوب في تقرير مصيرها، وحول دعم الآِيمقراطيَّة والحقوق والحرِيَّاتِ.

وعوضًا عن ذلك تواطأت مع توجُهات أنظمة الاستبداد العسكريَّة والأنظمة الوراثئّة في المنطقة في إفشال التَّربة الّْيّيقراطيَّة في الي من، إيثارًا لصصالحها.

## النصل الثأني

ستوط الأولة بيا جماعة الحوثيَي المتمرِّرِة
وانعكاساتها على النياسة النُّعودية تجله اليمن

مدخل:
فور انطلاق ثورة الثَّباب، في 1 فبراير 1 (+ +م، أعلن الحوثيُون انضمامهم إليها،
 في الخروجِ مِن طوق العزلة المنروضة عليهم، وكسر الصُّورة النَّطيَّة عنهم لاى المجتّمع
 تتفرد بترتيب ما بعد مرحلة سقوط النِّظامـ .
كان الحوثيون يبحثون عن فرصة تمكِّنهم مِن الحضور الحِّتياسي والعسكري في المشهر

 الوطنية، مِن القيادات الشَّبابية والاجتماعية والحزبية، على خلاف مع نهج الحوثِيِّن المسلًّح ومنهجهم الطُّأئفي، لذا كان مِن الصُعوبة على جماعة الحوثي أن تكسب باسم الثُّوَّ،



 الخاطفة لتحقيق مكاسب سريعة، وخلق واقع جديد على الأرض، منتهزة الإنهاك المتبادل لخصومهم: النِّظَام والمعارضة.
كانت النُعودية قبل ثورة 11 فبراير ترى جماعة الحوثي تهايدًا أمنيًّا لليمن، ولها بالضَّرورة، خاصَّة في ظلِّ ارتباطات الجماعة بالْتِظام الإيراني، وانخراطِّا التَّوشُعي في المنطقة؛ وهو ما جعلها تساند نظام "صالح" في مواجهاته مع الجماعة، خالد
 وضغط ضدًّ خصومه في الدَّاخل، وورقة ابتزاز على الصَّعيد الإِقليمي، لاستّرار الدَّعم السُّعودي، وهو ما جعله يبقي معاركه مع الجماعة متتوحة دون حسم، رغم توفِّر فرص عدَّة لهغا الحسم.

عقب (ا فبراير، وتحوُّل موازين القوى في داخل اليمن بما يسهم في ارتفاع أطراف
 الاستقلال والتَّمية والصَّدارة في المنطقة، كمنافس سياسي في المجال الحيوي بالمنطقة،
 اللسَّابق ومِن بقية التُوى الأخرى، بما أدخل اليمن في نفق مظلم مِن الصِّراع، ابتدأته جماعة الحوثي مِن صعدة.

## المبحث الأوَّل: سقوط عمران وإغفال اليّظّام السُّعودي لخطورته:

بعد أن سقطت محافظة صعدة بأيدي جماعة الحوثي، في الأئَّا الأولى مِن الثَّقرة، أقام الحوثيُون ما يشبه الحكم الذَّاتي بها، ثيُّ اتَّجهت أنظارهم إلى محافظّة الجّا حيث خاضوا فيها مواجهات عسكريَّة دامية مع قبائلل المنطقة بهـف السَّيطرة على مراكز



تقع قرية "دمَّاج" في وادٍ، جنوب شرقي مدينة صعدة، شمال اليمن. وتأتي شهرة هذه القرية لوجود مركز "دار الحديث"، الَّني أئَسَه مقبل بن هادي الوادعي، أحد مشايخ التيَّار
 العالم المختلفة. فبات أكثرُ مِن نصف سكَّان "دمَّاج" هم مسَّن وفد إليها لطلب العلم الشَّرعي في هذا الهركز . وقد ساهم هؤلاء الطُّلاب في نمو حجم القرية لأكثر مِن •r ع عامًا.

 الشَّرِية واللُّغة العربية وغيرها. واشتهر عن القائمين على مركز "دمَّاج" على الدستوى العام

 تطلعات سياسيَّة، ولم يسجَّل له موقف منِ الحروب المِبَتَّة في أثناء تمرُّد الحوثِّيِّن على الدَّولة، بل كان طلَّبه والقائمون عليه منصرفين تـامئًا لثشأنهم الخاص. وعندما سيطرت جماعة الحوثي على محافظة صعدة بدأت في إيذاء الوافين على قرية
 استخذام البِّلاح في فرض مطالبها، ما أَّى إلى اندلاع مواجهات مسلَّحة بين مليشيا جماعة الحوثي وسلفيّي "ددَّاج"٪「.

كانت جماعة الحوثي تسوِق أنَّ الحَّراع مع سلفيّي "دمَّاج" صراع مع أدوات الدخابرات
 مسئول مركز "دار الحديث" خلفًا للوادعي، أنَّ الجانب الشُّعودي عرض عليُّهِ العمل معهم مخابراتيًّا، وتعيين ضابط ارتباط معهم في صنعاء، كي يموِّلْم بالأموال التَّي يطلبونها، لكَّهَه رفض العرض



 عن "دمَّاج"، وبِّلك خلت محافظة صعدة مِن أيٌّ تتؤُع مذهبي أو حضور لأبناء المحافظات الأخرى.
في الوقت الَّأَي راقبت فيه اللُُعوديَّة الوضع عن كثب دون تسجيل أيَّ موقف في هذا
 صعدة، الواقعة على الحدود الجنوبية لكها، لم يكن خاليُّا منِ الرَّسائلّل المِّيّاسية، إذ حمل دلالات عدَّة، حيث بدا أنَّها جاءت في سياق تغاهمات إقليمية ودولية.
 حسين الأحمر (الني كانت تربطه بالشُّودية علاقات حسنة)، فقد بدأت قؤَة بيت الأحمر تضنف برحيل الثَّيخ "الأحمر" وحورث خلافات بين أبناء الثّبِيخ وبين الرَّئيس "صالحّ"، خصوصًا بعد ثورة 1 فبراير التي أحدثت شرخًا في العلاقة بين الطُّرفين، حيث انحاز
https://www.noonpost.com/content/\Tr. $\varepsilon$
 https://shortest.link/rb-Q
 https://yemen-press.com/newsrva.^.html
 https://shortest.link/Yc•v
 التَّورة وآل الأحمر "「.
استفاد الحوثئون مِن هذه الفجوات، وعملوا على استثشارها بما يحقِّق أطماعهم في اللَّيطرة على اليمن؛ فبعد أن استكملوا سيطرتهم على كامل محافظة صعدة، التَّهوا جنوبًا صوب قبيلة حاثد بمحافظة عمران، ودخلوا في مواجهات مع أبناء الثَّيخ "الأحمر "، انتهـت بتغلُب جماعة الحوثي، في ظلِّ غياب أي دعم سعودي لموقف أبناء الثِّيخ في تلك
 الثَّيخ "الأحمر"، في معقله المَبَلِّي بمنطقة الخمري!


 الكسلًّحة منغردين، دون تدثُل مِن أجهزة الأمن أو وقَات الجيش المسئولة عن حماية المواطنين والِّفَاع عنهر.
 وإعلان الثَّيخ حميا الأحمر موقفه المناهض لنظام "صالح" علنًا ، مِن قبل ( 1 فبراير ، حيث
 الحوثي لهم في إطار تحالفها مع الرَّئيس "صالح"، وفي إطار توظيفها مِن قبل بِض الأُول الخليجيَّة لضرب قوى حزب "الإصلاح".
فقّ ساعد "صالح"، وأركان نظامه السَّابقون، والموالون له، الحوثِّيّن في استهِافهم وهجومهم على بيت الثِّيَّح الأحمر؛ إذ أوعز لمشايخ قبائل حاشد بعدم التُّعاون مع أبناء
 https://www.alaraby.co.uk/politics/r.10/r/q/
(T ( ) YV https://shortest.link/rc.i
 https://shortest.link/rcry

الأحمر، والوقوف على الحياد مِن الحِّراع الجاري في عمران. كما رفضت المُّوديَّة تقديم دعم لهم "؛.


وr مهكالمة مسربة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح مع أحد مشايخ حاشد مبخوت المشرقي، انظر: السالح المنهوب (فيلم وثائقي)، قناة الجزيرة،
 https://www.youtube.com/watch?v=ALC__. G $\wedge \mathrm{HJ}$ https://shortest.link/rc\&ะ

مكَّت هذه الظُّروف والملابِسات الحوثِيّنِ مِن التَّرُّكُ صوب مدينة عمران، والَّتي تبعد عن صنعاء حوالي • غكم، للسَّيطرة عليها؛ ودشَّنوا عمليَّة التَّيطرة مِن خال تسيير



 وكيل محافظة عمران. وبعد أسابيع مِن اندلاع المعارك بين اللِّواء التَّابع للجيش اليمني
 "هادي"، ووزير دفاعه محمَّد ناصر أحدد، توقيع خطًّة لفكِّكَ الحصار عن اللِّواء ومواجهة

 اللُُعوديَّة، وقام وزير دفاعه بزيارة إلى الإمارات "؟، في إشارة إلى ارتباط ما جرى بالأُول

 لتد كانت عمران حاجز صدٍّ أمام تـدُد جماعة الحوثي باتِّجَاه صنعاء، خاصَّة بوريود قبيلة حاشد ومعسكرات الجيش اليمني القائمة على الولاء الوطني، وهو ما ما كان سيجل
 قبيلة حاشد، في رمزيَّها المتتِّلِّة بيبت "الأحمر"، ومِن كسر هيبة الجيش اليمني والأجهزة

 التي تغني طابعهم العسكري كَوَّة متمرِّدِة تقوم على العنف.

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$ https://www.youtube.com/watch?v=॰RyUVPZSRhk

## المبحث الثَّاني: سقوط صنعاء والصَّمت السُّعودي تجاهه:

راقبت الشُعودية تحرُّات جماعة الحوثي مِن صعدة مرورًا بحاشد ثَّ عمران، وأدركت - في الوقت نفسه - معنى أن تسيطر جماعة مسلِّحة تابعة لإيران على أجزاء واسععة مِن الجمهورية اليمنية، والتي تمِّلّ العقق الإمتراتيجي للسُّودية؛ لكن كوربِّما- لحسابات تكتيكية وتخْوُفات آنية مِن القوى المناصرة للثَّقرة طغت على البعد الإستراتيجي في تقييم الأحداث وصناعة الترار الشُّودي، تغافلت التِّياض عن سقوط عمران لتحقيق أجندات ظرفية. وقد رافق ذلك هدوء الموقف الأُولي. هذا الأمر انعكس سلبًا على تحديد مستوى
 مِن الأحداث التَّالية، وانعكاساتها العاجلة والآجلة على العلاقات اليمينة الُّعُودية.
 إلى إسقاط العاصمة (صنعاء)، ومعها إسقاط كافًّة أجهزة النَّولة في قبضتهم، وفرض إرادتهم مع حليفهم "صالح"، على الأطراف الِّبّياسيَّة الأخرى. في هذا التَّقَقيت، كان رئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسنـدوة، والَّذي تولًّى رئاسة الوزراء على أساس "المبادرة الخليجيَّة"، يشكو مِن تهميش الرئَئيس "هادي" لها له، وكان تهميش دوره يحدث أمام سمع وبصر الدُّول الرَّاعية لـ"اللمبادرة"، حيث لم تم تحرِّكَ ساكنَّا تجاه
 قام الرئئي "هادي" بإصدار قرار قضى برفع أسعار الوقود، لمواجهة عجز الموازنة
 الضَّغط على حكومة الوفاقْ "؛ ودون الاتِّفِق معها. وكانت الشُّعودية قادرة على دعم اليمن

๕ ๕ هشام شرف، كيف تم إفشال المبادرة الخليجية والتآمر على باسندوة.. ومن هي الأطراف التي تُفشلُ المبادرات الجديدة وما الهدف؟، موقع
 https://shortest.link/rh $\wedge \mathrm{L}$
 التالي:
https://marebpress.net/news_details.php?lang=arabic\&sid=0\&q入А

بالمشتقَّات النَّططية، وتهدئة الأوضاع، وتقديم مساعدات مالية مِن دول الخليج لحكومة "هادي"، لقطع الطَّريق على أيٌّ مسعى لسقوط صنعاء.
 خاطئ، وطالبوا بإلغاء "الجرعة المَّعريَّة"، وإقالة الحكومة.

 وتمكَّن الحوثيُؤن مِن اقتحام قيادة الفرقة الأولى مدرَّع، التَّابعة للِّواء علي محسن الأحمر ؛ وقاموا بجمع ما غنموه فيها مِن دبَّابات ومدافع وعربات مدرَّعة وأسلحة خفيفة، وشرعوا في إرسالها إلى معاقلهم شمال العاصمة صنعاء ؛. كما حاصروا مقرَّ الحكومة، وخلال أقل مِن (Y ( ) ساعة كانت مؤسَّسات الدَّولة تسقط في صنعاء تباعًا في أيديهم، وفي ظلِّ صدت تامٍ مِن الدُّول العشر الرَّاعية لـ"المبادرة الخليجيَّة"، بمن فيها المُّعوديَّة التَّي يعنيها أمن واستقرار اليمن بالَّرجة الأولىى، كما يعنيها خطورة وجود قوَّة موالية لطهران ومدعومة مِنها على حدودها الجنوبيَّة. وبدا مِن خلال اقتحام العاصمة، أنَّ الدَّولة سقطت في يد جماعة موالية لإيران؛ إذ بدؤوا بتعطيل أعمال: الحكومة، ومجلس النُّوَّاب، والرِّئّسة، واضطرَّوا الرَّئيس "هادي"، ورئيس مجلس الوزراء، خالد محفوظ بحَّاح، لتقديم استقالتهم.
لقد كان "التَّجمُعُ اليمني للإصلاح"، وهو مِن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي استطاعت أن تشكِّل حالة استثنائية في علاقتها مع السُّعودية، حيث نجح في بناء هذه العلاقة مِن وقت مبكِرَ، بالإضافة للفرقة الأولى مدرَّع، التَّابعة للّوِاء علي محسن الأحمر ،
 اللِّفاع، ووزارة الذَّاخلية، في حالة حياد تامَّة مع ما يجري.

[^8]لقد سبق للسُّعودية أن دعمت التيَّاّر الإسلامي في اليمن، في القرن الماضي، لمواجهة المدِّ اليساري، وهو ما شكَّل حالة مِن تلاقي المصالح بين الطَّرَين، وانعكس على علاقة الطَّرفين بعد قيام الحزب. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ العلاقة الحسنة بين السُّعودية والثشّيخ "الأحمر " عزَّزت علاقة "الإصـلاح" بـالسُّعودية"، حيث ظلَّ الثِّيخ "الأحمر " رئيسًا للحزب، منذ تأسيسه عام •99 ام، حتَّى وفاته في عام V . . 9 . ومِن بين الشَّخصيات التي تمتَّعت بعلاقة حسنة بالسُّعودية اللِّالّاء، علي محسن الأحمر ، الذي يحتلُ مكانة عسكريَّة وسياسية واجتماعية في اليمن، ويعدُّ أحد أهم الرُّموز اليمنية التي ارتبطت بعلاقة مباشرة مع النِّظام السُّعودي، وكان لـه إسهام فعَّال في ملفّ الحدود عبر اللَّجنة العسكرية السُّعودية اليمنية المشتركة، التي كانت معنيَّة بمعالجة الاختلالات العسكرية والأمنية بين البلدين، وحلِّ خلاف الحدود. هذه العلاقات بدأت تتأنَّرَّ بمواقف الطَّرفين، "الإصلاح" واللِّلّاء "الأحمر "، المؤِّدِّ والمناصرة لثورة $1($ فبراير، إذ دفعت النِّظام الشُّعودي لمراجعة موقفه مِنهم، بشكل غير علني؛ لكن أفصحت عنه سياستها التي شهدتها اليمن أثناء اقتحام مليشيا الحوثي لصنعاء، واستهدافها مقرَّات ومؤسَّسات حزب "الإصلاح"، ومعسكر الفرقة الأولى مدرَّع، التَّابعة للّوّاء "الأحمر". فقد تعرَّض الطَّرفان لهجوم عنيف، في ظلِّ صدت دول الخليج، وبالأخصّ صمت النُّعودية.
أكملت جماعة الحوثي مخطَّط إسقاط العاصمة صنعاء، مِن خلال استغلال قرار اتَّذذه الرَّئيس "هادي"، واحتلَّت مدينة صنعاء خلال ساعات معدودة، وبشكل مسلَّح، ودون أيّ مواجهة تذكر مِن قبل معسكرات الجيش أو الأمن، بل ودون أيٌّ إدانة خليجية أو عربية أو

سجَّلت هذه المرحلة واقعًا سياسيًّا وعسكريًّا جديدًا، بعد أن اقتحمت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء، مدعومة بمجاميع قبليَّة ووحدات عسكريَّة موالية لـ"صالح"، مِن أجل ضرب القوى الَّتي ناصرت ثورة ( 1 فبراير ، وفي مقدِّمتها حزب "الإصـلاح" والفرقة الأولى مدرَّع. وبعد أن تمكَّنت جماعة الحوثي مِن المَّيطرة بسهولة على مفاصل رئيسة في النَّولة، بالعاصمة صنعاء، بما في ذلك مجلس النُوَّاب، والبنك المركزي، وديوان مجلس الوزان الوراء، ، ومقرِّ القيادة العامَّة للقوَّات المسلَّحة، انقلب المشهد المِّيّياسي في اليمن رأسًا على عقب. لم يكن مِن الطَّبيعي تدكُّن مليشيا جماعة الحوثي مِن ضرب الرُّموز القبليَّة والعسكريَّة الَّتي تتمتَّع بعلاقات ودِّيَّة مع الرِّياض، تاريخيًّا، والمحسوبة على النُّعوديَّة سياسيًّا، في مقابل معسكر إيران والموالين لها في المنطقة، لولا موقفها مِن ثورة ( ا فبراير ؛ خاصَّة أنَّ
 لقد أرادت السُّعوديَّة ضرب هذه القوى التبليَّة والعسكريَّة، لكي تتخلَّى عن مواقفها الوطنِّيَّة لصالح المواقف المُّعوديَّة ذاتها، دون حياد؛ لذا كان مِن النَّافت أنَّ الضَّربات الموجعة الَّتي وجِهت لأبناء الثِّثِيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، واللّوِاء علي محسن الأحمر ، منِ قبل تحالف "الحوثي- صالح" الهادف لإسقاط حكومة الوفاق، كانت برضا إقليمي ودولي؛ يقول المتحدِّث باسم جماعة الحوثي، محمَّد عبدالسَّلام: إنَّ الحوثيِيّن أرسلوا أكثر مِن رسالة لبعض السَّفارات الأجنبيَّة للتَّسيق قبل السَّيطرة على صنعاء ^؛.

[^9]$\underline{\text { https://shortest.link/rnOF }}$
$\underline{\text { https://shortest.link/rhaS }}$

وهذا لا يمنع مِن تواطؤ بعض القيادات السياسية في اليمن، بشكل أو بآخر، مع هذا التَّكُجُه الإققليمي والدُّولي، لما تمثِّلّه القوى المستَّهَفة (القبليَّةَ والعسكريَّة والحزبيَّة) مِن خطورة عليهم -حسب منظورهم. لذا كان موقف وزير الدِّفاع -آنذاكـ محايدًا تجاه هذا التََّرُّكات الحوثيَّة، ومحًِِّا لمؤسَّسة الجيش، انسجامًا مع موقف الرَّئيس "هادي". وقد أشار محمَّد عبدالليَّلام، المتحدِّث باسم جماعة الحوثّي، إلى اتِّصالات جرت مع قيادات أمنيَّة وعسكريَّة قبل سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء، وأنَّهم أرسلوا أكثر مِن رسالة للرَّئيس "هادي"
 ردودًا إيجابيَّة بأنَّ المسئولين سيجعلون هذه "الثَّورة" سلميَّة، حدَّ قوله! ${ }^{\text {¹ }}$ ".


بعد أن أطبقت جماعة الحوثي سيطرتها على صنعاء، دفعت الأطراف السِّياسيَّة إلى توقيع

 العام. وفي حين كان الهـف مِن الآتِقَق تجنيب البلاد مزيدًا مِن دوَّامِات العنف، إلاَّا أنَّ الجماعة تردَّدت في التوقيع عليه، ورفضت التَّوقيع على ملحقه الأمنيْ، فتدا رأت في السَّيطرة على صنعاء انتصارًا لها، خاصَّة مع تأيّيد المجتمع الإقلميمي والدُولي للاتِّقاق، دون أدنى إدانة أو عقوبة على ما حصل، على الرَّغم مِن صدور قرار مجلس الأمن، رقم
 .




## المبحث الثَّاث: الانقلاب على "الشُّرعية" وظهور إيران كرايح أكبر:

 استمرَّت مليشيا جماعة الحوثي في فرض سيطرتها على صنعاء، وتععَّدت الجماعة

 شراكة ظلًّت محلَّ نظر عند الجماعة "ْ، وبات مطار صنعاء يستقبل الطُّأئرات الإيرانينَّة في جس مباشر بين طهران وصنعاء. ونجح الحوثئون في 10 أكتوبر \& (.آم في السَّيطرة على مدينة الحديةة، الَّتي تعدُّ مِن أهمِّ الموانئ البحرئّة على البحر الأحمر، في خطوة للتَّكُمُ في مضيق باب المندب الإستراتيجي هr
 منزل الرئئيس "هادي"، في 19 يناير 10 10 بام، وحاصروا القصر الجمهوري الَّذي يقيم فيه رئيس الوزراء "بَّاح"، واقتحموا معسكرات للجيش، ومجمًّع دار الرِّئُسة، ومعسكرات الصَّواريخ.



 مِن الوزراء، وتوجَّهوا إلىى إصدار "إعلان دستوري"، في 1 فبراير 10 • بام، تضمًّن حلَّ
 "المجلس الوطني" مجليًا للتِئِّاسة مِن خمسة أعضاء، لإدارة البلاد تحت رقابة "اللَّبنة

[^10]التَّرِيَّة" الحوثئَّة لمدَّة عامين، كمرطلة انتقاليَّة تتنَّن خلالها "مخرجات الحوار الوطني"،


 الأزمة اليمنيَّة الَّتي بدأت مع تتُدُم مليشيا الحوثي نحو صنعاء، وإمساكها منغردة بمغاصل
 مِن الألف إلى الياء"ه، بما في ذلك "مسودَّة اللُستور اليمني" الَّكي كانت اللَّبنة المختصًّة بصياغته قد انتهت مِن إعدادها، وسلَّلتها بالفعل إلى رئاسة الجمهوريَّة. استشُعرت الأُول الخيجيَّة التَّي دعمت مليشيا جماعة الحوثي -وبالألخص المُّعودية والإمارات- الخطر، لا سيَيًا بعد أن خذلتهم جماعة الحوثي في التضضاء على قوى "الإسلام
 الحوثي، بالتَّعاون معها والتَّلَآلِي عن إيرانٍ º. واتَّهم مجلس تعاون دول الخليج العربيَّة جماعة الحوثي بتدبير "انقلاب" على "الشَّرعيَّة" في اليمن، معلنًا رفضه المطلق للانفلاب

 الذي أعلنه الحوثي، واعتبرت الإعلان مكِّلًا لـ"المبادرة الخليجيَّة"لاهِ

 الرَّئيس والحكومة على الاستقالة، وحصار المسئولين". وقال بيان صادر عن الأُول العشر :
\&o انظر: راجح بادي، المسار السياسي في اليمن من المبادرة الخليجية إلى عاصفة الخزم، بجلة سياسات عربية، العدد (ع ())، مايو 10 •بم:

 http://www.alyemeny.com/article.php?id=rぃו\#.W_Tit-hvaUk
 https://shortest.link/rijy
ov https://thenewkhalij.news/article/av^r
"إنَّ المجتمع الدُولي يشعر بِقق عميق بسبب التَّطوُرات الأخيرة؛ فليس مِن المقبول استخدام
 في المقابل كانت إيران -الخصم اللَّود للسُّعوديَّة- تحتفي بالوضع الجديد في اليمن؛ فقد قال مندوب مدينة طهران أمام مجلس الشُوري الإيراني، علي رضا زانِيا الكاني، والمقرًّب مِن المرشد الأعلى علي خامنئي: إنَّ "ثالاث عواصم عربيَّة أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة لللَِّّرة الإيرانيَّة الإسلاميَّةَّ"، وأنَّ صنعاء أصبحت العاصمة العربيَّة الرَّابعة في "طريقها
 تكًَن الرَّئيس "هادي" مِن اختراق الحصار الَّني فرض عليه، والهروب خارج صنعاء وصولًا إلى مدينة عدن كونها كانت خارجة عن سلطة مليشيا جماعة الحوثي. هنا بأت
 عطليَّة الانقلاب وإِقاط أليّ معارضة تحمل مشروعيًّة المناهضة لما اعتبره الحوثئون و"صالح" "ثورة شعبيَّة"،
أعلن الرئئيس "هادي"، عقب وصوله إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، تراجعه عن الاستقالة، وعدَّ صنعاء عاصمة محتلَّة، وعدن عاصمة مؤقَّتَ، والحوثِّيِّن ميليشيا متمرِّدِة على الأولة؛ ودخلت البلاد في حالة انتسام بين سلطة شرعيًّة في عدن وسلطة انقلابيَّة في صنعاء. وانسحبت معظم النَّفارات والمؤئَسات الأُوليَّة التَّمويَّة، وتوقَّنت الأعمال الخاصًَ

والعامًّة.
سعى الرئئيس "هادي" لترتيب وضح حكومته، بعد إطلاق سراح رئيس الوزراء "بحَّاح"،


 https://www.albayan.ae/one-world/arabs/r.10-.1-rv-1, rravrou
 https://shortest.link/rioZ
 اقتحام جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء، حيث بدأت معالم هذا التَّحالف الثُّائي البراغماتِ تُّض ح أكثر، ليصبح حقيقة لا لبس فيها، خاصَّة مع استكمال انقلابكم على السُّلطة الشَّرعيَّة مثثلة في "هادي".


 مارس 10 • بم، أعلنت الجماعة سيطرتها على محافظات الضًّالع ولحج وأبين؛ وأصبح الحوثيُؤن على مشارف العاصمة المؤقَّتة عدن. في ذات التِّياق، تحرَّكت التُوَّات الموالية
 دامية بهـف التضاء على سلطة الرئئيس "هادي" وحكومته.


تحوُلٌ ميزان القوى لصالح تحالف (الحوثي- صالح)، وتخوُّتُ الهُُودويَّة مِن خروج الأمور


 العربي" لدعم الشَّرعيَّة اليمنيَّة، بقيادة الشُّودويَّة. دفعت الـُّعوديَّة الرئئيس "هادي" للخروجِ مِن مدينة عدن، باتِّجَاه التِّيّاض، عبر سلطنة عُمان، بعد أن طلب التَّذل الخليجي في اليمن لاعم سلطته وحكومته في مواجهة تمرُّد

الحوثِيّنِ وتظظيم "القاعدة". وكان مِن الواضح وجود استعدادات مسبقة للتَّخل عسكريًا في

 العربي"، وانطلاق عمليَّة "عاصفة الحزم" العسكرية، وبنك الأهداف الواسع، وخارطة مسرح
 انتقال الرَّئيس "هادي" في وقت سريع جدًا.
 مارس 10 بام، بعد عرضٍ عسكريٍ ومناورات أجراها الحوثئون على الحدود الينينّة السُعوديَّة، في منطقة البقع بمحافظة صعدة، بمختلف الأسلحة، في لقد رأت السُّعودية في "هادي" ورقة رابحة للوقوف أمام هنا التَّتُّيُر الجذري في المشههُ،

 الوطني ومؤسَّسات الأَولة العليا. لم تكن الشُّودية راضية عن مواقف الرَّئيس "صالح"، رغم أنَّه كان مِن أكثر القيادات

 وصلت إلى درجة مِن القطيعة في فترات زمنية متقطِّعة، أهيُها خلال الأزمة الخليجية الثًانية، وخلاف الحدود. وقد عزَّ التَّظُل العسكري د"التَّالف العربي"، بقيادة السُعوديَّة، والمناصر د"هادي"، حاجة طرفَي الانقلاب للشُّراكة القائمة بينهما، وتسيُّكهم بتحالفهم في مواجهة خصومهرمّ

 دونه ودون مواليه- تبعات المسئوليَّة عن الحِّراع والحرب. ورفض "صالح" الإملاءات

اللُّعوديَّة الَّتي طرحت عليه عبر نجله (أحمد)، والَّني زار الرّيِّاض قبل يومين مِن إطلاقِ


 المغروضة على "صالح" مِن قبل مجلس الأمن الأُولي في وقت سابق، والتُّكيد على الحصانة

 بالانقلاب على جماعة الحوثي، وفكِّكَ التَّالف معها، وتحربك قوَّات منِ الأمن والحرس الجمهوري (موالية ل"صالح")، لـحاربة ميليشيات جماعة الحوثي وطردها. رفضت القيادة السُّوديَّة عرض "صالح" ونجله، وشَدَّدت على الالتزام بـالمبادرة الخليجيَّة" التَّي جرى الآتِّقاق
 الوقت نفسه مِن أيّ تحرُكات تستهِف الدساس أو الاقتراب منِ العاصصة المؤقَّةَ عدن، إذ هي بثثابة خطِّأحمر ".
مع انكثشاف تحالف (الحوثي- صالح)، وظهور "صالح" جزءًا رئيمًا في الانقلاب، وتككين الحوثِيّن مِن المُلطة، خسر "صالح" ولاء عدد من قياداته العسكريَّة والأمنية والحزبيَّة، وأعضاء
 مِن الانقلاب، بعد أن استقطبت السُّوديَّة عددًا كبيرًا مِن قيادات ورموز وأِيّا وأعضاء "اللمؤتمر الشَّعبي العام"، وعملت على تككينهم في سلطة "هادي"، وكسب ولانّهم لها
 الواقعة بمناطق ميطرتها، وأصبح غالبية الموالين لـصالحّ"، وأعضاء حزباه، يعملون تحت قيادتها، ويقاتلون تحت إدارتها، بعد أن باتت المالكة لميزانيّة الجيش والأجهزة الأمنية بصنعاء.

[^11]كان الرَّئيس "صالح" على صلة بالإمارات، وله عبر نجله أحمد تتسيق معها"ّ، وهو ما رفع حدَّة الخلافات بينه وبين حلفائه الحوثِيّنِ الذين رفعوا وتيرة تحرُّشهم به وبالموالين له في صنعاء، وضيَّقوا على تحرُّكاته هو وقوَّاته. وما أثار شكوكهم نحوه تعبيره عن استعداده لفتح
 مع قوَّاته بصنعاء، ما اضطرَّه إلى إعلان فضّ شراكته وتحالفه معهم، ومغازلة "التَّالف
 "الخيانة""7".
اتَّسمت سياسة الشُّوديَّة في هذه المرحلة بالوقوف مع شرعيَّة الرَّئيس "هادي"، واحتضان

 والجماهيري حول "الشَّرعيَّة" أتاح للشُّعوديَّة ددى كبيرًا للإِفادة مِن خطاب الاستِّجاد الَّانَّي توجَّه به الرَّئيس "هادي" إلى قادة دول الخليج العربيَّة، وفي مقِّمتهم الشُّعوديَّة للتَّذُّل في الشَّأن اليمني. وفي هذه المرحلة أيضًا، فضَّت السُّعوديَّة تحالفها مع "صالح"، والَّذي بدا أكثر ميلًا لإيران
 نظامه وسلطته. وتدخَّلت عسكريًّا وبشكل واسع في الملِّ اليمني، عبر إعلانها عن "التَّالفِ العربي"، الذي قادته، وعبر انطلاق عمليَّة "عاصفة الحزم" العسكرية، في أكبر قصف يتعرَّض له اليمن، بهدف ضرب التدرات والبنى العسكرية التي باتت تحت يد تحالف (الحوثي- صالح).

[^12]
## الفصل الثًّالث

## دور العامل الخارجي

في رسم السياسة السُعودية تجاه اليمن

## مدخل:

عندما توضح التَّاقضات المِّياسيَّة اليمنيَّة، في المشهل القائم اليوم، في سياق تحليل
 إيران، النُّعودية، الولايات المتَّحدة. وينتهز الفاعلان -الأوَّل والثَّاني - خيار التَّوع الحاصل
 المعتقد، ويتوازيان مِن جهة الأفكار المذهبيَّة، ويختلفان مِن جهة نظام الحكم، فإيران تجعله وفق مبدأ "ولاية الفقيه" المحصورة في النَّلالة العلويَّة، والنُّعوديَّة تجعله وفق مبدأ "الملكيَّة الوراثيَّة"، في الأسرة الحاكمة مِن آل سعود. أمَّا الفاعل التَّالث فيعمل وفق الدِّراسات الإستراتيجيَّة لمراكزه البحثيَّة ونتائجها، فهو يُصنَّف كخط عمودي يرتكّ على على قاعدة حفظ المصالح والهيمنة المِّيّاسيَّة.
وتتشكَّل بنية اليمن اللِّينية في ضوء تتؤُع مذهبي حاضر منذ قرون، إذ توجد الزَّيَّيَّة
 البنية اللِّياسية مِن طيف مِن الأحزاب السِّياسية، ذات الأفكار والرُّرُّى والولاءات المختلفة،
 على منطلقات علمانية وبعضها مِن منطلقات إسلامية (سواء كانت دعوية أو مذهبية). هذه التَّاينات عملت مع وجود النَّزاع المستمر حول النُّلطة والثَّروة على إتاحة التَّدُّل الخارجي في اليمن، سواء في الثَّطر الثَّماللي أو الجنوبي قبل الوحدة، وكانت إيران والسُّعودية تحديدًا مِن أكثر هذه الدُّول حضورًا في المشهر اليمني خلال فترة التِّسِينيَّات، مِن القرن الماضي، نظرًا لطبيعة أهداف وأجندات كلٌ مِنهما. فقد كانت إيران تبحث عن مناطق حيويَّة تمدُّ نفوذها إليها، وعن قوى يمكن أن تتحالف معها، في سبيل تعزيز هذا النُّفوذ. في المقابل كانت النُّعودية تسعى لحلِّ الملفِّ الحدودي مع اليمن ومواجهِة أيَّ تحوُّل سياسي يدفع باليمن إلى أن تكون دولة قوية ومنافسة إقليميًّا.

استطاعت إيران اختراق البيئة الزَّيدية، وخاصَّة تلك المتطلِّعة للعودة إلى الحكم واليُّطة، وبناء حليف قوي لها عبر اتِّصالات وجهود مستمرَّة، وعمليَّات تدريب وتأهيل ودعم ومساندة. كان الحوثيُون هم الخيط الرَّابط بين البيئة الزَّيّدية وطهران، ومِن خلالهم عبرت الأفكار وارِ والولاءات والعلاقات بين الطَّرفين. ومنذ عام ع .. .
 المشهـ اليمني الدَّاخلي والإقليمي. ومع استقواء الجماعة وتمكُنها مِن إسقاط صنعاء بيدها، باتت إيران حاضرة بقوَّة في المشهـ اليمني.
أمَّا السُّعودية فظلَّت مأسورة للموقف السِّياسي اليمني مِن أزمة الخليج الثَّانية، وبالّسِّياسة التَّاريخية لها، تاركة اليمن مهمَّشًا خارج مجلس التَّعاون الخليجي، ومجرَّدًا عن أيّ علاقة نموذجية مع الجارة الكبرى، حيث يقيم ويعمل أكثر مِن مليون يمني، وهو ما ضاعن أزمات اليمن ومشاكله الدَّاخلية، وتركه فريسة للمطامع الخارجية.
هذا الفصل يتتاول تأثير الحضور الإيراني في اليمن، وتثكُّل "التَّحالف العربي"، ودور النواعل الدُّولية، على سياسة النُّعودية تجاه اليمن، وفقًا لحسابات القوى والمصالح والتَّحالفات.

## (المبحث الأؤَل: الآَّور الإيراني في اليمن:

تتَّسم السِّيّاسة الخارجيَّة الإيرانيَّة بطبيعة معقَّدة ومتشابكة؛ فالباحث والمهتم بهذه اللِّيّياسة يجد فيها التَّورية والإبهامات في جوانب كثيرة مِنها، حيث يتداخل فيها العامل اللِّيني
 عامل الزَّمن. وقد انعكست كلُّ هذه الملابِسات على طبيعة اللِّيّياسة الإيرانيَّة تجاه المنطقة
 مرتكزات اللِّيّاسة الإيرانيَّة في تعاملها مع المنظقة:
إنَّ مِن أهمِّ المرتكزات الحاكمة للسِّياسة الإيرانيَّة في نظرتها وتعاملها مع المنطقة ما يلي "،:

- المرتكز الجغرافي:

يعدُّ الموقع الجغرافي مِن أهمّ العوامل المؤثِّرة والدَّائُمة في سياسة إيران الخارجيَّة، ومِن أكثر مقوِّماتها ثباتًا. إذ تقع إيران في الجزء الغربي مِن قارَّة آسيا، وتمتلك مساحة كبيرة تغطي تضاريس جغرافيَّة متكاملة، وهذا بدوره انعكس على سياستها الَّاخليَّة والخارجيَّة؛ إذ يمتاز موقعها الجغرافي بأنَّه مِن المواقع المفتوحة نحو الخارج، فهي تمتلك سواحل بحريَّة طويلة موزَّعة على أكثر مِن منفذ بحري، فمِن جهة الثَّمال (بحر قزوين)، ومِن جهة الجنوب الغربي (الخليج العربي)، ومِن الجنوب (خليج عُمان) المنَّصل بالمحيط الهندي. وتمتِّل هذه السَّواحل نافذة إيران الرَّئيسة على العالم الخارجي. - المرتكز التَّاريخي:

العامل التَّاريخي مِن العوامل المهمَّة في سياسة إيران الخارجيَّة، وهو يتلازم مع المرتكز الجغرافي في رسم وصياغة سياساتها تجاه المنطقة العربيَّة. والقيادة الإيرانيَّة تستخدم هذا المرتكز في تفسير سياستها تجاه المنطقة، وطبيعة فهمها للماضي، وطريقة الاستفادة مِنه في تعبئة الجيل الحاضر وطنيًّا وفكريًّا، وتحديد وصياغة وجهات نظرها نحو المستقبل.

[^13]وتاريخ الأَولة في منطقة إيران، الَّتي برزت قبل r با قرنًّا مِن ظهور الإسلام، يشير بأنَّها



 كانت تَتَّ بروح التَّوُّعُ والهيمنة والسَّيطرة العسكريَّة. لذا فقد اعتمدت إيران في ظلِّ الأنظمة الدتعاقبة، وفي ظلٍّ النِّنَام الرَّاهن، على مبدأ التَّعامل الفوقي مع العرب، انطلاقا مِن هذا العامل التَّاريخي.

\author{

- المرتكز الآِيمغرافي:
}


 اللتَيطرة على الإثنيّات والقوميَّات الأخرى، من خلالٍ إخضاعها لتهنيد أو تحدِّ خارجي،
 وكثيرًا ما كان التَّحِّي والخطر -في نظر التيادة الإيرانيَّة- هو التَّهُيد القادم مِن الغربِ (والمقصود به العرب). ويتجسَّد ردُ الفعل الإيراني على هذا التَّهديد القادم منِ خلالِ محاولة التَّسُع والتَّيطرة على الأراضي العربيَّة المجاورة ما أمكن، فاليُّلطة البّيّيسيَّة في إيران تعتمد على مبدأ التَّوُّع الخارجي مسوِّغًا لسياسة سيطرة وهيمنة العنصر الغارسي في الدَّاذل على القوميَّات غير الغارسيَّة. - المرتكز العقائئي:

 مِن هذا المرتكز كانت الأَولة في إيران تقاوم الأَّولة العثمانيَّة، وعليه جرت الحروب بين

الَّولة الصَّفويَّة والدَّولة العثمانيَّة. وما تقوم به إيران -اليوم- في العراق، والثَّام، واليمن، يظهر بوضوح مدى استغلال الشُّلطة الإيرانيَّة لهذا المرتكز ؛ لذا فهي تقوم على استغال عواطف الثّثِيعة، عربًا كانوا أو عجمًا، محاولة ربطهم بها مِن خلال الخطاب الطَّائني المبني على العاطفة.
هذه المرتكزات الأربعة اعتمدتها السُّلطة الإيرانيَّة في حروبها النَّامية، عبر القرون
الماضية، وحروبها في الوقت الرَّاهن ".

## التَّوسُّع الإيراني في المنطقة:

يأتي تحليل الذَّور الإيراني في اليمن في إطار فهم سياسة التَّوسع الإيراني في المنطقة العربيَّة أساسًا؛ فالحلم الإمبراطوري الفارسي موجود في وعي الإيرانيِّنَ، والنَّزعة القوميَّة الفارسيَّة مسيطرة دائمًا. وفي بداية القرن العاشر الهجري توارت الهويَّة الإسلاميَّة لصالح


 (الصَّفوي). ومنِ أجل تحقيقه خاضت إيران حروبًا وصراعات عدَّة ضدَّ الَّوَلة العثمانيَّة
 مِن قبل الُّول الأوربيَّة حاملة شعار "الصَّليب"، والَّتي وجدت في الَّوَّلة الصَّفويَّة ضالَّتها
 والدُخول في الإسلام. فتحوَّلت إيران إلى قاعدة غربيَّة في المنطقة، وأصبحت مصدر حروب وتهديد لجيرانها والمنطقة عامَّة، قبل قيام الكيان الصهيوني

[^14] https://elaph.com/Web/AsdaElaph/r...q/N/\&vivio.html

بدأت إيران تحقيق هدفها الاستعماري بضمّ إمارة الأحواز العربيَّة، ثمَّ باحتلال الجزر الإماراتئَّ التُّاثة (طنب الكبرى، وطنب الصُّغرى، وأبو موسى). وعند قيام الكيان الصُّهيوني
 بالنَّط والغاز؛ كما سمحت لليهود الإيرانِيّيّن بالهجرة إلى الكيان الصُّهيوني؛ لتُتديم الخبرات والتَّطُوُع في جيش الاحتلال، واستطاع العديد مِن اليهود الإيرانِيَّن تقلُّ مناصب عُليا في الحكومات اليهوديَّة المتعاقبة" الاحبا




 بوابة يمكن الولوج يِنها لتحقيق هدف نشر أفكار التُّورة، بحكم الجوار الجغرافي وتركيبيته

 لتد قامت إستراتيجيَّة التَّوَّا الإيرانيَّة على اعتبار أنَّ قلب منطقة الثَّرق الأوسط هو

 في إطار سوار محكم مِن القواعد العسكريَّة، امتدادًا مِن الخيج الـيا العربي إلى البحر الأحمر
 والحركة الجحريَّة مِن وإلى قناة السُويس. لذلك فهي تسعى جاهِ اهـة لتمكين وجودها في كلِّ مِن لبنان وسوريا واليمن ودول الخليج، خاصَّة بعد تـكُّها مِن العراق عقب الغزو الأنجلو أمريكي له عام זّ. .

[^15]وقد استغلَّت القيادة الإيرانيَّة الظُرُرف الآِينيَّة والِّبِياسيَّة والتَّارينيَّة والاقتصاديَّة لتحقيق أهدافها، واتَّذت مِن الغطاء الْتَّقفي -إلىى جانب مجالات وأدوات أخرى- أدواتًا لتتفيذ مطامعها. فقد أَسَست مراكز تقافيَّة تابعة لوزارة الخارجيَّة في العشرات مِن الأول، بالإضضافة


## إيرال ودورها في صناعة جماعة الحوثي:

 الحروب الوقائيَّة، للقضاء على ما أسمته "الإرهاب"؛ ونتيجة تلك الإستراتيجيَّة شهدت المنطقة تنيُرُرات واسعة على المستوى المِّياسي والاقتصادي والعسكري، وكانت معظم تلك
 معاديين لها، هما حركة "طالبان" في أفغانستان، وحزب "البعث" في العراق، وصعَّات بدلًا عنهما حكومتين مواليتين لإيران، خاصًّة في العراق. تزامن ذلك مع ارتناع أسعار النَّنط

 كان مِن الصَّعب أن تصبح إيران بهذا النُّفوذ الواسِ وتُّسح المجال لصـعود اللُّعوديَّة الَّتي تتافسها على زعامة المنطةة وقيادة العالم الإسلامي، وتسمح بتنيير موازين القوى

 على باب المندب؛ ما جعل دول الخليج تزداد تخرُؤًا مِن الملفِّ الإيراني النَّووي، وتبني


Vo انظر: المشروع الإيراين في المنطقة العربية صراع التاريخ والهيمنة، عبدالحميد الجالي، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، في:

http://www.asharqalarabi.org.uk
 https://studies.aljazeera.net/en/node/rへ૧1

انظر: إيران ورقصة السرطان، هميل اللنيابي، مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية، • . . VV
 يستند لأيٌ بعدٍ دستوري أو قانوني أو توافق شعبي، مدخلًا مناسبًا للأطماع السِّياسيَّة

 اليمن عقب زيارته ووالده إلى طهران، في منتصف تسعينيَّات القرن الماضي، ما أتاح لإيران أن توجد لها موضع قدم في اليمن.
قادت جماعة الحوثي تمرُدًا ضدَّ الدَّولة عام \& . . بَم، بعد أن أحال حسين الحوثي تتظيم "الشَّبَاب المؤمن" مِن حركة ثقافيَّة تجديديَّة في الإطار الزَّيّي إلى جماعـي الواقع الزَّيدي وتثور على الوضع العام في اليمن.


 مِن ضمن ما يتُُ تدريسه في "اتِّحاد الشَّبَاب" مادَّة عن الثَّورة الإيرانيَّة ومبادئها، يقوم بتدريسها
 الَّتي نزحت إلى السُّعوديَّة عقب ثورة 197 م، وعادت بعد ذلك؛ وكان مِن أبزرهم "مجد

[^16] والأب الرُّوحي للجماعة، وليس ابنه حسين أو غيره سوى قيادات تتفينيَّة، فيما كان هو


 سياسي، رغم اللَّعوات المتزايدة المطالبة لها بالوضوح المِّيّاسي والانخراط في الحياة التِبياسية كغيرها مِن الأحزاب؛ فالحوثئُون لا يعترفون بالتِّنّام الجمهوري، أو العمليَّة الآلِيمقراطية، أو الُُستور اليمني، فقد كان حسين الحوثي يراها نظئًا جاهليَّة، ليست شرعيَّة،

 كان هدف جماعة الحوثي العام عودة الإمامة، وإن برؤية تتوافق مع أفكار ومنطلقات
 وإسقاط الأَولةء^. لأجل ذلك خاض الحوثئيون خلال سبع سنوات فتط ستَّة حروب عنيفة







 https://arabic.cnn.com/middleeast/r. $10 / . \mathrm{r} / \mathrm{Y}$ 〒/houthi-introduction

Ar انظر : بعد الثورة اليمنية.. إيران والخوثيون: مراجع ومواجع، أحمد الشجاع، مرجع سابق: ص10.



0م انظر: مبدأ تصدير الثورة الإيرانية وأثره على استقرار دول المليج العربية.. الحوثيون في اليمن نوذجانا، راشد الحنيطي، رسالة ماجستير غير منشورة،


وفي أثناء الحرب السَّادسة (أغسطس 9 • . . 9 م)، أعلنت الحكومة اليمنيَّة عن تورُّط إيران في دعم الحوثِيّن؛ كما جرى الاعتداء على الأراضي السُّعوديَّة مِن قبل الحوثِّيّن، ومتَّل الاعتداء توجُها لاستدراجها في الحرب وانخراطها فيها. وقد سبق ذلك الاعتداء على النُّعوديَّة اهتمامًا مِن جماعة الحوثي بتتريس أتباعهم العداء لها، وعرضهم تصؤُرهم لخارطة
 متُّت محافظة صعدة، بطبيعتها الجبليَّة الوعرة، وموقعها المحاذي للحدود الشُّعوديَّة الجنوبيَّة، منطلقًا مناسبًا لاستهداف الأراضي السُّعوديَّة، وظهور الحوثِيّن كقوَّة عسكريَّة مهِّدة لها. وكانت إيران حاضرة في تقديم اللَّعم العسكري منذ الحروب الأولى الَّنّي خاضتها الجماعة ضدَّ الَّولة؛ كما أفاد تقرير صدر عن الوكالة الأمريكيَّة للِّرّراسات الإستراتيجيَّة

لقد كانت إيران تخطُّط منذ وقت بعيد، وبشكل إستراتيجي، لأجل دعم الموالين لها في
 الإعلامي بات الإعلام الإيراني، كقناة (العالم) وغيرها مِن القنوات، إلى جانب الحوثِيّين في تغطياته الإخباريَّة، ناهيك الصُّحف والمواقع الإلكترونيَّة الأخرى الَّتي وقفت إلى الِّى جانب جماعة الحوثي والذِّعاية لها 1 ¹.
ومع مرور الوقت ارتهنت جماعة الحوثي للمِّياسة الإيرانية، وأصبحت مقيَّة بأجنداتها فكرًا وسلوكًا ونهجًا، في مختلف القضايا والمواقف السِّياسيَّة. وهذا يعود إلى سعي إيران لتعزيز نفوذها في المنطقة نظرًا لموقعها الإستراتيجي، معتمدة على إذكاء العاطفة الدِّينيَّة لخلق التَّعصُبات المذهبيَّة والعداءات الطَّائنيَّة؛ وسعيها لخلق كيانـات غير الِّار نظاميَّة موالية لها في المنطقة ضمن مشروعها في التَّدُّد داخل الدُّول العربيَّة والإسلاميَّة" .

[^17]وبعد ثورة ( 1 فبراير قامت إيران بتكثيف حضورها في اليمن، ودفعت الحوثيّيّن لرفض "المبادرة الخليجيَّة"، نظرًا لما تتيحه مِن حضور للشُّعوديَّة، ودول الخليج العربيَّة، في الشَّأن اليمني، فيما كانت حريصة على مشاركة الحوثِّيِن كككِّن في "مؤتمر الحوار الوطني"، الَّني نصًّت عليه الآلية التَّفيذية ل"المبادرة الخليجيَّة" ذاتها، وذلك للمساهمة في رسم ملامح المرحلة القادمة بما يتوافق وأجنداتها في اليمن. ولم تتخلًّ طهران عن تقديم اللِّلاح للجماعة خلال تلك المرحلة. فقد ألتت اليُّلطات اليمنيَّة القبض على سفينة إيرانيَّئّة تدعى "جيهان- ("، وهي محمًّة بالأسلحة، في عام 「 ا ب بآم، وهي في طريِها إلى ميناء ميدي،
 المضادَّة للطًّائرات. وقد طالبت الحكومة اليمنيًّة -في ذلك الحين- مجلس الأمن والأمم المتِّدة بالتَّقيق في القضيَّة؛ واستجاب مجلس الأمن للطَّلب المقتَّم مِن الجمهريِّة اليمنيَّة،
 عقب سقوط العاصمة اليمنيَّة (صنعاء) بأيدي جماعة الحوثي، أعلن مندوب مدينة طهران، علي رضا زاكاني -كما سبق معنا- عن أنَّ صنعاء رابع عاصمة عربيَّيَّ تقع تحت
 مرَّتين يوميًّا؛ حاملة العتاد والمدد لجماعة الحوثي.


 تصريحات واهتمامات القيادة النُّعوديَّة، على مستوى مجلس الوزراء ووزارة الخارجيَّة والإعلام الرَّسمي.
ومع سعي جماعة الحوثي، في ظلِّ الإعلان الأُستوري الَّني قاموا به لاحقًا، للإمساكّ بالشُلطة كاملاً في اليمن، وتوسُعهم في بقيَّة محافظات الجمهوريَّة اليمنيَّة، بدا أنَّ اليمن

[^18] في اليمن بشكل عسكري. ومع انطلاق "عاصفة الحزم" كان تحريض رجال الدذهب ومسئولي الدَّولة المقرَّبين مِن
 الإعلامي للمرشد الأعلى، ومدير تحرير صحيفة "كيهان"، "حسين شريعتمداري"، في كلمة


 لجماعة الحوثي، وقال -خالل مؤتمر صحفي: "اللِيّيادة في اليمن اليوم في يد جماعة (أنصار اللّ)، ومساعدات إيران لهم في حدود الأَعم الاستشاري والمعنوي الَّاني يحتانج له



 موجودين في خمس دول، هي: سوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان ${ }^{\text {T }}$.

 فرض حظر على الأسلحة عام 10 • 「م. وقد تحكَّن فريق الخبراء مِن تفُحُص حطام عشرة صواريخ، وعثر على كتابت تثئير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التَّقرير الَّاني

 https://shortest.link/ror^
 https://shortest.link/rvhA
\& https://shortest.link/rooT

 شكُّل سياسة سعوويَّة جديدة تجاه اليمن، حيث دفع بها للتَّذل المباشر لمواجهة التُّهِيد
 حلينًا للحكومة "الشَّرعيَّةً"، وداعمة لكها، وتقفت مع جهود الحكومة اليمنيَّة لاستعادة الدَّولة، وبناء عمليَّة السَّلام، والعودة للمسار الِّبِياسي في العملية الانتقاليَّة. هكذا باتت السياسة النَّعودية تجاه النظام اليني محكيا فياني
 اللِّياسي، والعسكري، والاقتصادي، والإنساني، اليمني، جزءًا مِن المشهِ القائم منذ عام
 الإيراني في اليمن، وتهديدها المستمر لأمن اليمن والمنطقة عهومًا. هذا الوضع الشَّاكَك جعل اليمن ساحة للمِّرِاع السُّعودي- الإيراني في إطار الأجندات الخاصَّة لكلا الطُّرفين. وباتت السُّعودية في علاقاتها بالحكومة اليمنيَّة والأحزاب المِّبِياسية والتوى الاجتماعيَّة والاقتصاد اليمني محكومة بعامل الوجود الإيراني في اليمن، ما يعني أن تشكِّل هذه العلاقات في ضوء معادل جديد لم يكن حاضرًا خلال العقود المَّابقة لثورة
$$
\text { 1 } 1 \text { فبراير 1 • •م. }
$$

كما تحاول إيران في إطار صراعها مع الغرب أن تحضر في المناطق ذات الأهمية
 داخل دوائر التَّثير الإقليمي ومناطق تقاطع التُّوذ والمصالح؛ ولهِا تعمل على تطوير وجودها في الدُول الهطلَّة على البحر الأحمر ، نظرًا لما يمِتِّه البحر الأحمر -وبالألأخصّ

 مِن التَّكُّم بموارد المنطقة، وعرقلة صادرات النَّطّط، ممَّا سيعزِّز حضورها الإِقليمي والُُوليمي. إضافة لذلك، تسعى إيران إلى اللَّيطرة على الجزء الثَّمَالي مِن اليمن، بما في ذلك محافظة مأرب وما تقَّقَى منِ محافظة الجوف، سعيًا إلىى هدفها الكبير الاني يبدأ مِن السَّيطرة

[^19]على منابع النَّفط في اليمن، ومحاصرة السُّعودية مِن الجنوب، والنَّعي نحو تهديدها وفتح باب الثَّورة عليها.

## المبحث الثَّاني: تشتُكُ "التَّالفُ العربي":

 صراحة عن استخدام بلادهم نفوذها في تطوُرات الأحدث في اليمن. فقد صرَّح قاسم
 الإسلاميَّة في إيران، بأنَّ "الدِّلائل على تصدير الثَّفَّرة الإسلاميَّة إلى عدد مِن المناطق باتت واضحة للعيان، حيث وصلت إلى كلِّ مِن اليمن والبحرين وسوريا والعراق، وحتَّى شمال

 وأنَّ هذه المجموعة ستدخل النَّاحة لمواجهة أعداء الإسلام -على حدِّ تعبيره؛ مؤكِدًا أنَّ إيران "تذعم بشكل مباشر الحوثِيّن في اليمن، وحزب الله في لبنان، والتُوَّات الثنَّبِيَّة في سوريا والعراق" ${ }^{\text {² }}$
هذه التَّطُرُرات أدَّت إلى ردَّة فعل إقليميَّة، خاصَّة من الجانب المُّعودي الَّني تخوَّف مِن هيمنة الحوثِيّن على كامل الأراضي اليمنيَّة، بقوَّة اليِّلاح، في ظلِّ غيّة لهم، وذلك حال تحالفهم مع قوَّات "صالح". وهو ما دفع قيادة السُّعودية إلى إنشاء تحالف
 لإيران في المنطقة؛ ومِن أجل إعادة التَّازِن الَّنَي اختلَّ بعد سيطرة الحوثِيّن على صنعاءّ ، ودفع الأطراف اليمنيَّة للعودة إلى الحوار لإنهاء الصِّراع"، . كانت النِّياسة النُّعوديَّة تغضِّل العمل مِن وراء الكواليس لتجنُّب التَّحَدِّيَّات المباشرة الَّتَي قد تؤدّي إلى الانخراط في الصِّراع اليمني بشكل مباشر . وعوضًا عن الاعتماد على حلفائها https://shortest.link/rvIR
19 تقرير الدوحة، ندوة اليمن بعد العاصفة، لمركز العريي للأكاث ودراسة السياسات، الدوحة- قطر، أبريل 10 • بم: صب، متوفر على الرابط



 ضدَّ جماعة الحوثي ومِن ورائها إيران．فجاء تثُكيل＂التَّحالف العربي＂لانتزاع الملفّ اليمني مِن بعده المحلِي إلى اللعد الإِقليمي، وبالأخصنِ الخليجي بقيادة المُّعوديَّة والإمارات، وإطلاق＂عاصفة الحزم＂كثاني عمليَّة عسكريَّة تُوم بها الشُّعوديَّة بعد التَّكُّل في مملكة

شارك في＂التَّتالف العربي＂دول الخليج（عدا سلطنة عُمان）، ومصر والُّْودان والأردن

 الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي والعالمي، بإعلان أهداف تتماشى مع قيم العاليالة

 ونتيجة أحداث وعوامل عدَّة، تراجعت عدد منِ الأُول العربيَّة والإسلاميَّة عن موقفها المؤِّةٍ، وظلَّت على الحياد؛ كما أنَّ بِض الأُول المشاركة عطليًّا في＂عاصفة الحزم＂بدأت






https：／／shortest．link／roQR


 مواجهة القاعدة وداعش＂．انظر：ماذا كتب هادي إلى قادة المليج عن الحوثيين والقاعدة وداعش لإقناءهم بالتدخل العسكري، سي．إن．إن．علمري،
 https：／／arabic．cnn．com／middleeast／ヶ．10／．r／ヶヶ／hadi－letter－gulf－states

بوقف مشاركتها وتجميد عضويَّها، كقطر، والأردن، والمغرب. وبات التَّالف -الَّأني
 انتهاكات وجرائم في حربه في اليمن، وذلكَ مِن قبل هيئات محلِّيَّة ومنظمَّات دوليَّة وتقارير أمميَّة.

 -بدلًا مِن ذلكَ- في زيادة الانتسام اللِّبياسي في اليمن، وتعميق الأزمة الإنسانيَّة التَّتي وضعت البلا على حانَّة المجاعة، وغذًّى حالة الغضب والاستياء الشَّعبي بسبب الارتغاع الهائل في عدد الضًّحايا بين المدنِّيِن. وتوصَّلت لجنَة منِ الخبراء في مجلس الأمن الأُولي

 المدنيَّة. كما أنَّها تساعد في تعضيد التَّالف العسكري بين الـتمرِّدِين الحوثِيَّنِ والرَّرئيس "


- العربي" ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدُولي في اليمن، بينها جرائم حرب، وإنَّ دونًا مِن بينها الولايات الهتَّحدة وبريطانيا- تواصل إمداده بالأسلحة. وأضاف التُّرير أنَّ


 "القائمة السَّوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال. وقام الأمين العام للأمم المتَّحدة، "أنطونيو غوتيريش"، بتسليم تقرير المنظًّة المذكور إلى مجلس الأمن، مِن قبيل التَّثهير بأطراف الحِّراع لا على سبيل اتِّغاذ تدابير عقابيَّة!
 https://shortest.link/rpg.
 https://shortest.link/rphJ

لقد كان افتقاد "التَّحالف العربي" لإستراتيجيَّة سياسيَّة وعسكريَّة واضحة ومتكاملة، ووجود تباين في الرُّؤى والأهداف النِّهائيَّة بين طرفيه (السُّعوديَّة والإمارات)؛ لا سيِّما حول تفاصيل
 وأفثلتها مِن تحقيق أهدافها المعلنة. وهذا بدوره جعل هذه الحرب حربًا مفتوحة، بلا أفق انتهاء؛ ‘’ . وبعد سبع سنوات مِن الحرب، لم يتمكَّن "التَّحالف" بقيادة السُّعوديَّة مِن استعادة الشَّرعيَّة، وعودة الذَّولة لليمن؛ إذ فشل في إعادة الرَّئيس "هادي" والحكومة اليمنيَّة إلى اليمن، لممارسة مهامِّهم الُّستوريَّة، مِن داخل المناطق المحرَّرة المحسوبة على الشَّرعيَّة، وعوضًا عن ذلك أصبحت السُّعوديَّة مقرًا لإقامتهم، يمارسون مهامَّهم مِنها. وعوضًا عن عودة النَّولة -أيضًا- نشأت خلا هِا هذه الفترة قوى انقلابيَّة جديدة في مدينة عدن، عقب تحريرها، قامت بمنع الرَّئيس "هادي"، والحكومة اليمنيَّة، والقيادات العسكريَّة والأمنيَّة، من

 عنها ${ }^{1}$ كما أنَّ تهديد جماعة الحوثي للسُّعوديَّة ظلَّ قائمًا، وفي تصاعد مطَّرد؛ حيث تمكَّنت الجماعة مِن استهداف منشآت ومصالح ومواقع إستراتيجيَّة وحيويَّة في العمق الشُّعودي خال فترة الحرب. ولا تزال مدن سعوديَّة عدَّة، بما فيها العاصمة الرِّيّاض، تحت تهديد الصَّواريخ البالستيَّة، والطَّائرات المسيَّرة الهجوميَّة، الَّتي تطلقها مليشيات الحوثي بين فينة

 القيادة السعودية كانت خاطئة للغاية في نظرحا لطبيعة الحرب في اليمن.
 https://shortest.link/ro-^
ฯ • ا. أكَّد النَّاطق باسم "عاصفة الحزم"، العميد أحمد عسيري، أنَّ عاصفة الحزم حقَّقت أهدافها في حماية الشَّرعيَّة في اليمن، وردع الميليشيَّات الحوثيَّة،

 www.bbc.com/arabic/interactivity/r. $10 / . \varepsilon / 10 . \varepsilon r r^{r}$ _comments_yemen_saudi_bombardment
 Tr 10 10
 إلى




هذا خالفًا لاتِّساع دائرة الحِّراع واستمراره، مخلِّفًا "أكبر أزمة إنسانيَّة في العالم" يشهدها




 الطُّرف التَّاني الأقوى في "التَّالف العربي"، والذي اعتمد سياسة مختلفة عمَّا أعلنه قادة دول الخليج في استجابتهم وردّهم على خطاب الاستتجاد الذي بعث به "هادي" إليهم،
 الإِمارات جزء مِن فهم أبعاد تورُّط السُّعودية في اليمن.
 https://shortest.link/ro-d

تعُُ الإمارات ثاني أبرز دول "التَّالف العربِي" في اليمن، ومِن أهم الفاعلين الإِقليميين
 دورًا ميدانيَّا فاعلًا يِوق دور المُّعودية، خاصَّة في الدحافظّات الجنوبية، التي أبدت الإمارات اهتمامًا كبيرًا بها.

 لا تمتلك القدرة على منافسة إيران في منطقة الخليج، ولا تستطيع كذلك أن تحِقّق نفوذها
 هو الفضاء المتاح والمناسب لإبراز قوَّة الإمارات9 ’'، وممارسة دورها "الخارجي" على نحو لا يتوفَّر في غيرها مِن الأُول.
 ممَّن لهم مطامح في تغيير الْنَّطام وسقوط الأَولة لنرض مشارِيعهم الخاصَّة، بما يملكون مِن قوَّة ماديَّة على الأرض، فتد أتاح ذلك للإمارات فرصة توظيف تلكّ تلك التوى بما يحِّقِق



 مح تهميش دور بقيُّة دول الخليج في "التَّالف العربي". وقد بلغت الممارسات الإماراتيَّة في اليمن حالة مِن التَّصعيد، وصولًا إلى نشوء أزئِّ

 ومَن يعمل على تثككيل التوى المسلَّحة خارج قوَات الجيش والأمن التَّابعة لسلطة "الشَّرَعيَّة".
 http://cutt.us/kBFLS

ويستتد الثُنوذ الإماراتي في اليمن إلى جملة مِن المرتكزات المِّيّيسيَّة واللُّوجستئَّة والبشريَّة التَّي أسهمت بدورها في تغلغل هذا الأَور ومنحه مساحة واسعة للتَّعرُك والتَّثّثير حتَّى بـا
 الَّتي وقَّرت الغطاء الشَّرعي والقانوني، ووجود قوى محليَّة تحوَّلت إلى ما يشبه الرَّوافع البشريَّة لهِا الدَّور " ".
 مِن: تحويل "القضيَّة الجنوبِيَّة" مِن مطلب شعبي إلى معايضات دوليَّة، لضمان ولاء قوناء قوى

 تدعمها الإمارات أكثر الأطراف تهنديًا لوحدة اليمن، ولسلطته "الثشَّرعيَّة"، ف"بِّعد قُرابة أربع



 "الميان"'"
 في يوم ما- أن تعيد اليمن إلى سابق عهده، بلدًا واحدًا موحَدًا . ويُرجِع فريق الخبراء الأُولِّيِّن هذا الوضع إلى عوامل أربعة، ثلاثة يِنها تِّف خلفها سياسات أبو ظبي في اليمن اليمن، وهي: عدم قدرة الرئئيس "هادي" على الحكم مِن الخارج، وتثتُكُ "المجلس الانتقلي" الجنوبي، والَّني لايه هدف مُعلَن وهو إنثشاء يمن جنوبي مستقل، واستمرار وجود الحوثِيّن في صنعاء

[^20]وكثير مِن مناطق الثشَّمال، وانتشار عمليًّات مستقلًّة مِن جانب قوَّات عسكريَّة تعمل بالوكالة، تموِّلها وتددُها بالسَّلاح الإمارات " ".
 أنَّ الإمارات قامت بأفعال شنيعة مِن الاعتقال التَّسُشفي، وتعنيب المعتقلين، والاعتداء عليهِ جنسيًّا، في محاولتها لمله الفراغ الأي تركته التؤَات الحكومية، عقب تحرير المحافظات الجنوبية للبلاد" "1
وعقب تحرير مدينة عدن، والدحافظات الجنوبيَّة التَّي اقتحمتها قوَات جماعة الحوثي فإنًّ حكومة الشَّرعيَّة لم تتمكَّن مِن العودة بشكل نهائي للمناطق المحرَّرة، إذ لم تكن في
 أعضاء مِن الحكومة، بل والرَئئي "هادي"، مِن النُّزول في مطار عدن إِ كما جرى خلال هذه الفترة تعطيل الموانئ والهطارات، وإيقاف تصدير النَّظط والغاز، ،
 الإماراتيَّة، تمارس مِن داظلها الإمداد والتَّوجيه للفقَّات المسلَّحة الموالية لها والخارجة عن سلطة الأَولة. من جهة أخرى، شهنت بعض المدن الححرَرة انتكاسات أمنيَّة خطيرة؛ حيث عانت تلك المناطق مِن عمليًات إرهابيَّة وحوادث اغتيال طالت قيادات عسكريَّة وأنمئَّة ومدنيَّة ورموزًا اجتماعيَّة ودينئة، وكان لمدينة عدن النَّصيب الأكبر مِن هذه العمليَّات والحوادث.

 البيضاء، ومحافظة تعز ـ وعوضًا عن إمداد هذه الجبهات بالأسلحة النَّوعيَّة والجنود إلاَّا أنَّ الإمارات اعتدت سياسة التَّقفيف لكافة أوجه الأَعم والتَّويل، وإيقاف الرَّراتب أو تأَيريها لأشثهر عدَّة، مع غياب الشَّند الجِّيَي للمعارك الميانيَّة في كثير مِن الأحيان. هذا عدا عن

[^21]الضًَربات الًّتي وجِّهت في عدِّة جبهات للجيش الوطني أو الدقاومة الثُّعبيَّة لاى تقُدُمه في مواجهة الحوثي أو الزَّحف نحو صنعاء. ظلُّ الصَّمت والغموض يلفُّ الموقف السُّعودي تجاه هذا اليُّلوك الإماراتي في اليمن؛ وهو موقف بدا غائبًا أحيانًا، وضعيفًا في بعض الحالات، ولا يكاد يكون له حضور إلًا لِّا

 تتحصر الحلول المقتّمة مِنها في إبقاء الأوضاع على ما مآلت علت آليه بعد الممارسات الإماراتيَّة، دون تتديم حلول تتهي الحِّراع، أو تبني تقاهمات تمنع حدوثه في الدستّقبل، كما جرى في عدن وسقطرى.
هذا الموقف أثار الكثير مِن الأسئّلة حول الأسباب الَّتَي تمنع السُّوديَّة مِن التَّكُّل


 متعِّدِة، يُُكن تسكينها في اتِّبَاهات أربِعة، على النَّحو التَّلّي:



 اليمن، غير أنَّ القيادة المُعوديَّة منشغلة عن ذلك باستكمال إجراءات نتل الشُّلطة، وترتيبِ
 على حدودها الجنوبيَّة، في ظلِّ استمرار المعارك الملتهبة هناكّ، ووصول الصَّواريخ إلى عمق أراضيهاء " .

التَّسير التَّلث: يُعيد صدت السُّعوديَّة تجاه سلوك الإمارات في جنوب اليمن إلى حاجتها إلى الإمارات لجهة التَّأثير في مواقف الإدارة الأمريكيَّة الَّتي تربطها علاقِّا بأبو ظبي في هذه المرحلة، في مقابل فتور وضعف الثِّقّة في العلاقات بين الإدارة الأمريكيَّة والنُّعوديَّة.
 لللُُّعوديَّة. وهناك مَن يسوق أدلَّة ومظاهر للنُّفوذ الإماراتي داخل السُّعوديَّة، ومِنها
 الإلمارات الأكثر انفتاحًا في قضايا الآِيّن والمرأة، ومواجهة للإسلام اليّبِياسي بحماس يحاكي الحماس الإماراتي. وأيَّا ما كانت التَّسَيرات المطروحة لطبيعة الموقف السُّعودي مِن سلوك أبو ظبي في
 المسئول عن ذلك، فقد قادت السُّعوديَّة عمليَّة التَّذُّل العسكري بدعِّ الِّكِ مساندة الشَّعب اليمني ضدَّ الانقلاب، وتعهَّدت بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقد التّتَّ قطاع غير قليل مِن اليمنيِيّن حول توجُّه المملكة، ووضعوا ثقتهم في قيادتها، وبنوا على دورها آمالًا كبيرة؛ وهذا يضعها أمام مسئوليَّة أخلاقيَّة وسياسيَّة، وحتَّى قانونيَّة، غير مسبوقة.

## المبحث الثَّالث: العامل الأولي:


 باب الهندب، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدُولي للقيام بدور فاعل في إدارة إلارة هذا الصِّراع
 أبرز الفاعلين الأُولِّيّن في اليّهن. تعقيدات الأوضاع اليمنيَّة، وصراع المشاريع الجيوسياسية الإقليميَّة والدُوليَّة في اليمن،





## الولايات المتَّدية الأمريكية:

تتعامل الولايات الهتَّحدة مع اليمن بحساسية بالغة، وتتحكَّم في سلوكها الحِّياسي تجاه
اليمن ثلاث ملفًّات رئيسة:
الملف الأؤل: الجوار الظليجي والبعد النَّفطي، حيث تمتِّل دول الخليج أكبر مخزون نفطي في العالم، وترى واشنطن أنَّ أيَّ تأثير في الأمن الخليجي يعدُّ تأثيرًا في الأمن التومي
 مصصالحها في منطقة الخليج العربي، خصوصًا بعد التَّهديدات الإيرانية لممرًات الطُّاقة في المنطقة.

[^22]الملف التَّاني: مشروع الحزام والأمل الحَّيني، إذ تسعى أمريكا لتطع الطَّرَق أمام خطِّ الحزام والطَّريق الحِّيني، وأن يكون لها وجودها في المنافن الإستراتيجية في المنطفة؛ حيث




 أنَّ اليمن تقع على امتداد هذا المشروع فالولايات الهتَّحدة حريصة على أن تتظر إلى اليمن بها البعد.
الملف التَّلث: ملثُ "الإرهاب"، وعلاقته بالأطراف المحلية، وتداعياته على المصالح
الخليجية والأمريكية.
 ومكافحة الإرهاب، والتَّوُع الاقتصادي الحّيّيني، إطارًا عامنًا حاكئًا لللَّوَّهُات الأمريكية
 التأتّثير على القرار اليمني، أو على صعيد حضورها العسكري، مِن خلال الهجمات التي
 وقد اتَّم الشُّلوك الأمريكي تجاه الأحداث في اليمن بنوع مِن "البراغماتئَّة" الرِّيِيسيَّة التي (قتضتها اللصلحة الأمريكية؛ حيث تعاملت واشنطن مع الأوضاع المِّيّاسيَّة اليمنيَّة وفق
 الغموض، وربَّما التَّاقض في بعض الأحيان. وعلى الرَّغم مَن أنَّ واشَنطن شكَّلت إحدى
 فإنَّ موقفها مِن الأطراف المعرقلة لعُليَّة التَّسوية، خلال الفترة التّي سبقت التَّتُّل العسكري
 ضغوط حقيقيَّة على الرئئيس "صالح"، لثيهـ عن عرقلة العطليَّة المِّيّيسيَّة، كما ظلَّت تنضُ

الطَّرف عن الأعمال العسكرية لمليثيَّات جماعة الحوثي المسلَّحة، التي انقلبت على العمليَّة اللِّيّاسيَّة، وعلى شرعية الرئئّس "هادي".

 والابتزاز التي كان يقوم بها نظام "صالح"، والضًّعف في عهـ نظام "هادي"، إلى وضع جديد تتوفَّر فيه الظُّروف لاحتراب داظلي بين جماعات مسنودة إلى مرجيعَّات مذهبيَّة
 المناسب في مثل هذا الوضع؛ ولهذا فقد عمل الأمريكيُون على تسهيل تمدُّ الحوثِّيّن، وانتقالهم إلى عمران وصنعاء، ثَّ تمدُّدهم إلى إب ورداع وقيفة، كلُّ ذلك مِن أجل مواجهة تنظيم "القاعدة" "1"
وقد لعب السَّفير الأمريكي دور المخرج الذي أدار الأمور مِن خلف اللِّتار، ووجَّه الأمور نحو غاية واضحة، وهي تـكين الحوثِيَّن مِن زمام الأمور ، ليتولَّوا مواجهة تتظيم "القاعدة"^"". واكتفت واشنطن بإدانة الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي، بل اعتبر الرتئيس الأمريكي -في أعقاب الانقلاب على الرئئيس "هادي"- أنَّ مكافحة الإرهابِ في
 ويمكن تفسير الموقف الأمريكي تجاه الأحداث اليهنيّة، في ضوء التَقُوْلات التي طرأت
 في خفض الانخراط الإقليمي لواشنطن في الدنطقة، وتجنُّب التَّنُّل المباشر في الحِّراعات "「. وارتبطت سياسة خفض الانخراط الإقليمي في المنطقة بإعلاء قيمة المتنغِر

[^23] http://www.acrseg.org/Irrar
 تعبيرًا له في الثَّأن اليمني، مِن خالِ قيام واشنطن بتوظيف التَّاقضات المذهبيَّة بين
 ＂القاعدة＂، في صراعات عدَّة، جسَّدتها حروب دمَّاج وعَمران وصنعاء ورداع، وذلكَ بهـف
 واشنطن مِن كلفة مواجهة تلك الأطراف． وفي إطار تلك الإستراتيجية، عمدت واشنطن إلى توظيف جماعة الحوثي المسلَّحة، ذات التَّجَجُهات الثِّبِعية، لتحتيق هدفين في ذات الوقت：الأؤَل．．القضاء على الجناح


 الأمريكية－الإيرانية بشأن عدد مِن الملفًات في الدنطقة، ذات علاقة بالموقف المَّابق لواشنطن مِن جماعة الحوثي
 التَّدُد نحو الجنوب، وسعيهم لإسقاط عدن التي رحل إليها الرَّئيس＂هادي＂، وأعلنها عاصمة
 الحكومة الينية، وأقرَّت تُتديم دعم لوجستي واستخباري لعمليَّة＂عاصفة الحزم＂، التي قادتها

ويمكن تغسير هذا التَّحُوْل في الموقف الأمريكي في ضوء عوامل عدَّة، أهُّها：
｜ان انظر：الصراعات الداخلية العربية المسلحة：المعطيات الجديدة والمسارات الختملة، خطوط متشابكة：أبعاد التحولات في الصراعات الداخلية

 https：／／www．orient－news．net／ar／news＿show／ヘィケケa／．
 https：／／sahafahnet．net／news\ヘァートリ．html

1- انتهاء مصلحة الولايات المتَّحدة من الحوثِّيّن بعد تكُكُهم مِن إضعاف حضور
"حزب الإصلاح" في مؤسَّسات الأَولة المدنية والعسكرية.

باب المندب، وتهديد الملاحة الدُوليةء٪1.

ץ- الضُّنوط التي مارستها التُّودية على الولايات المتَّحدة، لتثيير موقفها مِن
الحوثِيَّن
६- الانتقادات الاَّاخلية الحادَّة التي واجهتها الإدارة الأمريكية، بسبب موقفها مِن
الحوثِيّْنَنْ

والخاحصة أنَّ الأَور الأمريكي متَّك عاملًا أسمسيًّا في إعادة تثككيل الأوضاع الِّبِّياسية
 مسارين أساسيين؛ يتمتّل الأؤَل في دعم عملية التَّسوية على الصَّعيدين التِّتِاسي والاقتصادي؛ ويتمثَّل الثنَّني في إعادة تثّكيل خارطة القوى والثُّوذو في الواقع اليمني، بما يخدم المصلحة الأمريكية، لا سيَّما على صعيد مكافحة "الإرهاب"، وذلك مِن خلا لول توظيف


 إلى اننلابهم على العملية الِّبّياسية، واندفاعهم للسَّيطرة على المناطق الحيوية بالنِّبّبة لواشنطن، مثّل مضيق باب المندب وخليج عدن، بحيث باتوا يشكِّلِن تهيديًا للمصالح الأمريكيَّة في المنطقة، في ظلِّ ارتباطهم الوثيق بإيران. لتد تمتَّل التَّثيير الأي طرأ على موقف الإدارة الأمريكية مِن الحوثِّيّن، بعد شروعهم في السَّيطرة على المناطق الجنوبية، في تأييدها ودعمها لعملية "عاصفة الحزم"، بقيادة اللُُعودية، مع إبقاء الهيمنة على المشهـا اليمني بحيث تظلُّ ممسكة بخيوط الحِّراع بيدها، مع إعطاء قلر مِن الهامش للفاعلين الإقليمِيّيّن والمحالِّيَّن؛ وهذا ما يفسر عرقلة الحسم

العسكري لصالح "اللتَّرعية"، وفرض التَّجُجه نحو تسوية سياسية تكون جماعة الحوثي -رغم كلِّ ما قامت به- طرنًا معتبرًا فيها وجدت السُعودية في الدَّعم الأمريكي لعمليًّاتها العسكرية تحت غطاء "التُّالف العربي" فرصة سانحة لتوسيع نفوذها في اليمن وإعادة تثُكيل حضورها وتدخُّها في ملفَّاته باعتبارها

 الأمريكي بشأن الوضع في اليمن.
لتد تقلًب الموقف الأمريكي منذ بدأت الأزمة في اليمن، فقد ساند الموقف الأمريكي بادئ الأمر نظام "صالح"، إذ أدلى السَّفير الأمريكي بصنعاء، تصريحًا لصحيفة حكومية،
 خدم الرئئيس "صالح" في حينه، وأغضب شباب الثُّقَرة. غير أنَّ الموقف تنيَّرَ بعد وقوع


 جرى التَّافق دوليًّا وإقليميًّا عليها كانت الولايات الكتَّحدة حاضرة في "المبادرة الخليجية"، وحثًّت الرئئيس "صالح" وحزبه


 أوباما" لثشئون مكافحة الإرهاب، "ليزّا موناكو": "أنَّ نجاح توقيع الآتِّقاق جنًّب اليمن الانزلزاقِ
 على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الثًّامل"ry'.
https://shortest.link/rVEn


وتعدُّ الولايات المتَّحدة أحد أعضاء "اللَّجنة الرُّبُاعية"، والتّي تضمُّ بريطانيا والنُّعودية والإمارات؛ وهي اللَّجنة المتحكِمة فعليًّا بالشَّأن اليمني مِن خلف ستار، إذ لا يمكن للشُّعودية والإمارات أن تقّرِر مصير المنطقة دون رجوع لهاتين اللَّولتين، وبالأخصّنِ الولايات المتَّحدة. وعليه، لا يمكن فهم الموقف السُّعودي مِن الثَّأن اليمني استقلاًا عن عن توجُّات وسياسة الإدارة الأمريكية، وبعيدًا عن حضورها -المباشر أو غير المباشر، فاليمن تحتلُ موقعًا مهمًّا في المَّاحة الدُّولية نظرًا لموقعها الحيوي والإستراتيجي.

## دور الاتِّحاد الأورِّبِي:

تتتمُّل أهمُّ دوافع دور الاتِّحاد الأوربّي تجاه اليمن في ضمان سلامة الملاحة الدُّولية في البحرين: العربي والأحمر ، ومضيق باب المندب، ومكافحة تتظيم "القاعدة"، والحصول على بعض النُّوذ في إطار التُّافس الدُّولي الرَّاهن في المنطقة؛ بالإضافة إلى وجود عدي عدي مِن المصالح الاقتصادية لبعض الدُّول الأورِبِّة في اليمن. وقد أسهم الاتِّحاد الأوربِّي بدور فاعل في التَّوصُّل إلى "المبادرة الخليجية"، كأساس لعملية التَّسوية، وساعد في تتفيذ بنودها مِن خلال مجموعة الدُّول العشر الرَّاعية لعملية التَّسوية، وقاد عملية التَّاصل والحوار الوطني إلى جانب روسيا؛ كما اضطلعت فرنسا

 خطوات التَّسوية.
واتَّخذ الموقف الأوربّي تجاه اليمن مسارًا واضحًا منذ بدء العملية المِّياسية، منطلِقًا مِن فكرة التَّسوية السِّياسية للحِّراع، وفقًا لما جرى التَّقَافق عليه بين أطراف العملية اللِّيّياسية، لذلك ظلَّ يؤكِّد على ضرورة تتفيذ البنود الواردة في مرجعيات تلك التَّسوية المتمثِّة في "المبادرة الخليجية"، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات
 في: r/r/r/r.rer: صv.

الحِّلة؛ ويرفض ويدين كلَ أعمال العنف التي تمارسها بِض الأطراف، لتّقويض العملية



 الوقت اعتبر تتُتُم مليشيات جماعة الحوثي والوحدات العسكرية الموالية للرَئيس "صالحّا" صوب عدن عملاً غير مقبول "'.
وعلى الرَّغم مِن إيجابية الموقف الأورِبِّي الدَّاعم للعملية المِّيّاسية، فإنَّ موقف الانِّتِاد الأوربِّي الرَّافض للتَّذُّل العسكري يباو غير واقعي، خاصَّة في ظلِّ تمسُّك جماعة الحوثي


 كان ضرورة لكسر حالة الجمود التي وصلت إليها الأوضاع اليمنية، ولإعادة التوَّازن إلى الحياة التِيّياسية، وبالتالي توفير الظُّروف الملائمة لإجراء حوار متكافئ بين الأطراف

اليمنية.
ويمكن تنسير موقف الآتِّاد الأوربِّي مِن التَّذُّل العسكري في اليمن، بتيادة السُّودية،

 في علاقاته مع دول المنطةة؛ كما أنَّ موقفه لا يعدو أن يكون موقفًا سياسيًّا، ليس لها ألي أي



https://shortest.link/rVEX
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/7q...ov

 اليمن.
والواقع أنَّ التَّعارض بين الموقف الجماعي الأورتِبِي والمواقف الغرِّية لبّض الدُّول

 الأدوار بين المستوى الجماعي والمستوى الغردي، بهيف الحفاظ على علاقات متوازية مع


 وأنشطتها الاقتصادية في غرب المحيط الهندي.

 خالل مجلس الأمن، إذ أسهمت كلٌّ مِن بريطانيا وفرنسا، العضوين الآَائيّين في المجلس، في دفع المجلس إلى إصدار العديد مِن القنرارات والبياناتات الرِّئّاسية الدَّاعمة للعملية الِّبِّياسية، والرَّفضة لكلِّ محاولات تقويضها. وكان لبريطانيا مواقف حاسمة تجاه المعرقلين للعملية التِّياسية، فقد كانت صاحبة مشروع القرار الذي طالب الرَّئيس "صالح" بالتُقويع على المبادرة الخليجية، وأضفى شرعيَّة دوليَّة على "المبادرة الخليجية"، كما كانت صاحبّ اليّة مشروع القرار الني تضمَّن فرض ععوبات على الرئئيس النَّابق واثثين مِن قادة الحوثِّيّن
 محافظًا على علاقة متوازنة مع النِّظام السُّعودي في ظلِّ صنقات المِّلاح والمصالح
 التالي:
https://www.dostor.org/varvar
 في الملِّ اليمني والتَّنُّل العسكري．وقد كان حضور بريطانيا في＂اللَّجنة الرُّباعية＂،
 النَّظر عن مدى كونها سياسات نابعة مِن إرادة سعودية أو تابعة للِبتِيسات الأمريكية والبريطانية．

## الأمم المتَّدلد：

الأمم المتًّدة مظلَّة دولية، وهي أعلى هيئة مرجية في الثَّأن العالمي باعتبارها تضمٌ جميع الدُول تحت سقف واحد．لهذا فهي حاضرة في كثير مِن التضايا الدُولية، وعبر أجهزتها ومؤسَّساتها الحختلفة، وفي مقِّدِمها مجلس الأمن، اللاي تهيمن على قراره الأُول الخمس دائمة الغضويَّة．
في الثشَأن اليهني، اتُّم موقف＂مجلس الأمن＂بنوع مِن السَّلبية خاصَّة إزاء انقلاب

 كا 10 －م）، والذي طالب جماعة الحوثي بإعادة＂النَّرعيَّة＂، وإطلاق الرئئيس＂هادي＂وأعضاء
 كونه صدر تحت البند المَّادس مِن الميثاق．

[^24]http：／／www．acrseg．org／ヶテレrฯ

ومِن الصَّعب تككيك دور الأمم المتَّحدة في اليمن ما لم نعُّ بثكَل أكبر إلى دور مبعوث

 تحرُكات مليشيات جماعة الحوثي بعيدًا عن التُّوصيف الحقيقي للأحداث، فكانت التَّسَمية الثُّائعة والمتاولة عن معارك الجيش اليمني مع مليشيا الحوثي هي "اشتتباكات بين جماعات

 الجيش اليمني، وهو ما أثار انتقادات عديدة عليه. وفيما قامت مليشيات جماعة الحوثي باقتحام قرى في شمال غربي مدينة صنعاء،


 حول اتِقاقية جايدة، والتقى جمال بن عمر زعيم الجماعة، عبدالمكلك الحوثي، في صعدة،


 المسلًّة والانقلابيَّ لجماعة الحوثي، وغطاء لحجب عملية سقوط اليمن في أيدي المليشيا الخارجة عن سلطة الأَولة وإجماع الثُّعب. ظلُّ المبعوث الأممي متفائلًا، على الرَّغْ مِن قيام الحوثِيّنِ بإِعانان "إعلان دستوري" (فبراير 10 • 10 )، وطالبًا الاستمرار في المفاوضات بين الجماعة المتمرِّدة والأحزاب

اللِّيّيسية، في وقت كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية.
 الخيار المحتمل لما يحدث، دون تسمية جماعة الحوثي بالطُّعِ؛ وكان يشير عوضًا عن ذلك إلى "الإرهاب"، باعتبار أنَّ الوضع الجديد أصبح مساعدًا لتتظيم "القاعدة" في البلاد،

وأنَّ الوضح في اليمن يككن أن يؤِّي إلِى عواقب وخيمة على الأمن والِّلِّلم الأُولِّيّن، مفِبِرًا بذلك موقف واهتمام مجلس الأمن. في
 الرَّئيس؟ هادي" وجماعة الحوثي بأنَّهما طرفان مهمَّان في أيّ حلِّ! وقال: إنَّ جما جماعة
 يستطيع استعادة ما استولى عليه الحوثيُئ! 1 170 لم تُقَق توجُهات جمال بن عمر مع دول الخليج، ما دفع اللُّعودية للضَّغط لتثييره،


 "انقلاب"٪"! ؛ مشيرًا إلى ضرورة انسحاب مليشيا جماعة الحوثي مِن المدن وتسليم سلاحها التُّيل والمتوِِّط للجيش اليمني، وملزمُّا الأمم المتحدة بتقديم تقرير عن تطبيقه بشكّل دوري.
 جماعة الحوثي بصنعاء، خلال شهر مايو 10 • بم؛ ومع مرور الوقت دعا ما مجلس الأمن


 الاهتمام بتنفيذ قرار مجلس الأمن، ظلَّت تقارير المبعوث الأممي لمجلس الأمن تحذِّر منِ توشُع تتظيم "التاعدة" والتَّظُيمات "الإرهابية"، على سبيل الضَّغط على الحكومة "الشَّرَعية".

[^25] التالي: $\underline{\text { http://alislah-ye.net/index.php }}$

وشيئًا فثيئًا، بدأ مجلس الأمن ينحو نحو مسار مختلف للأزمة مع بداية عام 17 . 17 . فمع غياب نقاشات المجلس على تتفيذ القرار (Y (Y) آ)، بدأت النِّقّاشات تتمحور حول "الأزمة الإنسانية" المتفاقمة في البلاد، وذاب ذكر السَّبب الرَّئيس لتلك الأزمة والأزمات الأخرى، ألا وهو الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي. وبات خطاب المبعوث اليمني
 الحكومة "الثَّرعيَّة" اليمنية!
 إسماعيل ولد الثِّثّيخ لمجلس الأمن. ورغم تثكيل جماعة الحوثي والرَّئيس "صالحّ" مجلسًا سياسيًّا وحكومة مشتركة، في إجراء أحادي الجانب، إلَّا أنَّ المبعوث الأمكي الذي ألدا أدان هذا
 تتردَّد على صنعاء للقاء قيادات في حكومة "الانقلاب" بشكل دائم! وخلال (٪) سنوات مِن العمل، وعقب (٪) جولات مِن المفاوضات، لم يستطع المبعوث الأممي مِن حلِّ الأزمة اليمنية، ما دفعه إلى تقديم استقالته عقب فشثله في تحقيق الحدِّ الأدنى مِن تتفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصَّة بالحِّراع، وعوضًا عن ذلك، اتَّهمت أوساط يمنية ولد الثَّيَّخ بالانقلاب على القرارات الأممية بشأن الأزمة في البلاد، إذ استشثنى قرار مجلس الأمن (YY (Y)، الذي يلزم الميليشيات المسلَّحة بتسليم مؤسَّسات الَّوَّلة، والانسحاب مِن المدن، كمرجعية للمشاورات اليمنية، وصرَّح قبيل انطلاق مفاوضات الكويت، في بيان له: بـ"أنَّ مِن المرتقب أن تركِّز المحادثات على إطار عملي يمهِّد للعودة إلى مسار سلمي ومنظَّ، بناء على مبادرة مجلس التَّعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، دون أيّ ذكر لقرار مجلس الأمن؛ ما ساهم في إعادة تموضع جماعة الحوثي في المدن دون

إلزامهم بترك السَّلاح ${ }^{1+1}{ }^{1}$
 بديلًا عن ولد الثيخ. وقد ساهم "غريفيث" في تلبية طلبات جماعة الحوثي، وتقديم تسهيلات لهم، ما مكَّنه مِن التَّتَيِ لمحادثات "استوكهولم"، بعد عامين مِن انقطاع طرفي الصّّراع

اليمنِيِّن عن المشاورات. وحصل "غريِيث" على دعم المجتمع الدولي مِن أجل بدء

 في ז1 "استوكهولم"، بشأن الوضع في مدينة الحدية، وكالعادة خرجت جماعة الحوثي الرّابرا الأكبر مِن المشاورات الأمميَّة، فيما خسرت "الشَّرعية" أي مكاسب على المستوى اليدياني أو على الصَّعيد اللِّتِياسي. وظنَّت جماعة الحوثي مسيطرة على مدينة الحديدة، التي تمتِّلّ بالْنِّبة لها أكبر مورد اقتصادي" ${ }^{1 \times 9}$ الا
 مِن قبل "التَّالف العربي"، في جبهات القتال، لتحرير المناطق المسيطر عليها مِن قبل
 واقتصاديًّا وعسكريًا على المناطق المسيطرة عليها، وساهم في خلق أزمات وإثكالات أخرى في جبهة "الشَّرعيَّة".

 إلى توقُّث العمل العسكري واقتصار الأَور الشُّعودي لاحقًا على دعم الجهود الأمميًّة، وسط
 "الشَّرعية".
لم تتمكًّن الِّتِياسة السُّودية مِن اختراق هذا الأداء الأممي، وفقدت تأثيرها على صعيد الهيئة الأممية، خاصَّة مع تأُغُر عملية الحس، وارتفاع ضحايا الحرب وأضرارها المادية والثشرية. وباتت المنظمَّة الأممية تخدم أجندات تتصادم مع أهداف "التَّالف العربئي" المعلنة، ومعزِّزة واقع جماعة الحوثي على الأرض، ومضفية عليه الشَّرعية باعتباره طرنًا معترفًا به في المشاورات والرُّؤية التِّيّياسية للحل.

## الفصل التَّابع

## مستقبل العلاقات <br> اليمنية السُّعودية

## مدخل:

تختلف العلاقات بين الدُّول وتتفاوت تبعًا لمحدِّدات عدَّة، فتكون العلاقات إستراتيجية أو عادية أو فاترة، أو خصومة أو عدائية. وهناك محدِّدات لطبيعة العلاقات اليمنيةالسُّعودية، كعوامل الجغرافيا والتَّاريخ والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، وعلاقة كلٍّ مِنها الِّا بأطراف أُخرى. وهي محكومة -كغيرها- بعوامل الجغرافيا والتَّاريخ والمصالح والدّين

 جزرًا، أو تحوُلًا .
لذا، فقد كانت انعكاسات الأحداث الجارية على إحدى ضفَّتي العلاقة تنعكس بالضَّرورة
على الضِّفة الأخرى، وتجد صداها لدى الجانب الآخر .
 والمواثيق والمشاريع أو البرامج المشتركة، فقد ظلَّت اليمن منذ تأسيس مجلس التَّعاون الخليجي خارج منظومة هذه التَّثَكيلة الإقليمية، بالرَّغم مِن وجودها على نفس الجغرافيا، وتشاركها مع هذه الدُّول في الكثير مِن الرَّوابط. وهذا ما جعل اليمن مفتوحًا على تطلُّعات خارج منظومة دول الخليج، ومطمعًا في الوقت ذاته للجمهوريـة الإيرانية، وهي تبحث عـي عن مناطق نفوذ فارغة تملأها في المنطقة.
 العربي" سوف تتحمَّل كافَّة تبعات المرحلة، منذ انطلاق عمليَّات "عاصفة الحزم" وحتَّى إعلان السُّودية انتهاء "التَّحالف"، وستظلكُ هي المسئول الأؤَل عن نتائج هذه المرحلة أمام الثَّعب اليمني والمجتمع الدُولبي. كما أنَّ طبيعة نتائج هذه المرحلة ستكون مؤثِّرة -إيجابًا أو سلبًا- على العلاقات اليمنية النُّعودية، وهو ما يفترض على القيادة السُّعودية استيعابه مبكِرًا خاصَّة وأن صبر المجتمع الدُّولي والشَّعب اليمني بات ينفد، ما يضيِّق عليها مدَّة الرِّبح في اليمن، والذي بات يتجِّه نحو الفوضى وانتصار القوى الموالية لإيران. هذا الفصل يتتاول مستقبل العلاقات اليمنية السُّعودية مِن خلال استعراض محيّدات هذه العلاقة.

## المبحث الأوَّل: محدِّدات مستقبل العلاقات اليمنية- المُّعودية:

ترتبط اليمن واليُّودية جغرافئيًّا بحدود طويلة، ويدين شعبيهما بالإسلام، وتجمعها أواصر النَّبب والقربى واللُّفة العربية، وتقاليد وأعراف وعادات متقاربة. ومِن ثـرَّ فالعلاقة




 عربيًّا واسعًا لاستعادة الأَولة، والقضاء على الانقلاب المسلًّح المدعوم إيرانيًّا. وحتَّى تكون العلاقة إستراتيجية على مستوى الأمن والدِّفِاع والاقتصادن، وحتَّى الحِّياسة الخارجية للبلاين، فإنَّ ذلك يتطلَّب مجموعة مِن العناصر ؛ مِنها: التَّصنيف العلمي للمّا للصالح المشتركة، والعمل على استثمارها، ومعرفة العناصر الـتعارضة والمتاقضة والعمل على حلّهِا؛ فالتصنيف للمصالح القائم على أسس البحث العلمي يؤِّيّي إلى إدارة رشيدة للعلاقات بين البلاين، وحيث توجد مصالح متعارضة هناك آليَّات لللَّوَيق بينها، والتَّعامل مع المتاقضة إن وجدت بطرق لا تؤِّرَّ سلبًا على مجمل العلاقات، مع أنَّ الغالب هو تطابق

 تتمتَّع بموقع فريد يجمع بين مضيق باب المندب والبحر العربي والمحيط الهناي، وبعناصر
 واعدة، لم تستثمر بعد. أي أنَّه بالإمكان قيام علاقات اقتصادية إستراتيجية بين البلاين، ححَّى على مستوى الأمن الغذائي. كما تثثكِّل اليمن سوقًا للمنتجات والصَّادرات المُّعودية بالنَّظر للكثّافة المُّكانية النِّنبية، والعكس صحيح للمنتجات النَّراعية والحيوانيَّة اليمنية.

[^26]
# جدول: التبادل التجاري بين المملكة العربية السُّعودية والجمهورية اليمنية (بالمليون ريال سعودي) 

## التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية اليمنية <br> Trade between Kingdom of Saudi Arabia and YEMEN

| Value (Mallion SR) |  |  |  |  |  | (Wher coplo) dapal |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| vjbint clinall Balance of Trade | حهص الالتهارة Volume Of Trade |  | Import الصارّا |  |  | Export تjalal |  |  | (timl |
|  |  <br> Pank | ลิง⿻렝 <br> Value | alval! $\%$ | vertll <br> Rank | anall Volve |  \% | $4 \psi^{3} \boldsymbol{y}^{\text {an }}$ <br> Rank | ㅊํํㅔㅣ Value | Year |
| 2.225 | 40 | 3,251 | 0\% | 53 | 513 | 0\% | 32 | 2.738 | 2007 |
| 3.582 | 37 | 4,944 | 0\% | 51 | 681 | 0\% | 32 | 4,263 | 2008 |
| 2.223 | 39 | 3.699 | $0 \%$ | 48 | 738 | 0\% | 32 | 2.961 | 2009 |
| 3.406 | 36 | 4,983 | 0\% | 51 | 788 | 0\% | 30 | 4.194 | 2010 |
| 4,401 | 36 | 6,338 | 0\% | 54 | 969 | 0\% | 32 | 5,369 | 2011 |
| 3.615 | 40 | 5.630 | 0\% | 54 | 1.008 | 0\% | 32 | 4.622 | 2012 |
| 4,213 | 40 | 6.037 | 0\% | 53 | 912 | 0\% | 32 | 5,125 | 2013 |
| 3.701 | 40 | 5.718 | 0\% | 52 | 1,009 | 0\% | 33 | 4.710 | 2014 |
| 1,647 | 53 | 2,786 | 0\% | 64 | 570 | 0\% | 38 | 2,216 | 2015 |
| 1,960 | 51 | 2.446 | 0\% | 73 | 243 | 0\% | 37 | 2,203 | 2016 |

(المصدر : التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين 17 • بَم، الهيئة العامة للإحصاء : ص اT)

وتكمن نقاط قوَّة المملكة في المضايق التي تحيط بموقعها؛ إذ أنَّها قريبة مِن ثلاثة مضايق بحريَّة دوليَّة، بمعنى أنَّه في حال نشوب أيّ أزمة في أحد المضائق يمكنها أن
 اقتصادي عالمي مرموقٍ، فضلًا عن وجود مدينتي مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة وما لهما مِن مكانة دينيَّة في قلوب جميع المسلمين وعلى صتيد المخاطر الإقليميَّة تشكِّل إيران مصدر تهديد للأمن القومي للاَّولتين، إذ تعمل إيران عبر أذرعها في اليمن على تقويض أمن السُّعودية في ظلِّ تنافسها الإقليمي؛ ولا يمكن الوقاية مِن تهديد كهذا إلَّا بعلاقات إستراتيجية بين البلدين تقضي على التَّيَّدُّد الإيراني الذي يتهلَّد مصالحهما القوميَّة المشتركة. هذا بالإضافة إلى ما تمتِّلّه الجماعات "الإزرهابيَّة" مِن تهديد للأمن الَّاخلاخلي لكلٍّ مِن الَّوَلتين، وعلى صعيد السِّلم الاجتماعي،

والمستوى الاقتصادي. وهو ما يفرض على حكومة البلدين أعلى مستويات مِن التَّسيق

 التَّعامل مع هذه النَّاهرة بأقلِّلِ الخسائر وأحسن النَّائُج. ويمكن للبلدين الجارين، أن يكونا حليفين على صعيد التضايا المشتركة أو الإقليمية،
 بصيغة جديدة تسه في بناء علاقات راسخة ومصالح إستراتيجية. ويمكن توظيف علاقة البلدين بالدُول العالمية لللِّفِاع عن سيادتهم، وحقوقِم، ومصالحمٌم، وأمنهم ووحدة أراضيهيم إزاء أي تهديد يتوجَّه لهم. وهذا يفرض اعتماد آليَّة منهجيَّة تتمتَّلَ في إنثاء مؤسَّسات بحثيَّة مشتركة، لتصنيف المصالح وإعداد رؤى وآليَّات لعلاقات إستراتيجية'؛ '. لتد نجحت "عاصفة الحزم" في تحويل هجوم جماعة الحوثي في سبيل التَّدَّد داخل اليمن إلى "حالة الدِّفاع عن النَّنس"، وفرض وقائع عسكرية جديدة، باستنزاف قواهم نتيجة الضَّربات الجويَّة، رغم أنَّ تلك الضَّربات لم تجبرهم على الاستسلام أو العودة إلى المفاوضات، ولكن كان لها الثَّأن في تقييد حريتهم داخل اليمن كما كانت عمليَّة "عاصفة الحزم" فرصة لإظهار الحضور والآصطفاف العربي، وما يمتلكه مِن قوى كامنة، وصنع توازن إقليمي في مواجهة الاستقواء الإيراني، وإظهار إيران في موقف العاجز عن مواجهة الدُول العربيَّة، وحماية أتباعها ومناصريها، لكنَّ أخطاء
 في المقابل، تظُلُ السُّعودية مطالبة بتُتدير خيارات الثُّعب اليمني المِّبّاسية في طبيعة نظام الحكم الذي يرغب في إقامة دولته عليه، باعتبار هذه الخيارات حقًا أصيلاً له، ولا داعي أن تتخَوَّف السُّعودية مِن مساعي الشَّعب اليمني للانعتاق مِن أزماتها المِّيَاسية وتطلُّعه للوحدة والتِّيمقراطية. فلم تكن ثورة I


$$
\begin{aligned}
& \text { (I\&T السياسية السعودية بتاه اليمن، مصدر سابق. }
\end{aligned}
$$


 على أمن المُّودية ذاتها، خالِ عقود مِن التِّزاعات والصِّرَاعات والأزمات


 تؤوِّس للفوضى. وما يعزِّز بروز هذه الظُّواهر بِّاء الحالة الاوقتصادية في وضع مترِّرِّ،
 الهجتمع اليمني في تحقيق أجنداتها، بما فيها تلك التي تمسُّ أمن دول الجوار والمنطةة؛ وهذا ما يفِيّر التَّفلغل الإيراني في اليمن بالرَّغْ مِن غياب الزَّوابط والجوار والثُّراكة،
 قليلة، حتَّى باتت اليمن منطلًا للتَّهِيدات الإيرانية تجاه الشُّعودية. مِن ثَّ فإنَّ محِّدِات العلاقات اليمنية السُّعودية تتوزَّع على أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ترتبط ببعضها الجعض، وتعمل جميعًا على التَأَثير في وجهة هذه العـلاقة وطبيعتها ومستواها. ومِن المهم أن يتعامل صنَّاع القرار في البلاين مع هذه الملفَّات بقدر
 تئكّن البلدان مِن تجاوز خلافات الحدود، في وقت سابق، بشكل حس قضية التُّزاع فيها، وفتح المجال للتَّعاون المشترك في بقية الملفَّات الاقتصادية والأمنية، بما في ذلك قضايا العمالة والاستشثار، وقضايا الهجرة واللُّبوء، وتهريب المخِّرِات والمتِّلاح، وتأمين الممرَّات المائية والملاحية في وجه الترصنة والتَّهديدات التي تمسُ طرق تصدير النَّظط والانتيراد

حاليًا، تتعامل السُعودية مع الملف اليمني في ضوء ما يلي:
 الشَّعب بوإرادته.

- التَّهديد الإِيراني الذي تمكَّن مِن اختراق البيئة الزَّيدية في اليمن، ممثَّاً بجماعة الحوثي.
- صعود الحركة الإسلامية، والتي تمثِّل امتادًا لجماعة "الإخوان المسلمون"، منذ عام •99 ام، ككوَّة سياسية قابلة للوصول للشُّلطة. وفي ضوء هذه المحِّدِات يبدو أن رؤية اليُّعودية قاصرة عن القضايا الكبرى، والملفًّات الحسَّاسة، والقواسم المشتركة، التي يمكن أن تتيح لها التَّأثير في اليمن بما




 اليمنية للياسات السُّعودية في اليمن منذ عام 11 با بم.

المبحث الثاني: مستقبل علاقات البلاين في ضوء تمكين الثرعية:

 نتيجة ممارسات الإمارات في اليمن، فقد أعلنت "الشَّرعيَّة" اليمنية، بشكل رسمي، ونيّ ومِن خلال سجال علني، تبرُمها مِن تشثُتُ وحدة القرار الأمني، وتهميش سلطاتها مِاتِ مِن قبل
 وعرقلة سير عمل المؤسَّسات الحكومية في المناطق المحرَّرة، وانتشثار المجاعة والأوبئة في المحافظات اليمنية، وانهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل ينذر بمخاطر كارنئَّة.
وعلى الرَّغ مِن الآَعم المُّودي المتواصل لليمن، مادِيِّيًّا وإنسانيًّا وعسكريًّا، فإنَّ ذلك لم
 تكمن في غياب الأُولة اليمنية ومؤسَّساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية والعسكريَّة.
 لن تتحقَّق ما لم تعمل المملكة على دعم الحكومة اليمنية دعمًا حقيقيًّا لاستعادة سلطاتها السِّيادية على كافًّة أراضيها، وحضورها الفعلي مِن خلال ممارسة مهامها على أرضا الرّا الواقع؛ فمن خلال استعادة الحكومة اليمنية دورها ستتحِّق عدد مِن الأهداف والمكاسب، سواء بالنِّسبة لليمن أو بالنِّبّبة للسُّوودية. ويمكن أن نناقش أهمَّ ما يمكن تحقيقه مِن تلك الأهداف والمكاسب، مِن خلال النِّقاط

التَّلية:

## أؤَّأ: إنهاء الانقلاب وتأمين الحدود مع المملكة:

تواجه السُعودية مشكلة مصيرية بعد سيطرة إيران عبر جماعة الحوثي على أراضٍ
 استهاف مصالحها الإستراتيجيَّة وأمنها وسلامة مواطنيها. وهو ما ترجمته جماعة الحوثيا
 العمق الإستراتيجي للمملكة، وعبر الصَّواريخ الباليسيَئَ، والظًّأئرات بدون طيَّار ، والمتنّوفات

المتفجِرَة، والعمليًّات البِرِّيَّة. كلُّ ذلك نتيجة التَّرِبب والَّعم والإسناد الإِيراني، ومِن خالى صواريخ إيرانية الصُنـع.
ونتيجة إطالة الحرب وتأثرُ الحس، تكَكَت جماعة الحوثي مِن تتوية شوكتها، وفرض سطوتها في الأراضي التي تسيطر عليها، وتطوير أسلحتها، وتجنيد المواطنين في صنوفيها؛
 الكفوضات والمباحثات اليمنية- اليمنية، وهذا بحدِّ ذاته يمِّلّ خطرًا كبيرًا على المُّعودية،
 والمناطق الاقتصادية والعسكرية، كمصافي الْنِّط والمطارات والقواعد العسكرية، وبلوغ
 لذا، فإنَّ دعم الجيش الوطني والقوَّات الحكومية، ومنحها صلاحيَّة قرار المعركة، سيساعد في تحريك عجلة سير التتال وحس المعركة وإنهاء الانقلاب، ويعمل على تأمين اللناطق الحدودية التي تستزف قوَات الجيش الشُعودي في تلك المناطق. وإطالة أمد الحرب يخام أهداف الحوثِيّن ويزيد مِن القوَّة العسكرية للجماعة، بينما ساهي انحراف بوصلة "التَّالف" عن هدف تحرير اليمن وإعادة "الشَّرعية" إلى أهداف ومشاريع صغيرة تسعى كلٌّ مِن الأطراف في تحقيقها، ومعها تقلَّصت شعبية "التَّالف العربي"، وغرقت أقدامه في رمال اليمن التتحرِّكَة. ومِن الواضح أنَّ تأخُر حسم المعركة ليس نتيجة قؤَّ جماعة الحوثي، بل هو نتيجة
 لجهات في الهجتمع الأُولي وبعض الدُّول الكبرى، والتي كانت ترى محيط صنعاء وميناء
 لم يتم مِن خلال الأوامر العسكرية المتنرِّجة، أو من خلال التَّسيق بين "الشَّرَعية"

[^27]
 وعليه، فإنَّ دعم الجيش الوطني والحكومة "الشَّرعية"، وتصحيح الأخطاء والخلافات التي بين "الشَّرعية" و"التَّعالف"، سيدفع بعجلة عملية حسم المعركة إلى الأمام، ويخقّق على البلاين الكثير مِن المشاكل العسكرية والأمنية والِّبِّياسية والاقتصادية، لا سيتّما في حالة تكُّن "الشرعية" مِن ممارسة أعمالها في المناطق المحرَّرة.
 المعطيات الإقليمية والدُولية، خصوصًا بعد تدڭُّ قوى مِن "التَّالف العربي" في إنهاكِ "الشَّرعية"، وتأسيس كيانات مناهضة لها، وإعاقة مشروع استعادة الأَولة اليمنية، وعودة الحكومة اليمنية إلى الوطن والانطلاق مِن مدينة "عدن" المحرَّرة، كعاصمة مؤقَّتَ، ومنع


الشُّمال، باعتبار الحكومة "الشَّرعية" عجزت عن تأمين نفسها في المناطق الححرًّرة.
 استمرار إضعاف القوى الوطنية المؤِّدِة لـالالشَّرعية"، وتششُّت أداء الحكومة اليمنية؛ وهو ما سيكون له انعكاساته السَّلبية على الحالة اليمنية مستقباًا، وبقاء الشُّعودية تحت طائلة التَّهِيد الحوثي لها .

## ثانيًا: تخفيف الضَّنط على اللُُعودية أمام المجتمع الدُولي:







[^28]المقيمين داخل السُّعودية. في حين بلغت قيمة المساعدات الإنسانية الموجَّهة للمتضرَّرين مِن الحرب (^ミV.0) مليون دولار . إضافة لذلك، جرى إيداع نحو مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وتضاف إلى المساعدات الإنسانية ونفقات الضَّربات الجوية، تكلفة إعادة إعمار ما دمَّرته الحرب؛ فبحسب التَّتّدرات اليمنية الرَّسمية الأوَّلية، مِن المتوقَّع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار اليمن قرابة ( ( • ( ) مليار دولار ، تسهم دول مجلس التَّعاون الخليجي
 ويُظهر جمع بسيط للأرقام سالفة الذِّكر أنَّ التَّكَلفة التَّتَيريـة للحرب في اليمن على دول
 الخسائر غير المباشرة المتعلِّقة بتراجع الاستثمارات في السُّعودية على وجه التَّحَديد، والزّيّادة
 مِن جهة أخرى، هناك ضغوط دولية تمارس على المُّعودية بسبب ارتفاع نسبة الضَّحايا الذين سقطوا نتيجة للقصف الجوي مِن قبل طائرات "التَّحالف". وقد اتَّهم تقرير الأمم المتحدة النُّعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن „ڭ، كما أنَّ هناك انتقادات دولية مختلفة تجاه العملية العسكرية اليُّعودية في اليمن. وقد تقدَّم الحزبان (الجمهوري والدِّيمقراطي)، بالولايات
 أعلن وزير الخارجية الهولندي، "ستيف بلوك"، دعم بلاده لفكرة فرض حظر بيع السَّلاح
 وقد تستمر الضُّغوط الدُّولية على السُّعودية بطرق مختلفة، وهذا سيكِّن لجماعة الحوثي وسوف يكون النِّظام الإيراني هو المستفيد مِن ذلك. ففي حين يرى المجتمع الدُّولي، وبالأخص مِنه المدني، السُُعودية متدخِّلة ومعتدية على اليمنيِّن، يرى في الحوثِيّن مدافعين

$$
\begin{aligned}
& \text { I\&V }
\end{aligned}
$$ https://debriefer.net/news-^99६.html

عن أنغسهم ووطنهم؛ وهي صورة تـكًّن الحوثيُون عبر أدواتمم النَّاعمة، وتخادم الغرب معهم، مِن غرسها في الأوساط النُّبوية والتِّياسية والمدنية في الغرب. كما أنَّ المنظَّمات الأممية الأُولية العاملة في اليمن، واليَّفَارات الأجنبية، ووكالات الأنباء العالمية، باتت مخترقة بعناصر جماعة الحوثي؛ وتعمل تلك العناصر على التأثير وتوجيه الأنشطة والمواقف، عبر التُقَارير والبيانات والمعلومات المضلِّلة،



 الوصول للمنظَّات والوكالات ووسائل الإعلام الدُولية بالاستعانة بأذدرع إيران وحزب اللهّ، أو نظرًا للعلاقات الواسعة التي تربطها بكثير مِن الثُّخصيًّات الغربية، وصل بعضها للمصاهرة"\$؛

## ثالثًا: إنشاء مشاريع مشتركة بين البلاين:



 اللُّفن، وتعتبر الشُّودية المتضرِّر الأكبر إذا ما جرى إغلاقه، فهو يعدُّ مِن المنافن الأساسية
 بدَّ مِنه، بالذًات مع وصول العلاقة بينها وبين إيران إلى مرحلة حرجة منذ بدء العمليات العسكرية السُّعودية في اليمن.
 (الكثير في مواجهة الخطر الإيراني، نتطة فاصلة في مسيرة تتمية الاقتصاد السُعودي، لما

[^29]سيقوم به هذا الممرُ المائي مِن دور في اختصار الطُرَيق على الشُقن العابرة إلى النِّصف
 حيث أُعَّت دراسة تعتمد على وضع مسار رئيس، ومسارين احتياطِّيِن، لتناة تبدأ مِن
 في الجمهورية الينية، بطول (90) كم، وعرض (10. 10 مترًا ما سيهكِّن دول الخليج الأخرى، كتطر والإمارات والكويت، مِن تصدير نظطها عبر هنا هنه
 شكل: تصوُر طرح حول ما أطلق عليه "تناة العرب" أو "تناة سلمان":


سيكون هذا المشروع بمثابة اللَّبنة الرَّئيسة لبناء تحالف حقيقي في المنطقة، يشمل مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. وبالإمكان الإفادة مِن تجربة

[^30]https://www.sasapost.com/new-saudi-waterway/

دول الاتِّحاد الأوربِّي التّي بدأت كمجموعة أوربِّيّة للفحم والصُّلب ثمٌ تطوَّرت -مع الأيامـ -

وقد متُّل ميناء نثطون هدفًا إستراتيجيَّا للسُّودية، وظلَّ يراودها منذ عدَّة عقود، للتَّكُّن
 دون الحاجة لهضيق هرمز، بحيث يجري شقُّ مشروع بري يمتُُ مِن دِ داخل الأراضي
 الإستراتيجية منذ وقت مبكر ، وتظهر وثُئقق سعودية جرى تداولها مؤخَّرًا رغبة الرَِّياض في تتفيذ هذا المشروع في مطلح ثـانينيَّات القُرن الماضي، وكانت حملات التَّجنّيس التي قامت
 وهناك تحِّيّات في الواقع اليمني تهِّدّ إنجاز هذا المشروع الحيوي، أهيُّها عدم استقرار اليمن سياسيًّا وعسكريًا، ما يخلق فوضى أمنيَّة واقتصاديَّة، وهذا يشكِّل عائئًا كبيرًا أمام
 أو مهِّدة للملاحة في مضيق باب المندب وهذا ما تسعى إليه، وبالتَّلّي فإنَّ ما أرادت اللُّعودية الهروب مِنه في مضيق هرمز سيكون حاضرًا في مشروعها البديل.

[^31]المبحث الثَّالث: مستقبل علاقة البلاين في ضوء التَّاقضات اليمنية:




 خارج منظومة الجيش الوطني؛ كما عمت على تأسيس "المجلس الانتقلي" الجنوبي كأداة
 مهامهم انطلاقًا مِن مدينة عدن (كعاصمة مؤقَّتة). كما تأتسَس "الدكتب المِّيّياسي"، لما عُرف

 وبهذا فإنٍّ بقاء تعامل اللُُعودية مع هذه التَّاقضات التي خلَّتها الحرب سيؤِّي إلى

التالي:

## أؤَلًا: تقسيم اليمن:

مشروع تقسيم اليمن مشروع إيراني تسعى طهران لتتفيذه، وقد ساعد "حزب اللهُ" اللُّلُناني،
 معله في إطلاق قناة "عدن- مباشر "، مِن الضًاحية الجنوبية لبيروت. كما آوى الحزب القيادي الجنوبي، علي سالم البيض، أبرز الشَّخصيَّات الِّبِّاسية المنادية بالانفصال. وتقسيم اليمن يخدم إستراتيجية إيران، ويضع السُّودية -المنافسة لها - تحت التّهِّهيد الأمني، خاصصًة أنَّ تكوين حكومة يمنية جنوبية موالية لطهران أمر وارد، نتيجة العلاقات التَّاريخية بين الطُّرفين. ويمكن لوجود حكومة جنوبية موالية أن يتيح لطهران فرصة الحضور الإستراتيجي على مضيق باب المندب. وقد كانت حكومات عدن عبر التَّاريخ تخضع



ومنح إيران فرصة الوصول إلى مضيق باب المندب يعدُّ رصيدًا إستراتيجيًّا إضافئًا لا لا يقلٌُ أهميَّة عن تحكُمها في مضيق هرمز ؛ وهذا تمزيز خطير لإستراتيجية المضائق التي تسعى طهران لتكون ورقة تفاوض ومساومة لصالح مشروع الثُفُوذ الإقليمي، وخطِّ دفاع متقِّدِم في صراع المصالح الإيرانية مع الغرب. فتتططير اليمن سينظر له كضربة قاصمة
 زلزالًا سيهنُ المنطقة، وربَّا سيفتح الباب لتجزئّة دول عربية أخرى، خاصَّة ممَّن تحكها سلطات مركزية هشَّةٌ 1 . 1 .
ويبِو أنَّ سيناريو تقسيم اليمن مِن الخيارات المستبعدة على الددى المنظور ، وأكثر ما
يُستخذم كورقة تستثُمرها أطراف محلِّية وإقليمية لابتزاز الحكومة اليمنية؛ لأنَّ المعطيات التِّياسية المحلِّية والإقليمية والدُولية تبدو غير مشجِّعة على الإققام على خيارات مِن هنا
 الشَّامل، والذي يعالج تلك الاختلالات التي تأتسَست عليها دعوات الانفصال، إضافة إلى إلى عجز القوى الرَّاغبة في الانفصال عن تحقيق نموذج مستقر يكن البناء عليه، وضعف
 حساب الأمن والتَّمّية التي ينشدها المواطنون في الدحافظات الجنوبية. كما أنَّ المجتمع الإقليمي والُُولي لا يزال يؤكِّدِ على مبأ الوحدة اليمنية، على الرُّغم مِن الاختلالات التيا يقوم بها على أرض الواقع. ولا تزال معظم القّوى اليمنية تؤكِّد -في أغلب بياناتها- على التَّسُّك بالوحدة، في المقابل فإنًّ الانفصال يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، ولا يمتلك شرعية دولية أو شعبية تسنده على الواقع. كلُ هذه المعطيات تسهم في تدِِّّي نسبة خيار اننصال اليمن إلى جنوب وشمال.
 https://cratersky.net/articles// Ior

## ثانيًا: استنزلف اليمن والسُّعودية اقتصاديًا وعسكريًا:

تتود التِّبِيناريوهات المتتوحة، والإنفاق بلا حساب، اقتصاديات الأول إلى الانهيار، مهما
 والعراق أنَّ التَكاليف كانت خارج نطاق حساباتها، وأنَّ المواطن الأمريكي دفع فاتورة عالية
 على الموارد النَّطية في المنطقة، واستطاعت أن تظهر وَوَتها العسكرية ضدًّ شعوب تنتّد لأبسط متوّمِمات التَّسليح.
يتكرَّر المِّبِناريو نفسه اليوم في اليمن؛ ذلك أنَّ الحرب فيها ليست سوى حلقة مِين مسلسل استتزاف الموارد المالية والطَّبِيعية والبشرية في المنطقة، سواء لاول الخليج أو لإيران. ويعدُ اليمن أكثر الخاسرين مِن هذه الحرب التي تـور على أرضه؛ فعلى المستوى الدَّاظلي انهارت عملته المحلِّية وسط الانتسام الحادث لإدارة الأَولة، فهناك إدارة إدنَ حكومية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وإدارة حكومية في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة "الشَّرعية" نظريًّا، ولكلِّلِ مِنها تكاليفه المالية، ولكئّها تكاليف غير ذاتِيْ اتية الموارد،
 على أن تتكلَّف الجهة الدَّاعة بالأعباء المالية للإداردة الحكومية لكلِّ طرف. وإذا كانت الأرقام والتَّتَيرات تتصرف إلى طرف واحد، وهو "التَّالف العربي"، فإنَّ الطُّرف الثاني، وهو إيران، يتعدَّد الإِبقاء على حالة مِن الضَّبابية والتَّتَتيم الثَّدَيد في
 المنطقة بشكل خاص. وبالتَّلي، سيكون مِن الصُّعوبة بمكان أن تُعلن إيران عن حجم
 وطائرات مسيًّرة وأسلحة نوعية وترسانة ذخائر معلومة المصدر، أو على الأقل معلومة التَّويل. وإذا كانت كلفة جماعة الحوثي في هذه الحرب تعادل ثلث كلفة "التَّالف"، أي
 شهرًا، وهو مبلغ تحمَّلته الخزانة الإيرانية بالا أدنى شك ويزيد مِن أعباء تكاليف الحرب في اليمن على جميع الأطراف أنَّها أتت بعد أزمة انهيار



 وِونها: أثر تلك الحرب على مناخ الاستثُمار في كلِّ مِن السُّودية وإِيران، باعتبار الحرب أحَّ العوامل غير محسوبة العواقب، والتي أصبح البعد الزَّمني لنهايتها مبهِّا، مئًا يوئِّي
 بشكل كبير، حيث تتيح بعض البيانات الخاصًّة بتراجع احتياطيًّات النَّتُ الأجنبي ليكون



 حدود للإنفاق على أمن المطلكة وحدودها وأراضيها ومِن جهة أخرى ثئَّة حالة مِن ارتفاع تكلفة شراء المِّنَاحِ مِن قِبِل جميع أطراف الحِّراع في اليمن، وإن كانت إيران لليها بعض المزايا الخاصَّة بإنتاجها للِّبّلاح، وبخاصًا
 لإثارة الرُّعب في المناطق الحدودية مع الجوار اليمنيه100.
ror الحرب فين اليمن استنزاف الموارد وتراكم الخسارات، عبدالحافظ الصاوي، البيت المليجي للدراسات والنشر، في: \&/ • /9 ا بام، متوفر على الرابط التالي:
https://gulfhouse.org/posts/Ytrs
عo 1 المالاءة المالية: هي قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل. 100 انظر: الخرب في اليمن استنزاف الموارد وتراكم الخسارات، عبدالحافظ الصاوي، البيت الخليجي للدراسات والنشر، مرجع سابق.

# ثالثًا: ابتزلز المملكة مِن قبل الأُول الغربية: 

 أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أؤّل تقرير له عن حرب اليمن، واتَّهم التَّقرّير "التُّالف العربي"، بقيادة اللُّعودية، وجماعة الحوثيَّ، بانتهاكِ القانون الأُولي الإنساني.
 المدنِيَّن، ربَّا تصل إلى مستوى جرائم الحرب. كما شُدَّد التُّرَّرِر على أنَّ الانتهاكات تشُمل






هذه الاتَّهامات والإدانات دفعت الإدارة الأمركية، منذ عهي "دونالا ترامب"، وحتَّى الإدارة

 قانون يطالب الإدارة الأمريكية بالانسحاب مِن المشاركة في عمليَّات "التَّالغ العربي"،





لصالح واشنطن، على سبيل إرضائها.
ويرى الباحث أنَّ استمرار السُّعودية في حربها على اليمن، في ظلِّ تعاملها مع التَّاقضات اليمنية الموجودة في مناطق "الشُّرعية"، سينعكس سلبًا على وضع اليمن الأمني

$$
107 \text { تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، مصدر سبق ذكر.. }
$$

lov انظر : السعودية، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقرير، يناير \^ ا بمم.

والإنساني والاقتصـادي، وبدورها ستبقى السُّعودية غارقة بين هذه المشاكل، وهو ما سينعكس سلبًا على علاقاتها الخارجية مع الأطراف الذُّولية، لا سيَّما أنَّ هنالك ضغوطًا شعبية على حكومات دول أورِّيِّة مصدِّرة للسِّلاح بشأن حظر تصدير السِّلاح إلى السُّعودية بسبب حربها في اليمن، ومطالب شعبية بمحاكمة ولي العهد السُّعودي بتهم ارتكاب "جرائم حرب" بحقّ المدنيِّن في اليمن. فقد طالب تحالف يضمٌّ أكثر مِن ( (7) منظَّمة حقوقيَّة دوليَّة، في
 تحقيق، لجمع وحفظ الأدلَّة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب، في شأن الحرب المندلعة في اليمن، منذ نحو V سنوات.

## رابعًا: التَّعاطف الطَّأئفي وتقسيم السُّعودية:

ينتشر الشَّيعة بأعداد متفاوتة في مناطق المملكة المختلفة، لكنَّ نطاق تمركزهم وثقلهم الأساسي هو شرقي السُّعودية، حيث مناطق القطيف والأحساء ـ وتقدَّر نسبتهم بحوالي 0 ٪ مِن العدد الإجمالِي للسُّكَّان المحِّيّين، البالخ عددهم حوالي (IV) مليونًا. وتاريخِ التَّيّيُّع في المنطقة قديم؛ وتأتي أهميَّة العامل الثِّيعي في الحياة المعاصرة للسُّعودية في كون المنطقة الشَّرقية تحتوي على أكبر مخزون نفطي في العالم (0٪\% من إجمالي الاحتياط العالمي)، إلى جانب وجود كمِيَّات هائلـة مِن الغاز . وعلى الصَّعيد الجيوسياسي والعلاقات الثَّقافية والعائلية والمذهبية فإنَّ شيعة المنطقة الثَّرقية يمتلكون النََّّاصل والارتباط الوثيق بمناطق الوجود الثّثِيعي "الكثيف" في المناطق المجاورة، كالعراق وإيران والثنَّام والكويت والبحرين وغيرها. وقد حاولت إيران اختراق هذه البيئة الثّثِيعية منذ وقت مبكِرِ جدَّا. وبرزت دعوات للانفصال عن المملكة كما جاء في خطبة نمر النَّمر، أحد المراجع الآِينية للثِّيعة في المنطقة¹01.

[^32]ومع اندلاع الثَّوَرات الشَّعبية في تونس ومصر، خرج آلاف المتظاهرين، في القطيف، في فبراير 1 ( + 「م، وتحرَّك الثَّارع الثِّيعي فيما أريد له أن يكون ثورة شيَّيَّية؛ غير أنَّ تحرُّك قوَّات الأمن والجيش حدَّ مِن تحوُّل المشهد، كما أنَّ قوَّات "درع الجزيرة" تصدَّت لمحاولة مشابهة شهتها مملكة البحرين المجاورة، في ذات الفترة. إنَّ استمرار حرب السُّعودية مع جماعة الحوثي في اليمن، أو بقاء الجماعة كقوَّة عسكرية، يهذِّد حدود المملكة، ويشجِع الثِّثِيعة في المنطقة الثَّرقية للمملكة على الخروِج
 هناك احتقانًا شديدًا ناتجًا عن الضُّغوطات التي يتعرَّضون لها، إضافة إلى الوضع المتأتِّمِ بين السُُعودية وإيران والذي قد يدفع طهران لتحريك الورقة الطَّائنية كما هو شأنها الـيا

العلاقة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية النُّعودية تتجاوز الرَّسميَّات والبروتوكولات، وتؤكِّدها الجغرافيا والتَّاريخ، باعتبارها علاقات متينة تجمع البلدين والثَّعبين الثَّقيقين، وهي ليست وليدة مصالح آنيَّة أو ظروف مرحليَّة، وإنَّا هي علاقة متجذِّرة، في بعدها التَّقَافي والدِّيني والاجتماعي والتَّاليد والعادات، وضاربة بأعماقها في المجتمعين. وهي مستمرَّة منذ القدم، يعزّز قوامها الإسلام والعروبة والجوار والتَّاريخ المشترك، وتمدُّها عوامل اقتصاديَّة وجيوإستراتيجية مهنَّة تمتِّل رصيدًا ثريًّا للوصول إلىَ مرحلة الثَّراكة الكاملة، بل إلى إلى مرحلة الاندماج في منظومة واحدة مع بقيَّة دول الخليج. وتمثِّل العلاقة السِّياسية بين البلدين علاقة مصيرية، فعدم استقرار أحد البلدين ينعكس سلبًا على البلد الآخر، إلَّا أنَّها في الوقت ذاته علاقة تثوبها بعض الأخطاء النَّاتجة عن تتاقضات المشهد وسياسات الأنظمة أحيانًا. وقد مثَّل تمدُّد جماعة الحوثي مِن مدينة صعدة، وحتَّى سيطرتها على القصر الجمهوري بالعاصمة اليمنية صنعاء، أحد أهم التَّهِديات والتَّعدِّيات المشتركة بين البلدين، وهو ما فرض تدخُّل السُّعودية في اليمن تحت غطاء "التَّحالف العربي" بعملية "عاصفة الحزم" العسكرية، التي رحَّب بها قطاع كبير مِن اليمنيين . بادئ الأمر وتعدُّ إطالة فترة الحرب دون حسم عسكري أو حلِّ سياسي، مِن قبل "التَّالف العربي"، إحدى التَّهديدات والتَّتَدِّيات للعلاقة بين البلدين؛ فالسَّماح لبعض دول التَّحالف بالعبث باستقرار اليمن وأمنه ووحدته، بدعم ميليشيَّات مسلَّحة خارجة على سلطة النَّولة، وتعمل على تقويض الحكومة "النَّرعية"، وتسيطر على منشآت اللَّولة الحيوية ومقرَّاتها الرَّسمية، مع عدم دعم الجيش الوطني في المقابل بالذَّرجة التي تقتضيها المرحلة، تسبب في استمرار الصِّراع وتشُعُبه، وإطالة أمد الحرب والأزمات المتولِّدة عنها. ومِن شأن تدهور الأوضاع اليمنية بشكل أسوأ أن يولّد مشاكل كبيرة ومصيرية للبلدين، لا سيَّما أنَّ اليمن يمرُّ بمرحلة انقلاب عسكري مدعوم مِن إيران وبتواطؤ دولي.

إنَّ استقرار اليمن، وضمان وحدته، وقيام دولة يمنية قويَّة سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًا


 والثُُركاء للوقوف في جانبها في ظلِّ هذه الظُرُروف، بما يخنِّف عليها الضُّنوطات الدُولية والتَّهديدات الإقليمية التي تتعرَّض لها.

## النتائج والتوصيات:

لقد سعت هذه الإِّراسة إلى تتاول واحدة مِن أهمٍّ التضايا على المَّاحة الإقليمية، وهي
 خلفية العلاقات اليمنية- السُّودية، وتأثير الرَّبِع العربي وانعكاساته على سياسة النُّودية تجاه اليمن، ودور العامل الخارجي في رسم هذه السياسة، ومستقبل هذه العلاقة في ظلِّ المؤثِّرات المختلفة.
كما تناولت التِّراسة مجموعة مِن المواضيع والنِّقاط المهيَّة ذات العلاقة المباشرة
 ا- تتتلك اليمن موقئًا جغرافئًا مهيًا، وهي ترتبط بالشُّعودية بروابط تاريخية واجتماعية

ودينية واقتصادية وأمنية.

وأمنيًا في إطار تعزيز الاستقرار الِّبّياسي في اليمن والسُّودية، وسائر دول الخليج.
 ويتيح للبلدين (اليمن والشُّودية) تبادل المصالح المشتركة والِّفادة مِن مواقعهما الجغرافي وثرواتهها وقدراتهها.
ع- العلاقة التِيَياسية بين اليمن والسُعودية ظلَّت علاقة متذبنبة، وغير مستقرَّة، منذ سقوط الإمامة وقيام التِّظام الجمهوري في اليمن.

0- التَّاقضات اليمنية تمثِّل عائقًا كبيرًا أمام استقرار اليمن، وقيام دولة حقيقية، لذا ظلَّ اليمن محل أطماع قوى إقليمية ودولية مختلفة، نتيجة هذه التتاقضات. ฯ- كان لاى السُّعودية تخوُّف مِن قيام نظام جمهوري في اليمن، وتخوُّف مِن قيام الوحدة اليمنية، وتخوُف مِن ثورة <br>( فبراير وترسيخ دولة ديمقراطية ددنية، لذا فقد وظَّفت التَّاقضات اليمنية بما يتتاسب مع مصالحها. V-V تَمدُّد جماعة الحوثي وتوسُعها جاء نتيجة أخطاء محليَّة وإقليمية، وبدعم إماراتي وموافقة سعودية، بهـف القضاء على القوى المؤيّدِة لثورة ( 1 فبراير • ^- عقب سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي، وتمدُّدها باتِّجاه الجنوب، وتحوُّل إيران لرابح أكبر فيما جرى، أدركت السعودية خطورة الموقف الذي يهِّدِ أمنها القومي، لذا تدخَّانت رعاية لمصالحها وأمنها القومي. 9- لاقت عملية "عاصفة الحزم" بادئ أمرها تأييدًا يمنيًّا واسعًا، وتأييدًا إقليميًّا ودوليًّا؛ لكن مع امتداد فترة الحرب وتوشُع دائرة الصِّراع، وانخراط "التَّحالف العربي" في انتهاكات وتجاوزات مختلفة، فقدت "عاصفة الحزم" بريقها، وتصاعدت أصوات الإدانة والاستتكار ،

وزادت دائرة المعارضين للعمل العسكري والتَّتخل الخليجي بقيادة النُّعودية. - ( -تمكَّن "التَّحالف العربي" مِن تقليص تمدُّد جماعة الحوثي نحو المحافظات الجنوبية، غير أنَّ أطرافه تورَّطت في دعم انقلاب جديد بعدن، وتشكيل قوَّات ومليشيَّات خارج الشُّلطة "الشَّرعية".
 فبراير تسبَّب في تغيير موازين التوى، وتهديد الأمن السُّعودي، فتحوَّل موقفها الصَّامت إزاء سقوط صنعاء بأيدي الجماعة، إلى موقف متحرِّك وعسكري إزاء محاولة إسقاط عدن.个 با-التزمت السُّعودية الصَّمت أمام أعمال الإمارات التَّخريبية في الجنوب، وساهمت في عرقلة تقدُّم الجيش الوطني نحو محافظات الثَّمال، مِن خالِ تقليل الأَّعم العسكري والمالمي للجيش، ما أبقى تهديد جماعة الحوثي قائئًا حتَّى اليوم. ٪ ا-استمرار الحرب بدون حسم عسكري أو حلّ سياسي ألقى على السُّعودية بأعباء ماليَّة وماديَّة، وأضرار على الدستوى الأمني والاقتصادي، وهي قابلة للمضاعفة.
§ 1-على السُّعودية إعادة النَّظر في سياستها تجاه اليمن، وإصـلاح ما سبق مِن الأخطاء التي وقعت فيها، خلال المراحل الماضية، كي لا تصبح اليمن فريسة للقوى الإقليمية المناوئة لها في المنطقة. 10-سقوط النَّولة اليمنية بأيدي مليشيا مسلَّحة، وامتداد حالة الحرب والصّرّراع، وتشكيل ققَات مسلَّحة خارج الُُستور والقانون، سيقود إلى فوضى أمنيَّة غير متحكَّم بها، وهذا بدوره سيهدد الاستقرار والأمن المِّيّياسي في البلدين. لذلك ينبغي على "التَّحالف العربي" بقيادة النُُعودية استعادة النَّولة اليمنيَّة وتمكين "الشَّرعية" مِن ممارسة مهامَّها ومسئونيَّيَّاتها بشكل طبيعي على أراضيها المحرَّرة استكمالًا لهدف التَّحرير الكامل. 17 1-سيبقى الغرب يبتزّ السُّعودية نتيجة تورُطها في الحرب في اليمن، وقد يستفيد مِن وجود الأخطاء والانتهاكات، كما هو حاصل الآن، للضَّغط على النِّظام النُّعودي بشكّل أكبر وإضعاف سياساته المختلفة. لذلك، على القيادة السُّعودية معالجة هذا الألـة الأخطاء، وإيقاف تلك الانتهاكات، والتَّعاون مع الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار وتجاوز المرحلة الماضية.

IV V عليها في تحسين العلاقة القائمة والرُّقٌّ بها إلى مستوى التَّلاحم، سواء على مستوى العلاقة الثشُّئية أو العلاقة الإقليمية الخليجية.

المراجع والمصادر :

أوَّلًا: الكتب:

- أحمد أمين الثُّجاع، بعد الثَّورة الثَّعبية اليمنية.. إيران والحوثيُون مراجع ومواجع،
 - السَّيد أبو داود، تصاعد المدِّ الإِيراني في العالم العربي، مكتبّة العبيكان، الرِّياض
 - جميل النِّيابي، إيران ورقصة السَّرطان، مكتبة العبيكان، الرِّياض- السُّعودية، .مr.1. - عادل الأحمدي، الزَّهر والحجر : التَّرَّدُ الثِّيُي في اليمن، مركز نشوان الحميري للآِراسات والنَّشر ، صنعاء - اليمن، V . .
 - عبدالله النِّنّيسي، المشروع الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية، عُمان، دار
 - عبدالله نوح الحجري، التَّحَّلات الزَّيّدية وعوامل ظهور الحوثية، دار المحدثِّن،
القاهرة- مصر ، ط/11 • + م.
- عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة- قطر ، ط/ ب/ ا • بم.
- فاضل بيَّات، اللَّولة العثمانية في المجال العربي (دراسة تاريخية)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- لبنان، ط/ ط/ . .
 المصرية، القاهرة- مصر، • 97 ام.

ثانيًا: الزَّسائل الجامعيـة:

- حسين محمد القحطاني، تصوُّر إستراتيجي لمستقبل العلاقات اليمنية السُّعودية،

رسالة ماجستير غير مطبوعة، مقَّمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرِّياض-


- راشد الحنيطي، مبدأ تصدير الثنَّرة الإيرانية وأثره على استقرار دول الخليج العربية.. -الحوثيُون في اليمن نموذجًا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشَّرق الأوسط، عمَّان
الأردن، זا •rم.
- سفيان البشاري، السِّياسية السُّعودية تجاه اليمن في ضوء تحوُّلات الحراك الشَّعبي


$$
\text { r. } 10 \text { مr }
$$

ثالثًا: الأوراق البحثية:

- جواد جازع، الحركة الحوثيَّة في اليمن.. دراسة في الجغرافيا السِّياسيَّة، مجلَّة ديالى،
- راجح بادي، المسار المِّياسي في اليمن مِن المبادرة الخليجية إلى عاصفة الحزم،
 - طواني بدران، تصدير الثَّورة الإيرانية على الطَّريقة النُّليمانية، مجلَّة العرب الدُّولية،

$$
\text { العدد (7 • 7 ) )، } 0 \text { 1 • Yم. }
$$



$$
\text { أبريل } 0 \text { • 「זم. }
$$

- عدنان حزام، الأزمة اليمنية الوضع القائم ومؤشِرات المستقبل، مجلَّة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشَّرق الأوسط بالتَّعاون مع المؤسَّسة الأردنية للبحوث والمعلومات،
 - محمَّد الثِّبيري، مَن هم الحوثيُوْن؟، مجلَّة شئون خليجية، العدد (V) ( )، فبراير

$$
\text { . } 10 \text { r. }
$$

- منار صالح الحنيطي، سياسات الاتِّحاد الأوربي تجاه الأزمة الشُورية واليمنية في
 يونيو r.r.r.
- نبيل المظغري، الرَّبيع العربي دراسات تحليلية في المؤِّرَّات الخارجية (اليمن



رابعًا: التَّقَارير والأولق التَّحليلية:

- استقالة هادي: المخاطر والبدائل، تقدير موقف، مركز الجزيرة للتِّراسات، الأَوحة-
- الحِّراعات الدَّاخلية العربية المسلًّحة: المعطيات الجديدة والمسارات المحتملة،
 مي مجيب، المركز الإقليمي للآرّاسات الإستراتيجية، القاهرة- مصر ، (د. ت ت.). - الثُنوذ الإماراتي في اليمن المرتكزات والحصاد، مركز أبعاد لللَّراسات والبحوث،
أغنطس ^1^•「م.
- اليمن: استمرار الصراعات والتههديات التي تتعرض لها العملية الانتقالية (تترير
 - تصاعد تهديد صواريخ الحوثِّيَن على الشُّودية وإخفاقات المواجهة، علي النَّهب،

- تقرير الأَوحة.. ندوة اليمن بعد العاصفة، المركز العربي للأبحاث ودراسة الكِّياسات، الأَوحة - قطر، أبريل 10 • بام.
- مستقبل اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السُّلطة في صنعاء، ناصر الطُّولَيل، مركز



## سادسًا: الصُّحف:

-- البيان: (https://www.albayan.ae) -

- الُّستور (الُعُمانية): (https://www.addustour.com). - الذُستور (اللصرية): (https://www.dostor.org).
- الرَّأي العام: (https://www.raialyoum.com). - الثَّرق الأوسط: (https://aawsat.com) - العرب: (https://alarab.co.uk).
- القس العربي: (https://www.alquds.co.uk).
- المصري اليوم: (https://www.almasryalyoum.com). -
- الجزيرة نت: (https://www.aljazeera.net) - الخليج الجديد: (https://thenewkhalij.news). -- العربي الجديد: (https://www.alaraby.co.uk). - العربية نت: (https://www.alarabiya.net). - المصدر أوناين: (https://www.almasdaronline.com). - اليوم السابع: (https://www.youmv.com). - أورينت نت: (https://www.orient-news.net/ar). --- تي. آر . تي. عربي: (https://www.trtarabi.com). - ديبريفر : (https://debriefer.net) -- روسيا اليوم: (https://arabic.rt.com). - سي. إن. إن. عربي: (https://arabic.cnn.com). - عربي آ: (https://arabir).com). - فرانس ع٪ץ: (https://www.francer£.com). - وكالة سبأ للأنباء: (https://www.saba.ye). - وكالة سبوتتيك الروسية: (https://arabic.sputniknews.com). - وكالة كونا للأنباء: (https://www.kuna.net.kw).

ثامنًا: مواقع الهيئات والمراكز والمؤسَّسات والمنظمَّات:

- الأمم المتَّحدة: (https://www.un.org/ar).
- البيت الخليجي للدراسات والنشر : (https://gulfhouse.org).
- التَّجمُّع اليمني للإصصلاح: (https://alislah-ye.net). - المركز الدِّيمقراطي العربي: (https://democraticac.de). - المركز العربي للأبحاث ودراسات الدِّيّيات: .(https://www.dohainstitute.org)
- المركز العربي للبحوث والدّراسات: (http://www.acrseg.org). -- مؤسَّسة قرطبة: (http://www.cpi-geneva.org).
-- مركز الجزيرة للِّرّاسات: (https://studies.aljazeera.net). - مركز الشَّرق العربي للآّراسات الحضارية والإستراتيجية: .(http://www.asharqalarabi.org.uk)
- مركز صنعاء للِّرّاسات الإستراتيجية: (https://sanaacenter.org). - مجلس التَّعاون لاول الخليج العربية: (https://www.gcc-sg.org). - مجموعة الأزمات الدُولية: (https://www.crisisgroup.org). - منتنى السِّياسات العربية: (https://www.alsiasat.com). - منظَّمة "هيومن ريتس ووتوش": (https://www.hrw.org).

> تاسهعًا: مواقع عامة:
> - السَّفير العربي: (http://assafirarabi.com/ar). - ساسة بوست: (https://www.sasapost.com). -

## عاشرًا: مواقع يمنية:

- المشهد اليمني: (https://www.almashhad-alyemeni.com). - المنبر اليمني: (http://www.alminbarye.com). - اليمن الجديد: (http://www.alyemeny.com). -- كريتر سكاي: (https://cratersky.net). - مأرب برس: (https://marebpress.net). - يمن برس: (https://yemen-press.com).


[^0]:    ه القري لـ"الدستور": حرب الخليج الثانية والمماحكات السياسية غذَّت المخاوف الإقليمية. اليمن كيتفل بعيد الوحدة السادس عشر اليوم، صحيفة
    

[^1]:     حكمه، وتوريث الحكم لابنه أحمد.

[^2]:    
    
    

[^3]:    
     على موقعها:

[^4]:    

[^5]:    هr لمزيد فائدة ينظر كتاب: بعد الثورة الشعبية اليمنية.. إيران والموثيون مراجع ومواجع، أمهد أمين الشجاع، مركز البحوث والِّرِاسات- ججلة
    
     على الرابط التالي:

[^6]:    
    
     https://almasdaronline.com/article/rvirr

[^7]:    9ب السياسة السعودية بَّاه الحوثيين قبل عاصفة الحزم.. قراءة فٌ المواقف والتحولات، منتدى السياسات العربية، متور على الرابط التالي:

[^8]:    ج
    على الرابط التالي:
    https://shortest.link/rnNx

[^9]:    V V انظر: السعودية ترد على طلب آل الأمر: حاربوا الإخوان أولا قبل أن تتظظروا مساعدات غلاربة الحوثيين، صحيفة الرأي العام، ف:
    

[^10]:     http://www.cpi-geneva.org/en/publications-mega/contributions/\&79-contrib-11-.r-r. 11
    or انظر: المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء، عمد جميح، لمركز العري للأباث ودراسة السياسات، الدوحة، أكتوبر \& ا. امم.

[^11]:     الرابط التالي: https://www.almasryalyoum.com/news/details/791 VY 7

[^12]:     https://shortest.link/rWwK
    https://shortest.link/riOx
     https://shortest.link/riOD
     https://shortest.link/riOH

[^13]:    

[^14]:    المرجع السابق. v.
    
    
    
    

[^15]:    انظر : صباح الموسوي، التمدد الإيراني في الوطن العربي وأخطاره المدقة بنا، موقع إيالف مدونات، مرجع سابق.
    

[^16]:    
    
    
     V9 الأخ الشَّقيق لمسين الحوثي.

[^17]:    
    
    
    
     رسالة غير مطبوعة مقدمة لجامعة الأزهر.

[^18]:     الرابط التالي:

[^19]:    $\underline{\text { https://shortest.link/ropa }}$

[^20]:    
    

[^21]:     قرار جلس الأمن، مرجع سابق.
    

[^22]:     على الرابط التالي:

[^23]:    IIV مستقبل اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة يي صنعاء، ناصر الطويل، مرجع سابق: ص٪ I. 11 1 المرجع السابق نغسه.
    
    
    

[^24]:    
    
     https：／／gulfhouse．org／posts／Yr｜N／

    ويككن الرجوع إلى：حرب اليمن تبعثر صفقات السلاح السعودية، تي．آر．تي．عربي، في：\＆／1 ا ب／م، متوفر على الرابط التالي： https：／／shortest．link／rVE－
     ـ

[^25]:    هr النظر : الأزمة اليمنية الوضع القائم ومؤشرات المستقبل، عدنان حزام، بجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع
    
    

[^26]:    

[^27]:     الرإط التالي: https://abaadstudies.org/news-oqvar.html

[^28]:    
     https://ru.pw/RRfGw

[^29]:    

[^30]:    
    على الرابط التالي:

[^31]:     متوفر على الرإط التالي: https://debriefer.net/news-1 1 \&rr.html

[^32]:    
     على الرابط التالي:

