المصدر: الأسد
الرقم: ١٢/١٧/١٩٧٢

الأسد يصل غدا لمباحثات هامة مع السادات

مباحثات الرئيسين تتركز حول:

١] جهود فالدهايم القادمة لعقد مؤتمر جنيف
٢] تعزيز التضامن العربي وعلاقات البلدين
٣] دعم القيادة المشتركة لقوات البلدين

برنامج مفتوح لزيارة الأسد يتيح أكبر فرصة لمحادثات الرئيسين

بصل الرئيس السوري حافظ الأسد إلى القاهرة غداً لبحثات هامة مع الرئيسي السادات، تتركز حول؟ قضايا أساسية.

أولاً: الجهود التي تسدى الان في مؤتمر جنيف للاستعداد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على ضوء الدعاية التي وجهتها مصر إلى السكرتير العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم. لن يبدأ معيناً الدعوة جولة مباحثات مشتركة في المنطقة، ومتاً على الإطراف يفيد عند المؤتمر جنيف، دعماً للجهود السلام نحو أجياد حل عادلاً للازمة الشرق الأوسط.

ثانياً: تعميق التضامن العربي وحشد كل الإمكانات من أجل مساعدة الثورة الإبجائي. لتنفيذ فورات الجمعية العامة، وبرامج ارتفاع التضامن العربي في ضوء القرارات التي صدرت من الملوث والمجلس في مؤتمر عودة القاهرة الخاص.

ثالثاً: توسيع العلاقات الثنائية بين القاهرة ويبريق وتعزيز التسجيل بينهما. تعاون الرأي في الخطوات الجديدة بتأثر الأردن الحالية. وتوزيع الفعاليات المشتركة لدعم القادة المقربين. الفوائد السبعية لقوات الأسلوبية، وقوات العرب. حيث يوفر توسيع التنسيق بين القوات المسكونية للبلدين زيادة فعالية القوة العسكرية العربية، بما في الواجهة اتخاذ طاري.
العلاقات العربية السوفيتية مطرحه للمناقشة

وعلم منتدب الإحراق أن من بين الموضوعات التي سباقتها الرئيس:

العلاقات العربية السوفيتية عموتا، على ضوء المحادثات التي اجتازها أخيراً السيد سعيد نفي نائب رئيس الوزراء معانديه جورجي الكرز وزير خارجية

الاتحاد السوفيتي في موسكو، وعلي ضوء مبادرات الجانب السوفيتي.

وعلم منتدب الإحراق أن لا من الرئيسين حافظ الأسد وأوتو أدولف

سوفي يوتوهان بجولة من الاتصالات المكثفة مع القادة العرب، لإعلامهم على

صورة كاملة لما دار في ذلك اللقاء تطورًا لتجربة الحرك عربي المشترك

في الرحلة الدائمة.

والمحور أن زيارة الرئيس الإسقى ناجحة اتباعها بناءً على اتفاق

الرئيسين بسبب اعتماد الرئيس السادات، سوف تبقى هذه الزراعة مفتوحة دون

النقيب برنامح محدود لائحة أكبر فرص لسادات الرئيسين سواء المحادثات الخاصة

التي سوف تقوم بها أم المحادثات التي سوف تقوم على مستوى الوزيرين.

وسوف يكون الرئيس السادات في استقبال الرئيس السوري عند وصوله

إلى مطار القاهرة حيث ينزل الرئيس الإسقى ضيفاً على مهر في قصر القبة.

وسيصل مع الرئيس السوري وفد سياسي وعسكري يقوم السيد عبد الرحمان

خادم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سوريا بعد أن شارك في حفل الإفتتاح

عليه في دينشها الاسبين، وسليمان حيدر عبد السيد وذلك في الرياض.

وزير الدفاع والقائد العام للقوات الجوية والدفاع الجوي، السيد غاز إسماعيل

وزير الدفاع، والقائد العام للقوات الجوية والدفاع الجوي، السيد غاز إسماعيل

وزير الخارجية والسف籍 الدبلوماسي، السيد إنهان عبد الله، ووزير الدولة

الدبلوماسي، السيد إناثو، ووزير الدولة الدبلوماسي، السيد وجاد اسكدار، ووزير

الإيصال، والدكتور أديب الداودي، وزير الداخلية، السيد رئيس

الجمهورية.

وقد تم إمس ابتسامة خط ربيوني مشترحة في نفسها، دبطت في مهر

الرحلة حيث ينزل الرئيس، وقد افتتح خط أنديباب الكاتب، رئيس العلاقات العربية

في مصر حيث أصل فيه، نائب رئيس الوزراء، رئيس العلاقات العربية.

وقد وقعت الصحافة العربية أمر استماعها بزيارة الرئيس الإسقى لمر

وعصت صحفية مشاهدة السوفيتية، وبأنها ستكون بداية لمرحلة جديدة

في العلاقات العربية. وعلي مهر يشتراك على الساحة الدولية من أجل

الإعفاء العربية.

وكانت الصحافة في تطبيق لها أن أعداء العلاقات بين مصر والسويدية تشك

تحولات إسلامها، في اتجاه التطور في منطقة الشرق الأوسط، لغير مصلحة

إسرائيل وعندما لا تتأثر في القضاء على كثير من السبلة، التي كانت قد تراث

على الوضع العربي العام.