**بتوجيهات من سيادة الرئيس مسعود البارزاني**

**إقليم كوردستان تشرع أبوابها لأبناء**

**غرب كوردستان**

مثلما كانوا بالأمس ها هم الأشقاء في كوردستان الجنوبية وبتوجيه ورعاية مباشرة من رئاسة الإقليم وحكومته ، يمدون يد المساعدة إلى أبناء كوردستان الغربية بعد أن فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق اللاجئين من أبناء الشعب الكوردي إلى الجنوب وتم استقبالهم وتأمين مستلزمات السكن والمعيشة الآمنة لهم إلى جانب كافة التسهيلات أمام تحركم داخل الإقليم ، حيث تتوالى اليوم قوافل المساعدات من محروقات ومواد غذائية عبر البوابة الحدودية لتصل إلى كل أسرة حسب حاجتها دون تمييز أنتماءاتها..

SERÊ KANIYÊ

**ضحية إرهاب النظام الإستبدادي**

**العدد /373 / شباط /2013 م - 2712ك 12 صفحة السعر:25 ل.س**



**الشعب الكوردي ومنذ إنطلاقة الثورة السورية ضد نظام القمع والاستبداد إعتبر نفسه جزءا منها وملتزما بأهدافها وطابعها السلمي من أجل بناء سورية ديمقراطية دستورية تعددية لكل السوريين ،وظل متشبثا بالطابع السلمي لنضاله من أجل إسقاط النظام رغم التحولات التي طرأت على آلية الثورة في بقية المناطق السورية بالشكل الذي أراده النظام ، الأمر الذي دفع بالنظام إلى تسخير جل طاقاته من أجل إقحام المناطق الكوردية في اتون صراع قومي وطائفي بالنظر لتوفر المناخ الملائم لمثل هذا الصراع من تنوع التكوين الإجتماعي للمناطق الكوردية ، وكانت سري كانية المنطقة الأكثر ملائمة ،بإعتبارها الأكثر تداخلا مع بقية المناطق سواء تلك التي أصبحت تحت سيطرة الثوار أم تلك التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام وميليشياته ، هذا إلى جانب كونها معبرا حدوديا مع الدولة التركية حيث تراها العديد من ...>>>ص/ 2**





***صوت الكورد* : العدد /373 / شباط /2013 م - 2712 ك ـ 2*ـ DENGÊ KURD***

**بيان ادانة واستنكار من البارتي الديمقراطي الكوردي -سوريا بشأن قصف حي الاشرفية في حلب وقصف بولمان ايزلا من قبل النظام المجرم .**

**في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب السوري الخلاص من هذا النظام المجرم ودك حصونه من قبل الجيش الحر والشعب السوري الثائر ، اقدمت العصابة الحاكمة على قصف حي الاشرفية بحلب ذات الغالبية الكوردية بالطائرات وقتل المدنيين العزل حيث راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى ،وفي ذات الوقت أقدمت عصابات النظام المجرم بقصف بولمان ايزلا و راح ضحيتها خمسة شهداء من المدنيين دون أي ذنب اقترفوه سوى أشباع غرائزهم السادية بحق الشعب السوري الاعزل ، اننا في البارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا ندين و نستنكر هذه العملية الجبانة من قبل آل الاسد وشبيحتة وفي الوقت نفسة نؤكد لشعبنا بان هذا النظام زائل لا محال وان غدا لناظريه قريب**

**الخزي والعار للقتلة المجرمين .**

**عاشت الثورة السورية المباركة .**

**المجد والخلود لشهداء الثورة السورية**

**مكتب الاعلام المركزي**

**للبارتي الديمقراطي الكوردي -سوريا**

**تتمة الإفتتاحية ...**

**قوى المعارضة العمق الإستراتيجي لها في مواجهة النظام الأمر الذي دفع بهذا الأخير وفي ظل الهزائم التي ألحقت به في الداخل السوري إلى إشعال فتيل الصراع في المنطقة الكوردية من خلال ميليشيات مسلحة تم تعبئتها وتسخيرها لهذه الغاية تحت عباءة الجيش الحر ليجعل منها ذريعة لقصف المدينة الآمنة الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي للسكان وتصبح بحق مدينة أشباح ،وفتح الباب على مصراعيه أمام حشود اللصوص والقتلة والفاسدين ممن ارتكبوا أعمال القتل والسلب والنهب ،ليس في المدينة المنكوبة فحسب بل إمتدت أعمال القتل والسطو المسلح من جانب عصابات جندتها النظام لتشمل ريف المنطقة ، حيث لم تسلم من نهبهم حتى السكان الآمنين في الأرياف، هذا ناهيك عن المستودعات العائدة للمصارف الزراعية ومراكز الحبوب والتي كانت تخزن فيها استحقاقات المواطنين من البذور والأسمدة الزراعية واالأكياس والشلول المعدة لتعبئة المحاصي، وليدفع بالشعب الكوردي إلى محرقة صراع مع بقية مكونات المجتمع في المنطقة بغية تعطيل دوره الفعال في الثورة السورية من جهة ،والإظهار بإنحراف مسار الثورة عن أهدافها الحقيقية المتمثلة بإسقاط النظام ومرتكزاته وبناء سورية ديمقراطية دستورية تعددية السيادة فيها للقانون وحده .**

**توضيــــــــــــــــــــــــــح**

**من مكتب الاعلام المركزي للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

**بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الثاني عشر الذي أعقب رحيل السكرتير العام لحزبنا الدكتور عبدالرحمن آلوجي, وانتخاب الدكتور لازكين فخري سكرتيرا عاما للحزب, وبتاريخ 6/11/2012 تم توجيه رسالة باسم اللجنة المركزية للحزب الى الهيئة الرئاسية للأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي, بخصوص تمثيل الدكتور لازكين فخري في الأمانة العامة للمجلس بدلا من عبدالكريم سكو, الذي لم يلتزم بنتائج المؤتمر, وبالتالي فقدانه عضويته الحزبية, ولكون البارتي عضو في المجلس بشخصيته الاعتبارية, ولكن تبين فيما بعد مماطلة السيد فيصل يوسف رئيس المجلس الوطني البت في الرسالة وعدم إبلاغ فحواها الى نائبيه وأعضاء المجلس بغرض إبقاء عبدالكريم سكو في الأمانة وبالتالي ترسيخ رقم جديد من الأرقام المجهرية في الحركة والذي سبق ان شجعه في شق الحزب وإعطائه الوعود باعتماد مجموعته, وفتح له مقر المجلس الوطني الكردي لاستكمال مؤتمره المزعوم,**

**واستكمالا للعبته الخبيثة قام بإفشال اجتماع المكتب التنفيذي والذي كان مقررا ان يبت في رسالة الحزب, قبل ذهاب وفد الأمانة الى هولير في لعبة مكشوفة لاستبعاد الدكتور لازكين فخري من الوفد , وبذلك نصب نفسه وصيا على من سيمثل البارتي في الأمانة العامة, ونسي ان الثورة السورية التي يعتبر الشعب الكردي جزء أساسي منها قد قامت ضد الظلم والفساد والإفساد وهذه العقليات العفنة التي ابتليت بها الحركة الكردية وتدعي الإصلاح ومع الأسف تقود الآن الحركة.  
ومن هنا نناشد الأخوة في المجلس الوطني الكردي والمكتب التنفيذي تحميل الجهة المسؤولة عن عرقلة عقد اجتماعات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام التي تنتظره ووضع حد لهذا التسيب المستشري في المجلس الوطني الكردي.  
21 /11/2012  
مكتب الاعلام المركزي**

**للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

**تتمة الإفتتاحية ...**

**قوى المعارضة العمق الإستراتيجي لها في مواجهة النظام الأمر الذي دفع بهذا الأخير وفي ظل الهزائم التي ألحقت به في الداخل السوري إلى إشعال فتيل الصراع في المنطقة الكوردية من خلال ميليشيات مسلحة تم تعبئتها وتسخيرها لهذه الغاية تحت عباءة الجيش الحر ليجعل منها ذريعة لقصف المدينة الآمنة الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي للسكان لتصبح بحق مدينة أشباح وفتح الباب على مصراعيه أمام حشود اللصوص والقتلة والفاسدين ممن ارتكبوا أعمال القتل والسلب والنهب ،ليس في المدينة المنكوبة فحسب بل إمتدت أعمال القتل والسطو المسلح من جانب عصابات جندتها النظام لتشمل ريف المنطقة ، وليدفع بالشعب الكوردي إلى محرقة صراع مع بقية مكونات المجتمع في المنطقة بغية تعطيل دوره الفعال في الثورة السورية من جهة ،والإظهار بإنحراف مسار الثورة عن أهدافها الحقيقية المتمثلة بإسقاط النظام ومرتكزاته وبناء سورية ديمقراطية دستورية تعددية السيادة فيها للقانون وحده .**

**توضيــــــــــــــــــــــــــح**

**من مكتب الاعلام المركزي للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

**بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الثاني عشر الذي أعقب رحيل السكرتير العام لحزبنا الدكتور عبدالرحمن آلوجي, وانتخاب الدكتور لازكين فخري سكرتيرا عاما للحزب, وبتاريخ 6/11/2012 تم توجيه رسالة باسم اللجنة المركزية للحزب الى الهيئة الرئاسية للأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي, بخصوص تمثيل الدكتور لازكين فخري في الأمانة العامة للمجلس بدلا من عبدالكريم سكو, الذي لم يلتزم بنتائج المؤتمر, وبالتالي فقدانه عضويته الحزبية, ولكون البارتي عضو في المجلس بشخصيته الاعتبارية, ولكن تبين فيما بعد مماطلة السيد فيصل يوسف رئيس المجلس الوطني البت في الرسالة وعدم إبلاغ فحواها الى نائبيه وأعضاء المجلس بغرض إبقاء عبدالكريم سكو في الأمانة وبالتالي ترسيخ رقم جديد من الأرقام المجهرية في الحركة والذي سبق ان شجعه في شق الحزب وإعطائه الوعود باعتماد مجموعته, وفتح له مقر المجلس الوطني الكردي لاستكمال مؤتمره المزعوم,**

**واستكمالا للعبته الخبيثة قام بإفشال اجتماع المكتب التنفيذي والذي كان مقررا ان يبت في رسالة الحزب, قبل ذهاب وفد الأمانة الى هولير في لعبة مكشوفة لاستبعاد الدكتور لازكين فخري من الوفد , وبذلك نصب نفسه وصيا على من سيمثل البارتي في الأمانة العامة, ونسي ان الثورة السورية التي يعتبر الشعب الكردي جزء أساسي منها قد قامت ضد الظلم والفساد والإفساد وهذه العقليات العفنة التي ابتليت بها الحركة الكردية وتدعي الإصلاح ومع الأسف تقود الآن الحركة.  
ومن هنا نناشد الأخوة في المجلس الوطني الكردي والمكتب التنفيذي تحميل الجهة المسؤولة عن عرقلة عقد اجتماعات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام التي تنتظره ووضع حد لهذا التسيب المستشري في المجلس الوطني الكردي.  
21 /11/2012  
مكتب الاعلام المركزي**

**للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

**تتمة الإفتتاحية ...**

**قوى المعارضة العمق الإستراتيجي لها في مواجهة النظام الأمر الذي دفع بهذا الأخير وفي ظل الهزائم التي ألحقت به في الداخل السوري إلى إشعال فتيل الصراع في المنطقة الكوردية من خلال ميليشيات مسلحة تم تعبئتها وتسخيرها لهذه الغاية تحت عباءة الجيش الحر ليجعل منها ذريعة لقصف المدينة الآمنة الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي للسكان لتصبح بحق مدينة أشباح وفتح الباب على مصراعيه أمام حشود اللصوص والقتلة والفاسدين ممن ارتكبوا أعمال القتل والسلب والنهب ،ليس في المدينة المنكوبة فحسب بل إمتدت أعمال القتل والسطو المسلح من جانب عصابات جندتها النظام لتشمل ريف المنطقة ، وليدفع بالشعب الكوردي إلى محرقة صراع مع بقية مكونات المجتمع في المنطقة بغية تعطيل دوره الفعال في الثورة السورية من جهة ،والإظهار بإنحراف مسار الثورة عن أهدافها الحقيقية المتمثلة بإسقاط النظام ومرتكزاته وبناء سورية ديمقراطية دستورية تعددية السيادة فيها للقانون وحده .**

**توضيــــــــــــــــــــــــــح**

**من مكتب الاعلام المركزي للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

**بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الثاني عشر الذي أعقب رحيل السكرتير العام لحزبنا الدكتور عبدالرحمن آلوجي, وانتخاب الدكتور لازكين فخري سكرتيرا عاما للحزب, وبتاريخ 6/11/2012 تم توجيه رسالة باسم اللجنة المركزية للحزب الى الهيئة الرئاسية للأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي, بخصوص تمثيل الدكتور لازكين فخري في الأمانة العامة للمجلس بدلا من عبدالكريم سكو, الذي لم يلتزم بنتائج المؤتمر, وبالتالي فقدانه عضويته الحزبية, ولكون البارتي عضو في المجلس بشخصيته الاعتبارية, ولكن تبين فيما بعد مماطلة السيد فيصل يوسف رئيس المجلس الوطني البت في الرسالة وعدم إبلاغ فحواها الى نائبيه وأعضاء المجلس بغرض إبقاء عبدالكريم سكو في الأمانة وبالتالي ترسيخ رقم جديد من الأرقام المجهرية في الحركة والذي سبق ان شجعه في شق الحزب وإعطائه الوعود باعتماد مجموعته, وفتح له مقر المجلس الوطني الكردي لاستكمال مؤتمره المزعوم,**

**واستكمالا للعبته الخبيثة قام بإفشال اجتماع المكتب التنفيذي والذي كان مقررا ان يبت في رسالة الحزب, قبل ذهاب وفد الأمانة الى هولير في لعبة مكشوفة لاستبعاد الدكتور لازكين فخري من الوفد , وبذلك نصب نفسه وصيا على من سيمثل البارتي في الأمانة العامة, ونسي ان الثورة السورية التي يعتبر الشعب الكردي جزء أساسي منها قد قامت ضد الظلم والفساد والإفساد وهذه العقليات العفنة التي ابتليت بها الحركة الكردية وتدعي الإصلاح ومع الأسف تقود الآن الحركة.  
ومن هنا نناشد الأخوة في المجلس الوطني الكردي والمكتب التنفيذي تحميل الجهة المسؤولة عن عرقلة عقد اجتماعات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام التي تنتظره ووضع حد لهذا التسيب المستشري في المجلس الوطني الكردي.  
21 /11/2012  
مكتب الاعلام المركزي**

**للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

***صوت الكورد*: العدد /373 / شباط /2013 م - 2712كـ 2*ـDENGÊ KURD***

**تتمة الإفتتاحية ...**

**قوى المعارضة العمق الإستراتيجي لها في مواجهة النظام الأمر الذي دفع بهذا الأخير وفي ظل الهزائم التي ألحقت به في الداخل السوري إلى إشعال فتيل الصراع في المنطقة الكوردية من خلال ميليشيات مسلحة تم تعبئتها وتسخيرها لهذه الغاية تحت عباءة الجيش الحر ليجعل منها ذريعة لقصف المدينة الآمنة الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي للسكان لتصبح بحق مدينة أشباح وفتح الباب على مصراعيه أمام حشود اللصوص والقتلة والفاسدين ممن ارتكبوا أعمال القتل والسلب والنهب ،ليس في المدينة المنكوبة فحسب بل إمتدت أعمال القتل والسطو المسلح من جانب عصابات جندتها النظام لتشمل ريف المنطقة ، وليدفع بالشعب الكوردي إلى محرقة صراع مع بقية مكونات المجتمع في المنطقة بغية تعطيل دوره الفعال في الثورة السورية من جهة ،والإظهار بإنحراف مسار الثورة عن أهدافها الحقيقية المتمثلة بإسقاط النظام ومرتكزاته وبناء سورية ديمقراطية دستورية تعددية السيادة فيها للقانون وحده .**

**بتوجيهات من سيادة الرئيس مسعود البارزاني**

**إقليم كوردستان تشرع أبوابها لأبناء**

**غرب كوردستان**

مثلما كانوا بالأمس ها هم الأشقاء في كوردستان الجنوبية وبتوجيه ورعاية مباشرة من رئاسة الإقليم وحكومته ، يمدون يد المساعدة إلى أبناء كوردستان الغربية بعد أن فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق اللاجئين من أبناء الشعب الكوردي إلى الجنوب وتم استقبالهم وتأمين مستلزمات السكن والمعيشة الآمنة لهم إلى جانب كافة التسهيلات أمام تحركم داخل الإقليم ، حيث تتوالى اليوم قوافل المساعدات من محروقات ومواد غذائية عبر البوابة الحدودية لتصل إلى كل أسرة حسب حاجتها ..



***تحرير مدينة الرقة ..نقلة نوعية***

***في إنتصارات الثورة السورية***

*في الرابع من شهر آذار الجاري كان الشعب السوري على موعد مع منعطف تاريخي في الثورة السورية ظلت في إنتظاره لأكثر من سنتتين ،تحرير مركز محافظة ، حيث تكللت التضحيات الجسام التي قدمها أبناء محافظة الرقة البواسل بمختلف مكوناتهم ومن ورائهم الشعب السوري بالنصر ، حيث تحقق الحلم الرقاوي بتحطيم تمثال الطاغية المقبور حافظ الأسد وهو ينتحل التراث العربي الحر الأصيل ،*

*تأتي هذه الآنعطافة الأستراتيجية المتمثلة بتحرير أول مرطز محافظة في البلاد من قبضة الظام الفاشي وزبانيته ومرتزقته ممن لا يزالون يقتتاتون من فضلاته ومراهنين على أمكانية استمراره ، في وقت إستاء فيه العديد من أبناء الشعب السوري من الصمت الدولي المطبق حيال ثورة شعب ضد الطغيان والآستبداد لمدة قاربت الثلاث سنوات . هذ من جهة من جهة ثانية تأتي أهية هذه النقلة النوعية ، أنها وكما ذكرنا أول مدينة تمثل مركز محافظة يتم تحريرها من قبضة النظام مما يعني سيطرة الثوار على كامل البوابة الشرقية للبلاد حيث تمتد أراضي المحافظة من الحدود التركية شمالا وحتى المناطق المحررة من محافظتي الحسكة ودير الزور جنوبا الممتدة حتى الحدود العراقية شرقا ، مما يوصل المناطق المحررة في شرق البلاد بالحدود التركية شمالا .وهي منطقة استراتيجية بالنسبة إلى سوريا حيث أهميتها الإقتصادية تنبع من تواجد مصادر الطاقة من النفط والكهرباء ، والمنتجات الزراعية الإستراتيجية من الحبوب والأقطان . وعلى الصعيد العسكري يكون بتحرير محافظة الرقة تم إنهاء قيادة سيطرة النظام العسكرية على إمتداد أراضي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة حيث إنتشار الوحدات العسكرية التابعة للفرقة /* ***18*** */المدرعة التي مقر قيادتها في مدخل مدينة الرقة من جهة الشمال، يضاف إلى ذلك ما كانت تتمع به الرقة من أهمية بالنسبة للنظام حيث كانت الرقة من المحافظات التي ظل النظام يراهن عليها حتى وقت قريب، وكانت تشكل نقطة إرتكاز رئيسية لقواته بإتجاه المنطقة الشرقية والجزيرة، وحتى بإتجاه الشمال نحو حلب وريفها . مما كان تعتبر مركزا للسيطرة والقيادة لمختلف صنوف قواته العسكرية والأمنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية . إنه الأمر الذي يتطلب من المعارضة تركيز الجهود والإمكانيات ورص الطاقات للإحتفاظ بهذا المكسب الإستراتيجي للثورة والتصدي لأية محاولات من جانب النظام في إستعادة سيطره عليها ، رغم أن ماهو متوقع من جانب النظام هو الإقدام على إستخدام قواته الجوية من صواريخ ومقاتلات متطورة ومجهزة [احدث الأسلحة الفتاكة بما فيها تلك المحرمة دوليا كالقنابل الفراغية والعنقودية ، ولتدمير كل ما يتم تحريه ويقع تحت سيطرة قوات الثورة ..*

**صوت الكورد *:* العدد /373 / شباط /2013 م - 2713 كـ 3*ـ DENGÊ KURD***

**تجار الحروب يطالون**

**القطاع الزراعي**

رغم حالة الحصار المزدوج المفروض على المواطن السوري وتداعيته الشديدة على معيشة المواطن جراء فقدان المواد الضرورية للحياة من مواد غذائية ،والمحروقات اللازمة للأستخدام المنزلي من الأسواق، في ظل تدهور وضع العملة السورية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات العالمية وحتى الإقليمية إلى درجة باتت فيها حياة الكثيرين من الناس مهددة بالمجاعة ،وأمضوا أشهر الشتاء مستخدمين أثاث البيوت وملابسهم البالية وحتى الأحذية وقودا للتدفئة ،واستخدموا النفط الخام وقودا للتدفئة للآليات والجرارات في زراعة المحاصيل الشتوية ،رغم الأضرار الجسيمة والأمراض الخبيثة التي يمكن أن تخلفها إلا أن العملية برمتها باتت مهددة جراء حاجة المزروعات للأسمدة ووقود الديزيل لإتمام الزراعة وتأمين إحتياجات السوق المحلية كحد أدنى، حيث إمتناع النظام عن تزويد المصارف الزراعية بحاجات المزراعين من الأسمدة ووقف توزيع مادة المازوت على محطات الوقود الأمر الذي يزيد من خطورة تدهور الإنتاج الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري لحياة المواطنين وبالتالي إخطارا ينذر بمجاعة سكانية ليس في المنطقة الكوردية فحسب بل في سائر أنحاء سوريا كون هذه المنطقة تعتبر السلة الغذائية لسوريا كلها ..وهي جريمة يقترفها النظام المنهار وبالشراكة والتنسيق مع جهات مستفيدة اثرت بدرجات قياسية من أزمة المحروقات ، وها هي الآن تحاول أستغلال حاجة المزراعين الماسة للأسمدة الزراعية بعد حصر توزيعها من جانب النظام في مصارف المنطقة الساحلية بما فتح باب الإستغلال واسعا أمام الجشعين ليقوموا بشراء أستحقاقات المواطنين من هذه المادة بأسعار تقل عن نصف سعرها في السوق السوداء ، حيث يتم ايصالها إلى المنطقة بالتنسيق مع أجهزة النظام ليتم ضخها إلى السوق وبيعها بأسعار خيالية .. بما يرهق المواطنين إن لم يمتنع الكثيرين من استخدامها وبالتالي إلحاق الضرر بالمحاصيل ..

**ـــ فرهاد خليل ـــ**

***صوت الكورد:* العدد /373 / شباط /2013 م - 2713 ك ـ 4*ـ DENGÊ KURD***

**بعد قطع أشجار الغابة المحيطة بها .. اللصوص ينهبون مقر الشركة البلغارية في الحسكة**

بعد أن تم نهب وسلب العديد من محتويات صوامع الحبوب والمؤسسات والمنشآت العامة ، في سري كانيه و محطة الأبقار ومراكز الحبوب في تل تمر والمنطقة المحيطة بها من جانب عصابات اللصوص وحماتهم من أزلام النظام وشبيحته إضافة إلى ما أقترفوه من تلك الأعمال الدنيئة بحق منازل السكان في مدينة سري كانية وتعرضهم للممتلكلت الخاصة بالسطو المسلح في العديد من قرى المنطقة ، أقدمت تلك الجماعات إلى قطع أشجار الغابات والحدائق العامة الممتدة على طريق حسكة ـ تل تمر مستغلة بيعها وقودا للتدفئة بأسعار تجاوز سعر الطن الواحد من الحطب الثلاثين ألف ليرة سورية ، ولم يكتف ذو النفوس الدنيئة بهذه الأعمال الإجرامية بحق البلد بل أخذوا بتحطيم منشآت الشركة البلغارية في المنطقة على بعد 15 كم غرب الحسكة ونهب كل محتوياتها من الأخشاب والأسقف المعدنية حيث المساكن مصنوعة منها بالمواصفات النموذجية ، إصافة إلى الآليات والمعدات الثقيلة ، كل ذلك في وضح حيث يتم نقلها إلى القرى القريبة من الموقع ، وأمام أنظار كل الجهات التي تدعي حمايتها للمنطقة والحفاظ على سلامتها ...

**الثورة السورية بين الآمال والالام**

اقتربت الثورة السورية دخول عامها الثالث وسط اجواء الخراب وسفك الدماء ودمار البنية التحتية وقتل عشرات الالاف من الابرياء والملايين من المهجرين داخل البلاد وخارجه , دون وازع من ضمير لنظام أبى الركون الى منطق العقل او الشعور بالمسؤولية التاريخية تجاه شعب حكمه اكثر من اربعة عقود , وسرق ونهب كل خيراته متحالفاً مع اعدائه لمحوه من الوجود و وانتزاع ما تبقى من خيراته ,هذه العصابة التي ابتليت بها الشعب السوري ودمرت البلاد والعباد وقد اثبت الاحداث والوقائع انه نظام سادي ودموي ينتشي لعذابات الشعب السوري بعيداً جداً عن القيم الانسانية وآمال الشعب السوري المغلوب على امره , في ظل خيبة الامل من المجتمع الدولي وسكوته الفعلي عن المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري ومعاناته ,والاكتفاء بالادانات اللفظية وعدم التحرك والتنصل من المسؤولية التاريخية و واجباته الانسانية وفق المواثيق والاعراف الدولية , ورغم تراجع النظام وتآكل قواه تحت ضربات الجيش الحر وضعف أجهزته الامنية , إلا انه استطاع ان تشكل شبكة امنية عنكبوتية معقدة , أخترقت الكثير من المجاميع المنظمة في المعارضة السورية المدنية والمسلحة لإطالة عمره وافساد العملية الثورية لعدم تحقيق أهداف الثورة التي قامت من اجلها , خاصة بعد دخول أجندات اقليمية ودولية , وبروز ظاهرة التسلح في اغلب المناطق وتدهور الاوضاع الانسانية والمعاشية , وتفشي ظاهرة الجريمة المنظمة من حالات الخطف والقتل والسرقة والسطو على المنازل الآمنة وحصار اقتصادي محكم خاصة على محافظة الحزيرة من قبل ما يسمى بالمجاميع المسلحة التي تدعي معارضتها للنظام , وفي جوهر الحقيقة تنسق اغلب الاحيان مع النظام لاعطاء صورة مشوهة عن الجيش الحر والثورة السورية المباركة , وايهام المجتمع السوري بان سقوط النظام سيجلب لهم الفوضى العارمة من المجامع المنفلتة , ورغم سلمية الثورة في محافظة الحسكة , واتسم الحراك الثوري بطابع سلمي منذ بدايتها وتحولت المدن والبلدات في المحافظة الى ملاذ آمن لمئات الالاف النازحين من المدن والمحافظات المنكوبة , وقيام ابناء المحافظة باحتوائهم وتقديم المساعدات والواجب الانساني اتجاههم , الا ان النظام لايروق له استقرار المحافظة والتعاون والتفاهم بين مكوناتها , فبدأت بالتنسيق مع الاستخبارات التركية ودخول مجاميع مسلحة من تركيا وبعض ازرعهم في المنطقة الى سري كانيية لنهب وسلب ممتلكات المواطنين والقصف العشوائي على منازلهم وهجرة الالاف من المواطنين من منازلهم وبلدتهم وافراغ المدينة من سكانها وخلق فتنة طائفية عرقية بين مكونات المنطقة وتشويه سمعة الثورة والجيش الحر وخلق فجوة بين الشعب الكوردي والثورة السورية لكن الشعب الكوردي والحراك الثوري أوعى من مخططات النظام ومشاريعه الفاشلة .

أما على صعيد الحركة السياسية الكوردية وموقعها من الاحداث , لاتزال تراوح مكانها وتلتف حول نفسها دون ان تقدم شيئاً ملموساً لقضية الشعب الكوردي او تحسم خيارها بشكل فعلي , وبما ان الشعب الكوردي وحراكه الشبابي الثوري جزء من الثورة السورية وضد هذا النظام الفاسد وأكثر المكونات متضرر من هذا النظام وحسموا خيارهم منذ اليوم الاول وانخرطوا في الثورة السلمية , فكان من المفترض ان تكون حركتها جزء فعلي وعملي من هذه الثورة ومشاركة المعارضة في كافة القرارات المصيرية لسوريا المستقبل والانضمام للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والمشاركة في صنع القرار السياسي وعدم التنصل من المسؤولية التاريخية بحجة ان المعارضة السورية غير جادة لحقوق الكورد فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ومشاركة الكورد في صنع القرار السياسي لمستقبل سوريا تجلب المزيد من فتح آفاق جديدة امام الشعب الكوردي وقضيته العادلة فالركون الى المواقف السلبية لبعض المعارضين الشوفينيين لا تعفينا عن مسؤوليتنا تجاه المعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطني ولنكن على حذر كامل ونأخد بعين الاعتبار اختراقات النظام لعدم التوافق بين الكورد والمعارضة السورية كون الكورد يشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية لمستقبل سوريا .

يتبع ....<<< ص 9

***صوت الكورد* : العدد /372 شباط /2013 م - 2713 ك ـ 5*ـ DENGÊ KURD***

***صوت الكورد*: العدد /373/ شباط /2013 م - 2713 ك ـ 6*ـ DENGÊ KURD***

**كلمة البارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا في حفلة تابين البارزاني الخالد**

أيها الضيوف الأعزاء ممثلو الاحزاب الشقيقة و الصديقة

أيتها الأخوات أيها الأخوة ..أيها الحفل الكريم

في مثل هذا اليوم الاول من آذار 1979رحل البارزاني الخالد في ظروف كان الكورد أحوج من اي وقت مضى الى ارشاداته و حكمته ,عقابيل نكسة اليمة إثر إتفاقية الجزائر الخيانية في 6أذار 1975بين النظامين العراقي و الشاهنشاهي للتآمر على أكبر إنجاز تاريخي حققه الشعبين العربي و الكوردي في إتفاقية (11) اذار المجيدة 1970 و التي كانت ثمرة نضال مرير خاضه البارزاني الخالد و الشعب الكوردي ضد الحكومات العراقية المتعاقبة.

لقد قاد البارزاني الخالد شعبه خلال مسيرة تاريخية حافلة و مريرة بلغت أكثر من نصف قرن حقق خلالها مكاسب عظيمة لشعبه حتى باتت تعرف به و ترمز إليه في العصر الحديث. ليكون البطل الإسطوري الخارق في السلم و الحرب.

ولد مصطفى البارزاني في (1903) في منطقة بارزان.و دخل السجن مع والدته و أهله في طفولته الاولى,و شهد إعدام شقيقه الشيخ عبد السلام البارزاني على يد السلطات العثمانية,ساند ثورة الشيخ محمود الحفيد (1923)كما شارك في ثورة الشيخ سعيد بيران(1925) على رأس قوة من البشمركة,و التحق بأخيه الشيخ أحمد البارزاني ليقود إنتفاضة مهاباد الفتية, ليكون الذراع القوية للشهيد قاضي محمد رئيس الجمهورية. و الذي أسند إليه الأمانة(علم كوردستان) بعد أن ضحى بروحه الطاهرة قائلاً له:( إني أسلمك علم كوردستان لأنك خير من يحمل الأمانة , إنها أمانة في عنقك ).

و خاض معارك طاحنة مع الجيش الايراني و كبدهم خسائر فادحة, ليعبر نهر آراس مع خمسمائة من خيرة بيشمركته الى أراضي الإتحاد السوفيتي , بعد المؤامرة الدولية على جمهورية مهاباد و تنصل السوفييت عن و عودهم لقادة الجمهورية. أسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 16 آب 1946 ليكون الجناح السياسي لنضال الكورد في العراق و كوردستان و عاش سنوات الغربة المريرة حتى عام 1958 ليبدأ مرحلة جديدة من النضال الدامي, و من ثم فجر ثورة أيلول المجيدة 1961 و التي إنتهت بإتفاقية (11)آذار التاريخية 1970, و لم يهادن النظام العراقي بعد مؤامرته و تنصله من إستحقاقات إتفاقية (11) اذار و إستأنف الثورة في (26)أيار 1976.

لقد خلف البارزاني الخالد تراثاً نضالياً عميقاً و حافلاً تجلى من خلاله قائداً محنكاً و سياسياً بارعاً في السلم كما في الحرب, يدعوا الى تمتين العدل و المساواة و الإخاء و التآلف بين الشعبين العربي و الكوردي في العراق . يؤمن بالمثل الإنسانية الرفيعة في الوفاء و الإخلاص و الشجاعة و التضحية, و تثبيت دعائم الخير و الفضيلة و الدعوة الى البعد الإنساني في المفهوم القومي, و إعطاء ثورته بعداً قومياً و وطنيا في صلابة مبدئية لا تعرف اللين و مرونة واقعية لا تعرف التردد و المساومة , يقود جحافل البشمركة بإقتدار و حنكة قيادية دقيقة يخرج من معظم المعارك منتصراً دون غرور ولا زهو,لا يثنيه الإنكسار بل يشد من عزيمته ليحدث ارباكاً في الإلتفاف و التطويق .كأكبر قائد أتقن أبعاد الميادين و أسرار الساحات,لا يتجاوز قيم الحرب و قوانينها و قانون الأسر و قواعده في أفضل صيغ التعامل الإنساني و الأخلاقي الرفيع,مما أكسب الثورة الكوردية طابع الدفاع المشروع عن الحقوق العادلة و جعلها في مصاف أكثر الثورات التحررية إشراقاً و إشعاعاً لتكون المثل الأعلى للحركات التحررية في المنطقة و العالم.

يتبع ....<<<< ص 9

أحمد برو ابو سالار في سفر الخلود

في لمحة بصر اختزل القدر اكثر من نصف قرن من عمر رجل سخر جل حياته في خدمة قضية شعبه وحزبه البارتي الديمقراطي الكوردي والذي وافته يد المنون في 14 -2 -2010 آخر صفحة من تاريخه كتبه لحزبه وشعبه بجزيل العطاء وبدأ التاريخ يفتح له صفحة جديدة في سفر الخلود مضرج بدموع اخوته ورفاقه وكلمات تأبين يتلوها رفاقه على الضريح المبارك ، تمر الايام والشهور والسنين وذكراك المتألق رمز لموقف وطني ومنارة هادية وشعلة للآلاف من رفاق دربك وهم يشقون الطريق بقوة واصرار نحو هدف عظيم وغاية مثلى آمنت بها وهي من صلب طموحات شعبنا الكوردي نحو تحقيق الهدف الأسمى في العيش الكريم وبمشاركة حقيقية في الوطن المشترك بين مكونات الشعب السوري والاعتراف المتبادل والاقرار بواقع معاش وحقيقة دامغة هي الوجود المتميز للشعب الكوردي في بلد يزهو بالتنوع ويتألق بتلاقي الحضارات ويشمخ باوابده التاريخية و واقعه الاثني الملون , لقد كافح الرفيق بإصرار على تمتين الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكوردي وسائر الاطياف التي يضمها الوطن الى صدره والتزود من ينابيع الخير والعطاء , لقد تربى المناضل أحمد برو عضو الكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوري في عائلة وطنية آمنت بنهج الكوردايتي وانتسب الى مدرسة نضالية استأثرت بفكرها وعمقت من جذور انتمائها و أرست قواعدها ورفعت من صرحها , وبذلت الكثير من الشرح والتحليل في ظل تراث البارزاني الخالد لتكون مدرسة قوية في فكرها راسخة في عقيدتها وها قد عاهده رفاقه اكمال المسيرة والايمان بهذا النهج وانخرطوا في الثورة السورية ضد هذا النظام الفاسد ولم يسبقهم أي تنظيم من الحركة الكوردية في مناصرة الثورة وإسقاط النظام والعمل على اتيان بنظام ديمقراطي مدني يحقق العدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة للشعب الكوردي في ظل دستور عصري متوازن تقر بمشاركة حقيقية بين العرب والكورد وبقية فئات المجتمع السوري .

نم قرير العين يا أبا سالار ونحن على الدرب سائرون

**المكتب الاعلامي للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا**

***صوت الكورد*: العدد /373/ شباط /2013 م - 2713 ك ـ 7*ـ DENGÊ KURD***

**التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا**

عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الاعتيادي في منتصف شهر شباط 2013 وبحضور كافة الرفاق وتم تداول بعض النقاط والمستجدات الهامة على الساحة السورية عامة والكوردية خاصة , وفي افتتاحية الجلسة وقف الرفاق دقيقة صمت على ارواح شهدا الثورة السورية وشهداء الكورد وكوردستان وروح البارزاني الخالد والشهيد كمال احمد الامين العام للحزب والاستاذ عبد الرخمن آلوجي السكرتير العام السابق للحزب .

وبدأ الاجتماع مناقشة جدول اعمال الجلسة التي تضمنت بعض الفقرات ومنها دراسة المقررات السابقة للجنة المركزية ومدى تنفيذ مضمونها وإزالة المعوقات التي اعترضت تنفيذ ما تبقى منها . كما تطرق الاجتماع الى مناقشة التقارير الواردة من الهيئات التنظيمية والرد على الاسئلة والاستفسارات والوقوف على بعض المقترحات الواردة التي اخذت بعين الاعتبار , كما تمت الموافقة على طلبات الانتساب وطلبات العودة وتكليف الرفاق لإدارة الهيئات القيادية للتنظيم , وبذل الامكانات المتوفرة لتطوير العمل التنظيمي , وتوسيع القاعدة الحزبية كماً ونوعاً بما ينسجم وظروف المرحلة الجديدة . كما ثمنت اللجنة المركزية مبادرة الرفاق على القيام بمسيرة الوفاء على ضريح الخالدين مصطفى البارزاني ونجله ادريس البارزاني مشياً على الاقدام ابتداءً من مكتب البارتي في مديتة ديرك الى ضريح الخالدين في بارزان وذلك بعد الاتصال وإعلام المعنيين في كوردستان وترحيبهم بهذه المبادرة .

وفي محور آخر ناقش الرفاق وضع البارتي مع المجلس الوطني الكوردي وتأسفهم على الاهمال المتعمد لعدم حسم المشكلة حول تعليق عضويتنا , وعدم وجود اي مبرر مقنع لهذه العملية .اما بشأن الوضع العام في سوريا ناقش الرفاق اوضاع الثورة السورية واطالتها وتدخل اجندات اقليمية و دولية لاعاقة نجاحها حيث تتجه الاوضاع نحو المزيد من التعقيد وعدم حسم الامور لصالح اي منهما , رغم تراجع النظام وتآكل قواه وضعف اجهزته تحت ضربات الجيش الحر فالاخير ليس لديها القدرة الكافية والاسلحة النوعية لحسم المعركة لصالحها وتتجه الوضع نحو الكارثة الانسانية , فالوضع الدولي بتعقيداته وتوازناته لن يحسم المعركة لصالح الثورة السورية , وراى الاجتماع بأن طرح مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة فكرة الحوار مع بعض اطراف النظام الذين لم يتلطخ ايديهم بدماء السوريين فكرة ايجابية تحرج النظام وتضعه في خانة لا يحسد عليها , حيث ان النظام غير جاد بالحلول السياسية و وضع حد لنزيف الدم والتدخلات الدولية كإيران وروسيا لصالح النظام تعقد المشكلة ولم تضع حلاً لها , اما على الصعيد الاقتصادي والمعاشي فالمنطقة تعاني من حصار جائر من اغلب المواد الاساسية كالغاز والمحروقات والمواد الاساسية لمقومات الحياة وان توفرت فالاسعار مرتفعة جداً لا يستطيع المواطن البسيط ادامة معيشته بشكل مقبول ورغم ورود بعض الاعانات والمساعدات الانسانية من حكومة اقليم كوردستان لصالح المنطقة , لكنه شابت العملية في التوزيع بشكل مزاجي وحرمان الاكثرية الساحقة من المواطنين من الاعانات الواردة من الطحين والمازوت , وفي الختام شكر الاجتماع حكومة اقليم كوردستان على هذه المبادرة , وخص بالذكر الرئيس مسعود البارزاني على هذه الالتفاتة الكريمة وشعوره العالي بالمسؤولية الانسانية تجاه الشعب الكوردي ومكونات المنطقة في سوريا

عاشت نضال البارتي

عاش نهج البارزاني الخالد

المجد والخلود لشهداء الكورد وكوردستان وشهداء الثورة السورية

المكتب الاعلامي للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا

***صوت الكورد* : العدد /373 / شباط /2013 م - 2713 ك ـ 8*ـ DENGÊ KURD***

**تتمة الثورة السورية ....**

وبما ان وحدة الخطاب الكوردي الوطنية تتجلى في المجالين السياسي والحقوقي , ولا تفيد في بناء الوحدة الوطنية عمليات الاقصاء والتهميش والاستبعاد على نحو ماجرى بشكل مزاجي في المجلس الوطني الكوردي بحقنا نحن في البارتي ولكن هذا لا يعني باننا لا ندرك ما يدور في هذه اللعبة او نتخلى عن حقنا ونيأس من هذه العملية او تؤثر على عزمنا وعزيمتنا فالخيارات امامنا كثيرة في الساحة الكوردية ونحن لم نفقد الامل بتصحيح المسارات الخاطئة .

المكتب الاعلامي للبارتي الديمقراطي الكوردي في سوريا

***صوت الكورد* *:* العدد /373 / شباط /2013 م - 2713 ك ـ 9*ـ DENGÊ KURD***

**تتمة كلمة البارتي ......**

إننا في البارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا عقدنا العزم و المضي قدماً على هذا النهج القويم الذي أسسه البارزاني الخالد معلم مدرسة الكوردايتي التي لها أسسها الفكرية و ممارساتها العملية و بصماتها التاريخية العميقة في الروح الإنسانية و القيم الفاضلة و النهج الواقعي المرن و الوفاء للمبادئ و الإخلاص.

فقد تطوع مجموعة من رفاقنا و كوادرنا مؤلفة من سبعة و خمسون كادراً تيمناً بميلاد البالاتي عام 1957 القيام بمسيرة الوفاء مشياً على الاقدام من أمام مكتب البارتي في ديريك بتاريخ (20-2-2013) الى مزار الخالدين . و عند دخولهم أراضي إقليم كوردستان كان في إستقبالهم مسؤول فرع زاخو و كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني و مجموعة كبيرة من البشمركة و الأسايش و تم تقديم المساعدات اللازمة من مأكل و مشرب , ترافقهم سيارات الإسعاف و كافة سبل السلامة و الخدمات اللازمة,و عند وصولهم إلى مزار الخالدين كان في إستقبالهم الشيخ خلات البارزاني و مجموعة من الجماهير الحاشدة و المنظمات الحزبية للبارتي في إقليم كوردستان مهللين بقدوم المسيرة الراجلة , مسيرة الوفاء , شاكرين وفائهم لزعيم الامة الكوردية و نهجه الاصيل.

هذه هي البارزانية التي تتصف بالصدق و التفاني في الإخلاص و نكران الذات و الإستعداد الدائم للتضحية في صبر و حنكة و دراية و فهم للحدث السياسي, مما أكسبها التكامل و قوة التصور و نبل الهدف فكان بحق فلسفة متكاملة و رؤية ناضجة و فكراً إنسانياً و قومياً متقدماً.

و بناءً على ما تقدم من إيماننا و صدق مشاعرنا تجاه هذا النهج القويم , فقد إتخذنا موقفاً واضحاً و صريحاً منذ اليوم الإول من الثورة السورية المباركة , ضد هذا النظام الفاشي و المجرم,و شاركنا فعلياً في الثورة السلمية , ولم ندخر جهداً في مناصرة الجيش الحر الذي دك عرش الطاغية, و باركنا إنتصاراته في كثير من المعارك الحاسمة التي حررت أغلب المناطق السورية من رجس النظام و شبيحته مما وهن قدرة النظام و أضعف أدائه,و إستوجب رحيله عاجلاً أم آجلاً . لبناء سورية الجديدة. دولة مدنية ديمقراطية تشاركية تتحقق فيها العدالة الإجتماعية و تضع دستوراً جديداً تقر فيه بوجود و اصالة و حقوق الشعب الكوردي الذي يعيش على أرضه التاريخية,في عقد إجتماعي جديد با يتناسب مع المواثيق و الأعراف الدولية و تضع حداً لطغيان فئة على الأخرى.

ومن هذا المنبر ندعو الحركة الوطنية الكوردية الإنضمام الى المعارضة السورية المتمثلة بالإئتلاف الوطني لقوى الثورة السورية و المشاركة في صنع القرار السياسي ,و عدم التنصل من المسؤولية التاريخية بحجج وذرائع واهية كعدم وضوح و جدية موقف المعارضة السورية من حقوق الكورد, فالحقوق تؤخذ و لا تعطى ,و مشاركة الكورد في صنع القرار السياسي لمستقبل سوريا تفتح المزيد من الآفاق الجديدة أمام الشعب الكوردي و قضيته العادلة,و الإصغاء الى مواقف بعض المعارضين السلبية لا تعفينا من مسؤوليتنا التاريخية تجاه الثورة السورية .

نحن مع الثورة و مع المعارضة و لنفوت الفرصة على هذا النظام الفاسد في محاولاته إبعادنا عن المشاركة في الثورة و الإنضمام الى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة.

و في الختام بهذه المناسبة التاريخية لتأبين هذه الشخصية التاريخية , الذي دون إسمه بين المئة الأوائل من عظماء العالم نقول دمت أيها القائد العظيم ملهماً و رمزاً و مجداً كوردستانياً متألقاً

المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا

**تتمة فافلة الوفاء ...**

هذا و قد عاهد الدكتور فخري روح البارزاني الخالد و نجله الشهيد إدريس و كل شهداء الحركة التحررية الكوردية و الثورة السورية، على المضي قدماً في النضال من أجل نيل الشعب الكوردي لحقوقه القومية المشروعة من جهة و انجاح الثورة السورية من جهة اخرى، و شكر الرفاق الذين ساروا مشياً على الأقدام من ديركا حمكو إلى ضريح البارزاني الخالد حاملين معهم رسالة الوفاء لرمز الوفاء، و كذلك قرارهم بهذه الخطوة بتشكيل هذه القافلة من 57 شخصاً تعبيراً عن تاسيس البارتي كأول حزب سياسي في كوردستان سوريا باسم البارتي سنة 1957.

يذكر أن أعضاء الوفد و بعد القائهم نظرة الوفاء لضريح الخالدين اجتمعوا مع الشيخ خلات بارزاني ممثل الرئيس مسعود بارزاني، تحدثوا فيه عن الوضع الحالي الذي تمر بها سوريا و غرب كوردستان، مؤكدين استمراريتهم على نهج البارزاني في النضال التحرري الكوردي، مبغلين اياه تحياتهم و شكرهم للرئيس بارزاني و سلطات اقليم على مواقفهم تجاه الثورة السورية و القضية الكوردية في سوريا، اضافة إلى المساعدات التي ترسلها حكومة الإقليم لأشقائهم في سوريا و غيرها

المكتب الاعلامي للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

2-3-2013 كوردستان العراق

**ناقوس الإغتراب عن الثورة**

**بقلم : رزكار سعيد**

قرابة السنتين من عمر الثورة السورية ، التي كان للشعب الكوردي شرف المساهمة فيها لا بل التهيئة لها منذ أيامها الأولى لاسيما الشريحة الشبابية التي عبرت عن نفسها من خلال التنسيقيات واعتبرت نفسها ركنا أساسيا من أركان الثورة ،جاعلة من نفسها رأس حربة في مواجهة نظام الاستبداد جنبا إلى جنب مع بقية مكونات المجتمع السوري لإسقاط هذا النظام بكل مرتكزاته ومقوماته ، حيث لعبت دورا لايستهان به في تثوير الشارع الكوردي الذي تطلب السعي لتأطير مختلف الطاقات والفعاليات الكوردية لمواجهة المرحلة وأداء المهام المناط بها ، من خلال العمل والتوصل غلى حالة جامعة للقرار الكوردي و توجت بإعلان هولير،التي تمت بتوجيه و رعاية مباشرة من سيادة رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني ، حيث كانت موضع ترحيب وإرتياح لدى مختلف أوساط الشعب الكوردي في غرب كوردستان،الذي رأى فيها بارقة أمل في وحدة الصف الكوردي وقراره في مواجهة التحديات التي أفرزتها حالة المخاض التي تمر بها سوريا خصوصا على الصعيد الكوردي وابعاد شبح الإقتتال الداخلي ، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية الكوردية في التعاطي مع الحدث القائم بما يخدم القضية الكوردية وتطلعات الشعب الكوردي في غرب كوردستان .بعد أن أخفقت طوال الفترة السابقة في إنجاز ولو الجزء اليسير مما كان يقع على عاتقها من مسؤوليات تاريخية رغم توفر المناخ الملائم لذلك ،لكن ما كشفتها الفترة اللاحقة جاءت مخيبة للآمال وطموحات الشارع الكوردي في ظل عدم تنفيذ ما نص عليه إعلان هولير واحتكار القرار الكوردي من جانب أطراف دون الآخرين ، وتعطيل دور المجلس الوطني الكوردي بصفته الإطار الشامل لغالبية فعاليات المجتمع السياسية منها والمهنية والإجتماعية ،والإنتقال إلى مرحلة تقسيم الأدوار والنفوذ وإبداء الحرص على المصالح الحزبية والذاتية أكثر من مصالح الجماهير التي كانت وقودا للثورة وتحملت ولا تزال العبء الأكبر من التضحيات ، وبالتالي الإبتعاد شيئا فشيئا عن مسار الثورة وأهدافها ، وتعطيل الدور الكوردي في الثورة السورية بعد كل التضحيات التي قدمتها ،والتعاطي مع بقية مكونات الثورة السورية وقواها النشطة على اسس موضوعية ،وبما يضمن الحقوق الدستورية الثابتة للشعب الكوردي كمكون رئيسي من مكونات المجتمع السوري، الأمر الذي أدخل الكورد في متاهة لا يحمد عقباها والمسؤولية الأكبر في هذه الحالة تقع على عاتق القوى السياسية الكوردية المدعية تمثيلها للرأي العام الكوردي في غرب كوردستان ،التي لابد وأن تعيد النظر في خيارتها القائمة قبل أن تمضي قاطرة الثورة إلى محطتها الأخيرة ...

***صوت الكورد:* العدد /373 / شباط /2013 م - 2713 ك ـ 10*ـ DENGÊ KURD***

قافلة الوفاء تصل من ديركا حمكو إلى ضريح البارزاني الخالد مشياً على الأقدام

بعد تسعة أيام من السير و المشي على الأقدام بدءا من مدينة ديرك في كوردستان سوريا و وصولاً إلى بارزان مروراً بالعديد من المدن و الطرق الجبلية في كوردستان العراق، قافلة الوفاء التي تشكلت من كوادر وشبيبة البارتي، وصلت إلى مزار الخالدين في منطقة بارزان.

هذا وقد وصلت القافلة التي تكونت من 57 عضواً من منظمة ديرك للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا في اليوم الأول من شهر آذار، أي في اليوم الذي يصادف وفاة الأب الروحي للشعب الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني ، لإيصال رسالة وفاء الكورد في غرب كوردستان لضريحه الطاهر و التأكيد على الاستمرارية على نهجه النضالي في سبيل الكوردايتي.

هذا و كان في استقبال قافلة الوفاء كلاً من ممثل الرئيس مسعود بارزاني الشيخ خلات بارزاني و الدكتور لازكين فخري السكرتير العام للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا و وممثل الحزب في كردستان واعضاء من قيادة الحزب في كوردستان العراق ، اضافة إلى أكثر من ثلاثمائة شخص من الكورد السوريين المقيمين في أربيل (هولير) و دهوك و مخيم دوميز. و اعضاء من منظمات البارتي في كوردستان العراق.

هذا و بناء على طلب الشيخ خلات بارزاني بدأت مراسيم التأبين بزيارة أعضاء قافلة الوفاء لضريح الخالدين، ليكونوا اول من ألقوا نظرة الأمل و الوفاء و العهد على ضريح رمز الكوردايتي، و بعدها ألقى الدكتور لازكين فخري كلمة باسم البارتي و قافلة الوفاء لتكون أول كلمة تُلقى على ضريح الخالد في ذكرى وفاته لهذا العام، مشيداً في كلمته بالتاريخ الحافل لنضال البارزاني الخالد و دوره في تنوير العمل الثوري البنّاء في تاريخ الحركة التحررية الكوردية في كل اجزاء كوردستان، مما أصبح مثالاً و عبرةً لشخصية القائد الثوري الشعبي، الذي عاش معظم أيام و لحظات حياته في الكهوف و الجبال و خنادق النضال رافضاً كل أسباب رفاهية الحياة لنفسه كي ينال شعبه و الأجيال من بعده بحياة حرة كريمة ينعم بحقوقه المشروعة للاستمرار في العيش بعز و كرامة.

كما تحدث الدكتور فخري عن الثورة السورية و دور الكورد في هذه الثورة، مشيراً إلى دور رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني في توحيد الكلمة الكوردية في سوريا إلى جانب أشقائهم من كافة المكونات السورية و التضحيات التي قدمها و يقدمها أبناء الشعب السوري في سبيل نيل حريته و استرداد كرامته، كما و شدد الدكتور فخري على ضرورة تقوية و توحيد الخطاب الكوردي في سوريا، كي يلعب دوره على اكمل وجه، في الأحداث و الثورة التي تشهدها سوريا بشكل عام و الكورد السوريين على وجه الخصوص، و بهذا الصدد طالب سيادة الرئيس مسعود بارزاني ان يستمر في ضغطه على كافة الاطراف الكوردية في سوريا لتوحيد البيت الكردي بشكل أكثر كي يستطيع المشاركة و التعاطي أكثر مع الوضع الثوري في سوريا بشكل موحد و مشترك، و يلعب دوره بشكل أفضل في انجاح ثورة الحرية و الكرامة في سوريا و استرداد الحقوق المغتصبة من قبل النظام الحاكم الذي لا يفرق لا بين طفل و رجل و لا كبير أو صغير، شاكراً في نفس الوقت على جهود الأشقاء في كردستان العراق في تعاونهم مع الكورد السوريين في العديد من المجالات خصوصاً الرئيس مسعود بارزاني الذي يلعب دور الاخ الكبير بامتياز.

يتبع ....<<<< ص10

***صوت الكورد* : العدد /373 / شباط /2013 م - 2712 ك ـ 11*ـ DENGÊ KURD***

***صوت الكور*د :العدد /373 / شباط /2013 م - 2712 ك الصفحة الأخيرة  *DENGÊ KURD***

**المنظمة الشرقية للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا تخرج 33 طالبا من اللغة الكوردية في قرية سحل**

بتوجيه من منظمة البارتي تخرج دورة تدريسية مؤلفة من 33 طالبا وطالبة تم اعدادها من قبل كوادر اللغة الكوردية في المنطقة الشرقية للمنظمة في قرية سحل ضمن نشاطاتها الثقافية والتي تهدف الى تعليم لغتنا الكوردية التي حرمنا منها لعقود طولية ونشر الوعي والثقافة الكوردية بين ابناء شعبنا الكوردي الناشئ وبحضور السكرتير العام للبارتي الدكتور لازكين فخري وبعض أعضاء المنظمة واهالي الطلاب وجمع من اهالي القرية حيث بدأ الحفل بدقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورية وشهداء الكورد وكوردستان والبارزاني الخالد والشهيد كمال احمد الامين العام للحزب , وبعد ذلك ألقت احدى طالبات الدورة كلمة شكرت فيها البارتي وقيادته وتشجيعهم هذه الخطوة المباركة وعاهدت الحزب والرفاق الاستمرار في هذا النهج القويم للبارتي والبارزاني الخالد . وبعد ذلك القى الدكتور لازكين فخري سكرتير الحزب كلمة مقتضبة تحدث فيها عن معاناة الشعب الكوردي في سوريا وحرمانه من كل حقوقه الوطنية والقومية واللغة الكوردية من قبل هذا النظام الفاسد طيلة عقود ماضية وانها لن تثنينا عن عزيمتنا ولن تفصل شعبنا عن تراثه التاريخي العظيم وان هذا النظام الفاسد زائل لا محال وان الشعب الكوردي سيحصل على حقوقه وعاهد الرفاق والشعب الكوردي التمسك بنهج الكوردايتي وان البارتي ماضي في عطائه وخدمته لشعبنا الكوردي المظلوم , وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين في جو من الفرح والبهجة

**المكتب الاعلامي للبارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا**

**هل الثورة تقتضي وقف التعليم ؟**

أذا كانت الظروف التي تمر بها العديد من المناطق الداخلية في سوريا تحول دون استمرار عملية التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات نتيجة حالة الحرب التي يشنها النظام ضد الشعب السوري ، وإحالة المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومراكز إعتقال المواطنين أو أصبحت نقاط لجوء المشردين جراء تهدم منازلهم ، فإن الحالة في المناطق الكوردية كانت على خلاف ذلك خاصة خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي حيث كانت العملية التعليمية تتم بشكلها المعتاد الى أن كانت الدعوات إلى تخصيص حصص دراسية لتعليم اللغة الكوردية في المدارس الرسمية ورغم قناعتنا بأهمية مثل هذه المبادرة إلا أن الآلية التي تمت بها قد إنعكست سلبا على مجمل العملية التربوية في المناطق الكوردية حيث تسببت في إغلاق العديد من المدارس إن لم تكن كلها من جانب النظام بضغوطات مباشرة على الكادر التدريسي الأمر الذي أدى إلى حرمان التلاميذ من التعليم المقرر لفترة طويلة وبالتالي تدني مستوى التعليم لدى الطلبة والتلاميذ رغما عن إرادتهم ، سيما طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي حيث تتم عملية النجاح إلى الصف الأعلى بشكل أوتوماتيكي دون أن يلم الطالب بأية معلومات عن مقررات السنة السابقة ، وفي الاونة الأخيرة لوحظ نفس الممارسات مع ٌاقتراب الطلاب من نهاية العام الدراسي وربط سير العملية التربوية في المدارس بتدريس مقرر اللغة الكوردي دون توفير أية مقومات مثل هذه الخطوة وفي مقدمتها ضمان أمن وسلامة المؤسسات التعليمية ورواتب العاملين فيها ، وإعداد المقررات الموحدة للصفوف إلى جانب تأمين الكادر التدريسي الكافي على مستوى المناطق الكوردية .

**ـ دلشاد عمر ـ**