اتفاق بين مصر وسوريا على خطوة التحرك لحل القضية في أقرب وقت

المبادرة باتخاذ الإجراءات لعقد مؤتمر جنيف

لاستعادة الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطين

اسماعيل فهمي: استمرار ركود الموقف دون حل سياسي

سيؤدي إلى انفجار في المنطقة يؤثر على جميع دول العالم

علم المحترر السياسي «اللاهرايم» أن الاجتثارات التي عقبها السيد حسنى

مبارك نائب رئيس الجمهورية والسيد اسماعيل نائب رئيس الوزراء ووزير

الخارجية مع الرئيس السوري حافظ الأسد قد استمرت عن اتفاق كامل في وجهات

النظر سواء من ناحية تقدم الموقف أو من ناحية التحرك في المستقبل القريب بالنسبة

لقضية الشرق الأوسط

كذلك تم الاتفاق على أنه لا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات لعقد مؤتمر جنيف في

أقرب وقت لبحث القضية بشقها: استعادة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة

فلسطين.

ومن المُنْتَظَر أن يقوم الرئيس السوري حافظ الأسد بزيارة لحصر عطلة عيد

الاضحى المبارك.

المصدر: الأهرام

التاريخ: 27/11/1972
وكان السيد اسمايل فيهي قد أدى بحثي إلى صفحات
السورية إثنا، ووجودة في دمشق، السيد حسن
مبارك، حذر فيه من أن حالة الإسلام واللاهرب إذا ما ارتقت
على ماتي عليه، فلابد وأن تجعل التنظيم الجديد في المقدمة
لأمور محتكلة، واستهلكت هذه الحالة على جميع دنول العالم
وإن أن استمرار الوقت وعدم التوصل إلى تسوية سياسية
سيجعل الانتظار إلى القوة أمرًا حتميًا.
وقال السيد اسمايل فيهي أن الصيغة التنفيذية لحل
الإزمة في المنطقة هي دعوة مؤتمر جنفي رسميا للانضمام
في الشهور القليلة القادمة لجامعة مصر وسوريا والأردن
и فلسطين ولبنان، إذا رغبت - والولايات المتحدة والاتحاد
السوسيسي.
وأضاف أن مؤتمر جنفي فيه رام مصر، سيساعد على
حل المعضلة الفلسطينية، وهذا هو موقف الزعيم العام الملك
الجنيف.
وقال نائب رئيس الوزراء، أنه ليس لإسرائيل الحق في رفض
أو قبول حضور منظمة التحرير الفلسطينية، أو انتخاب
الفلسطينيين الذين سيمثلون شعبهم في أي خيار مقبول، فالأيد
يملك هذا الحق هم الفلسطينيون أنفسهم والوطن العربي.
وأضاف: أن إسرائيل تقول هذه المخاطر لينذر أن
تهرب من مؤتمر جنفي، بلبناها تتعامل يوميا مع الفلسطينيين
المواطنين في الأرض العربية المختلفة. هذه نقش إسرائيل
بين إداراتها بأن علاقتها مع الفلسطينيين في الأرض العربية
الممتدة جيدة، وترفض في الوقت نفسه حضور ممثلهم مؤتمر
جنفي.
وقال: لا الحدث عن الذي يمثل الفلسطينيين في مؤتمر
جنفي فهو ليس من أختصاء إسرائيل، وإذا ادت إسرائيل
لنفسها هذا الحق في أن العرب سيعترفون أنفسهم بذل هذا
الحق، وترفع في وجود رأي أو يبريز في جنفي.
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أنه عندما
يبلغي المسؤولون في دمشق والقاهرة بأنه لا يثلج اعتبار هذا
الحدث غير عادي، لأنه يعتبر استمرارًا طبيعيًا للعلاقات
المبقية بين القادة في البلدين والصداقة الحقيقية بين الشمالين
كما أن استمرار التشاور من وقت لآخر وعلى أغلب المستويات
بين البلدين هو من الأمور الطبيعية والهامة لأنه يخدم القضية
القومية ويدفع بالنضال العربي دائما إلى خطوات أحادية
الإمام.
إضافة أن التفاوض بين مصر وسوريا يتطلب الامور الاستراتيجية التي تتعلق بحالة الشرق الأوسط وانطلاقة التحرك العربي بالنسبة لمختلف الأطراف بكل خاص الوثيقة في لبنان وتطوير الأهداف ايجابيا فيها. كما يتراوح استمرار التحرك نحو الحل السياسي وال دائم لفترات الحق العربي بشقى، الاستحسان الشامل من الاحترام العربي الخالق عام 1916، والحوكمة الوطنية لشعب تمسكي وانه إذا تمضى ذلك فالموقع واضح بين مصر وسوريا وبالنسبة الإياء العربيةكلفته وهو أنه إذا لم يتحقق الحل السياسي فلا فار من القوة الاستمرادية ما ذكر بالقوة وردأ على سؤال على التراتب الذي أثارت منها اللجنة الدبلوماسية العربية السورية التي اقترب على تشكيلت في المؤتمر الرياضي بالرياض جمال السعيد السambient به على بالنسبة للجنة السياسية والسكرية التي تذكر على الامام نواب الأمين، الذي يذكر المفاوض بين الرئيس الأمريكي الجديد الذي كارتر اقتصاد من خلال عقوبة وscanf من المواقع أو أي درجة من الدول لها مساحة بديلة للتحرك بجدية الأزمة. وكل من جزء من الرئيس الأمريكي الجديد أن يقرر على السلام العام والمستقبل. وان يكون أنكما العدد على معاون يزيد من الأشياء التي تحقق كمال المشهد حول النزاع. في meanwhile أن ت búت استقلال وحالة دول المنطقة والمعظم بسلام للشعب الفلسطيني، دورة في مراعي بسوريا، وبرهانه على التنشئة يدل على تركز جزء كبير من مروحة على الاتفاق العسكري، ومدله على الويال المئوية لتحسين التفاوض العربي قال السambient فيه.