***الرفيق صفقان < صرخة في وجه كل غافل عن حقيقة ثورتنا >***

***ولد الرفيق صفقان في كردستان الجنوبية ، ترعرع في أحضان عائلة وطنية ، منبع الشهادة والمقاومة وباتمامه الدراسة في المعهد المتوسط الهندسي تعرف على فكر وايدولوجية الحزب منطلقاَ من احساس النابع بالوطنية بالشهداء كقوة معنوية كبيرة تحرك النخوة والغيرة مما دفعه للطلب من الحزب الانضمام الى صفوف الثورة فتلقى تدريباته السياسية والعسكرية ولجسارته واحساسه بمسؤولية في حماية الرفاق كان ينطلق بروح مضحية لحماية ومساعدة رفاقه ، وبدخوله الى ساحة الوطن قال : < الثورة هي مهنة مقدسة والانفجار الثوري الصحيح هي العمليات التي تهز كيان الفاشية > .***

***وبدخوله الوطن وفي جبل بيخير حصل اشتباك بين المجموعة الجديدة وقد اوات الخيانة المتمثلة بالقومية البدائية واستشهد قائد المجموعة الرفيق ( صبحي ) حيث سلم الرفيق صفقان سلاحه فعاهده ان يقاوم حت الرمق الاخير وأستلم زمام المبادرة في يده وحارب الخيانة واستطاع ان ينقذ المجموعة من الحصار فكان له شرف المقاومة العظيمة في جبل بيخير وجبل الابيض وفجر غضبه في وجه العملاء والمرتزقة . وكان يقول : < في الحرب سنخنق الخيانة هنا في هذه الحرب> وبعد انتهاء الحرب توجه مع مجموعته الى زلة حيث شارك في الكونفرانس الحربي المخططات التحضيرية لقفزة 1993 وفيما بعد توجه الى سرهد كقائد لمجموعة وشارك في الكثير من الاشتباكات والعمليات الثورية في كثير من العمليات التي شارك فيها يتمتع بروح رفاقية عالية وشجاعة فائقة . استشهد الرفيق صفقان اثر حدث بينهم وبين قوات الفاشية في 20-5-1993 والتحق بقافلة الشهداء فعهداً أيها الرفيق كما عهدت أنت < العهد شرف والشرف لا يداس > أن نسير على خطاك وان ذكراك ستصبح فداءً لوحدة كردستان .***

***رفاق السلاح***