**المحاضرة 10**

**م.م نور علي كاظم**

### أﺣﺪاث ﻋﺎم ۱۹۸۳م وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ.

ﺗﻌﺮّض اﻟﻜﺮد اﻟﺒﺮزاﻧﯿﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹۸۳ ﻟﺤﻤﻠﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻌﺜﯿﺔ، وﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﮭﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻓﯿﮭﺎ إﻻﱠ وطﺎﻟﺘﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻣﺎر واﻟﺨﺮاب ﺑﮭﺪف اﻗﺘﻼﻋﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﺬورھﻢ، ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ ﺑﺘﻄﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻋﺘﻘﺎل ﺣﻮاﻟﻲ ۸۰۰۰ آﻻف ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻋﺪا ﻣﻦ ﺗﻘﻞّ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ ۱٥

ﺳﻨﺔ، وﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺎن ﻟﻌﺎم ۲۰۰۳ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أ ﱠن "۲۲۲٥"

ﺷﺨﺼﺎ أﻗﻠﺘﮭﻢ ﺳﯿﺎرات ﻛﺒﯿﺮة إﻟﻰ ﺻﺤﺮاء اﻟﻤﺜﻨﻰ وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺼﯿﺔ، وﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺑﺤﻘّﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ آب ۱۹۸۳، واﻟﺒﻘﯿﺔ ﻣﺼﯿﺮھﻢ ﻣﺠﮭﻮل إﻟﻰ اﻵن، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ إﻻﱠ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﯾﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ، وﻻﺳﯿﻤﺎ إذا ﺳﻘﻂ اﻟﻨﻈﺎم وأﺗﯿﺢ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﻣﻮر، إذ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ دﻓﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﯿّﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺻﺤﺮاوﯾﺔ رﻣﻠﯿﺔ وﺑﻌﺪ دﻓﻨﮭﻢ ﺗﻢ رش اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﮭﺪف ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻊ اﻷرض(۲۱) . وﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺮة ﺟﻤﺎﻋﯿّﺔ واﺣﺪة ﻟﻸﻛﺮاد اﻟﺒﺮزاﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ، أﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻓﻠﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻵن.

### ج. أﺣﺪاث ﻋﺎم ۱۹۸۸-۱۹۸۷ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ.

ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺣﻤﻼت اﻷﻧﻔﺎل اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، واﺳﺘﻐﻠﺖ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺬاﺑﺢ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻷﻛﺮاد، إذ ﻧﻔﱠﺬت اﻟﺴﻠﻄﺎت آﻧﺬاك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق اﺳﺘﺒﺎﺣﺖ دﯾﺎرھﻢ ، وھﺪّﻣﺖ ﻗﺮاھﻢ ، واﻧﺘﮭﻜﺖ ﺣﺮﻣﺘﮭﻢ ، وأﻋﺮاﺿﮭﻢ وﻗُﺘِﻞَ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞّ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ ﻛﺮداً وﻋﺮﺑﺎً، وأﻏﻠﺒﯿﺘﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺮاد، وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﻣﻦ أﺑﺸﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺿﺪ اﻷﺑﺮﯾﺎء اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك واﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ وأرﺑﯿﻞ ودھﻮك؛ ﻟﺬا ﺗﻌﺪﱡ ﺣﻤﻼت اﻷﻧﻔﺎل ﺑﺤﻖّ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟﻜﺮد واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻗﺴﻮة وﻋﻨﻔﺎً ﻓﻲ ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮاق، وﺳُﺨّﺮت ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻼت(۲۲)، ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت، وﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻣﺪﻧﮭﻢ وﻗﺮاھﻢ ﻟﻠﮭﺠﻮم ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﺠﯿﺶ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢّ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل وﻧﻔﺬ ﻓﯿﮭﻢ ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام .(۲۳)

(۲۱) ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺎرزاﻧﻲ، اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺒﺎرزاﻧﯿﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻗﻮﺷﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ، ۱۹۸۳،ص.۳۰-۱٦

واﻣﺘﺪت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻢّ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻟﻔﯿﻠﻘﯿﻦ اﻷول واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك وأرﺑﯿﻞ ﻣﻊ ﻗﻮات ﻣﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﮭﻮري واﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ وأﻓﻮاج اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻜّﻠﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ آﻧﺬاك، وﻗﺪ أﻗﺮّت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﺑﺄ ﱠن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﺗﺖ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿّﺔ ﺑﺤﻖّ اﻟﻜﺮد اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ، اﻟﺘﻲ راح ﺿﺤﯿﺘﮭﺎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﺑﺮﯾﺎء، وﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﺸﺒﺎب ، واﻷطﻔﺎل، واﻟﻨﺴﺎء، وﺟﺪ ﺑﻌﻀُﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﯿّﺔ ﯾﻼﺣﻆ ﺻﻮرة -٤) (۸ وﺗﺪﻣﯿﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ۱۰۰۰۰ ﻗﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻟﻜﺮد واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أدان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊُ اﻟﺪوﻟ ﱡﻲ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ وﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺒﻌﺜﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺸّﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وأﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﺎم

۱۹۹۱ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٦۸۸ اﻟﺬي ﻧﺪّد ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻤﻊ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ، وطﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﯾﻀﺎً وﺿﻊ ﺣﺪٍ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ؛ ﻷﻧﱠﮭﺎ ﺗﮭﺪد اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ.

****

### د. أﺣﺪاث اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ۱۹۹۱ م وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ.

ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ ھﺬه اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺼﺪور ﻗﺮارات ﺟﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻌﺚ وﻗﯿﺎداﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ

ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، وﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﯿﺎدات ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ ﺑﺈِﻋﺪام ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ودﻓﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ دون إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﻦ دون أن ﯾﻌﺘﺮفَ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻻﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﮭﻢ، وﻛﺎﻧﺖ أﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺘﻜﺪس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، ﻓﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺑﺤﻖ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺑﮭﻢ ﺻﺎر اﻷﻣﺮ إﻟﻰ دﻓﻨﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﯿّﺔ ﺗﻘﻮم )اﻟﺤﻔّﺎرات( ﺑﺤﻔﺮھﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ طﻤﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاب.(۲٤)

# ۲٫.٤ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻤﺪة ۱۹٦۳م – ۲۰۰۳م.

ﺗﻘﺴّﻢ ﻣﻘﺎﺑﺮُ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻔﯿﻦ وھﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹٦۳ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎرف، واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﻠّﻔﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة (۲۰۰۳-۱۹۷۹) إذ أ ﱠن اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮر ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف وھﻲ )ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻹﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ، وﻣﻘﺎﺑﺮ إﺑﺎدة اﻟﻜﺮد اﻟﺒﺮزاﻧﯿﯿﻦ، وﻣﻘﺎﺑﺮ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﻧﻔﺎل، وﻣﻘﺎﺑﺮ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﯿﺔ(، وﺗﺨﻄﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ۱٥۸ ﻣﻘﺒﺮة وأﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﺪدة وﻟﻢ ﺗُﻔﺘﺢ إﻟﻰ اﻵن ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ۱۸ ﻣﻮﻗﻌﺎ وﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.

### أوﻻً: ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻹﺣﺪاث ﻋﺎم ۱۹٦۳م

اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﮭﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎرف ﻣﻘﺒﺮﺗﺎن ﺟﻤﺎﻋﯿﺘﺎن؛ إذ اﺣﺘﻮت ھﺎﺗﺎن اﻟﻤﻘﺒﺮﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻘﺒﺮﺗﯿﻦ اﻓﺘﺘﺤﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳،ﻛﻤﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ -٤) (۱، وﺳﻨﺒﯿﻦ وﺻﻔﺎً ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺒﺮﺗﯿﻦ وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

-۱ ﻣﻘﺒﺮة ﺧﻠﻜﺎن:(۲٥)

ﺑﺎﺷﺮ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﻘﺒﺮة ﺧﻠﻜﺎن ﺑﺘﺎرﯾﺦ

.۲۰۱۳/٦/٥

وﺗﻘﻊ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ أﺣﺪ ﺟﺒﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻜﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎء دوﻛﺎن وﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ۹٥۰)م( ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ، واﻟﻤﻘﺒﺮة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ وﺗﻘﺪّر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎد ۳۰)٫۲م ۱×م( وﺑﻌﻤﻖ ۱ ﻣﺘﺮ، وﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﺗﻢ رﻓﻊ ٥ رﻓﺎت ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع (B)، وھﺬه اﻟﻤﻘﺒﺮة ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺎم ۱۹٦۳ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺮد وﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎرف**.**

-۲ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺒﺎوﯾﺔ:

ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ وﺟﻮد ﻗﺒﺮ اﻟﺰﻋﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ ورﻓﺎﻗﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻤﺆدي ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻤﺸﺘﻞ واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ رﻗﻢ (٥) ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۰٦ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ (۱) ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۰۷، ﺗﻢ

(۲٥) ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﮭﺪاء، داﺋﺮة ﺷﺆون وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻘﺒﺮة ﺧﻠﻜﺎن، ۲۰۱۳، ص.۱

ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۱۳ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ۲۰۱۲، وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ۱۳)م ۱۷×م( إذ ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ﺷﻮاھﺪ

ﺗﻌﻠﻮ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ )ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ ورﻓﺎﻗﮫ( وﺗﻢ ﺣﻔﺮ ھﺬه اﻟﻘﺒﻮر وﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ۲)م ۱×م( وﺑﻌﻤﻖ ۱۷۰ ﺳﻢ ﻟﻠﻘﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ رﻓﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ وﻻ رﻓﺎﻗﮫ، وأﺷﺎر اﻟﺸﮭﻮد إﻟﻰ أ ﱠن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮر ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻮق إذ ﻗﺎم أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ﺑﺪﻓﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﺑﺴﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ.(۲٦)