**المعاهدات ومصائر الشّعوب**

[**العدد 97 - تموز 2016**](https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/97-d)

**المعاهدات ومصائر الشّعوب**
إعداد: العميد علي قانصو
مدير التوجيه

ليس لأحدٍ أن ينكر ما للحروب الكبيرة والصراعات السياسيّة الشّائكة والأزمات الاقتصادية الحادّة من تأثير في توجيه أقدار الشّعوب والأوطان. كما أنّ الاتّفاقيّات والمعاهدات النّاتجة من ذلك، لا تمرّ من دون تحليل ونقاش في التفاصيل وبشكل متواصل، خصوصًا في الأبحاث التاريخية والاهتمامات الإعلامية، مع ما يتبع ذلك من ربط بين أحداث الماضي ومجريات الحاضر. وفي هذا تذكير للأجيال الجديدة بما مرّ على أسلافها، وما تمت حياكته من قبل القوى الكبرى بشأن البلدان التي تعيش فيها، والتي تسلمت مقاليدها من الأجداد والآباء.

إلاّ أنه ليس لأحد أيضًا أن يتجاهل التأثير الفعّال الذي تشكّله الشعوب في تقرير مصائرها، وإنشاء العهود والمواثيق بين أبنائها، سواء في البدايات عند رسم حدود أوطانها، أو في الأوقات اللّاحقة خلال إدارة شؤونها، والحفاظ على إنجازاتها والدفاع عن حقوقها، وهذا ما ينطبق على بلادنا التي لم تكن في منأى عن ألوان الخرائط وسطور المعاهدات عبر الأزمان، اعتبارًا من تاريخها القديم وصولًا إلى القرن العشرين الذي شهد الحربين العالميتين الأخطر والأكبر في التجربة الإنسانية الطويلة. لكنّ الإنسان اللبناني لم يكن مجرّد متلق خلال ذلك، إنما كان فعّالًا في إعلان شخصيّته، وتثبيت عاداته وتقاليده ولغته وشكل حدود أرضه، وفعّالًا بالتالي في الحفاظ على مكانة وطنه تحت وجه الشمس، وذلك بالاعتماد على مؤسّساته جميعًا، من دبلوماسيّة وسياسيّة وإقتصاديّة وتربويّة وعسكريّة. والجيش هنا، لا يقتصر دوره على الشأن العسكري والأمني، مع ما له من أهمية بالغة وتأثير مباشر، بل يتخطّاه إلى المشاركة في الهمّ الوطني العام وتأكيد الوحدة الوطنيّة، والاستبسال في الدفاع عن القيم الإجتماعية، ومتابعة الشؤون الإنمائية والحياتيّة في البلاد.

نخلص ممّا تقدّم إلى أنّ إتّفاقيّات العالم المحارب ومعاهداته، مع ما فيها من قرارات قد تكون مناسبة أو غير مناسبة للمصلحة الوطنية، لا تمنعنا في أيّ حال، من الاسترشاد بقيمنا والالتفات إلى مؤسّساتنا، والاعتماد على أبناء بلادنا، مواطنين وجنودًا، يعطون المثل والدّليل للخارج، ويغرسون الأمل في الداخل، كيف لا، وأرضنا خصبة معطاء، وشعبنا مبدع خلاّق وجدير بصنع مستقبله الواعد.

**Treaties and fates of peoples**

 One cannot deny the impact of major wars, political conflicts and severe economic crises on steering the fates of peoples and nations. Moreover, the resulting agreements and treaties do not go by without continuous analysis or discussion in the smallest details, particularly in historical research and media interest, as well as what follows in connecting the events of the past with those of the present. This serves as a reminder for the new generations of what their ancestors lived through and of what was planned by major forces regarding the countries they live in, which they took control over from the ancestors.

However, one cannot deny the efficient impact of peoples in deciding their fate, forming pacts and agreements among themselves, whether at the beginning while drawing the borders of their nations, or later on while managing their affairs, preserving their accomplishments and defending their rights. This applies to our country which was not spared from maps and treaties throughout the times, starting from its ancient history and reaching the 20th century that has witnessed the biggest and most dangerous World Wars in the long humanitarian experience. However, the Lebanese citizen was not only a receiver during these events. He was in fact efficient in displaying his personality and fixing his habits, traditions, language and shape of the country’s borders. Therefore, the Lebanese citizen was efficient in preserving the status of his nation, which was accomplished by relying on all the nation’s institutions, whether diplomatic, political, economic, cultural or military. The role of the army in this context is not only limited to military and security affairs, despite their great importance and direct influence. It also includes the participation in the general national issues and the confirmation of national unity as well as defending social values valiantly and following up with the development and everyday affairs in the country.

We conclude from what was put forth that the agreements and treaties of the fighting world, including resolutions that might be either convenient or not for the Lebanese national interest, do not prevent us in any way from taking guidance from our values, attending to the needs of our institutions and relying on the compatriots, whether citizens or soldiers, who present a perfect example and proof abroad and offer a glimpse of hope inside the country. How can they not, with our land being generously fertile and our people being creative and worthy of making their own promising future.

- See more at: https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D8%B9%D9%88%D8%A8#sthash.EBYNs7Ge.dpuf