 " الإسـر ا أـــــــــــة "

الــــــتـنــنـريـة
الــمقــد مــة
يعدّ موضـوع العلاقات النزكيـة "الإسـرائبلية" مـن المواضـيع المهمـة النتي تهـم المنطقـة العربيـة، إذ تـنعكس هـذه العلافـات سـلباً وإيجابـاً عليهـا بشـكل عـام وعلـى القضـية الفلسطينية بشكل خـاص. وبقدر تعلـق موضـوع الدراسـة بنركيـا و "إسـرائبل" هـذين الطـرفين اللـذين لهمـا طموحـات إقليميـة فـي المنطقـة مبنيـة علـى النوسـع والانتشــار، فشـكل ذلك فرصــة مؤاتيــة لكليهمـا لإقامـة علافـات تعاونيـة. وفي بدايـة النسعينيات من القرن المنصرم قد أوجدا تطوراً في العلاقات بين الطرفين تختلف عن السنوات الماضية، وخاصة بعد حرب الخليج وانهيار الاتحاد السوفيتي، وبدء عمليـة النسوية في النشرق الأوسط، مما أوجد فرصة جدبدة لتركيا لتعزيز تعاونها مع إسرائيل سـواء فـي المجـال السباسـي والعسـكري والافتصــادي. ومـن خـلال دراسـتتا لموضـوع العلافـات التركيـة - "الإسـرائيليـة"، ارنأينـا مـن دراســة الخلفيـة التاريخيـة لتطـور هذه العلاقات. ولقد نم نقسيم الدارسة إلى أربعة مراحل نضدنت المرحلة الأولى العلاقات
 العلاقـات النركيـة - "الإسـرائيلية" للمـدة • 9 1 199 - 9 1، والمرحلـة الثالثـة تضـمنت
 طبيعة العلاقات بين البلدين في الألفية الثالثة.


عندما عرضت القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقفت
 بريطانيـا وفرنسا وتركيـا وذلك بموجب قرار الجمعيـة العامـة رقم 19 ا وكانت مهــة هذه اللجنة إقامة صـلات حسنة بين "إسرائيل" والأقطار العربية. وكان اختيار نركيا في هذه اللجنـة بتأنثير من الولايات المتحدة الأمريكية. وازدادت الهجرة اليهوديـة من تركيا إلى فلسطين خلال عام 19 § بفعل تعليمات قضت بعدم التعرض إلى اليهود الذين يريدون الهجرة إلى فلسطين(1) وفي ^^ شباط 9 § 9 ا ادلى وزير خارجية تركيا نجم الدين صداق بتصريح قال فيه : "دولة "إسرائيل" هي حقيقة واقعة اعترف بها أكثر من • ب دولـة وأن المندوبين العـرب يتحدثون مـع المنـدوبين "الإسـرائيليين". واعترفت تركيـا "بإسـرائيل" في آذار 9 9 1 9 وقد كان الاعتراف واقعياً() وقد قالت صحيفة "جريت" التركيـة الصـادرة في
 الأخيرة ليست ببعيدة عن قبول ذلك كأمر واقع، وعلى مـر الأيـام يمكن إزالـة هذه المنازعات بين الدول العربية و"إسرائيل"). وسمت الحكومة التركية (لفكتور اليعازر) بإنثــاء مكتب اسـطنبول لرعايـة جميـع المسـائل المتعلقـة بهجـرة يهـود تركيـا إلـى "إسرائيل"(؟).
أما الاعتراف القانوني الكامل(ء) "بإسرائيل" فقد أعلنته نركيا في كانون الثاني - 190 إذ تأسسـت العلاقـة بينهـــا علـى مسـتوى مفوضـية بعد أن عينـت "اسـرائيل" (اليـاهو ساسون) مـير دائرة الثـرق الأوسط في وزارة الخارجيـة "الإسـرائيلية" وزيـراً مفوضـاً لهـا فـي أنقرة وقـدم ساسـون أوراق اعتمـاده إلـى الـرئيس التنركـي عصـمت

اينونو (0)
أن الاسباب الكامنة وراء اعتراف نر كيا"بأسرائيل" نتقتل بالاتي(؟):
( . الضخوط التي مارستها الولايـات المتحدة الامريكيـة على تركيا في هذا المجـال لاسيما وأن الاخيرة كانت تأمل الانظمام الى حلف شمال الاطلسي.
r. رغبة تزكبا التخلص من اليهود المقيمين فيها ولاسيما الطبقات الفقيرة منهم• r. الاستفادة من إنثاء "اسرائيل" في نتشيط الاقتصـاد التزكي.乏. كسـب حليف اقليمـي لمواجهـة الخطر الثـبوعي والتتحكم في ميـزان القوى فـي الثنرق الاوسط.
إثز ذلك عقدت تركيا "وإسرائيل" انفاقا تجارياً في تموز •90 90 فتحت نركيا بموجبـه أبوابهـا أمـام المنتجـات "الإسـرائيلية". وفـي السـنة نفسـها فتحت شـركة العـال "الإسرائيلية" خطا جوباً بين اسطنبول ومطار اللد، وزارت تزكيـا وفود "إسرائبلية" تمثل مختلـف القطاعـات الصـناعية والتجاريـة، لعقـد صـفقات فـي المجـالات الاسـنتماربـة والتجاريـة، وكمـا قام اليهود خـلال هذه الفترة بأسـتمالة الصـحف النزكيـة الـى جـانبهم والتأكبد على أهمية العلاقة مع تركيا وتمرير الدعاية المضادة للعرب(V). وفي عـام $90 r$ أنظمت نركبـا الـى حلف شـمال الاطلسـي ومابترتب علىى انضـمام تركيـا لهـذا الحلف انحيـاز كامـل للولايـات المتحدة والعـالم الغربـي وبالتـالي يؤدبي الى دعم امريكي وغربي للعلاقات بين نركيا" واسرائيل"(^) وفي تشرين الثاني ؟90 ا وقع اتفاقاً بين تركبا -"واسرائيل" بتضـمن المبادئ
الاتية(9):

ا. أن يقوم بين الدولنين تعاون عسكري يضمن "لاسرائيل" عدم الاعتداء عليها من احدى الدول الواقعة في محيط منطقة النرق الاوسط.
r. تطوبر العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ونبادل البعثات العسكرية والنقافية

والاقتصـادية بينهما .
r. أن نقوم نزكيا ببذل المساعي الحميدة لدى جامعة الدول العربية لتسوبة المنازعات بين الدول العربية"واسرائيل"
وفي السياق نفسه أرسلت تركيا Y ط طائرة من طراز داكوتا إلى "إسرائيل" عام 1907 لإصلاحها طبقاً لاتفاق سابق بين الدولتين عقد في كانون الثاني 900 ، وفي عام 1907 عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر خلال حرب السويس نوترت العلاقات النزكية "الإسرائيلية" وسحبت نركيا وزيرها المفوض من مفوضبيتها في "إسرائيل"(•). إلا أن العلاقات بين الجانبين ظلت منتظمة وأن لم تكن واضحة حيث

نلاحظ بعد ذلك قيام الياهو ساسون بزيارة إلى تركيا على راس وفد "إسرائيلي" يرافقه في هذه الزيارة (روبين شلواح) مستشار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" لشؤون الاستخبارات("). وفي عام 190V عقدت وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" (غولدا مائير) ووزير الخارجية النزكي لقاءاً سرياً في مدينة زيورح حبث نوصل الطرفان إلى ضرورة قيام تعاون امني بينهما كمرحلة أولى على أن تتظم إيران إليه وذلك من أجل مواجهة المد القومي الذي تبنته مصر وسوريا(ז'). في ذلك الحين رأت "إسـرائيل" أن إقامـة علاقات جيدة مـع نركيـا قد تكسـر عزلتها الإقليمية، ولذلك قام بن غوريون بزيارات سرية متعددة إلى نركيا، كانت أهمها في 9 با آب 1901 إذ عقد لقاء قمة سرية مع رئيس الحكومة التركية عدنان مندريس ، وقد تم التحضبر لهذه القمـة بشكل مسبق عبر عقد لقاءات جانبيه على أكثر من صعيد. ومن ذلك لقاء وزير الخارجية التركي فاتن رشدي زورلو نظيرته "الإسرائيليةا" غولدا مـائير، واجتماع رئيس الأركـان التركي فوزي مينغيش في رومـا مـع السفير الإسرائيلي في ايطاليا الياهو ساسون. وكـان لرئيس الموساد حينها (روبين شلواح)
دور مركزي في الاتصالات الدبلوماسية السرية(٪!).

إلا أن هذه العلاقات بين البلدين تدهورت وذلك لأسباب نذكر منها :
ا. عدم مسـاندة الولايـات المتحدة الأمريكيـة و"إسرائيل" للموقف النركي إزاء القضية القبرصية وذلك عندما عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مداولات

$$
\text { الجمعية العامة في كانون الأول } 970 \text { 1(٪ (). }
$$

r . حصول تغيرات داخلية في تركيا مع وصول حزب العداللة برئاسة سليمان ديمريل إلى السلطة في تشرين الأول 970 1 وتبنيـه سياسـة نقارب مـع العرب بالإضـافة إلى وصول أجيـال وجماعات سياسية جديدة أكثر حيويـة من الأجيـال العلمانيـة
 فقال: (أن علاقات بـلاده"بإسـرائيل" لن نتطور بانجـاه يخـالف مصـالح الأقطـار العربيــة وأضــاف أن علاقـات تركيـا "بإســرائيل" طبيعيــة كعلاقاتهـا بالـا بالــدول الأخـرى)(17) " وهـذا النصـريح يـدل علـى أن تركيـا لا تريـد قطـع علاقاتهـا مـع
"إسرائيل".

وعندما وقع العدوان "الإسرائيلي" على العرب عام 977 I 1 ، رفضت الحكومـة التركيـة استخدام القواعد الأمريكيــة على أراضيهـا ضـد العرب لمناصـرة"إسـرائيل". وعندما عرض موضوع الاحتلال الصـيوني للأراضي العربيـة على الجمعية العامـة للأكم المتحدة صوتت تركيا لمشروع حركة عدم الانحياز الذي يدعو "إسرائيل" إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1977 وامتتعت تركيا من التصويت على مشروع أمريكا اللاتينية الذي يدعوا إلى النفاوض بين العرب "وإسرائيل"(٪) ") وفي عام
 الإنسـان في الأراضـي المحتلـة وطلبت مـن "إسرائيل" الكف عن إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين. فضـلاً عن ذلك أغلقت المكتب السياحي في "إسرائيل" في نيسان عــام 971 ابــإغلاق وقامــت بإلغـاء اتفاقيـات التجــارة والــدفع مـع إسـرائيل عــام ( ${ }^{(1) 1)} 979$

وقد زاد من نراجع العلاقات بين البلدين عندما أقدمت "إسرائيل" على حرق المسـجد الأقصـى في (Y آب 979 1، وقفت تركيـا ضد "إسرائيل" إذ أكد سليمان ديمريـل فـي Y Y آب 1979 : (أن الثـعب التركـي يشـارك العـالم الإســلامي حزنــه العميق تجـاه حرق المسـجد الأقصـى) (9). كمـا طالب بـأجراء تحقـق دولـي بشـأن الحادث وأن يقدم تفسيراً لهذه الكارثة. دعماً لموقفها قامت الحكومة النزكية بالاشتنراك في المؤتمر الإسـلامي الذي عقد في الرباط Y Y - Y أيلول 1979 على الرغم من موقف المعارضـة التركيـة الذي أنطوى على أسـاس أن تركيا دولـة علمانيـة وليست ضـمن الـدول الإســلامية. وقد مثل تركيـا في هذه المؤتنمر وزيـر الخارجيـة التركي أحسان صبري(
ومن أجل إعادة العلاقات التزكيـة - "الاسرائلية" إلى مـا كانت عليـه، وجهت
وزارة التجـارة والصـناعة "الإسـرائيلية" في عـام 19 ا دعـوة الــى وفود مـن رجـال الاعمـال الاتراك لزيـارة"إسرائيل" وعرضت عليهم ضمانات بعدم فرض قيود علىى المنتجـات التتي تقوم بصنعها في تركيـا باتجـاه توظيفهـا لـرؤوس أموال تستغل في المشـاريع الاقتصـادية كمـا وأنهـا على استتعداد لاستيراد المواد الخـام التـي تحتاجهـا تركيا (r)

مما نققم نلاحظ أن العلافات التزكية الإسرائئلية قد أصابيا نوع من الجمود والتنهور . مع ذلك يككن التأكيد على نقطة أساسية خالِ هذه المدة أن نتركيا كانت
 مـع"إسرائيل" لا يغني قطع الصـلة معها نهائيـأ وانمـا بقيت العلاقات الدبلوماسية مستمرة من دون انقطاع.
الـمرحــــــة الـثــانـيــــة : الـعلاقـــــات الــتركيــــة -

 لها الاثر الواضح في إعادة العلاقات النزركية - "الإسرائيلية" وتوطيدها وازي بصورة أكثر مما كانت عليه، وكان هذا التطور في العالافات يرجع إلى مجموعة من الدتغيرات الني حصلت في النططة وهي كالاتي (TY): -



 0. انخفاض أسعار النفط وقلة اعتماد تركيا على الأقطار العربية. 7. بدء فتّ حوار بين "إسرائيل" ومنظمة النحرير الفلسطينية. هذه الأحداث جعلت تركيـا تعـل على التنتسيق مـع أطراف دوليـة وإقلميـة ومنها "إسرائيل"، وقد لعبت شخصيات مهمـة داخل تركيا في محاولة إعادة علاقة "إسرائيل" معها فقد بذل وزير الخارجية التي (خير الدين اركمـنان) قصـارى جهـهـ
 بالاعمال في سفارتها في تركيا عام . 19 كما أجرى وزير الخارجية التركي عدية





والمعارضـة تحدثت تفصيلاً عن اتصـالات الوفد "الاسرائلي" وعن مقر اقامته في فندق ديدمان وقد أدى هذا الحدث الى دعوة احزاب المعارضة الى عقد جلسـة طارئـة في ه أيلول •9 19 لمناقشة سياسة وزير الخارجية خير الدين اركمـان إزاء"اسرائيل" وتم سحب الثقة من وزير الخارجية(T) وفي أيلول •9^1 أقام الجنرال كنعان ايفرن
 ( بولنت اولوصـو) والذي كـان مؤيــ لتقليص العلاقات مـع "اسـرائيل" وخـلال هذه الـوزارة قـام وزيـر الخارجيـة النتركـي ( التزنواكمـان) بالعهـل علـى تخفيض وتقليص العلاقات مع "اسرائيل" وكان السبب وراء ذلك هو ضم القدس والجولان وغزو لبنان وأصدرت الحكومـة التركية قرار بتخفيض العلاقات مـع"اسرائيل" الى موظف واحد بدرجة سكرتير ثان(ب)

وعندما اقدمت "اسـرائيل" علـى ضم القدس واعلانها عاصـمة "اسـرائيل" ، رفضت تركيا طلب "اسرائيل" في نقل البعثات الدبلوماسية من تل ابيب الى القدس، كهـا أكـد وزير الخارجيـة النتركي علـى تحديد العلاقـة مع"اسـرائيل" قـائلاً" ان قرار حكومتي بتحديد العلاقات مـع "اسرائيل" يعتبر منسجما مـع سياسـة تركيا في الشرق
 "الإسرائئلية" إذ قام وفد تركي يضـم أربعـة مـن نواب الحزب الثـعبي برئاسـة ثابت ناطوملو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التركي بزيارة"إسرائيل" في
 . ${ }^{(\mathrm{V})}$ ) 9 A .

وفي هذه المرحلة بدأت الولايات المتحدة الامريكيـة بالضـغط على تركيا من أجل إعادة العلاقات مع إسرائيل، وأثر ذلك قام دبلوماسيين أتراك يرأسهم (أكرم جو فانديرم)(^1). بزيارة"إسرائيل" وكانت هذه الزيارة تهدف إلى دعم اللوبي اليهودي في أمريكا للوقوف بوجه اللوبي الارمني. وفي عام \&191 زار أريل شـارون نركيا طالباً ضرورة تطور التتثيل الدبلوماسي بين البلدين(9). أما العلاقات التجارية بين البلدين في المدة الممتدة من • 19 - . 199 إذ بلغت قيمة الصـادرات التركيـة الى"اسرائيل"

 في حين كانت الصــادرات" الاسـرائلية" الـى تركيـا بلغت ماقيمتـه NV.^ مليون دولار بعـد أن كانـت فـي عـام •9^1 ماقيمتـه ع . . ا مليـون دولار، وبـذللك شـكلت زبـادة مقدارها rv.

 وافتصــادية وعسـكرية وإقليميـة في المنطقـة العربيـة تمتلثت في عمليـة التسـوبـة بـين "إسـرائيل" وبعـض الـدول العربيـة مثنـل الأردن وسـوريا وفلسـطين، وتفكـك الاتحـاد السوفيتي عام 991 ( وانتهاء حرب الخليج، وتقلص العلاقات الاقتصـادبة بين تركيا والبلدان العربيـة، وظهور مشـكلات سياسـية داخليـة وخارجيـة في نركيـا، أدت إلـى تطوبر علاضاتها السباسية والاقتصـادية والعسكرية مع "إسرائيل".
 السياسـية والاقتصــادية والعسـكرية بـين نركبـا "وإسـرائيل"، فقـد رفـع مسـنوى النمثنل
 r 99 قام حكمت نتثين بأول زيارة لوزير خارجيـة تركيا إلى "إسـرائيل" نوجت بتوڤيع مذكرة للتفاهم والتعاون المشنرك بين نركيا و "إسرائيل". وفي المقابل فام عرزا وايزمن رئيس دولة "إسرائيل" بزيارة إلى نركيا في 0 Y كانون الثاني ؛ 99 ا ولمدة ثلاثـة أيام تتاولت المباحثات التي أجراها مـع الأتراك سبل تطوبر شنتى العلاقات بين الطرفين. كذللك نوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في آذار 1997 على أن بتم تتفيذه في حالة تطبيع العلاقات في الثرق الأوسط نظراً لوفوع سوربا بين البلدين("). ا. التعاون الثتركي-"الاسرائبلـي" في مجال المبـاه
في غضـون ذلك سـعت "إسـرائيل" لاسـتغلال حاجـة تركيـا لتموبـل لمشـاريعها
والـى التكنولوجيـا المنقدمـة من الولايـات المتحدة الامربكيـة والغرب والـى دعم أمربكي أوربي أكثر لاقتصـادها. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم الاتفاق بين الطرفين على تحقيق العديد من المشاريع ومنها : مشروع أنابيب السـلام : تعود فكرة المشـروع إلى

عـام 9 197 والذي ينضـمن خطـة اقتصــادية سباسبية بعيدة المدى لبنـاء شبكة لنقل الفـائض مـن الميــاه مـن نهـري سـيحان وجيجـان بجنـوب تركيـا إلـى دول الخلـيج العربي(r). أن هدف هذا المشروع لا يقتصر على إمداد المباه وبيعها للدول العربية فحسب وإنمـا يمد "إسـرائبل" أيضـاً بالمبـاه حيث بيتفرع مـن أحدى الخطوط فرع لهذا الغرض. ولقد أطلقت نركبا على هذا المشروع اسم السـلام لافتتاعها بتطوبر علاقات التعـاون الاقتصــادي بـين دول الثــرق الأوسـط . ولهـذا المشـروع أبعـاد اقتصــادية وسياسـية. حيـث بمثل البعد الاقتصـادي فـي أن ميـاه نـهري سـيحان وجيجـان تـروي منطقة جنوب نركيا وتصب بـالبحر المتوسط، ويعتقد المسؤولين الأتراك أن الواردات النتي سـيحققها المشـروع إلـى نركبـا حـوالي ب مليـار دولار (rّ). أمـا البعـد السباسـي للمشروع فان اشثراك أقطار الشرق الأوسط في المشروع عاملاً مهماً للتحقيق السـام في المنطقة(گّ) وهناك مشروع آخر هو تزويد "إسرائيل" بالمباه بعد أكمـال مشروع الِكاب التركي ويقوم هذا المشروع على "تزويد إسرائيل" بكميات كبيرة من المياه تتولى نقلها حاوبات باستيكية ضخمة تسحبها سفن نركية خاصة وشركة ميدوزا الكندية من
أحدى الموانئ النزكية على البحر المتوسط(م) .
r r. التعاون التركي -"الاسرائبلي" في المجال التجاري
شهـ التعاون التجاري النزكي - "الاسرائبلي" مرحلة جديدة من النوسـع والنتوع
 وشـاركت فيـه IV IV شـركة نركيـة ووفود اقتصـادية وصناعية(־ז) . كما ازداد التعـاون النجاري النركي -"الاسرائلي" في مجال القطاع الخاص في مشـاريع مشنركة. وعندما قام وزبر الخارجيـة التركي حكمت نشتين بزبـارة"اسرائبل" كانت القضـايا الافتصـادية من أهم البنود المدرجة في جدول الاعمـال حيث كانت رغبـة "اسرائيل"في النفاذ الى جمهوربات آسبا الوسطى عبر نركيا، في حين كانت تركبا بحاجـة الى تأييد"اسـرئبلي" في الحصول على مسـاندة الولايات المتحدة الامريكية لنمرير انابيب النفط من بحر
 §9 9 أكد على تشـيع الاستتمارات المشتركة بين البلدين وتم النتاحث حول ازالـة الضـرائب الكمركيـة والاتفاق علىى دخول رجـال الاعمـال الاتراك الـى "اسـرائيل" بدون

تأثشيرة دخـول(^^). وتـم النوقيع علـى اتفاقيـة تجـارة حـرة بـين الطـرفين خـلال زيـارة
 997 199 (99)، واقرهـا الكنبسـت "الإسـرائيلي" في العـام نفسـه وصــادق عليهـا البرلمـان التركـي فـي ؟ نيسـان 997 وبموجب هذه الاتفاقيـة تقوم تركيـا بتسويق البضـائع "الاسرائلية" الىى بلدان أخرى فضـلاً عن الغاء الرسوم الكمركية على بضـائع البلدين حتى عام . . . . . ،، وكذلك يتيح لتزكيا زيادة صـادراتها الـى الولايات المتحدة الامريكية وكندا ودول امريكا الوسطى(.).

بلغت قيمة الصـادرات النتركية الـى"اسرائيل" مـا مقداره (^9) مليون دولار عام - 199 وبلغت قيمـة الاستيرادات النركيـة من"اسرائيل" (7 (7) مليون دولار في نفس المـدة . في حين بلغت الصــادرات التركيـة(1 1 1) مليون دولار عـامء 199 وبلغت


 I99V مطردا داخل تركيا.
r. التعاون التركي" "الإسرائبيلي" في المجال العسكري

في مجال العالاتات العسكرية سحت تركيا "لإسرائيل" في عام • 199 بإنشاء محطات للتجسس الأمني والاستخباري على الدول المجاورة وبخاصـة العراق وسوريا
 بودينغر ) بهدف تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين وأعقبها زيارة قام بها (دافيد عفري) المدير العام لوزارة الدفاع"الإسرائيلية". ورغبة في توطيد العلافات الأمنية بين
 تشرين الأول ؟991، واجتمع مـ رئيس خدمات الأمن التركي محمد آجار وتتاولت

أنثــرت الجهـود "الإســرائيلياي" - التركيــة خــلال الفتـرة مــا بــين عــامي - 199 -190 عن تطورات جذرية في العلاقات السياسبة والاقتصـادية والعسكرية
 1991-1997، إذ شهت انطلاقة جديدة في حجم ونوع العلاقات العسكرية بينهما فتجسد ذلك في عقد الاتفاقيـات العسكرية والأمنيـة، فقد وصلت العلاقـات التزكيـة "الإسرائيلية" مرحلة جديدة في التعاون العسكري ففي بَ شباط 1997 أبـان زيـارة نائب رئيس الأركان التركي جوبق بر "إلسرائيل" وعلى الرغم من الاتفاقات التركية كافة يتعين عرضها على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان طبقاً للاستور، إلا أن هذه
 الاتفاقات العسكرية لحماية أمن البلاد واستقرارها وبالنظر إلى نقل المؤسسة العسكرية في تركيا، فقد مرت المسألة في هدوء دون احاطة البرلمـان وحضي هذا الاتفاق منذ البدايـة بتأييد رئاستي الجمهوريـة والحكومة ولم يتم الإعلان عن هذا الاتفاق إلا بعد زيارة الرئيس ديميريل "لإسرائيل" في آذار 997 (0 (\%).
واستمر التعاون العسكري "الإسرائيلي" - التركي بـالتطور ولاسيما بعد نسنم
نجم الدين اربكان رئاسة الحكومة التزكيـة في الفترة من حزيران 1997 إلى حزيران 99V 1 ، وكان أربكان زعيم حزب الرفاه من المعادين "إلسرائيل" والغرب ومن دعاة النقارب مـع العـالم الإسـالمي لكن التيـارات السياسية العلمانيـة بصـورة عامـة وقـادة الجيش بصورة خاصـة، قد مارست عليه شتى أنواع الضـغوط السياسية والإعلاميـة والعسكرية مع العلم بأن العلاقات التنركية مـع "إسرائيل" كانت تدار من قبل جنرالات الجيش التركي مما أجبر اربكان على تغيير مواقفه من "إسرائيل"، وأخذ يبرز التعاون العسكري بين الدولتين بأنه من مصلحة تركيا(٪) . واستمر التعاون العسكري بالتطور

$$
\text { والتوسع في شتى المجالات إعقاب استقالة اربكان وحتى نهاية } 9 \text { 19^) 18٪. }
$$

## ؛. التنافس حول الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى

بعـد أنهيـار الاتحـاد السـوفيتي ظهـرت سلســة مـن التطـورات المهـــة علـى الصـعيد العـالمي كـان في عـدادها ظهـور دول مسـنقلة فـي آسـيا الوسـطى وهـي ( كازاخسـتان، تركمنستان، اوزبكستان، طاجكستان، قرغيزيا) ، ولقد أسـتأثنرت هذه

الجمهوريـات بأهتمـام الـدول المجـاورة وغبـر المجـاورة ومنهـا نركيـا، ايـران وروسـيا و"اسـرائيل"(^) (1النسـبة لتركبـا فقد أولت هذه الجمهوريـات اهتمامـاً خاصــاً للـروابط التاريخيـة والعرقيـة واللغويـة والدينيـة التـي تربطها بشـوب هذه الدول، فسـارعت الـى الاعتـراف بهذه الجمهوريـات منـذ عـام 1991 وقامـت بتقديم كل مظـاهر الحفـاوة والترحيب الى رؤسـاء ومسؤولي هذه الدول الذين يزورون تركيا، وأنشأت سفارات وقنصـليات لهـا فـي هذه الـدول واقدمت علـى نتـكـيل تجمـع للـدول للناطقـة باللغــة
 كافة الجمهوريات الناطقة باللغة التزكية فضلاً عن زيارة سليمان ديمريل عام ع199 199 تركمنستان، وكما دعى الرئيس الاوزبكي أسلام كريموف رئيسة الوزراء التركيـة تانسو تشيلر لزيارة اوزبكستان " .كما ازداد التغلغل الاقتصـادي التركي في هذه الجمهوريات وذلك من خلال المشاريع التي اقامتها تر كيا في هذه البلدان بالاضـافة الى تعزيز العلاقات التقافية والاعلامية بشكل كبير مع بلدان آسيا الوسطى (1م) أما "إسرائيل" فقد أقامـة علاقات على جميع المستويات السياسـة والاقتصـادية والامنية والنقافية، ففي المجال السياسي قام رئبس الوزراء"الاسرائيلي" السابق اسحاق

 عسكر اكاييف بزيارة تل ابيب عـام ¹991، امـا في المجـال الاقتصـادي فقد تمت العديد من الصفقات الاقتصادية مع هذه الجمهوريات.
أمـا في المجـال الامني فقد زارت العديـ مـن الوفود "الاسـرائيلية" في مجـال النكنولوجيا والتصنيع العسكري هذه الجمهوريات. أما في المجال النقافي فتم تأسيس مركز يهودي في المدينـة الاسـلامية في بخارى في كازاخستان بالاضـافة الى تتككيل جمعية الصداقة بين "اسرائيل" وقيرغيزيا (or (r) ومن خلال هذا النتافس على الجمهوريات الاسـلامية كان لابد "لاسرائيل"أن تلجأ الى حليف أقليمي لها وهو تركيا خاصـة وأن كلتا الدولتين تعتمد عليها الولايـات المتحدة الامريكيـة لتتفيذ سياستها، فنلاحظ أن"السرائيل" نؤيد تحرك تركيـا تجاه هذه الجمهوريـات، إذ أدلـى الرئيس الاسـرائيلي حايم هرتزوغ خـلال زيارتـه نركيـا في 10

تموز 199 بتصريح قال فـهـ:(" أن أن تركيا يجب أن تكون فائد في المنطقة ،

 أن"اسرائئل" نشطة جداً في الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى والقفقاس كمـا أنها نتوم بأستثمارات مشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية وأنا مسرور في النـا النعاون


 الاول ؛ 99 ا تم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وتركياو"اسرائئل" في الدائرة الرئيسية لككتب العاخقات العالمية التركية التابع لوزارة الخارجية التركية لأنجاز عدة مشـاريع مشتركة في كل مـن اوزبكستـنان وتركنسـتان في مجـال الزراعــة والنزبيـة
الحيوانية| (00).

 آسيا الوسطى ومحاولة ضرب وعرقلة أي اتصال السلامي عربي مع هذا هان الجمهوريات
 الطرفين في المنطة وتهيد أمنها.

## الـمـرحـلـة الــر ابـعـة : الـعـلاقـات الــتـركـيـة - الإسر ائـيـلـيـة

 فـي الألــــيـة الــتـالــثـةسـاهـت ثلاثـة أحداث في التأثنبر مباشر في صياغة سياسـة إقليميـة تركيـة جديدة مطلع القرن الحادي والعشرين وهي :



ا. أحداث 1 أيلول : وضـت هذه الأحداث نركيـا أمـام تحدي سياسـات الإزهـاب الذي طالهـا في عام ६ . . ب وبعده وقد زاد ذلك في احتضـان وتتـديد الموقف الأمريكي والغربي لحزب العدالـة والنتميـة كونـه مثالاً تطبيقياً لـــا نقول الولايـات الدتحدة الامريكبة عن الإسلام السياسي(هr)
 الحزب على الحكومـة والبرلمـان اثر الانتخابـات التي جرت في تركيا بحصـوله على الأغلبية المطلقة للمرة الأولى منذ بدايـة التنـعينات. وقد غيرت ممارسـات هذا الحزب مـن صـورة تركيـا لـدى دول الإقليم والعـالم. فقد انتهجت الحكومــة التركية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتتمية سياسة تعدد البعد والتي كان لها تأثير واضح على عاقات نركيا الإقليمية والدولية. إذ نجحت هذه السياسية في الانفتاح على كل الدول العربيـة والإســامية(ov) ثم توصلت إلى فتح المفاوضـات غير المباشرة والمجمدة بين "إسرائيل" وسوريا ومـع حفاظها على علاقات ايجابية مـع حماس، فان نركيا حافظت على علاقاتها مع "إسرائيل" انظلاقاً من إقامة علاقات متوازنــة بـين الفلسطينيين و"الإسـرائيليين"(^ه) إذ أبـدت حكومـة العدالــة والنتـيــة رغبتها في أداء دور الوساطة في الصراع العربي "الإسرائيلي" وهي الرغبة التي تحولت إلى واقع فعلي أثنر المشـاركة التركيـة في مؤتمر أنـا بوليس للسـلام نهايـة العام Y . . . . وبعد جمود دام ثماني سنوات بدأت مفاوضـات السـلام السورية الإسـرائيلية الغيـر مباشـرة تتثـط منـذ نيسـان Y . . . والتتي أنهت التنراجـع الذـي هيمنعلى العلاقات بين البلدين جراء المسالة الكردية ورفض البرلمان التركي نشر القوات الأمريكية أبـان غزو العراق، كما حصل بموجبها (اردوغان) على ضوء أخضر أمريكي للنوسع في الدور الإفليمي النتركي، الذي يعد النتوط في عملية النسوية بين العرب و "إسرائيل" أحد ركائزه(09. ولا تستغل تركـيا فقط علاقاتهـا الوثيقة مـع الأطراف المختلفة بل تسـى لتوضيف كل طاقاتها لإنجاح مسـاعيها على هذا الصعيد، حتى أنها أيدت استعدادها لنوضيف مواردها المائية الوفيرة في تذليل أيـة عقبات تعترض عمليـة التنسوية، ولاسيما أن مسـألة المياه تمثل أحدى العقبات الكبرى أمـام أبرام أي انفـاق سـلام سوري - إسـرائيلي. وقد أيدت نركيا

استعدادها للمسالة في تسوبة تلك المسألة الخلافية المعقدة عبر تزويدها الجانبين السـوري و "الإسـرائيلي" بالميـاه العذبـة، واقتـاع سـوريا بعـدم التعنـت مــ إسـرائيل بخصوص مياه بحيرة طبريـة، مقابل تعهد أنقرة بتزويـ دمشق بالمزيد مـن ميـاه الفرات إلى جانب مساعدة السوريين في تـشين محطات تحلية متطورة(.‘).

## 

عندما وصل حزب العدالة والتتمية إلى السلطة في r ب . . . كان الانفتاح على العالم العربي والإسلامي أحد السمات الأساسية للخارجية الجديدة لتركيا. ولاسيما مـ سوريا وإيران والسعودية مع تقليص ملموس في العلاقات مع إسرائيل. ففي 17 شباط Y . . Y فوجئت الاوسـاط الرسمية العالميـة بـان خالد مشعل رئبس الدكتب السياسي لحمـاس قد وصـل إلـى أنقـرة وعقد اجنمـاع مــع وزيـر الخارجيــة النركـي عبـد اله غول(1). وفي عام 7 . . ب تعددت التظاهرات الداعمـة للقضية الفلسطينية ولاسيما بعد الاعتداءات على غزة في أثر اختطاف الجندي "الإسرائيلي" (جلعاد شاليط) في

 طيب اردوغان، الوضـع في غزة بأنـه ((مأساة إنسانية)) وذكر في Y Y كانون الثناني
 كمعاقبـة لليــوني نسـمة بذريعـة هجمــات الصــواريخ يجـب أن يفهـم أصـدقاوئنا "الإسرائئليون" أنهم بهذا الحصار وبمعاقبة كل الشعب إنما يخدمون الفئات المتشددة الهامشية"(Tr").
وفـي أثنـاء ملنقى دافوس التركي علي بابـا جـان، الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، وقال لـه : أن استمرار حصار غزة وتقسيم أراضي السلطة الفلسطينية إلى قسمين (أي غزة والضفة الغربية)
 اردوغـان بـرئيس الـوزراء الإسـرائيلي أيهود اولمـرت واحتتج على استمرار الحصـار

الإسـرائيلي على غزة قـائلاً أن هذا ألأمـر غير مقبول، ودعـاه بـدورة إلى استئناف عملية السلام (؟).
 يوماً برز الموقف الحاد لرئيس الحكومة النركية الذي اعتبر العدوان "الإسرائيلي" على غزة"عدم احترام لتركيا" وقال (أن العطليات العسكرية ضد غزة وجهت إلى السـلام الدولي) (70).
على الرغم من التوتر الكبير الذي ساد العلاقات النتركية - "الإسرائيلية" في
 طبيحتهـا المركبـة وحاجـة كل منهــا إلـى الآخر في العديـد مـن الملفـات الموروثـة، لاسيما أن "إسرائيل" لا يككن أن تفرط في بلد مسلم كبير منل تركيا مهما كانت سلبية المواقف التي يمكن أن تتخذها السلطة في نركيا تجاه"إسرائيل" عند معالجـة بعض الملفات متل المسألنتين الكردية والارمنية وكذلك الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، لذلك ستضل تثتعر بالحاجة إلى "إسرائيل" كمفناح أو مصدر للتزود بقدرات لا تمتلكها (17). في الوقت نفسه واصلت حكومة العدالة والتنمية الالتزام بالاتفاقيات العسكرية الموقعـة بـين تركيـا و "إسـرائيل" وكــللك الاجتماعـات الأمنيـــة الثنثائيــة مـع اسـتمرار العلاقات الاقتصـادية علىى مـا كانتـ عليـه. لكن الخطوة الأهـم وذات الدلالــة هـي الثروع في تهيئة الشروط اللازمة لأوسع تعاون على صعيد الطاقة، حيث تعد تركيا نفسها لتكون ممراً للنفط والغاز الطبيعي من أكثر من مصدر : من روسيا وقزوين YV والعراق وأوربا و ... إسرائيل. ولم تعترض تركيا على قرار الأمم المتحدة بتعين رين كانون الثاني من كل عام يوماً للاحتفال بذكرى المحرقة اليهودية فحسب وإنما دعمت صدور القرار ووقعت علية لتكون ملزمة بتتظيم نشاطات سنوية بهذه المناسبة. وتركيا تتبع سياسـة مؤيدة للوبي اليهودي في العـالم لأنها ترى فيـه، ولاسيما في الولايـات المتحدة، عضـواً في مواجهـة اللوبيين الارمنـي واليونـنـني خصوصـاً في الكونغرس

مـن الواضــح أن تطـور العلاقـات التركيـة -الالاسـرائيلية"لم تكـن وليدة عقد التسعينيات من القرن العشرين وانما تعود الى عام 19 1 عندما اقدم الصـهاينة على
 - 90 (،وتصـاعدت العلاقات السياسية والاقتصـادية والعسكرية والتقافيـة بين البلدين إلا أن هذه العلاقات قد اصـابها نوع من النتراجع لاسيما بعد عام 970 بعد أزمـة قبرص وعدم مساندة الولايات المتحدة الامريكيـة" واسرائيل" لتركيا خـلال هذه القضية مما أدى الى تخفيض علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع" اسرائيل" وعلى الرغم من عودة العلاقات بين تركيـا و" اسـرائيل" بعد عـام •9 19 إلا أنها لـم تكن بمستوى طموح الطرفين .ولكن في بدايــة النتــينيـات حدثت عدة متغيرات اقليميـة ودوليــة كحرب الخليج وانهيار الاتحـاد السوفيتي وبدء عمليـة التنـوية في الثـرق الاوسط فضـلاً عن تراجع علاقات نركيا مـع دول الجوار، كانت وراء نوجيهات نركيا نحو " اسرائيل" واقامتها علاقات قوبـة معها وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصـادية والعسكرية .إذ بدأت الزيارات بين المسؤولين الاتراك الى " اسرائيل" وكان أبرازها زيارة الـرئيس التنركي سليمان ديميريـل الـى تـل أبيب عـام 1997 وكذلك قيـام المسـؤولين "الاسـرئيلين" بزيـارة انقرة وخاصــة الـرئيس "الاسـرائيلي" عزرا وايزمـان عـام 199 . فضلاً عن تطور العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال المياه والتجارة والسياحة . اما المجال العسكري فقد عقد اتفاق التعاون العسكري عام1997 وكذلك تزايد التعاون في مجال الصناعات العسكرية. وكذلك كان هناك تعاون تركي "اسرائيلي" في التوجه
 "الاسرائيلية .

وعند وصول حزب العدالـة والتتميـة إلـى السلطة انتهجت الحكومـة التركــة سياسة تعدد البعد والتي كان لها تأثنير واضـح على علاقات تركيا الاقليميـة والدوليـة، إذ نجحت هذه السياسة في الانفتاح على كل الدول العربية والإسـلامية، ثم نوصلت الى فتح المفاوضات غير المباشرة والمجمدة بين " اسرائيل" وسوريا مـع حفاظها على علاقات ايجابية مع منظمة حماس ،في الوقت نفسه حافظت تركبا على عالاقاتها مع "إسرائيل" انطلاقا من إقامة علاقات متوازنة مع الفلسطينيين "والاسرائيلين".
الــهــو ا مـشش و الــمـصـا د ر
() نجدة فتحي صفوت، موقف تركيا من قضية فلسطين، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،

() الاعتراف الواقعي يطلق على العمل الذي تقر بمفتضـاه دولـة أو مجموعة دول بوجود دولـة جديدة، ينظر


$$
\text { ( ( نجدة فتحي صفوت، مصدر سبق ذكره، ص ع } 9 \text {. }
$$

(؛) الاعتراف القانوني هو عندما تعلق الدولة رسـمياً ويشكل اعترافها بنشـوء الدولـة الجديدة وذلك مـن خـلال
إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية معها، ينظر عصام العطية، مصدر سبق ذكره، ص 7 • (0) إبراهيم خليـل العـلاف، نصف قرن مـن تـاريخ العلاقـات التركيـة - الصـهيونية




(9) نبيل حيدري ، تركيا دراسة في السياسة الخارجية منذ عام 19 ¢ 19 ، طبرا للطباعة والنشر ، دمشق ،
ד^19، 19.1.


$$
\text { .9 19، ص9 } 7 .
$$

(") (")
((') عبد الرحمن رشدي، العلاقات التركية -"الإسرائيلية"، الدار العربيـة للاراسـات والنشر والترجمـة، القاهرة،

$$
\text { العدد \& "، ז9 } 9 \text { 1، ص7. }
$$

(「") أحمـد نـوري النعيمي، السياسـة الخارجيـة التركيـة بعد الحرب العالميـة الثانيـة، مطبعـة الحريـة، بغداد،

- 19V، ص\&V.
(؛ (') جـلال عبد الله معوض، العلاقات"الإسرائيلية! - التركيـة حتى نهايـة الثمانينـات، مجلـة شؤون عربيـة،



(iv) المصدر نفسه، صi(iv)





ص هr ا.
(r)

 (") محمد نورالاين ، تركيا في الزمن المتحول قلق الهوية وصراع الخيارات، رياض الريس للكتب
( المصدر نفسه،ص \&
(rv) (iv)


:
I.M.F. Direction of trades statistics 1980-1989, Year Bok 1990 P. 233.


> ص19.
 r (r" صرז7.


(־) هيثٌ الكيلاني، تركيا والتعرب، دراسة في العلاقات العربية - التركية ، مركز الامارات للاراسات والبحوث

$$
\text { ،العدد(7) ،ابوظبي، } 979 \text { ، ،ص } 1 \text { ٪ . }
$$

http:wwwIpsips.org/htm/yavuzart,htm الثبكة الدولية للمعلومات الانترنيت (7v)


$$
\text { r. r.ص } 1997
$$





 كلية المعلمين، د.ت، ص (「ヶ)

 ص Pr ؛ ؛ كذلك ينظر : عبد الله صالح، الاتفاق التركي -"الإسرائيلي" وعملية السلام، السياسـة الدوليـة،

العدد


(^٪) جاسم محمد حسن، النشاط التركي -" الاسرئيلي" في جمهوريات آسيا الوسطى ومتطلبات الموقف العربي
منها ، مركز الدراسات التركية ، جامعة الموصل ، . . . . ،ص r. r.


$$
\text { القاهرة، 19 } 9 \text { 1 ،ص } 99 \text { 1 . }
$$

(. (0) جاسم محمد حسن العدول ، تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية، مركز الدراسات التركية ، جامعة الموصل ،العدد . . . .
 (+ (م)


(00) كاظم هاشم نعمة، التعاون التركي -" الاسرائيلي" قراءة في الدوافع الخارجية، مجلة المستقبل العربي،


(نبيل شعيب، تركيا ما بين الولاء الأطلسي الأمريكي والمكاسب الإقليمية ${ }^{(0 v)}$ http://WWW. Islamonlin. com 20 , SPT 2008.
 (09) (السياسية، بغداد، العدد ( (1)


صזاس.


$$
\begin{aligned}
& \text { ص97 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (: (المصدر نفسه، ص. } \\
& \text {.V • المصدر نفسه، ص. }
\end{aligned}
$$

(iv)

