**مؤسسة حقوقية تندد باعتقالات الرأي في غزة**

**غزة: أحمد البطة**

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان سلسلة الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير التي نفذتها وزارة الداخلية في غزة يوم السبت (4/7).

وأوضح المركز في بيان له أن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اعتقلت مساء السبت 4/7/2020، ثلاثة مواطنين أثناء تواجدهم بجوار مقبرة الشهداء وسط مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، بعد مشاركتهم في جنازة المواطن سليمان العجوري الذي توفي جراء إطلاق النار على نفسه فيما يعتقد أنها شبهة انتحار.

وأكد أن الأجهزة الأمنية أوقفت في وقتٍ لاحق صُحفيين شاركوا في تغطية جنازة العجوري واقتادتهم إلى مركز تحقيق الشمال ليتم الإفراج عنهم بعد ذلك.

وندد بكل أشكال العنف التي مورست بحق المعتقلين أثناء توقيفهم داعياً لوقف الاستدعاءات والاعتقالات المنافية لحق التعبير عن الرأي والحريات المكفولة بالقانون.

واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن المشكلات الاجتماعية الحاصلة هي نتاج سنوات من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والانقسام الفلسطيني الذي عزز تدهور الأوضاع في مختلف المجالات.

وطالبت الفصائل الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام وبناء نظام سياسي قائم على الديمقراطية واحترام الحريات وحل مشكلات الواقع المعيشي موجهاً نداءً آخر للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة كونه المتسبب الرئيسي بتردي الأوضاع هناك.

وتأتي الاعتقالات بعد موجة من الجدل أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي اثر انتحار شابٍ من القطاع لينقسم الشارع الفلسطيني بين مؤيد للفعلِ ومعارض ومنهم من أعتقد أن انتحاره لمشاكل شخصية وآخرون أعادوا ذلك للأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.