**Yemen: The fall of Ma'rib, a resounding snub for the petro-monarchical coalition and its Western sponsors**

 To unsubscribe from this list robertbibeau@hotmail.com

 6.7.2021

This article is available ​​on the webmagazine: <http://www.les7duquebec.net>

On: <https://les7duquebec.net/archives/265093>

**RENÉ NABA - This text is published in partnership with**[**www.madaniya.info.**](http://www.madaniya.info.)

.

Saudi Arabia's backpedaling to Syria: Arabism, the best antidote to Islamic extremism. Towards a convergence between Al Qaida and Taliban to restrain Daesh in the AF-PAK zone (Afghanistan-Pakistan)

1- Al Qaida to the aid of Saudi Arabia in Yemen

The Houthis succeeded in besieging Ma'rib (Yemen), at the end of April 2021, after three months of bitter fighting, despite the incessant raids of the petro-monarchical aviation, the western blockade of Yemeni ports, threats from the States United to enforce Chapter VII of the UN Charter providing for sanctions to end the siege of the city; in spite, finally, of the reinforcement of the jihadists of Al Qaida and of the Islamist party Al Islah.

The conquest of the red hill - "Tal'at Al Hamra" -, the most important defense fortification of the capital of the oil-producing zone of Yemen by the Yemeni "barefoot", Monday April 26, was a point of no return to the course of the fighting in that it locked the city's strategic supply routes for the benefit of the Houthis.

Since the start of the Battle of Ma'rib, the pro-Saudi Yemeni military hierarchy has paid a heavy price for the war. Nearly thirty officers were killed there, including five senior commanding officers: General Abdallah al Hadiry, operational deputy to General Ali Mohsen Al Ahmar, the Yemeni commander-in-chief of pro-monarchical troops, his chief of staff, General Abdallah Al Arar, his closest collaborator, General Adel Al Qamiry, as well as General Abdallah Al Hadry, director of military justice and Colonel Abdel Ghani Salmane, responsible for the administration of the officer corps.

**On the losses of the pro-Saudi military hierarchy, see these links:**

* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/305031/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/305031/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF)
* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/305135~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/305135/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1)

The fall of Ma'rib would constitute a resounding snub for the petro-monarchical coalition and its Western sponsors, or even a turning point in the war in that Ma'rib represents the last bastion of the president in exile Abd Rabbo Mansour Hadi, in what was North Yemen before the country's unification in 1990.

Six years after having ousted President Hadi from his capital, Sana'a, in February 2015, three years after the destruction of the facilities of the Saudi oil giant ARAMCO, the conquest of M'arib appears to have dealt a serious blow to the military credibility of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and, beyond that, to the strategic sagacity of the two leaders of the Arab counter-revolution, the two impetuous heir princes, Mohamad Ben Salmane (Saudi Arabia) and Mohamad Ben Zayed (Abu Dhabi), initiators of this war of aggression against the poorest of the Arab countries in 2015.

Won despite the reinforcement of Al Qaida and the Al Islah party, the Yemeni branch of the Brotherhood of the Muslim Brotherhood, this feat of arms seems to propel the Houthis to the rank of major player in the Arabian Peninsula, in the same way. than Lebanese Hezbollah in the Middle East.
Capital of the oil zone of North Yemen, Ma'rib produces nearly 10% of the diesel and, above all, 90% of the liquefied petroleum gas consumed in the country. Capital of the ancient kingdom of Saba, located 120 km from Sana'a, it is the starting point of the Marib-Ra's Isa pipeline. The participation of Al Qaida and the Al Islah party in Yemen's fighting in the Saudi camp was reported by the Lebanese newspaper Al Akhbar on April 10, 2021 and April 24, 2021.

2 - The Syrian ballistic warning shot in the Dimona security perimeter and the precedent of the Hezbollah drone

As a backdrop to the Vienna negotiations on Iranian nuclear power and the Saudi-Iranian talks in Baghdad, the Houthi victory should widen the room for maneuver of the main protagonists of the axis of contestation to Israeli-American hegemony in the area, whose leader is Iran, Syria, the focal point of its resistance, and the leaders of its asymmetric war, Hezbollah and the Houthis at both ends of the Arab world, the Lebanese against Israel, the Yemeni against to Saudi Arabia, the two points of articulation of the American strategy in the Middle East.

In addition, the Syrian ballistic warning shot, by no means fortuitous, in the security perimeter of the Israeli nuclear site of Dimona, in the Negev desert (Al Naqab) and the supply of six Iranian tankers to Syria, - a convoy under escort Russian naval forces, on the eve of Ramadan 2021, thus breaking the double American embargo against Syria and Iran - testify to the degree of mobilization of the protesters in the Atlanticist camp and their determination to oppose their actions, both in Ukraine and 'in the Middle-East.

As a reminder, Russia's annexation of Crimea on March 16, 2014, took place on the very day of the fall of the jihadist stronghold of Al Qoussayr, in Syria, into the hands of Lebanese Hezbollah.

As a reminder, the launch on October 2, 2012 of an unmanned Hezbollah aircraft into Israel was the first successful air foray by Arab aviation since the October 1973 war, 47 years ago. Its flight over the nuclear site of… Dimona, already, had demonstrated at the time the absence of tightness of the Israeli "steel dome", built with expensive means with American aid in order to immunize the Israeli sky. from any hostile attack.

This military exploit of Hezbollah, and consequently of Iran, had appeared as a spectacular demonstration of their technological capacity with strong psychological significance both with regard to Israel and the United States, as against of the grouping of Sunni countries gravitating in the Atlanticist orbit.

The Hezbollah unmanned plane that made its aerial foray into Israeli space was known as AYOUB (JOB), a symbol of patience in Arab and Muslim civilization. Sabr Ayoub… patience… a whole program.

**For the Arabic-speaking speaker, see these two links:**

* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/303637/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/303637/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD)
* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/304760/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/304760/%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%B1)

In retrospect, the collective Arab crawl of Israel in the fall of 2020 can be explained by the petro-monarchical stampede in Yemen, the poorest of the Arab countries, and the desire of the former pirate coast buccaneers to place themselves under Israeli umbrella, while the possibility of a financial bankruptcy of petro-monarchies by the year 2035, according to IMF forecasts, and the constitution of a Eurasian bloc outside the American zone of influence is emerging. It is such a strategic nightmare for NATO.

* The IMF's outlook on this link:  [https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economique-du-fmi-a-lhorizon-2035/](https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economiques-du-fmi-a-lhorizon-2035/)

3 -Saudi Arabia's back-pedaling towards Syria: Arabism, the best antidote to Islamic extremism.

Faced with these alarmist prospects, - the IMF forecasts and the petro-monarchical military setbacks in Yemen, Saudi Arabia has undertaken a backpedal of its policy. In addition to the closure of the representative office of the Syrian off-shore petro-monarchical opposition in Saudi Arabia, the Head of the Saudi intelligence services, General Khaled Al Houmeydane, paid a visit to Damascus at the end of April 2021 for talks with the president. Bashar Al Assad and his adviser for security affairs, General Ali Mamlouk, aiming at the normalization of relations between Damascus and Riyadh.

The reopening of the Saudi embassy in Damascus could come after the feast of Fitr, which traditionally marks the end of the holy month of fasting, Ramadan.

According to indiscretions reported by the online site "Ar Rai Al Yom", the Saudis argued to their Syrian interlocutors that "Arabism (the feeling of belonging to the Arab nation) is the best anti-dowry to the Islamic extremism”.

For the Arabic-speaking speaker, the details of this visit on this link:  [https://www.raialyoum.com/](https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/)

4- The intoxication of the newspaper Liberation about General Ali Mamlouk

As a reminder: The death of Ali Mamlouk was announced in the spring of 2015, six years ago, by the British press in an intoxication operation intended to demoralize the Syrian government troops on the eve of a combined offensive by the jihadists from the Golan Heights and the Southern Front, the Daraa sector, the Jordanian Syrian border region.

French journalists generally presented as being great connoisseurs of Middle Eastern affairs took up the information concerning Ali Mamlouk by mentioning his dismissal and extensively embroidering the reasons for his ousting. Six years later, General Mamlouk is still at his post. Such rantings, against a background of post-colonial ideological presuppositions, largely explain France's strategic disaster in Syria.

The eviction of General Ali Mamlouk was announced by French journalists supposedly specialists in the Arab world: Jean Pierre Perrin and Hala Kodmani

* [~~http://www.liberation.fr/monde/2015/05/11/damas-la-chute-de-mamlouk-patron-des-services-secrets\_1307029~~](http://www.liberation.fr/monde/2015/05/11/damas-la-chute-de-mamlouk-patron-des-services-secrets_1307029)
* <https://www.madaniya.info/2016/04/01/syrie-riad-hijab-bouffon-roi/>

5- A mercenary Islamic legion

It is not indifferent to note in this regard that Al Qaida and the Islah party are two Islamist groups registered on the black list of terrorist organizations, but whose military assistance was requested by Saudi Arabia, in the name of the Sunni primate, with the agreement of the three Westerners.

Al Qaeda's commitment to the Yemen war, alongside the Saudi forces, - without objection from the Western countries allied to the petro-monarchy (United States, United Kingdom and France) -, seals, in the subliminal order, the connivance, at least tolerance, of the three permanent member countries of the UN Security Council with international Islamic terrorism.

The US Congress has admittedly castigated the Muslim Brotherhood in a report, but the US administration - whether Republican or Democratic - endorses cooperation with this brotherhood as long as it serves the imperial interests of the United States and its allies. regional.

Attached is the report of the American Congress intended mainly for American domestic consumption.

**The Muslim Brotherhood Global Threat Us Congres Report**
<https://docs.house.gov/meetings/GO/GO06/20180711/108532/HHRG-115-GO06-Transcript-20180711.pdf>

Symmetric to the engagement of terrorist groups from Syria in Libya and Nagorno-Karabakh, on behalf of Turkey, Al Qaeda's participation in the Yemen war in the Saudi camp tends to lend credence to the image of an Islamic legion mercenary operating as a supplementary force to the Muslim regional powers.

On the stakes of the war in Yemen launched by the petro-monarchical coalition, see these links:

* [https://www.madaniya.info/2015/05/01/yemen-arabie-sarabe-arabie-sarabe-versus-al-qaida-1-2/](https://www.madaniya.info/2015/05/01/yemen-arabie-saoudite-arabie-saoudite-versus-al-qaida-1-2/)
* [https://www.madaniya.info/2015/05/04/yemen-arabie-sarabe-arabie-sarabe-versus-houthistes-2-2/](https://www.madaniya.info/2015/05/04/yemen-arabie-saoudite-arabie-saoudite-versus-houthistes-2-2/)

Beyond these two Islamist movements, the petro-monarchical coalition is supported by the West, who ensure the maritime blockade of Yemeni ports, as well as by Israel, which engages in actions of harassment against the Iranian oil fleet in the area.

Allies of terrorist groups in the war in Syria, the West had already lent a hand to Al Qaida to gain a foothold in Hadramaut, for which it made this province of South Yemen its operational platform.

About Al Qaida at Hadramaut, see this link:  <https://www.renenaba.com/le-yemen-entre-unite-et-partition/>

6- Towards a consolidation of relations between Al Qaida-Taliban in the AFPAK zone (Afghanistan Pakistan).

Al Qaida could extend its cooperation in Asia with the Taliban movement, particularly in the AFPAK zone (Afghanistan-Pakistan), because of the role assumed by its founder, Osama bin Laden, in the creation of the Islamic Emirate of Afghanistan, argues for his part, Mr. Abdel Bari Atwane, director of the online site “Ar Rai al Yom”.

Such cooperation could be forged in the perspective of the next American withdrawal from Afghanistan, on September 11, 2021, as the Democratic administration is working to consolidate the power of President Ashraf Ghani by putting in an army of 300,000 soldiers with a sophisticated weaponry, supervised by instructors from private military companies, the modern form of Western mercenarism.

This rapprochement between the two former allies of the anti-Soviet war in Afghanistan could be facilitated by the disappearance of Djalal Eddine Haqqani, formidable Afghan warlord, who died on September 3, 2018, one of the architects of the Soviet defeat in Afghanistan and of the seizure of power in Kabul by the Taliban.

“Since the death of its founding leader, Mullah Ahmad Omar, the movement has carried out an in-depth reorganization of its structures, under the leadership of Siraj Eddine Haqqani, son of Djalal Eddine Haqqani.

“The Taliban have since turned down all tantalizing negotiating offers from incumbent President Ashraf Ghani, including that of presiding over an Afghan government, several key ministries of which are believed to be held by supporters of the president.

“The United States thus abolished, in 2019, a financial aid of 300 million dollars intended for Pakistan reproaching this country for its passivity in its“ fight against terrorism ”. In American code language, this means the absence of pressure from Pakistan on the Taliban to favor an arrangement allowing the withdrawal of American troops from Afghanistan, in the run-up to the campaign for the re-election of Republican Donald Trump.

After 18 months of negotiations in Doha (Qatar), the United States and the Taliban concluded, in early 2020, an agreement providing for a conditional American military withdrawal within fourteen months. An arrangement generally seen as an American surrender to the desiderata of the Taliban.

A highlight in Afghan history through his strong personality, the disappearance of Haqqani will promote a consolidation of relations between the Taliban and Al Qaida, via his own son, Siraj Eddine, N ° 2 of the Taliban movement, in order to counter the growing influence of Daesh in the mountainous areas of Afghanistan which are home to many young Salafists, tempted by jihad, argues Mr. Atwane.

The only great regret in Haqqani's life was not having been able to witness the American military disengagement in the way he had witnessed the Soviet withdrawal from Afghanistan. A task now devolved to his son Siraj Eddine.

Mr. Atwane, the only journalist in the world to have met Osama bin Laden in 1996 in his refuge in Tora Bora, reveals the role of the leader of Al Qaida in bringing Haqqani and the Taliban closer together and in proclaiming "the Islamic Emirate of Afghanistan”.

7 - The role of Osama Bin Laden in the creation of the Islamic Emirate of Afghanistan

Attached is the story of Abdel Bari Atwane

“Osama bin Laden was the real architect of the rapprochement between Haqqani and the Taliban, an alliance which propelled the Taliban to power with the proclamation of the Islamic State of Afghanistan,” the first Islamist movement to rule a state.

Member of the Pashtun tribe of Zadran, Haqqani graduated from the Madrasa of Dar el Ulm Haqqaniya. His perfect command of the Arabic language and his links with the ISI, the Pakistani secret service, earned him the support of Saudi Arabia, and by extension Osama bin Laden, the Saudi official in Afghanistan.

In 1991, he commanded the first allied force of mujahedin which managed to capture a large city, Khost. This victory confers him an immense prestige accentuated by the fact that he does not take part in the war of power between certain lords of the war (1992-1996).

“Yet cheated by the Americans and disappointed by their behavior towards him, Haqqani took the same path as Osama bin Laden, engaging in an anti-American war of harassment in Afghanistan.

He will occupy the area of ​​Mir Inchah, a large city in Waziristan, to make it his base for launching his guerrilla war against NATO troops, even going so far as to carry out an assassination attempt against President Hamid Karzai, first president post American invasion.

The Republican administration of President Donald Trump was all the more concerned with the extension of Taliban influence in Afghanistan as Haqqani's own son, Siraj Eddine Haqqani, is assuming the post of vice president of the Islamist movement.

After nearly 20 years of anti-American guerrilla warfare and against two successive pro-American presidents, Hamid Karzai and Achraf Ghani, the Taliban now controls nearly 70 percent of Afghan territory.

A highlight in Afghan history through his strong personality, the disappearance of Haqqani will promote a consolidation of relations between the Taliban and Al Qaida, via his own son, Siraj Eddine, N° 2 of the Taliban movement, in order to counter the growing influence of Daesh in the Afghan mountainous areas which are home to many young Salafists, tempted by jihad.

The only great regret in Haqqani's life was not having been able to witness the American military disengagement in the way he had witnessed the Soviet withdrawal from Afghanistan. A task now devolved to his son Siraj Eddine.

Mullah Omar will categorically refuse all offers from Saudi Arabia to get Osama bin Laden back.

* [https://www.madaniya.info/2021/04/02/loffre-de-larabie-sa Arabia-au-mollah-omar-pour-recuperer-oussama-ben-laden-chef-dal-qaida/](https://www.madaniya.info/2021/04/02/loffre-de-larabie-saoudite-au-mollah-omar-pour-recuperer-oussama-ben-laden-chef-dal-qaida/)

For the Arabic-speaking speaker, the story published on the “Ar Rai Al Yom” online site:

* [Osama Bin Laden at the origin of the rapprochement between the Haqqani Movement and the Taliban](https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1/)

Traduction by Claudio Buttinelli. Roma

**Yemen: La caduta di Ma'rib, un clamoroso affronto per la coalizione petro-monarchica e i suoi sponsor occidentali**

 Per annullare l'iscrizione a questo elenco robertbibeau@hotmail.com

Questo articolo è disponibile sul webmagazine: http://www.les7duquebec.net

Su: https://les7duquebec.net/archives/265093

 6.7.2021

**RENÉ NABA - Questo testo è pubblicato in collaborazione con**[**www.madaniya.info.**](http://www.madaniya.info.)

.

L'Arabia Saudita fa marcia indietro sulla Siria: arabismo, il miglior antidoto all'estremismo islamico. Verso una convergenza tra Al Qaida e talebani per contenere Daesh nella zona AF-PAK (Afghanistan-Pakistan)

1- Al Qaida in soccorso dell'Arabia Saudita in Yemen

Gli Houthi riuscirono ad assediare Ma'rib (Yemen), alla fine di aprile 2021, dopo tre mesi di aspri combattimenti, nonostante le incessanti incursioni dell'aviazione petromonarchica, il blocco occidentale dei porti yemeniti, le minacce degli Stati Uniti ai far rispettare il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite che prevede sanzioni per porre fine all'assedio della città; nonostante, infine, il rafforzamento dei jihadisti di Al Qaida e del partito islamista Al Islah.

La conquista della collina rossa - "Tal'at Al Hamra" -, la più importante fortificazione difensiva della capitale della zona petrolifera dello Yemen da parte degli "scalzi" yemeniti, lunedì 26 aprile, è stata un punto di non ritorno per il corso dei combattimenti in quanto ha bloccato le vie di rifornimento strategiche della città a beneficio degli Houthi.

Dall'inizio della battaglia di Ma'rib, la gerarchia militare yemenita filo-saudita ha pagato un prezzo pesante per la guerra. Quasi trenta ufficiali furono uccisi lì, tra cui cinque alti ufficiali in comando: il generale Abdallah al Hadiry, vice operativo del generale Ali Mohsen Al Ahmar, il comandante in capo delle truppe filomonarchiche yemenite, il suo capo di stato maggiore, il generale Abdallah Al Arar, il suo più stretto collaboratore, il generale Adel Al Qamiry, nonché il generale Abdallah Al Hadry, direttore della giustizia militare e il colonnello Abdel Ghani Salmane, responsabile dell'amministrazione del corpo degli ufficiali.

**Sulle perdite della gerarchia militare filo-saudita, si vedano questi link:**

* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/305031/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/305031/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF)
* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/305135~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/305135/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1)

La caduta di Ma'rib costituirebbe un clamoroso affronto per la coalizione petro-monarchica e i suoi sponsor occidentali, o addirittura una svolta nella guerra in quanto Ma'rib rappresenta l'ultimo baluardo del presidente in esilio Abd Rabbo Mansour Hadi, in cos'era lo Yemen del Nord prima dell'unificazione del paese nel 1990.

Sei anni dopo aver cacciato il presidente Hadi dalla sua capitale, Sana'a, nel febbraio 2015, tre anni dopo la distruzione degli impianti del gigante petrolifero saudita ARAMCO, la conquista di M'arib sembra aver inferto un duro colpo ai militari credibilità dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, e, oltre a ciò, alla sagacia strategica dei due leader della controrivoluzione araba, i due impetuosi principi eredi, Mohamad Ben Salmane (Arabia Saudita) e Mohamad Ben Zayed (Abu Dhabi ), iniziatori di questa guerra di aggressione contro i paesi arabi più poveri nel 2015.

Vinto nonostante il rafforzamento di Al Qaida e del partito Al Islah, il ramo yemenita della Confraternita dei Fratelli Musulmani, questo fatto d'armi sembra spingere gli Houthi al rango di attore di primo piano nella penisola arabica, allo stesso modo. Hezbollah libanese in Medio Oriente.
Capitale della zona petrolifera del Nord Yemen, Ma'rib produce quasi il 10% del gasolio e, soprattutto, il 90% del gas di petrolio liquefatto consumato nel Paese. Capitale dell'antico regno di Saba, situata a 120 km da Sana'a, è il punto di partenza dell'oleodotto Isa di Marib-Ra. La partecipazione di Al Qaida e del partito Al Islah ai combattimenti dello Yemen nel campo saudita è stata riportata dal quotidiano libanese Al Akhbar il 10 aprile 2021 e il 24 aprile 2021.

2 - Il colpo di avvertimento balistico siriano nel perimetro di sicurezza di Dimona e il precedente del drone Hezbollah

Sullo sfondo dei negoziati di Vienna sul nucleare iraniano e dei colloqui saudita-iraniani a Baghdad, la vittoria degli Houthi dovrebbe allargare i margini di manovra dei principali protagonisti dell'asse di contestazione all'egemonia israelo-americana nell'area, il cui leader è l'Iran, la Siria, il punto focale della sua resistenza, e i leader della sua guerra asimmetrica, Hezbollah e gli Houthi alle due estremità del mondo arabo, i libanesi contro Israele, gli yemeniti contro l'Arabia Saudita, i due punti di articolazione del la strategia americana in Medio Oriente.

Inoltre, il colpo di avvertimento balistico siriano, per nulla casuale, nel perimetro di sicurezza del sito nucleare israeliano di Dimona, nel deserto del Negev (Al Naqab) e la fornitura di sei petroliere iraniane alla Siria, - un convoglio sotto scorta russa forze navali, alla vigilia del Ramadan 2021, rompendo così il doppio embargo americano contro Siria e Iran - testimoniano il grado di mobilitazione dei manifestanti nel campo atlantista e la loro determinazione ad opporsi alle loro azioni, sia in Ucraina che in Medio Oriente -Est.

Si ricorda che l'annessione della Crimea da parte della Russia il 16 marzo 2014 è avvenuta lo stesso giorno della caduta della roccaforte jihadista di Al Qoussayr, in Siria, nelle mani degli Hezbollah libanesi.

Come promemoria, il lancio il 2 ottobre 2012 di un aereo senza pilota Hezbollah in Israele è stata la prima incursione aerea di successo dell'aviazione araba dalla guerra dell'ottobre 1973, 47 anni fa. Il suo volo sopra il sito nucleare di… Dimona, aveva già dimostrato a suo tempo l'assenza di tenuta della “cupola d'acciaio” israeliana, costruita con mezzi costosi con l'aiuto americano per immunizzare il cielo israeliano da qualsiasi attacco ostile.

Questa impresa militare di Hezbollah, e di conseguenza dell'Iran, era apparsa come una spettacolare dimostrazione della loro capacità tecnologica dal forte significato psicologico sia nei confronti di Israele che degli Stati Uniti, rispetto al raggruppamento di paesi sunniti gravitanti nell'orbita atlantica.

L'aereo senza pilota di Hezbollah che fece la sua incursione aerea nello spazio israeliano era conosciuto come AYOUB (JOB), un simbolo di pazienza nella civiltà araba e musulmana. Sabr Ayoub... pazienza... un intero programma.

**Per l'oratore di lingua araba, vedere questi due link:**

* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/303637/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/303637/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD)
* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/304760/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/304760/%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%B1)

In retrospettiva, la corsa araba collettiva di Israele nell'autunno del 2020 può essere spiegata dalla fuga precipitosa petro-monarchica nello Yemen, il più povero dei paesi arabi, e dal desiderio degli ex bucanieri della costa pirata di mettersi sotto controllo. mentre emerge la possibilità del fallimento finanziario delle petro-monarchie entro il 2035, secondo le previsioni del FMI, e la costituzione di un blocco eurasiatico al di fuori della zona di influenza americana, un incubo strategico per la NATO.

* La prospettiva del FMI su questo link:  [https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economique-du-fmi-a-lhorizon-2035/](https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economiques-du-fmi-a-lhorizon-2035/)

3 - Il passo indietro dell'Arabia Saudita verso la Siria: arabismo, il miglior antidoto all'estremismo islamico.

Di fronte a queste prospettive allarmistiche, alle previsioni del FMI e alle battute d'arresto militari petro-monarchiche nello Yemen, l'Arabia Saudita ha intrapreso un passo indietro della sua politica. Oltre alla chiusura dell'ufficio di rappresentanza dell'opposizione petromonarchica off-shore siriana in Arabia Saudita, il capo dei servizi segreti sauditi, generale Khaled Al Houmeydane, si è recato a Damasco a fine aprile 2021 per colloqui il presidente Bashar Al Assad e il suo consigliere per gli affari di sicurezza, il generale Ali Mamlouk, puntando alla normalizzazione dei rapporti tra Damasco e Riyadh.

La riapertura dell'ambasciata saudita a Damasco potrebbe arrivare dopo la festa del Fitr, che tradizionalmente segna la fine del mese sacro del digiuno, il Ramadan.

Secondo indiscrezioni riportate dal sito online “Ar Rai Al Yom”, i sauditi avrebbero sostenuto ai loro interlocutori siriani che “l'arabismo (il sentimento di appartenenza alla nazione araba) è la migliore antidote all'estremismo islamico”.

Per l'oratore di lingua araba, i dettagli di questa visita su questo link:  [https://www.raialyoum.com/](https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/)

4- L'ebbrezza del giornale Liberation sul generale Ali Mamlouk

Ricordiamo che la morte di Ali Mamlouk è stata annunciata nella primavera del 2015, sei anni fa, dalla stampa britannica in un'operazione di intossicazione destinata a demoralizzare le truppe governative siriane alla vigilia di un'offensiva combinata dei jihadisti delle alture del Golan e il fronte meridionale, il settore di Daraa, la regione di confine tra Giordania e Siria.

I giornalisti francesi generalmente presentati come grandi conoscitori degli affari mediorientali hanno raccolto le informazioni su Ali Mamlouk citando il suo licenziamento e ricamando ampiamente le ragioni della sua cacciata. Sei anni dopo, il generale Mamlouk è ancora al suo posto. Tali invettive, sullo sfondo di presupposti ideologici postcoloniali, spiegano ampiamente il disastro strategico della Francia in Siria.

Lo sgombero del generale Ali Mamlouk è stato annunciato da giornalisti francesi presunti specialisti del mondo arabo: Jean Pierre Perrin e Hala Kodmani

* [~~http://www.liberation.fr/monde/2015/05/11/damas-la-chute-de-mamlouk-patron-des-services-secrets\_1307029~~](http://www.liberation.fr/monde/2015/05/11/damas-la-chute-de-mamlouk-patron-des-services-secrets_1307029)
* <https://www.madaniya.info/2016/04/01/syrie-riad-hijab-bouffon-roi/>

5- Una legione islamica mercenaria

Non è indifferente a questo proposito notare che Al Qaida e il partito Islah sono due gruppi islamisti iscritti nella lista nera delle organizzazioni terroristiche, ma la cui assistenza militare è stata richiesta dall'Arabia Saudita, in nome del primate sunnita dei tre occidentali.

L'impegno di Al Qaeda nella guerra in Yemen, al fianco delle forze saudite, - senza obiezioni da parte dei Paesi occidentali alleati alla petromonarchia (Stati Uniti, Regno Unito e Francia) -, suggella, nell'ordine subliminale, la connivenza, almeno la tolleranza, dei tre paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU con il terrorismo islamico internazionale.

Il Congresso degli Stati Uniti ha certamente castigato i Fratelli Musulmani in un rapporto, ma l'amministrazione degli Stati Uniti - sia repubblicana che democratica - sostiene la cooperazione con questa confraternita fintanto che serve gli interessi imperiali degli Stati Uniti e dei suoi alleati regionali.

In allegato il rapporto del Congresso americano destinato principalmente al consumo interno americano.

**Rapporto sui Congresso della Fratellanza Musulmana sulla minaccia globale**
<https://docs.house.gov/meetings/GO/GO06/20180711/108532/HHRG-115-GO06-Transcript-20180711.pdf>

Simmetrica all'ingaggio di gruppi terroristici provenienti dalla Siria in Libia e nel Nagorno-Karabakh, per conto della Turchia, la partecipazione di Al Qaeda alla guerra in Yemen nel campo saudita tende a dare credito all'immagine di un mercenario della legione islamica che opera come forza supplementare per le potenze regionali musulmane.

Sulla posta in gioco della guerra in Yemen lanciata dalla coalizione petromonarchica, si vedano questi link:

* [https://www.madaniya.info/2015/05/01/yemen-arabie-sarabe-arabie-sarabe-versus-al-qaida-1-2/](https://www.madaniya.info/2015/05/01/yemen-arabie-saoudite-arabie-saoudite-versus-al-qaida-1-2/)
* [https://www.madaniya.info/2015/05/04/yemen-arabie-sarabe-arabie-sarabe-versus-houthistes-2-2/](https://www.madaniya.info/2015/05/04/yemen-arabie-saoudite-arabie-saoudite-versus-houthistes-2-2/)

Al di là di questi due movimenti islamisti, la coalizione petro-monarchica è sostenuta dall'Occidente, che assicura il blocco marittimo dei porti yemeniti, nonché da Israele, che compie azioni di vessazione nei confronti della flotta petrolifera iraniana nell'area.

Alleati dei gruppi terroristici nella guerra in Siria, l'Occidente aveva già dato una mano ad Al Qaida per prendere piede nell'Hadramaut, per il quale ha fatto di questa provincia dello Yemen del Sud la sua piattaforma operativa.

A proposito di Al Qaida a Hadramaut, vedere questo link:  <https://www.renenaba.com/le-yemen-entre-unite-et-partition/>

6- Verso un consolidamento dei rapporti tra Al Qaida-Taliban nella zona AFPAK (Afghanistan Pakistan).

Al Qaida potrebbe estendere la sua cooperazione in Asia con il movimento talebano, in particolare nella zona AFPAK (Afghanistan-Pakistan), per il ruolo assunto dal suo fondatore, Osama bin Laden, nella creazione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, sostiene il suo parte, il sig. Abdel Bari Atwane, direttore del sito online “Ar Rai al Yom”.

Tale cooperazione potrebbe essere forgiata nella prospettiva del prossimo ritiro americano dall'Afghanistan, l'11 settembre 2021, poiché l'amministrazione democratica sta lavorando per consolidare il potere del presidente Ashraf Ghani inserendo un esercito di 300.000 soldati con un arsenale sofisticato, supervisionato da istruttori di compagnie militari private, la forma moderna del mercenarismo occidentale.

Questo riavvicinamento tra i due ex alleati della guerra antisovietica in Afghanistan potrebbe essere facilitato dalla scomparsa di Djalal Eddine Haqqani, formidabile signore della guerra afghano, morto il 3 settembre 2018, uno degli artefici della sconfitta sovietica in Afghanistan e di la presa del potere a Kabul da parte dei talebani.

“Dalla morte del suo leader fondatore, il Mullah Ahmad Omar, il movimento ha effettuato una profonda riorganizzazione delle sue strutture, sotto la guida di Siraj Eddine Haqqani, figlio di Djalal Eddine Haqqani.

“Da allora i talebani hanno rifiutato tutte le allettanti offerte negoziali del presidente in carica Ashraf Ghani, inclusa quella di presiedere un governo afghano, di cui si ritiene che diversi ministeri chiave siano tenuti da sostenitori del presidente.

“Gli Stati Uniti hanno così abolito, nel 2019, un aiuto finanziario di 300 milioni di dollari destinato al Pakistan rimproverando a questo Paese la sua passività nella sua “lotta al terrorismo”. Nel linguaggio del codice americano, questo significa l'assenza di pressioni da parte del Pakistan sui talebani per favorire un accordo che consenta il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, in vista della campagna per la rielezione del repubblicano Donald Trump.

Dopo 18 mesi di negoziati a Doha (Qatar), Stati Uniti e talebani hanno concluso, all'inizio del 2020, un accordo che prevedeva un ritiro militare americano condizionato entro quattordici mesi. Un accordo generalmente visto come una resa americana ai desiderata dei talebani.

Un punto culminante nella storia afghana attraverso la sua forte personalità, la scomparsa di Haqqani promuoverà un consolidamento delle relazioni tra i talebani e Al Qaida, tramite suo figlio, Siraj Eddine, N° 2 del movimento talebano, al fine di contrastare la crescente influenza di Daesh nelle zone montuose dell'Afghanistan che ospitano molti giovani salafiti, tentati dalla jihad, sostiene Atwane.

L'unico grande rammarico nella vita di Haqqani è stato non aver potuto assistere al disimpegno militare americano nel modo in cui aveva assistito al ritiro sovietico dall'Afghanistan. Un compito ora affidato a suo figlio Siraj Eddine.

Il signor Atwane, l'unico giornalista al mondo ad aver incontrato Osama bin Laden nel 1996 nel suo rifugio a Tora Bora, rivela il ruolo del leader di Al Qaida nell'avvicinare Haqqani e i talebani e nel proclamare "l'Emirato Islamico dell'Afghanistan».

7 - Il ruolo di Osama Bin Laden nella creazione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan

In allegato la storia di Abdel Bari Atwane

"Osama bin Laden è stato il vero artefice del riavvicinamento tra Haqqani e i talebani, un'alleanza che ha portato i talebani al potere con la proclamazione dello Stato islamico dell'Afghanistan", il primo movimento islamista a governare uno Stato.

Membro della tribù pashtun di Zadran, Haqqani si è laureato alla Madrasa di Dar el Ulm Haqqaniya. La sua perfetta padronanza della lingua araba e i suoi legami con l'ISI, i servizi segreti pakistani, gli sono valsi il sostegno dell'Arabia Saudita e, per estensione, di Osama bin Laden, il funzionario saudita in Afghanistan.

Nel 1991, comandò la prima forza alleata di mujahedin che riuscì a catturare una grande città, Khost.

Questa vittoria gli conferisce un immenso prestigio accentuato dal fatto che non prende parte alla guerra di potere tra alcuni signori della guerra (1992-1996).

“Eppure ingannato dagli americani e deluso dal loro comportamento nei suoi confronti, Haqqani ha preso la stessa strada di Osama bin Laden, impegnandosi in una guerra di vessazioni antiamericana in Afghanistan.

Occuperà l'area di Mir Inchah, una grande città del Waziristan, per farne la sua base per lanciare la sua guerriglia contro le truppe della Nato, arrivando addirittura a compiere un tentativo di omicidio contro il presidente Hamid Karzai, primo presidente post invasione americana.

L'amministrazione repubblicana del presidente Donald Trump era tanto più preoccupata per l'estensione dell'influenza dei talebani in Afghanistan in quanto il figlio di Haqqani, Siraj Eddine Haqqani, assume la carica di vicepresidente del movimento islamista.

Dopo quasi 20 anni di guerriglia antiamericana e contro due successivi presidenti filoamericani, Hamid Karzai e Achraf Ghani, i talebani ora controllano quasi il 70 per cento del territorio afghano.

Un punto culminante nella storia afghana attraverso la sua forte personalità, la scomparsa di Haqqani promuoverà un consolidamento delle relazioni tra i talebani e Al Qaida, tramite suo figlio, Siraj Eddine, N°2 del movimento talebano, al fine di contrastare la crescente influenza di Daesh nelle zone montuose afghane che ospitano molti giovani salafiti, tentati dalla jihad.

L'unico grande rammarico nella vita di Haqqani è stato non aver potuto assistere al disimpegno militare americano nel modo in cui aveva assistito al ritiro sovietico dall'Afghanistan. Un compito ora affidato a suo figlio Siraj Eddine.

Il mullah Omar rifiuterà categoricamente tutte le offerte dell'Arabia Saudita per riavere Osama bin Laden.

* [https://www.madaniya.info/2021/04/02/loffre-de-larabie-sa Arabia-au-mollah-omar-pour-recuperer-oussama-ben-laden-chef-dal-qaida/](https://www.madaniya.info/2021/04/02/loffre-de-larabie-saoudite-au-mollah-omar-pour-recuperer-oussama-ben-laden-chef-dal-qaida/)

Per il relatore di lingua araba, il racconto pubblicato sul sito online “Ar Rai Al Yom”:

* [Osama Bin Laden all'origine del riavvicinamento tra il Movimento Haqqani e i Talebani](https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1/)

Traduzione di Claudio Buttinelli. Roma

**Yemen: la caída de Ma'rib, un rotundo desaire para la coalición petro-monárquica y sus patrocinadores occidentales**

 **Para darse de baja de esta lista** robertbibeau@hotmail.com

 6.7.2021

Este artículo está disponible en la revista web: http://www.les7duquebec.net

En: : https://les7duquebec.net/archives/265093

**RENÉ NABA - Este texto se publica en colaboración con**[**www.madaniya.info.**](http://www.madaniya.info.)

.

El retroceso de Arabia Saudita hacia Siria: el arabismo, el mejor antídoto contra el extremismo islámico. Hacia una convergencia entre Al Qaida y los talibanes para contener a Daesh en la zona AF-PAK (Afganistán-Pakistán)

1- Al Qaida al rescate de Arabia Saudita en Yemen

Los hutíes consiguieron sitiar Ma'rib (Yemen), a finales de abril de 2021, tras tres meses de encarnizados combates, a pesar de los incesantes ataques de la aviación petro-monárquica, el bloqueo occidental de los puertos yemeníes, las amenazas de Estados Unidos a hacer cumplir el Capítulo VII de la Carta de la ONU que establece sanciones para poner fin al asedio de la ciudad; a pesar, finalmente, del refuerzo de los yihadistas de Al Qaida y del partido islamista Al Islah.

La conquista de la colina roja - "Tal'at Al Hamra" -, la fortificación defensiva más importante de la capital de la zona petrolera de Yemen por los yemeníes "descalzos", el lunes 26 de abril, fue un punto sin retorno a el curso de la lucha en el sentido de que bloqueó las rutas estratégicas de suministro de la ciudad en beneficio de los hutíes.

Desde el comienzo de la Batalla de Ma'rib, la jerarquía militar pro-saudí yemení ha pagado un alto precio por la guerra. Cerca de treinta oficiales murieron allí, incluidos cinco altos mandos: el general Abdallah al Hadiry, adjunto operativo del general Ali Mohsen Al Ahmar, el comandante en jefe yemení de las tropas pro monárquicas, su jefe de personal, el general Abdallah Al Arar, su colaborador más cercano, el general Adel Al Qamiry, así como el general Abdallah Al Hadry, director de justicia militar y el coronel Abdel Ghani Salmane, responsable de la administración del cuerpo de oficiales.

**Sobre las pérdidas de la jerarquía militar pro-saudí, vea estos enlaces:**

* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/305031/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/305031/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF)
* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/305135~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/305135/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1)

La caída de Ma'rib constituiría un resonante desaire para la coalición petro-monárquica y sus patrocinadores occidentales, o incluso un punto de inflexión en la guerra en la que Ma'rib representa el último bastión del presidente en el exilio Abd Rabbo Mansour Hadi, en lo que era Yemen del Norte antes de la unificación del país en 1990.

Seis años después de haber expulsado al presidente Hadi de su capital, Saná, en febrero de 2015, tres años después de la destrucción de las instalaciones del gigante petrolero saudí ARAMCO, la conquista de M'arib parece haber asestado un duro golpe a los militares. credibilidad de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y, más allá de eso, a la sagacidad estratégica de los dos líderes de la contrarrevolución árabe, los dos impetuosos príncipes herederos, Mohamad Ben Salmane (Arabia Saudita) y Mohamad Ben Zayed (Abu Dhabi). ), iniciadores de esta guerra de agresión contra los países árabes más pobres en 2015.

Ganado a pesar del refuerzo de Al Qaida y el partido Al Islah, la rama yemení de la Hermandad de los Hermanos Musulmanes, esta hazaña de armas parece impulsar a los hutíes al rango de jugador importante en la Península Arábiga, de la misma manera que. Hezbollah libanés en Oriente Medio.
Capital de la zona petrolera de Yemen del Norte, Ma'rib produce cerca del 10% del diésel y, sobre todo, el 90% del gas licuado de petróleo que se consume en el país. Capital del antiguo reino de Saba, ubicada a 120 km de Sana'a, es el punto de partida del oleoducto Isa de Marib-Ra. La participación de Al Qaida y el partido Al Islah en los combates de Yemen en el campamento saudí fue informada por el periódico libanés Al Akhbar el 10 de abril de 2021 y el 24 de abril de 2021.

2 - El disparo de advertencia balístico sirio en el perímetro de seguridad de Dimona y el precedente del dron de Hezbollah

Como telón de fondo de las negociaciones de Viena sobre la energía nuclear iraní y las conversaciones saudí-iraníes en Bagdad, la victoria hutí debería ampliar el margen de maniobra de los principales protagonistas del eje de impugnación a la hegemonía israelí-estadounidense en la zona, cuyo líder Irán, Siria, el punto focal de su resistencia, y los líderes de su guerra asimétrica, Hezbollah y los hutíes en ambos extremos del mundo árabe, los libaneses contra Israel, los yemeníes contra Arabia Saudita, los dos puntos de articulación de la estrategia estadounidense en el Medio Oriente.

Además, la advertencia balística siria disparó, de ninguna manera fortuita, en el perímetro de seguridad del sitio nuclear israelí de Dimona, en el desierto de Negev (Al Naqab) y el suministro de seis petroleros iraníes a Siria, un convoy escoltado por Rusia Las fuerzas navales, en vísperas del Ramadán 2021, rompiendo así el doble embargo estadounidense contra Siria e Irán, dan testimonio del grado de movilización de los manifestantes en el campo atlantista y su determinación de oponerse a sus acciones, tanto en Ucrania como en el Medio. -Este.

Como recordatorio, la anexión de Crimea por parte de Rusia el 16 de marzo de 2014 tuvo lugar el mismo día de la caída del bastión yihadista de Al Qoussayr, en Siria, en manos del Hezbolá libanés.

Como recordatorio, el lanzamiento el 2 de octubre de 2012 de un avión no tripulado de Hezbollah en Israel fue la primera incursión aérea exitosa de la aviación árabe desde la guerra de octubre de 1973, hace 47 años. Su vuelo sobre el sitio nuclear de… Dimona, ya había demostrado en ese momento la ausencia de hermeticidad de la "cúpula de acero" israelí, construida con medios costosos con ayuda estadounidense para inmunizar el cielo israelí de cualquier ataque hostil.

Esta hazaña militar de Hezbollah, y consecuentemente de Irán, había aparecido como una demostración espectacular de su capacidad tecnológica con fuerte significado psicológico tanto en Israel como en Estados Unidos, frente a la agrupación de países sunitas que gravitan en la órbita atlantista.

El avión no tripulado de Hezbollah que hizo su incursión aérea en el espacio israelí fue conocido como AYOUB (JOB), un símbolo de paciencia en la civilización árabe y musulmana. Sabr Ayoub ... paciencia ... todo un programa.

**Para el hablante de árabe, consulte estos dos enlaces:**

* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/303637/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/303637/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD)
* [~~https://www.al-akhbar.com/Yemen/304760/~~](https://www.al-akhbar.com/Yemen/304760/%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%B1)

En retrospectiva, el arrastre árabe colectivo de Israel en el otoño de 2020 puede explicarse por la estampida petro-monárquica en Yemen, el más pobre de los países árabes, y el deseo de los antiguos bucaneros de la costa pirata de ponerse bajo control. mientras surge la posibilidad de la quiebra financiera de las petromonarquías para el año 2035, según las previsiones del FMI, y la constitución de un bloque euroasiático fuera de la zona de influencia americana, es una pesadilla estratégica para la OTAN.

* La perspectiva del FMI en este enlace:  [https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economique-du-fmi-a-lhorizon-2035/](https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economiques-du-fmi-a-lhorizon-2035/)

3 -El retroceso de Arabia Saudita hacia Siria: el arabismo, el mejor antídoto contra el extremismo islámico.

Ante estas perspectivas alarmistas, las previsiones del FMI y los reveses militares petro-monárquicos en Yemen, Arabia Saudita ha dado un paso atrás en su política. Además del cierre de la oficina de representación de la oposición petro-monárquica extraterritorial siria en Arabia Saudita, el jefe de los servicios de inteligencia saudíes, el general Khaled Al Houmeydane, realizó una visita a Damasco a fines de abril de 2021 para conversar con el presidente Bashar Al Assad y su asesor para asuntos de seguridad, el general Ali Mamlouk, con el objetivo de normalizar las relaciones entre Damasco y Riad.

La reapertura de la embajada saudí en Damasco podría producirse después de la fiesta de Fitr, que tradicionalmente marca el final del mes sagrado del ayuno, el Ramadán.

Según las indiscreciones denunciadas por el sitio en línea "Ar Rai Al Yom", los saudíes alegaron a sus interlocutores sirios que "el arabismo (el sentimiento de pertenencia a la nación árabe) es la mejor antidoto del extremismo islámico".

Para el hablante de árabe, los detalles de esta visita en este enlace:  [https://www.raialyoum.com/](https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/)

4- La embriaguez del diario Liberation sobre el general Ali Mamlouk

Como recordatorio: la muerte de Ali Mamlouk fue anunciada en la primavera de 2015, hace seis años, por la prensa británica en una operación de embriaguez destinada a desmoralizar a las tropas del gobierno sirio en vísperas de una ofensiva combinada de los yihadistas de los Altos del Golán. y el Frente Sur, el sector de Daraa, la región fronteriza jordana con Siria.

Los periodistas franceses generalmente presentados como grandes conocedores de los asuntos de Oriente Medio tomaron la información sobre Ali Mamlouk mencionando su despido y bordando extensamente las razones de su expulsión. Seis años después, el general Mamlouk sigue en su puesto. Tales desvaríos, en un contexto de presuposiciones ideológicas poscoloniales, explican en gran medida el desastre estratégico de Francia en Siria.

El desalojo del general Ali Mamlouk fue anunciado por periodistas franceses supuestamente especialistas en el mundo árabe: Jean Pierre Perrin y Hala Kodmani

* [~~http://www.liberation.fr/monde/2015/05/11/damas-la-chute-de-mamlouk-patron-des-services-secrets\_1307029~~](http://www.liberation.fr/monde/2015/05/11/damas-la-chute-de-mamlouk-patron-des-services-secrets_1307029)
* <https://www.madaniya.info/2016/04/01/syrie-riad-hijab-bouffon-roi/>

5- Una legión islámica mercenaria

No es indiferente observar al respecto que Al Qaida y el partido Islah son dos grupos islamistas inscritos en la lista negra de organizaciones terroristas, pero cuya asistencia militar fue solicitada por Arabia Saudita, en nombre del primate sunni, con el acuerdo de los tres occidentales.

El compromiso de Al Qaeda con la guerra de Yemen, junto a las fuerzas saudíes, -sin objeción de los países occidentales aliados a la petromonarquía (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) -, sella, en el orden subliminal, la connivencia, al menos la tolerancia, de los tres países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con el terrorismo islámico internacional.

Es cierto que el Congreso estadounidense ha criticado a los Hermanos Musulmanes en un informe, pero la administración estadounidense, ya sea republicana o demócrata, respalda la cooperación con esta hermandad siempre que sirva a los intereses imperiales de Estados Unidos y sus aliados regionales.

Se adjunta el informe del Congreso estadounidense destinado principalmente al consumo interno estadounidense.

**Informe del congreso sobre la amenaza global de la Hermandad Musulmana**
<https://docs.house.gov/meetings/GO/GO06/20180711/108532/HHRG-115-GO06-Transcript-20180711.pdf>

Simétrica a la participación de grupos terroristas de Siria en Libia y Nagorno-Karabaj, en nombre de Turquía, la participación de Al Qaeda en la guerra de Yemen en el campo saudí tiende a dar crédito a la imagen de un mercenario de la legión islámica operando como una fuerza suplementaria para los poderes regionales musulmanes.

Sobre lo que está en juego en la guerra en Yemen lanzada por la coalición petro-monárquica, vea estos enlaces:

* [https://www.madaniya.info/2015/05/01/yemen-arabie-sarabe-arabie-sarabe-versus-al-qaida-1-2/](https://www.madaniya.info/2015/05/01/yemen-arabie-saoudite-arabie-saoudite-versus-al-qaida-1-2/)
* [https://www.madaniya.info/2015/05/04/yemen-arabie-sarabe-arabie-sarabe-versus-houthistes-2-2/](https://www.madaniya.info/2015/05/04/yemen-arabie-saoudite-arabie-saoudite-versus-houthistes-2-2/)

Más allá de estos dos movimientos islamistas, la coalición petro-monárquica cuenta con el apoyo de Occidente, que asegura el bloqueo marítimo de los puertos yemeníes, así como de Israel, que realiza acciones de hostigamiento contra la flota petrolera iraní en la zona.

Aliados de grupos terroristas en la guerra de Siria, Occidente ya había echado una mano a Al Qaida para hacerse un hueco en Hadramaut, para lo que hizo de esta provincia de Yemen del Sur su plataforma operativa.

Acerca de Al Qaida en Hadramaut, consulte este enlace:  <https://www.renenaba.com/le-yemen-entre-unite-et-partition/>

6 - Hacia una consolidación de relaciones entre Al Qaida-Talibán en la zona AFPAK (Afganistán Pakistán).

Al Qaida podría extender su cooperación en Asia con el movimiento talibán, particularmente en la zona AFPAK (Afganistán-Pakistán), debido al papel que asumió su fundador, Osama bin Laden, en la creación del Emirato Islámico de Afganistán, defiende su parte, el Sr. Abdel Bari Atwane, director del sitio en línea “Ar Rai al Yom”.

Dicha cooperación podría forjarse en la perspectiva de la próxima retirada estadounidense de Afganistán, el 11 de septiembre de 2021, ya que la administración demócrata está trabajando para consolidar el poder del presidente Ashraf Ghani al poner un ejército de 300.000 soldados con un armamento sofisticado, supervisado por instructores de compañías militares privadas, la forma moderna del mercenarismo occidental.

Este acercamiento entre los dos antiguos aliados de la guerra antisoviética en Afganistán podría verse facilitado por la desaparición de Djalal Eddine Haqqani, formidable caudillo afgano, fallecido el 3 de septiembre de 2018, uno de los artífices de la derrota soviética en Afganistán y de la toma del poder en Kabul por los talibanes.

“Desde la muerte de su líder fundador, Mullah Ahmad Omar, el movimiento ha llevado a cabo una profunda reorganización de sus estructuras, bajo el liderazgo de Siraj Eddine Haqqani, hijo de Djalal Eddine Haqqani.

“Desde entonces, los talibanes han rechazado todas las tentadoras ofertas de negociación del actual presidente Ashraf Ghani, incluida la de presidir un gobierno afgano, varios de los cuales se cree que están en manos de partidarios del presidente.

“Estados Unidos abolió así, en 2019, una ayuda financiera de 300 millones de dólares destinada a Pakistán reprochando a este país su pasividad en su “lucha contra el terrorismo”. En el lenguaje del código estadounidense, esto significa la ausencia de presión de Pakistán sobre los talibanes para favorecer un acuerdo que permita la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, en el período previo a la campaña para la reelección del republicano Donald Trump.

Después de 18 meses de negociaciones en Doha (Qatar), Estados Unidos y los talibanes concluyeron, a principios de 2020, un acuerdo que prevé una retirada militar estadounidense condicional en un plazo de catorce meses. Un arreglo generalmente visto como una rendición estadounidense a los desiderata de los talibanes.

Destacado en la historia afgana por su fuerte personalidad, la desaparición de Haqqani promoverá una consolidación de las relaciones entre los talibanes y Al Qaida, a través de su propio hijo, Siraj Eddine, N° 2 del movimiento talibán, con el fin de contrarrestar la creciente influencia. de Daesh en las zonas montañosas de Afganistán, que son el hogar de muchos jóvenes salafistas, tentados por la yihad, argumenta Atwane.

El único gran pesar en la vida de Haqqani fue no haber podido presenciar la retirada militar estadounidense de la forma en que había presenciado la retirada soviética de Afganistán. Una tarea ahora le ha sido encomendada a su hijo Siraj Eddine.

El Sr. Atwane, el único periodista del mundo que se ha reunido con Osama bin Laden en 1996 en su refugio en Tora Bora, revela el papel del líder de Al Qaida en acercar a Haqqani y los talibanes y proclamar el "'Emirato Islámico de Afganistán”.

7 - El papel de Osama Bin Laden en la creación del Emirato Islámico de Afganistán

Se adjunta la historia de Abdel Bari Atwane

"Osama Bin Laden fue el verdadero artífice del acercamiento entre Haqqani y los talibanes, una alianza que impulsó a los talibanes al poder con la proclamación del Estado Islámico de Afganistán", el primer movimiento islamista en gobernar un estado.

Miembro de la tribu pastún de Zadran, Haqqani se graduó en la Madrasa de Dar el Ulm Haqqaniya. Su perfecto dominio del idioma árabe y sus vínculos con el ISI, el servicio secreto paquistaní, le valieron el apoyo de Arabia Saudita y, por extensión, de Osama bin Laden, el funcionario saudí en Afganistán.

En 1991, comandó la primera fuerza aliada de mujahedin que logró capturar una gran ciudad, Khost. Esta victoria le confiere un inmenso prestigio acentuado por el hecho de no participar en la guerra de poder entre ciertos señores de la guerra (1992-1996).

“Sin embargo, engañado por los estadounidenses y decepcionado por su comportamiento hacia él, Haqqani tomó el mismo camino que Osama bin Laden, participando en una guerra de acoso antiestadounidense en Afganistán.

Ocupará el área de Mir Inchah, una gran ciudad de Waziristán, para convertirla en su base para lanzar su guerra de guerrillas contra las tropas de la OTAN, llegando incluso a llevar a cabo un intento de asesinato contra el presidente Hamid Karzai, primer presidente post invasión americana.

La administración republicana del presidente Donald Trump estaba más preocupada por la extensión de la influencia de los talibanes en Afganistán, ya que el propio hijo de Haqqani, Siraj Eddine Haqqani, está asumiendo el cargo de vicepresidente del movimiento islamista.

Después de casi 20 años de guerra de guerrillas anti-estadounidense y contra dos presidentes sucesivos pro-estadounidenses, Hamid Karzai y Achraf Ghani, los talibanes ahora controlan casi el 70 por ciento del territorio afgano.

Destacado en la historia afgana por su fuerte personalidad, la desaparición de Haqqani promoverá una consolidación de las relaciones entre los talibanes y Al Qaida, a través de su propio hijo, Siraj Eddine, N°2 del movimiento talibán, con el fin de contrarrestar la creciente influencia de Daesh en las zonas montañosas afganas que albergan a muchos jóvenes salafistas, tentados por la yihad.

El único gran pesar en la vida de Haqqani fue no haber podido presenciar la retirada militar estadounidense de la forma en que había presenciado la retirada soviética de Afganistán. Una tarea ahora le ha sido encomendada a su hijo Siraj Eddine.

Mullah Omar rechazará categóricamente todas las ofertas de Arabia Saudita para recuperar a Osama bin Laden.

* [https://www.madaniya.info/2021/04/02/loffre-de-larabie-sa Arabia-au-mollah-omar-pour-recuperer-oussama-ben-laden-chef-dal-qaida /](https://www.madaniya.info/2021/04/02/loffre-de-larabie-saoudite-au-mollah-omar-pour-recuperer-oussama-ben-laden-chef-dal-qaida/)

Para el hablante de árabe, la historia publicada en el sitio en línea "Ar Rai Al Yom":

* [Osama Bin Laden en el origen del acercamiento entre el Movimiento Haqqani y los talibanes](https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1/)

Traduccion por Claudio Buttinelli. Roma