عمل اللجنة العسكرية.

هل انتشرل بهذا الدلالة إذاً؟

تتحجى في الصحفيين الذين

فانقوه إلى جنيف؛ لأنه لا يعتقد

بضرورة اشتراك مثلي من الولايات

المتحدة والاتحاد السوفيتي في اللجنة

العسكرية لتشكل العقد بين القوات المشرية

والإسرائيلية، لا يبالي سوى واحد

وهو أن هذه اللجنة لن يكون لها سوى

كرار الحداثات التي جرت، وذات عند

العدين 1.1، ذلك أن إسرائيل تعرت

بشهبة انخطاط 22 أكتوبر ليست بمثيرة

للمكابح عن الانسحاب عن المواقع التي

تستل إليها بعد ترار وقف إطلاق النار.

وكان وجد ندل حاسم على ما كانت

 عليه الخطوط القاسية بين القوات في

اللمحة التي كان بيني فيها تحقيق وقفة

 إطلاق النار يوم 22 أكتوبر، فمات هذا

الدليل ينكر الولايات المتحدة والاتحاد

السوفيتي، كما هو مطلب لها من سبب

الرصد والتشكيك بالاتهامات الصناعية. ولا

تملك إسرائيل زمن اتفاقها إلى هذا الدليل.

ذلك أنها لم تكن انتصار اتفاقها قبرًا

من عادة بنظام ساموس للاختفاء والتجسس ن熬 سرح الميلات العربية

في الشرق الأوسط، قبل حرب أكتوبر

بإيام ثلاثة فقط.

إيجاد مسألة إسرائيل التنصل من مسؤولياتها

في هذه النقطة بالتحديد باللغة الدلالة في

إن أفعالها تعارض ما تزعم قولًا عن

حربها على جنود إسرائيل تقدم في مؤشر

جنيف، وهذا الفعل من الاستمالة في

الخليفة الأول، يلقى اضواء على ما هو

منظر من مشتركتها في الخطوات التالية.