المصـلر: الاهــــبـــــــــرام<br>19Yr/o/Y7 : النتارِيِ



مركز الأهرامم لانثطليم, وتكـولويجيا المعلومات
(لسادإت:الأزمةجزء من مخطط يتضنمن محاولة تطويق أفريقيا اللرئيس يقدم هفهوم مصر لقضينيّها ودورها

السادات: " عندما بيأتى (الوقت الأى تواجه فيه الآم قدرها

 ويدعو كل قوى الّسلام لمو اجهة مسئو لياتّها










# مركز الأهرام لاتنـنيـم وتتكنولوجيا المعلومات 

تضـع كل اوكانباتها نى مـبيل تحرير التارة - بن بتابا الاستمهار والعنمرية . الذى تدهته ولا زالت تتدهه أفريتيا لكنـا
 المثككلة التى خلتها الابستعهار وأوجدها بتعاونه بـ المـهيونية الم دور عبــذ الناصــــــر فى خدهة دصر وافريقيا واثـاد الرنيّيس انور النسادات بالقائد الخالد جهال عبد التاصر الائ افنى|المعمر فى خدهة بلاده وفى خدهة وطلته الالكبر افريقيا ، وقال " و ان أجنهاعنا اليوم هو

 ورصمانة النكر والمعل ، هب
 بلمسهانهم الخالدة على الميثأت وثيقة مولد هونظه الوحدة الافريقية وتد سـاد القاعه صـهت عهبق عندها

 علي لوحة ضـخهة لزعمهاء انريتبا الذين




 هيلاسـلاسى يصافع الرنيس بـنتّا ، بينـا كان الجنرال جان بوكالسا رنيسي انريتيا
 - الــادات "

وتتابع الرؤمـاء بعد ذلك يلتونغ الـهاتهم فى الجلبـة الصباكجية التى رأسـهالجنرال

وفي الخطـــــاب الذى القاه فمى الجملسة الثى عقدت صباح اليوم قدم الرئنيس المســـادات الرؤساء القـــارة مْفهوم مصر القضــــيتها ودورها ، فقال :
 هحتلة نحسب 6 بل انها فى أطلار ظلروف وسبـيالمات دولية جيدة يبـ اني ان ينغر الالها على انها تمفسية انريتيا ؛ ان ترابب هصر بن نراب أفريقيا وحرية بصر هن مريتها وسبادة هصر متن -سيلدتها - ان بمر تعبمه كل ظاجاتها بن أجل تمرير الارض واس فسترداد الحق ؛ وحتوق
 ذلك مو الآسـاسى الوهيد للـسلام الـعاهل
 نـنحبة بن اجل تحقيق حربة البناه ثـعبها
 الذى يتمين مبــه ملى كل المة بن الآهم ان تواجه تدرْها 6 لـانها لابد أن تو اجِه4 بحزم وأيهان 6 والال 4 استحتت الحبــة -بين الاهرأر
 السنـــادات للملوك والمرؤمـاء الذط الذي مستذهب به هصر المى هجلس الامن مندها



 - هسـنوليانها ونبيا بنعلق بذوز بـر آكد الرنيس
 والجبهـــا الانريتى ، ووضســعـت ولا زالت


 كروت نالدهايم الذي حذر ني كلمتن الما اللرؤساء الون خطورة الموتن المتنجر لمى الثـرت الاوسـط , اعرب من أسـنه لمعدم تننيذ ترار هجلس الاهن • كها حضرها
 الـمربية ومـنـنو حركات التحريد الانريتبة وتد طلب الرنبس الــــادات ان بجلس

 ولم بلق الرمنبس الـبادات كلمة لمى المنداء لان خـلابه فيالمـبا وتمد اكتفى بدعوة الجهيع الىي بـشاركته
 ان تأيد الدول الانريعية لممر يثـكل اتوى
 وتد رد .الامبر المور ميلاسلاسى ملى الرنيس الهـادات بكلهة شـكر لـه حضوره الاحتنالات رغم انتــفالل نمى.هذه الاونة
 - اجل وحدة إنريتيا ونى جليــــة المســـــاء نحدث الرنيس الاوغندى عبدى ابمين نهاجم اسرانـوـــلـل وطالب الدول الانزيقية بفرورة الونينوم

 حلف الاطلنطى او وارنــو لنحربر البلاد | الانريقية هن الــبيلرة الاجنببة

بعتوب جوون رنبس نيجبربا ؛ وكانوا

 فرنيس الكاميرون أههدو الهيذجو ،ووولبم
 الجزانرى موأرى بوبدبن مهونسي نراورى الري
 - هسور كلبانهم
 بقطع علاتاتها هعأسرائيل


 تحرير كلى ثــبر من أراضى الفريتبا وهن - الاراضى العربية


 ملى التفـانـ 6 ولذلك

 - الـرانيل حلينة نظلم المحكم العنمربة



 وبعد انتهاه الجلـبة الصـباحية توجه

## نص خطاب الرئيس

اننا نحيى الرنيس كاوندا فى جهـــاده الدى هو جهاذنا جهيما زأننى لا لشك اعبر عن راينا جميطا عندها اقول انتا ننتظبر بغارع المعبر اليوم الدى تنفيم فيه
 ووينيا بيساو كدول مسيتقلة ذات بيـيادة الا . . واننا لم نال جهدا لتحقيق هــــا - الامل

ولكنا نسير هعا 6 هتفاونينهتعاونين
 بل نعمل لنتخلص من تساط ، ونجـساهـا لكى بيشى الانسـان انسانا بنض النظر




 ولو كانت المعــورقات كبيرة ، وانترش - طريقنا بالالم والاثشو اك لمد حصق هذا التفـامن الافريقىوسوف يحقّ باذن الله انتصـارات الثمووبنا . . لقد هـــاول أعداء التقـــم والتحـــر الالفريقى 6 الزعم بان هـهـذأ التفـاهن

 الواتع موكدأ أن هــذه المنظهة ولدت التققى وتعهل لتُجِع ه هحاولة التطويق القارة الافريقية ان جههورية مصر اللعربية هؤمنة بها يتطلبه منها واجبها الافريقّى 6 وضست ولازالت تضع كل امكانياتها المعنسوية والمـادية فى سبيل تحرير الالتــارة هن بقايا الاستمهما واللغنصرية وتقدم مزمهنة كل مالديها من معطيات هز اجل تقدهها - رو

حضرة صادب الفخامة الرنيس جوون اخى جلالة الامبراطور
-أحوانى الاعزاه الميدات وات والسطادة بنّت اليكم هن بقّعة عزيزة هن بقــــا افريقيا الام 6' والتّى نتنمي اليها بثشريان حياة ينبغ بن ترابها كها نربطنا روابط
 بينـا وبينكم 6 وتوجـــد بينا روا ابطط هن النفـال هن اجل مرية القارة ورخــا -
انه لثرفـ كبير انا اكون بسكم اليوم

 فيها انجزته وحمقته ، 'ولنعهل يدا بيد
-لتنسيل مستقبل عهلها
 ومطلابتها ، وهــذه المنظهة هى الالتمبير الاصيل للهذه الارادة فمندها خلقت هذه المخظهة هنذ عشر بســنوات ، شـك العثيرون فى إمكانية قيامها إساســا ، كما ثـــكوا فى قدرنها على مواجهة التحديات الفخفمة التىكانت
 اجتهاعنا الميوم هو فرية لـهذه المفتريات وعنوان النجاح فد كل المعوقات
 الامانى الافريقية فى اللمرية والمساواة والتقذم، فهازالت هناك هثيــاكلالالاستعهمار فى أنماء متمددة من القـــارة 6 ولازالت هناك فيليطرة عنصرية لاقلية فى كثير من اجزانْها ؛ ولازالت انريقيا تطرى إبواب النهضة ، تصاول ان تفـهن لاقتمسادياتها ارفشا ملبة تصـاهم فى رخاء أبنانها. اننا كلنا نقف هع زامبيا المثـقيقة نى همركتها ضد الاستعهار الاقتمادى الانى يهاول أن يفرض تفســـه عليها كمها بسعى لان يفرض تفسه على ثـمعوب افريقيا فى
 ينحيه ؛ ولايوفر الاستقراد 6' انما يفجره
 تحكم ألعقل والقانون . . ولم يدخر تادة امريقيا وسعا فيها لزم من الم
 اسرانيل الا اذانا مهاء ، واطهمابا فى الارض 6 واغتصسابا لحق شیعب فلسططين . . . فلا عجب من قرار افريقيا بانـالباديء
 مصل بلســاوهة . . ان ان الانسشخاب. التام من كل الارف الحتلة التزام والجبألاداء لا يخفـع لشروه وان ثـر
 ان تحول الفوة دون تحقيقه فى الوقت
 اللسنلام . . تسضغى قوى الارمهابب والمتوسع المى تجمهيد الاوفـاع وتسوف فی كل حل عايل وتجهم كل خط فـوة التحقيق تقدم نحو المـلم الْتهثل فی قرار المجتهع الدولمى. بل تصمه على اخراع الحل المقانون بميدا من نطاق التنظيم الدولمى والذى الختاره العـــالم هنذ نهاية الحرب الثانية ، ليكون بلانه وملجأه . . هن

 ,لاعجب ايفا من ان نمبىء مصر كل طاقاتها فى جميــيع الميادين المـــياسية
 اجل تحرير الارض واسترداد الحت لان ذلك هو الالسماس الوحيد للمسلم العادل والدائم الذى يسمع بتكريس كل جهو ونـا
 واثقون بن تعاطف وتعاون كل الــــول - الانريقية انتا في هذه الاونة المصيية هنتاريخ نضالنا نواجهه قدرنا وقد عزهنا على ان

 - آهنا حرا

وفى الوقت نفسسـه فانهها تقف إمـنام المالم . هعتزة بهذا التاييد الضفي الألى قدمته ولازالت تقدمه افريقيا لكغان بهر
 الثى خلقها واوجدها الايستمهار بتعاونه مع المنصرية المصهيونبة ؛ والتى لا يزال فيها الممتدى يتحدى رغبة المالم وارادة
 مناراضى هذهالقارة ويسلببحقوق ثـــبـ فلسطين الحر المنافـل هتمديا بصلفته الكل محاولات السلام الثى اقرها الضصمير العـــالمى . . بـــل والثـلمي عززتها الروح الالفريقية الاصيلة بمســافـهمنها البناءة هن أجل ايجاد حز عادل لهذه المثـكالة ان القفیية ليــت قضية ارض محتلة iهمسب 6 بل يجب علينا وندن قآدمون مثى عقد جديد لـهذه المظظهة فیى اطــبـر ظلروف وسياسبات دولية جديدة ان ننظر اليها فمى ابعاد أكبر 6 أنه أعتداء على
 ان ذلا الاعتداه ما هو الا اهد اطراف النخطيط الذى يرهى المى اعتمسار طاعات
 هن هنذا ولألمطط ويقابله اعتداء وفـفـط فیى الجنوب فتهثل فـى بقايا الستمهارية وهمأرسـة التفرةة عنصرية ، اننا يجب ان نملم ان هذا الثطوبت لهذه المارة لو رن يرك يسعى ويدمر هسوف يثـل تقـــهنا ويســـتهلك المكانياتنا ويحول بينـا وبين
 - وأجياتا المستقبلة

الحريات لِيست محل هســـاوهة ان بصر تسصى لمهلام حقيقى بينى على العدل والكرامة 6 بســلـلم يـوم يخدم المنطقة ويطهنن له العالم الم . . وهى

 بالعدالة والحت . . الن فرضن الحل عن طـري3، الارهابي وأقامة 'اوضـاع ينيهاواقع

ورجاحة الفكر والمهل هاجمـهـر فى هذه العامـــهـة بنــذ عثرة أعوام ام بِوقعوا بأسهانهم الفـالدة على الميثات وثيقة مولـ
 واذ نحى هؤلا الزعمهاء جميیا ولنهنى"

 النين افنوا المعر فیى خدهة بلادمم وغنى خـمة وطنهم الاهجر الغريتيا وهنهر الرنيس
 الن الثي علي جهود مسكرتير مـم المتلمة ابن افريقيا البار انزو ايكانجاكى النــى

 اهدافنا الجليلة .
رانى انتّهز هذه الفرصـــة وهن على هنبر هذه المظفمة . والقانتهة ملى ارف
 هذه الفرمـة لادثوكم المُماركتى في تقديمِ تحيتاتنا ومصبتنا وثشكرنا المى حكوهـة جلالة امبراطور اثيوبيا الدولة التى نجتمع فـ المـ ماموتَها 4 احاطتبا به جميما من رماية -وتكريم ايها الاخوة الاعزاء فلتهف الفريقيـا قدما فى طريت تقههها ولتسر وانقة فـي في عزيهة ابناثها والتجهمع فى تحقيق اهمانيها وستمـــل بانن الله الى هذا المـمــيـير

- بتضامن شـووبها

فلتحى هنظهتنا . . ولتحى افريقيا . •
V • وشـرا لــــم

اننى اتوجه المى الله الملى الــــيرير

بنستمر فى 1علاء كلمة الحق وان نواجه بها جميــع التحـــيـيات بهدــا بلفت قوة وشرالسة العدو . . وعندها ياتّى الوشت
 ان تواجه قدرها فانها لابد.وان تو الجهه
 بين الاحرار
الن ذهأب مصر فى الابام ألمبّلة لملس
 الـى تحريب القفمية من جمود يفرف علبها ويدفع بالمل الهـلمى اللى نكهلة مسيرته ليحقق الامن والاستقرار فى منطثة مهد - الاديان والمـلا

ومن هذا الخمطلت . فان جمهورية مصر العربية . لمو أثقة من ان كلى القوى الثّى تعهل فى ارجاء المالم كلب لالهـلم العاثل
 مهـؤولياتها فى هذه المردا
 على تحرير هــذاه القارة من بشــــاكلها ومعوقاتها من اجـسـل تخقيق بـــــــأدى . المرية والهرامة ون والميل
 وهريته بن هرينها . . وميـادة هصر هن مســيالـتها .
ان اجتهاعنا اليوم لiههنى بهضنا بها الحرزته هنظلهتنا خلال الفترة الماضية المالما انما هو فمى تفس الوقت تكريم واجلال لاولئك الزعهاء الفين كان 'هه من اتساع النظرة
مركز الأهرامم اللتنظيمم وتكنـولوجييا المعلومات


