**خطاب: منظمات حقوقية تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم الصادر بحق أحمد سمير سنطاوي**

16 يوليو 2021

تطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم الصادر بحق الباحث المصري وطالب الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا الوسطى بالعاصمة النمساوية فيينا أحمد سمير سنطاوي. وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد حكمت في 22 يونيو 2021 على سنطاوي بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، واستندت أدلة الإدانة فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوء تعامل الدولة مع وباء كورونا. وقد بدأ سنطاوي إضرابا عن الطعام في 23 يونيو احتجاجًا على إدانته الجائرة، مما يعرّض حياته إلى خطر جسيم.

والأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة خاصة تعمل في ظل حالة الطوارئ، لا يمكن استئنافها ولا تخضع إلا لسلطات رئيس الجمهورية. إن حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السيسي منذ أبريل 2017 وتجدد كل ثلاثة أشهر بموافقة البرلمان تقوض سيادة القانون في البلاد بشكل كبير.

تم القبض على سنطاوي بشكل تعسفي في 1 فبراير 2021 بعد أن تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وذلك بعد وقت قصير من وصوله من فيينا حيث كان يدرس. تم إخفاء سنطاوي قسرا لمدة خمسة أيام، تعرّض خلالها للضرب والاستجواب بشأن عمله الأكاديمي في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.

في 6 فبراير، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يختص بملاحقة الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة"، باحتجاز سنطاوي على ذمة التحقيق في تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واستندت تلك التهم إلى تحقيقات سرية أجراها جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح لسنطاوي ولا محاميه بالاطلاع عليها.

وبعد تدشين حملة عالمية تطالب بالإفراج عن سنطاوي، قامت السلطات المصرية بإحالته إلى المحاكمة في قضية جديدة. وفي 22 مايو، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جنائيًا جديدًا معه بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 28 مايو، أحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمة نشر "أخبار كاذبة تهدف إلى تقويض الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية والنظام العام ونشر الذعر بين الناس" وذلك بموجب المادة 80 (د) من قانون العقوبات. وبعد شهر، حُكم على سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية وسوء تعامل الدولة مع وباء كورونا، وهي التهم التي نفاها سنطاوي.

وخلال جلسة 22 مايو2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أبلغ سنطاوي النيابة أنه تعرض للضرب في اليوم السابق من قِبل نائب مأمور سجن ليمان طرة. وطالب محاموه بنقله إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية. وفي 25 مايو، أنكرت وزارة الداخلية هذه الادعاءات، ولم يتم إجراء أي تحقيقات بشأن هذه الادعاءات أو حتى بشأن شكاوى سنطاوي السابقة التي قدّمها للنيابة بخصوص تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بعد اعتقاله في 1 فبراير 2021 من قبل جهاز الأمن الوطني.

وتطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس السيسي باستخدام سلطاته القانونية لإلغاء الحكم الجائر الصادر بحق سنطاوي. كما تطالب النائب العام بإسقاط جميع التُهم المتعلقة بالإرهاب المُسندة إلى سنطاوي والتي لا أساس لها، وكذلك الإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط. كما تدعو المنظمات السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي تعرّض لها سنطاوي ريثما يتم الإفراج عنه. وتطالب المنظمات أيضا بالسماح لسنطاوي بالتواصل مع أسرته ومحاميه وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له في الوقت المناسب.

المنظمات الموقعة:

1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
2. منظمة العفو الدولية.
3. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
4. شبكة علماء في خطر.
5. منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان.
6. هيومن رايتس ووتش.
7. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
8. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
9. شبكة آيفكس للدفاع عن حرية التعبير.
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
12. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
13. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
14. جمعية دراسات الشرق الأوسط.
15. منظمة القلم الدولية.
16. منظمة القلم أميركا.
17. الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
18. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
19. مبادرة الحرية
20. منظمة أكسس ناو.
21. منظمة سيفيكوس.
22. منا لحقوق الإنسان.
23. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
24. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
25. الاتحاد المجري للحريات المدنية.
26. الرابطة النمساوية لحقوق الإنسان.
27. المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال.
28. المنبر المصري لحقوق الإنسان.
29. المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
30. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
31. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
32. مركز الحريات المدنية (أوكرانيا).
33. شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات (ROSE).
34. نقابة اللجان العمالية (CC.OO).
35. إبسنتر. ووركس للحقوق الرقمية (epicenter.works).
36. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية (تونس).
37. جمعية قيادات شابة بتونس.
38. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
39. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
40. جمعية نشاز- تونس.
41. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
42. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
43. جمعية الراقصون المواطنون الجنوب (تونس).
44. جمعية مواطنون تونسيون ومتضامنون.
45. مؤسسة الحدود الإلكترونية.
46. مبادرة موجودين للمساواة.
47. منظمة المرأة للمرأة.
48. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
49. منظمة جهود لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان.
50. المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا.
51. مبادرة حرية التعبير بتركيا (IFoX).
52. أجندة الحقوق الإعلامية.
53. منتدى الحرية - نيبال.
54. humanrights.ch
55. جمعية تعزيز مشاركة المجتمع المدني Aufstehn.at.
56. المركز الوطني للتعاون في مجال التنمية CNCD-11.11.11.
57. مركز القاهرة 52.
58. منظمة A Buon Diritto Onlus.
59. مراسلون بلا حدود - النمسا.
60. الأصوات العالمية Global Voices.
61. الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).