قرار المؤتمر العربي الفلسطيني الأول بباريس وقد اتفق الصلح في باريس.

13
1919/2/8

فصل مقاطعنا هذه عن اختنا العربية واعتبارها جزءاً منا فوقع الانتحاب على ثلاثة منهم حامل هذا الاجتماعي السيد توفيق حامد وقد أودعنا هذا الوفد نسخاً من مقرراتنا يمضها الذين بإسمنا وتعهدنا عنه يراجع من براجي ويخاطب من حقوقنا لدفع الحظر الصهيوني عن البلاد وتفعيل أمانتنا القومية طبب القرارات المذكورة فلا يجد عنها وأعلانا بذلك صار غربناً 8 شباط 1919.

إن بلادنا مقاطعة سوريا الجنوبية المشروفة فلسطين لما زالت مجمع الصهيونيين في جمل هذه البلاد وتنا وما لها في المدينة نعمها واستعراها دون حق ووقعنا على ما يصرحله الرئيس ويلسن ووافق عليه سائر دول الحلفاء من وجوه تعيين مصير البلاد العربية عبرة طبق رغبات مكاتبنا اجتماع أهليها وجميعها ووجودها وخياماً بين المنذريين ووقوعنا إلى القدس أنتينا ووقعنا مؤتزاً عدوياً ووقعنا إلى الحكومة العسكرية البريطانية تفاورنا المذكرة بالإبراء ضد نزاع الصهيونية واختيارها وكذلك رفعنا تقريباً أبيناً فيه رغبات الشعب العربي الذي نوب عنه والذي يبلغ عدد تفوقه نحو مليون شخص في شأن مصير فلسطين وان لا تتخلص عن اختنا سوريا الشمالية العربية المستقلة المرتبطة بالوحدة العربية الخارجية عن كل نفوذ أو حاية احتكاك ثم أنتينا من النصري ويفقد البارز حيث يجمع مؤتمر الصلح ليبنا عنا في إبلاغ احتجاجنا ورحنا ضر مزاعم الصهيونيين وآمالهم في سط在我ن في عدم

العضوان الآخرين هم الكاهن أحمد زايفي السعيد الدليمي
والمهندس جبران كرم، وقد حمل كل منها اعتادنا متابعاً النص
أعلاه بعملهم.

وقع هذا القرار ثلاثة وعشرون من أعضاء المؤتمر.