الحقيقة و العدالة
للمفقودين في الجزائر

رسالة الأخبار
العدد 31 - أبريل/جوان 2009

استمارة الانخراط

الاسم و اللفظ: 

العنوان: 

الرمز البريدي: 

المدينة: 

الهاتف: 

العنوان الإلكتروني: 

أبلغ إلى تجمع عائلات المفقودين في الجزائر وأدفع لكم رسوم الانضمام لسنة 2008 (30 يورو)

أريد المساهمة في أنشطةكم بالبرعوا

شكركم على تحرير شيككم لفائدة تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
و أرسلوا استمارة الانخراط إلى:
تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
148 rue du Faubourg Saint-Denis- 75010 Paris

الحائز على تتويج خاص لجائزة حقوق الإنسان للجمعية الفرنسية لعام 2006
C° Maison des Associations - 181, avenue Daumesnil - boîte no 60 – 75012 Paris - FRANCE
 الهاتف /fax: +33(0)1 43 44 82 87
cfdai@disparus-algerie.org- www.disparus-algerie.org
الانتخابات الرئاسية في الجزائر
لم تُرك "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر" وكذا "أو أس المفقودين" فرصة الحملة الإنتخابية
لرئاسيات الناطق أفريل 2009 أن تمر. وهكذا، قام الهيئتين بمساع صوتي، إذ نادوا خلالها المرشحيين إلى
تدوير نقطة مراجعة دراسة قضية المفقودين في برامجهم الإنتخابية. حيث كانت هذه الانتخابات الرئاسية فرصة
لإظهار مسالة المفقودين وحركة العائلات للرأي العام، وتسلط الضوء على الاعترافات المتكررة لحقوق
عائلات المفقودين.
و لقد تم إرسال رسالة طلب مقابلة إلى جميع المرشحيين في الانتخابات الرئاسية بما فيهم الرئيس بوتفليقة. إلا أنه، و
رغم تجديد هذا الطلب عدة مرات، فقد كان جدّ الإصلاح هو الوحيد الذي استقبل وما من "تجمع
عائلات المفقودين". و في غياب الرد من المرشحيين الأخرين، قرر أعضاء "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر" و
"أو أس المفقودين" متابعة كل تجاربهم، و هكذا شارك وقد من عائلات المفقودين في تجمع انتخابي
للمبرشة لوية حانون، الأمينة العامة لحزب العمال.
ورداً على شعار رفعته أمهات المفقودين في بداية التجمع، نظمت المرشحة مطولاً حول مسألة المفقودين.
و اعترفت بأنها مسألة مهمة وأن يجب احترام حق
                                           معرفة الحقوق، لكنها أعربت عن أسفها حيال ما تقوم به
بعض المنظمات بطلب من الهيئات الدولية بالتدخل
لإثبات هذا الحق، واتهمتها بالسلاطات بملفات المفقودين.
وموازنة بذلك، تم نشر طلب المقابلة الذي تم إرساله
إلى بوتفليقة في الصحافة الجزائرية لكن لم يلق أيّ
صفقة. وصحة عامة، يمكن وصف تطور الصحافة
الجزائرية إلى قضية المفقودين بالضعف خلال الحملة.

لم تتجه في إثارة قضية المفقودين إلا يومياً "الخبر" و
"الوطن" أو أسبوعية "الوطن جمعة". غير إنها آثارت
الانتخابات الرئاسية الجزائرية اهتمام الصحافة الأجنبية،
التي توافدت إلى الجزائر العاصمة، و اتصلت العديد
منها بجميعنا. حيث، أقامت الناطقة الرسمية لجمع
عائلات المفقودين في الجزائر أكثر من خمس مقابلات
صحافية عشية الانتخابات، دون احتمال العدد الهائل
من الصحفيين الذين جاءوا لالتغطية التجمع الأسبوعي
أمام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق
الإنسان.
و نشرت صحف كبيرة في الصحافة و في الإنترنت
بيانات صحافية، ثم تدعي الإعلان عن التجمع الذي ستقوم
به العائلات وتتم التدقيق على صحته الخاصة أثناء هذه
الانتخابات الرئاسية.
و تجتمعت يوم الأربعاء الذي سبق الانتخابات، أكثر من
100 عائلة أمام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية
и حماية حقوق الإنسان رافعين صورا لأقاربهم المفقودين
ولاداف ولوجات طالبين فيها الحقيقة.
و أخيراً، في 10 أفريل 2009، يوم الإعلان على
النتائج، تمكّن تجمع عائلات المفقودين في الجزائر من
نشر رسالة مفتوحة للرئيس المرشح في الجريدة الفرنسية
ليلياربيون تحت عنوان "السيدة الرئيس بوتفليقة" بقيم
نصيرة ديبور:
"سيدة الرئيس، إن نمادج العفو التي أفادتها
الأزمة المتهمة بالجرائم لم تنحسر أبداً. ولكن ترون أن
عذر عائلات المفقودين لم يقطع. لا يمكنهم دائم ونسان
ألاف الأطفال المفقودين باستخدام تصريح تعسفية.
لقد دمرت عائلات كثيرة وحجزه الميل من تاريخ الجزائريين
تبتجر فلا يمكن بناء سلم مستدام على ياسيف مليء
بالآلام والظلم والخوف.

"
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
حرصت الناتجة الرسمية للفعّالات المقدمة بالجزائر خلال جلسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جزءاً كبيراً من تطبيقاتها لتحسين المفصولين والمقررين الخاصين والمنظمات غير الحكومية الأخرى بشأن الحاجة إلى إنشاء آلية للحماية ضد الاختفاء القسري في اللجنة الإفريقية حيث لا توجد في الحقيقة، أي آلية خاصة للحماية ضد الاختفاء القسري في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في حين تمارس جريمة الاختفاء القسري على نطاق واسع في قارة إفريقيا. تم توزيع لأدمة من 5 صفحات للفئتين الإنجليزية والفرنسية للأشخاص المحاصرين. تم التحقق في هذا العمل في الجلسة العادلة المقالة للجنة الإفريقية.

وبعد هذه المشاركة الجد نشطة، أقى تجمع عناصر المقدمة في الجزائر ترحب بها واسع من قبل المشاركين في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وطلب منه أن يكون منصقاً للمجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى إفريقيا الشمالية. على ما يبدو، كان متى السلطات الجزائرية حسب حدود الحضور البناء للفعّالات المقدمة بالجزائر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعند ممارسة السلطات الجزائرية لحقه في الجواب، طالبوا لسحب صفة مراقب من تجميع عناصر المقدمة بالجزائر لكونه تجميع جمعية تخصيص للقانون الفرنسي، وليس لديها، حسب رأيهم، أيّ نشاطات في الجزائر.

إبادعت اتصالات في لجنة حقوق الإنسان هذا وقد أنهى فريق تجمع عناصر المقدمة في الجزائر نصيبي فرديين، تم تقديمهم أمام لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في نهاية 2009. يتعلق الأمر بحالات اختفاء

http://www.algerie-disparus.org/cfda/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=121

تجمع عناصر المقدمة بالجزائر واللجنة العامة

الخاصة والأربعين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب.

في ماي 2009، بدعوّ من معهد القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، شاركت الناتجة الرسمية للفعّالات المقدمة في الجزائر، في اللجنة العامة الخصبة والأربعين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب ومنظمة الحرية التي وقد قبلت هذه الجلسة. وفي إطار هذا المنذّل، ومتى مهمة تنظيم وتشسيط الورشة التي تمحورت بشكل خاص على الاختفاء القسري في إفريقيا، إلى الناتجة الرسمية للفعّالات المقدمة في الجزائر. تجدر الإشارة إلى أنّ تجمع عناصر المقدمة في الجزائر قد تحصل على صفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب، في نوفمبر 2008.

وقد تمكنت تنظيم اجتماع دوري بصفتها ناتجة رسمية بالتدخل في المحاور الثلاثة المدرجة في جدول الأعمال، حيث تمحور التدخل الأول على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر، واستثماره ومعالجته ملف المقدمة من قبل السلطات الجزائرية. وكما التدخل الآخر أكثر اختصاصاً، الأول تتعلق بشروط الحبس في الجزائر وتعلق الآخر بحرية التعبير:
التقديمات الميدانية في الجزائر

بحوز تجمع عائلات المفقودين بالجزائر، حالياً، 597 مقابلة مع عائلات المفقودين، من بينها 124 مقابلة أجريت في الشهر الثالثة الأخيرة. وقد أجريت المقابلات فيما مضى بشكل رئيسي في الجزائر العاصمة وبلجيكا، وكندا، من 2009 قامت الفرق المماثلة في الجزائر بزيارة ولاية الهضبة في الوسط وولايات وهران وتلمسان ومستغانم في الغرب.

حيث جمع خلال هذه المقابلات عرشون ملقا جيدا عن الأشخاص المفقودين في السبعينيات، والتي كان تجمع عائلات المفقودين في الجزائر يجهلها حتى الآن. ويستوجب هذا العمل الميداني عملا تحليلاً وآخر ترتيبي، وكذا متابعة تلك الملفات في الواقع، بالإضافة إلى عمل المحافظة على الدائرة، فإن الغرض من هذه المقابلات هو استكمال وتحديث السجلات وكذا البقاء مع اتصال بالعائلات والحفاظ على حالة التأهاب.

الحقيقة "في مهرجان حقوق الإنسان في جنيف

بالإضافة إلى الشريط الوثائقي "أغنية لأمرين" أنتجت في 1997-1998

يوقول (أنظر إلى العدد 30 من رسالة الأخبار )، تم

السيد "الخضري شروش علي" والسيد "مهالي محمد".

ويتضمن النصان عرضًا مفصلاً لظروف الاختفاء بناءً على SHADAD للعائلات، وأظهرت الثغرة القانونية الإمكانية القانونية لقبول الدعوة أمام لجنة حقوق الإنسان، وكذا جميع اتهامات أحكام الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية الناجمة عن الاختفاءات، وكذا كما مثيرة في الأسئلة المخفية.

حيث تم توثيق "الخضري شروش علي"، وهو جزء، في الأول 1997 وعمري 27 سنة من قبل مصالح الأمن العسكري في مكان عمله في مستشفى زمرلي، وهو على وشك الدخول إلى قاعة العمل.

أما "مهالي محمد"، أبة لستة أطفال، فقد تم توثيقه في 29 جوان 1998 في مخيم لترك جزء، حيث كان يبلغ من العمر 45 سنة.

و لم يكشف ذلك، بل تعرض جميع عائلته: زوجته و بناتها وأطفاله إلى إهانات خطيرة لحقوق الإنسان (الاغتصاب والتهرب والتشويه والاعتداء) التماعي وإعدام خارج نطاق القضاء.

 إعادة ظهور موسى راحلي

في مارس 2009، تلقى تجمع عائلات المفقودين في الجزائر حالة جديدة من الاختفاء، تمثل في شخص "موسي راحلي" الذي تم إيقافه في بومرداس في يوم 17 مارس 2009 من قبل أفراد الأمن بالبلدي المدني، ولم تحصل عائلته على أي معلومة لمدة 5 أسابيع.

أنظر إلى العدد 30 من رسالة الأخبار. و بالتالي، شغل تجمع عائلات المفقودين بالجزائر إجراء التنبيه المعتاد، وتوجه إلى مجموعة العمل حول الاختفاء القسري، ويتمثل هذا العناصر في سرد حالات الاختفاء بصفة دقيقة والإجراءات التي تمت الخاصة.

تدخلت مجموعة العمل حول الانتهاكات القسري في اتصال مع السلطات الجزائرية وتطالب توضيحات حول حالة
يجدر بالذكر أن هذه القيمة تمتلك مصداقية وثائقية عالية، إذ تم تقديمها بشكل رسمي ومعتمد من قبل مراكز حقوق الإنسان في الجزائر.

يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان من أكثر القوانين التي تتعلق بال,rights and freedoms, من حيث الإسهام في 보조 حدود النظرة القانونية لحقوق الإنسان في العالم. يشترط القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول توقيع وتطبيقه، كما أن مجموعة من الدول يعددائن من جموع الدول الحلفات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تلتقي الدول الحلفات في اجتماعات دورية تناولت القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق الثقافية والرياضية، والحقوق الحيوية، والحقوق الثقافية والرياضية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق السياسية والمجتمعية، والحقوق الثقافية والرياضية.

الجمعية العامة لجمعية عائلات المقدميين في الجزائر

في 21 مارس 2009، تم تحديد جماعة عائلات المقدميين في الجزائر، وتم تقديمهم إلى الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، وتم التفاوض على توقيع اتفاقية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

تم توفير الدعم الفني والمحكم للجمعية لدعمها في تقديم البحوث والدراسات والدراسات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

الجمعية العالمية لجمعية عائلات المقدميين في الجزائر

في 21 مارس 2010، تم التواصل مع الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، وتم تقديمهم إلى الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، وتم التفاوض على توقيع اتفاقية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

تم توفير الدعم الفني والمحكم للجمعية لدعمها في تقديم البحوث والدراسات والدراسات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

الجمعية العالمية لجمعية عائلات المقدميين في الجزائر

في 21 مارس 2011، تم التواصل مع الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، وتم تقديمهم إلى الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، وتم التفاوض على توقيع اتفاقية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

تم توفير الدعم الفني والمحكم للجمعية لدعمها في تقديم البحوث والدراسات والدراسات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان

هي مؤسسة دولية تأسست في عام 1948، وتعد من أهم المؤسسات الدولية الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي منظماتها في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تتولى المؤسسة تدابيرًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من حقوقهم، وتمتلك مجموعة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان

هي مؤسسة دولية تأسست في عام 1948، وتعد من أهم المؤسسات الدولية الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي منظماتها في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تتولى المؤسسة تدابيرًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من حقوقهم، وتمتلك مجموعة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان

هي مؤسسة دولية تأسست في عام 1948، وتعد من أهم المؤسسات الدولية الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي منظماتها في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تتولى المؤسسة تدابيرًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من حقوقهم، وتمتلك مجموعة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان

هي مؤسسة دولية تأسست في عام 1948، وتعد من أهم المؤسسات الدولية الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي منظماتها في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تتولى المؤسسة تدابيرًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من حقوقهم، وتمتلك مجموعة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم.
المؤسسون. وفي هذه المناسبة، تمكنت من جمعيات عائلات المفقودين التركية والمغربية واللبنانية من التقاء وتحديث مع أمم المفقودين في الجزائر في التأكد من حجم الاختفاء في الجزائر، و أيضًا الإطلاع على العمل الذي أجلته الجمعيات.

حقوق الإنسان في المغرب العربي

في 20 جوان 2009، ألقفت النافطة الرسمية كلمة حول موضوع الإفلاس من العقاب الساري في الجزائر أمام المجلس الوطني في باريس في إطار الندوة حول حقوق الإنسان المنظمة من قبل التنسيقية "من أجل المغرب العربي لحقوق الإنسان"، والتي تعتبر تجمع عائلات المفقودين في الجزائر عضوا فيها.

القدارية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري في الجزائر

فرضت جمعية أس. أو. المفقودين في باريس في الجزائر، العاصمة المجلس الإداري لقدارية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، ويعتبر تجمع عائلات المفقودين في الجزائر أو أس. أو. أس المفقودين من أعضائها.