**المستخلص عربي :**

منذ أن أخذ المغاربة ينظمون أحزابهم السرية للمطالبة بحقوقهم في بداية الثلاثينات الميلادية وقفت المملكة العربية السعودية موقفاً إيجابياً يتناسب مع تلك المرحلة. فالمسلمون المغاربة الذين قدموا إلى المملكة العربية السعودية وجدوا العناية الكبيرة من الحكومة السعودية التي مكنتهم من الإقامة في البلاد السعودية ، فاتجه بعضهم للدراسة حيث أخذوا العلم على يدي بعض المشايخ وبالذات في الحرمين الشريفين مما أدى إلى تأثرهم بالفكر السلفي الذي أصبح تأثيره واضحاً عليهم بعد عودتهم إلى بلدانهم فشاركوا في تلك الأحزاب بفعالية بل نجحوا في تنمية الشعور الديني بين أفراد مجتمعاتهم .

ومع أن الأحزاب المغربية ركزت مطالبها على المساواة مع الأوربيين خلال الثلاثينات ، إلا أن التطورات العالمية والإقليمية التي حدثت خلال الأربعينات كالحرب العالمية الثانية ، وإنشاء بعض المنظمات السياسية كهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية شجعت تلك الأحزاب لتطالب باستقلال بلدانها . ولقد تركز موقف المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة على استخدام علاقاتها الجيدة مع بعض الدول الغربية والآسيوية لصالح قضايا المغرب ، وعلى دعم قضايا المغرب في هيئة الأمم المتحدة من خلال المناداة باستقلالها والحصول على تأييد من البعثات الدبلوماسية فيها ، وعلى مشاركة الدول العربية في جامعة الدول العربية لدعم استقلال بلدان المغرب العربي سياسياً ومادياً وإعلامياً .

واستمرت المملكة العربية السعودية في دعمها للجزائر بعد كل من ليبيا والمغرب الأقصى وتونس ، وجاء هذا الدعم أكثر فعالية وتنوعاً كرد فعل للموقف الفرنسي المتعنت لاستقلال الجزائر حيث شمل هذا الدعم المجال السياسي والمادي والعسكري والإعلامي ، وظل طيلة فترة الثورة يساعد الثوار على مواصلة ثورتهم حتى حصولهم على الاستقلال.

**Abstract:**

Since taking the Moroccan secret organize their parties to claim their rights in the early thirties of Christmas and the Kingdom of Saudi Arabia stood a positive attitude appropriate to that stage. Muslims, Moroccans who came to Saudi Arabia and found great care of the Saudi government, which enabled them to stay in the country, Saudi Arabia, walks them to study where they took the flag at the hands of some of the elders, particularly in the Two Holy Mosques, which led to the affected ideology Salafi, which has become effective and to clear them after their return to Participate in their countries effectively, but these parties have succeeded in the development of religious feeling among the members of their communities.

Although Morocco's political parties focused their demands for equality with the Europeans during the thirties, but the global and regional developments that have occurred during the forties, as World War II and the establishment of a body of some political organizations of the United Nations and the League of Arab States encouraged the parties to demand the independence of their countries. The focus position of Saudi Arabia at this stage to use its good relations with some Western countries and Asian countries for the issues of Morocco and to support the issues of Morocco at the United Nations by calling for independence and obtain the support of the diplomatic missions and, where participation of Arab countries in the Arab League to support the independence of the Arab Maghreb countries politically and financially, and the media.

And continued the Kingdom of Saudi Arabia in support of Algeria after both Libya and Morocco and Tunisia, and this support more efficient and diversified in response to the position of French intransigence of the independence of Algeria, which included support the political and material support, military and media, and remained for the duration of the revolution will help the rebels to continue the revolution until they receive independence.