تمهيد

|  |
| --- |
| استبانة افتتاحيّة |

بطاقة نشاط

تمهيد

إنَّ الإمام الخمينيّ (قدّس سرّه) آمن بنظريّة الحكم الإسلاميّ في زمن الغيبة، والتي طرحها تحت عنوان »ولاية الفقيه«، وآمن بمذهب سياسيّ أطلق عليه اسم »الحكومة الإسلاميّة«، وحاول ترجمته عمليّاً على صعيد الواقع في إطار الجمهوريّة الإسلاميّة، مؤكّدًا على نظريّة السيادة الشعبيّة الدينيّة.

يقول الإمام الخمينيّ (قدّس سرّه): »**الديمقراطيّة موجودة في الإسلام؛ الناس أحرار في الإسلام، سواءٌ أكان في التعبير عن معتقداتهم أم في ممارساتهم، الإسلام دين راقٍ وديمقراطيّ بالمفهوم الحقيقيّ**«.

تمهيد

* ما هي الديمقراطيّة الدينيّة أو السيادة الشعبيّة الدينيّة؟ وما هي أهمّيّتها؟
* ما هي مبادئ السيادة الشعبيّة الدينيّة؟ وما هو دور الشعب في السيادة الشعبيّة الدينيّة؟
* ما هي الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما علاقتها بالسيادة الشعبيّة الدينيّة؟
* ما الفرق بين السيادة الشعبيّة الدينيّة وبين النظام الديمقراطيّ الغربيّ؟
* ما هي أهمّ الإشكالات التي طُرحت حول نظريّة السيادة الشعبيّة الدينيّة؟ وكيف نردّها؟

في هذه الورشة، سنجيب عن الأسئلة المطروحة في محورين، بحيث يتضمّن كلُّ محور مجموعة من تلك الأسئلة، بحسب الترتيب أعلاه.