## **المحاضرة 2**

## **م.م نور علي كاظم**

## اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﺪأت ﯾﻮم -۱۹ ۲۰۰۳-۳م واﻧﺘﮭﺖ ﺑـ۲۰۰۳-٥-۱م

ﺑﮭﺮوب رأس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ )ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ( وﻛﺎﻓﺔ ﺗﺸﻜﯿﻼﺗﮫ ﻣﻦ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، وﺗﺮﻛﮭﻢ أرض اﻟﻮطﻦ،

واﻟﻌﺮض، واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت، واﻟﻘﺼﻮر اﻟﻔﺎرھﺔ، واﻻﺧﺘﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮاري، واﻷرﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ، واﻷﻧﻔﺎق، واﻟﺤﻔﺮ

ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت واﻷﺳﺮ، وﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻨﮭﻢ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻘﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﺻﺪر -ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮّﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ- ب( واﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ- ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺠﻠﺴﺘﮫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ /۹ /۱۰ ۲۰۰٥م ﺑﺈﺻﺪار

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﻟﻨﺺ ۳۳) E رﻗﻢ ۱۰ ﻟﺴﻨﺔ (۲۰۰٥ اﻟﺬي ﻧ ﱠﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

وھﯿﻜﻠﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ وذﻛﺮ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﻤﻰ )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ( وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم، وﺗﺴﺮي وﻻﯾﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻋﺮاﻗﯿﺎ أم ﻏﯿﺮ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب

إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ۱۱)،۱۲،(۱۳، و ھﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب، واﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻤﺠﺮﻣﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ وﺣﺰﺑﮫ ﻣﻤﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

۱۷ ۷- ۱۹٦۸- وﻟﻐﺎﯾﺔ ۱ ۲۰۰۳-٥- ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق أو أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.

ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ھﻲ-:

.۱ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺠﺰرة اﻟﺪﺟﯿﻞ ﻋﺎم ۱۹۸۲م اﻟﺘﻲ اﺳﺘﮭﺪف ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻣﻦ أھﺎﻟﻲ اﻟﺪﺟﯿﻞ ﺑﺎﻹِﻋﺪام ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ

۱٤۸ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﯿﻦ أﺣﺪاث واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ ﻟﻌﺸﺮات اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل وﺣﺒﺴﮭﻢ ﻟﺴﻨﻮات ﻓﻲ

ﺻﺤﺮاء ﻣﻦ دون ﺗﻮﻓﯿﺮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻞ ﺗُﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء ﺗﺼﮭﺮھﻢ ﺣﺮارة اﻟﺸﻤﺲ وﻟﮭﯿﺐ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ وﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄﺮ وﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻘﺎرص ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وﺗﮭﺪﯾﻢ ﺣﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وإزاﻟﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد، وﺗﺠﺮﯾﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۲٥۰۰۰۰ دوﻧﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ وأراﺿﻲ زراﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻠﺪ واﻟﺪﺟﯿﻞ

وﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ. واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺮم )ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ.(

.۲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻗﺼﻒ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻠﺒﺠﺔ ﻋﺎم ۱۹۸۸م اﻟﺘﻲ اﺳﺘﮭﺪف ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ

اﻟﻜﺮد ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح اﻟﻜﯿﻤﺎوي )ﻏﺎز اﻟﺨﺮدل، وﻏﺎز اﻟﺴﺎرﯾﻦ( وﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟـ ٥۰۰۰ إﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ

ﻧﺴﺎء وأطﻔﺎل وﺷﯿﻮخ وﺷﺒﺎب واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬا )ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

اﻟﻤﺠﯿﺪ.(

.۳ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻧﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬھﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮري ﺿﺪ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟﻜﺮد. وﻗﺪ

ﺗﻀﺮر ﺑﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ وﻗﺮاھﻢ وﻛﻨﺎﺋﺴﮭﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، إذ ﺑﺪأت ﻓﻲ ۲۲ ﺷﺒﺎط اﻟﻌﺎم ۱۹۸۸، واﺳﺘﻤﺮت ﻟﻐﺎﯾﺔ ٦ أﯾﻠﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ، وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻧﻔﺎل ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﻮات

اﻟﺠﯿﺶ واﻟﻘﻮى اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻨﮭﺎ )اﻟﻔﯿﻠﻖ اﻷول اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮه ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك، واﻟﻔﯿﻠﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮه ﻓﻲ أرﺑﯿﻞ(، واﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﯾﺔ، واﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﮭﻮري، وﻗﻮات اﻟﻤﻐﺎوﯾﺮ، ودواﺋﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺎﻷﻧﻔﺎل اﻷوﻟﻰ: ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ،

ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﺳﺮﻛﮫ ﻟﻮ(، واﻷﻧﻔﺎل اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮداغ، ﺑﺎزﯾﺎن ودرﺑﻨﺪﯾﺨﺎن، واﻷﻧﻔﺎل اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﻛﺮﻣﯿﺎن، ﻛﻼر، ﺑﺎوﻧﻮر، ﻛﻔﺮي، دووز، ﺳﻨﻜﺎو، ﻗﺎدر ﻛﺮم، واﻷﻧﻔﺎل اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﮭﻞ )زﯾﻲ ﺑﺠﻮك( أي ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﯾﮫ وطﻖ طﻖ وآﻏﺠﻠﺮ وﻧﺎوﺷﻮان، واﻷﻧﻔﺎل اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻘﻼوة وراوﻧﺪز، واﻷﻧﻔﺎل اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎدﯾﻨﺎن، آﻣﯿﺪي، آﻛﺮي، زاﺧﻮ، ﺷﯿﺨﺎن، دھﻮك، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ

ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪاً وأﻋﺪاد اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻠﻎ ۱۸۲۰۰۰ﺿﺤﯿﺔ ﺑﯿﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وأطﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺮد واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ، واﻧﺘﮭﺖ

اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺮم )ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺠﯿﺪ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺳﻠﻄﺎن ھﺎﺷﻢ أﺣﻤﺪ( وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع

ﺳﺎﺑﻘﺎً، واﻟﻤﺠﺮم )ﺣﺴﯿﻦ رﺷﯿﺪ اﻟﺘﻜﺮﯾﺘﻲ( ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ اﻻرﻛﺎن. وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم )ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪوري( ﻣﺪﯾﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، واﻟﻤﺠﺮم )ﻓﺮﺣﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺠﺒﻮري( ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.

.٤ ﺟﺮﯾﻤﺔ إِﻋﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ: ھﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻋﺎم ۱۹۹۲م

ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ؛ إذ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻟﻢ ﯾﺄﻟﻔﮫ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ رؤﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ آﻧﺬاك، وﻟﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻤﻌﻲ آﻧﺬاك، رأت أ ﱠن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻠﮫ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﻨﺎر ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﻄﺶ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎر وﻣﺼﺎدرة أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ

اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻓﻜﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺎﺋﺮ ﺑﺈِﻋﺪام ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﺠﺎر وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺴﻮق آﻧﺬاك، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﻢ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﻮى أﻧﱠﮭﻢ ﺿﺤﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺑﻌﺜﯿﺔ ﺧﺎطﺌﺔ أدت إﻟﻰ وﻗﻮع اﻟﻌﺮاق وﺷﻌﺒﮫ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴﻮن ھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ )وطﺒﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺴﻦ( وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، و)ﺳﺒﻌﺎوي إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺴﻦ( ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وھﻤﺎ أﺧﻮان ﻏﯿﺮ ﺷﻘﯿﻘﯿﻦ ﻟﻠﻄﺎﻏﯿﺔ )ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ(، و)ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺠﯿﺪ(، و)طﺎرق ﻋﺰﯾﺰ(، و)ﻣﺰﺑﺎن ﺧﻀﺮ ھﺎدي( أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻈﺎﻟﻢ، و)ﻋﺒﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد( ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر، و)أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻀﯿﺮ( وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، و)ﻋﺼﺎم رﺷﯿﺪ ﺣﻮﯾﺶ( ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﺿﺪ

اﻟﺘﺠﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻨﺤﻮ داﺋﻢ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ۱۹٦۹م أﻗﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻋﻠﻰ إِﻋﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة

وﺑﻐﺪاد وﺻﺎدر أﻣﻮاﻟﮭﻢ، وﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹۸۰م دﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﻨﺤﮭﻢ إﺟﺎزات

اﺳﺘﯿﺮاد ﺟﺪﯾﺪة وﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺻﺪرت أواﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮم )طﮫ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﻣﻀﺎن(، ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻜﺮد

اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻘﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ، واﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺻﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻧﻘﻠﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ، ﻓﺘﻢ طﺮدھﻢ ﻣﻦ وطﻨﮭﻢ اﻟﻌﺮاق وھﻢ ﻻ ﯾﺤﻤﻠﻮن إﻻ ھﻮﯾﺎﺗﮭﻢ وﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺳﯿﺎراﺗﮭﻢ.

**ﺻﻮرة (۲-۱) وﺛﯿﻘﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ أﻧﻔﺎل ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق**

.٥ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻗﻤﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﯿﺔ، ھﻲ ﻗﻤﻊ ﺛﻮرة ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻮﺳﻂ ﻣﻦ

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮري ﻓﻲ ﺷﮭﺮ اذار ﻣﻦ ﻋﺎم ۱۹۹۱م ، ﺑﻌﺪ اﻧﮭﺰام ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﻮﯾﺖ، وﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎھﺮا ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب ﻛﻠﮭﺎ، وﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ اﻧﺘﻔﺾ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق أﯾﻀﺎ ﻓﻜﺎن ﻋﺪد

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺤﺮرة واﻟﻤﻨﺘﻔﻀﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ارﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ )ﺷﯿﻌﯿﺔ وﻛﻮردﯾﺔ( ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

واﻟﻌﻨﺼﺮي، وﺳُﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﯿﺔ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻤﺒﺎرك، ﻛﺎد ﻓﯿﮭﺎ وﺑﮭﺎ أن ﯾﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ وﯾﺘﺤﺮر اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻮﻻ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻣﻦ دول اﻻﺳﺘﻜﺒﺎر

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﮫ أن ﯾﻘﻤﻊ اﻟﺜﺎﺋﺮﯾﻦ وﯾﺒﻄﺶ ﺑﮭﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ،

واﻻﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﻌﺔ وﻗﺼﻔﮫ اﻟﻤﺪن واﻟﻌﺘﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮارﯾﺦ واﻟﻄﺎﺋﺮات. ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﯾﺘﺎﺑﻌﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺼﻤﺖ ﻋﺠﯿﺐ!، وﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺼﻤﺖ ﺳﻮى ﺧﻮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﺮاق واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺜﺎﺋﺮﯾﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ وأﻧﱠﮭﻢ ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ. وإﻻ ﻓﻤﺎ ﻣﺴﻮﻏﺎت

ﺳﻤﺎﺣﮭﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﻤﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺪﻓﻌﯿﺔ واﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻤﻨﺘﻔﻀﯿﻦ وﺗﺪﻣﯿﺮ ﻣﺪﻧﮭﻢ وﺑﺴﺎﺗﯿﻨﮭﻢ

وھﻲ أﺳﻠﺤﺔ ﺳﺒﻖ ان اﺷﺘﺮطﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ؟!، وأﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﺎﻹِﻋﺪام ﺷﻨﻘﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺮم )ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺠﯿﺪ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر(، وﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم )اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ(، واﻟﻤﺠﺮم )اﯾﺎد ﻓﺘﯿﺢ اﻟﺮاوي(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺣﺴﯿﻦ رﺷﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻜﺮﯾﺘﻲ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺪوري(، وﺣﻜﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ۱٥ ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم )ﺳﻠﻄﺎن ھﺎﺷﻢ اﺣﻤﺪ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺳﺒﻌﺎوي اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺴﻦ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﻋﺒﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﻤﻮد(،

واﻟﻤﺠﺮم )وﻟﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻨﺎﺻﺮي(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺳﻌﺪي طﻌﻤﺔ اﻟﺠﺒﻮري(، واﻟﻤﺠﺮم )ﻗﯿﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق

اﻷﻋﻈﻤﻲ.(

.٦ ﺟﺮﯾﻤﺔ أﺣﺪاث ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺗﻌﻮد ھﺬه اﻷﺣﺪاث إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻏﺘﯿﺎل اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﺼﺪر)ﻗﺪس( وﻧﺠﻠﯿﮫ اﻟﺴﯿﺪﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻣﺆﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹۹۹م ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺒﻌﺚ؛ إذ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺣﺮاك ﺟﻤﺎھﯿﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة وﺑﻐﺪاد راﻓﺾ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻏﺘﯿﺎل اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻊ وأﻗﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺤﺴﻦ وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﺪر، وﻗﺪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈِﻋﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮم )ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺠﯿﺪ( واﻟﻤﺠﺮم )ﻣﺤﻤﻮد ﻓﯿﺰي ﻣﺤﻤﺪ( واﻟﻤﺠﺮم )ﻋﺰﯾﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ(، ﻛﻤﺎ أﻧﺰﻟﺖ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﺎﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮم )ﻟﻄﯿﻒ ﻧﺼﯿﻒ ﺟﺎﺳﻢ( واﻟﻤﺠﺮم )ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق.(

.۷ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ، ارﺗﻜﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺪﯾﺪة ﺿﺪ اﻷﺣﺰاب

اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وأﺻﺪر ﻗﺮارا ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎطﻔﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺰاب وﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ، وﺑﻨﺎءَ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ إِﻋﺪاﻣﮫ ﻟﻤﺌﺎت اﻷﻻف ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل، أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺣﻜﻢ اﻹِﻋﺪام ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺮم )طﺎرق ﻋﺰﯾﺰ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﻋﺒﺪ ﺣﻤﻮد(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺳﻌﺪون ﺷﺎﻛﺮ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﺳﺒﻌﺎوي إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺴﻦ(، واﻟﻤﺠﺮم )ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر(؛ ﻹداﻧﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻷﺣﺰاب.

.۸ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﻜﺮد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ، ارﺗﻜﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺪﯾﺪة ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺮد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل

ﻋﺸﺮات آﻻف ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻜﺮدﯾﺔ اﻟﻔﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳﻂ وﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق، وﺗﮭﺠﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن إﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺪودﯾﺔ ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻷﻟﻐﺎم، ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼﻛﮭﻢ وأﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﻛﺎن ﺑﯿﻦ أﻋﻮام ۱۹۷۲-۱۹٦۹ و۱۹۹۰-۱۹۸۰، وﺟﺮى اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻞ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﻣﻦ ۲۸-۱۸ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﺑﺈِﻋﺪام اﻟﺸﺒﺎب، وإﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ، وﻛﺎن اﺿﻄﮭﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻟﻠﻜﺮد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪاً ﺟﺪاً وﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﺒﺒﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ، أﺣﺪھﻤﺎ: أﻧﮭﻢ ﺷﯿﻌﺔ ﻷھﻞ اﻟﺒﯿﺖ)ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم(، ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ: اﻧَﮭﻢ ﻛﺮد، وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻌﺚ ﺿﺪھﻢ إﻟﻰ ھﻨﺎ ﺑﻞ اﺧﺬ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻜﺮد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﯿﻘﮭﻦ أو

ﺗﮭﺠﯿﺮھﻦ وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ (٤۷٤) ﻓﻲ ۱۹۸۱/٤/۱٥، إذ ﯾﺼﺮف ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﻟﻠﺰوج اﻟﻤﺘﺰوج ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ - اﻟﻜﺮدﯾﺔ اﻟﻔﯿﻠﯿﺔ- ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره (٤۰۰۰) دﯾﻨﺎر إذا ﻛﺎن ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ و(۲٥۰۰) دﯾﻨﺎر إذا ﻛﺎن ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻼﻗﮫ ﻣﻦ زوﺟﺘﮫ وﺗﮭﺠﯿﺮھﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺮ، وﻛﺬﻟﻚ أﻗﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ اﻟﻜﺮد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻈﺎﻟﻢ رﻗﻢ ٦٦٦ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ۱۹۸۰/٥/۷ وﻧُﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ۲۷۷٦، وﻗﺪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺮد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۲۰۱۰ م )ﺟﺮﯾﻤﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ( و)ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ