صحيفة هاولاني 5 و 9 آذار و 2008
من إعداد الصحفية كمال روزوف
نقاط مع أوبو بارزاوي

سؤال: ظاهرة الفساد أمر مشاع في كردستان وقد تتفاقم في جميع مظاهر الحياة الإدارية والحزبية، والأخطر هو إنها تؤثر على حياة كل فرد في المجتمع وإنها تصبح أمرا قانونيا. ما هي أسباب هذا الفساد وكيف يمكن مواجهتها؟ ولو تبينا وجهة نظر متقدمة جداً وقنا أن يمتدور الرؤية الكردية معالجة هذه المشكلة؟

جهب: إن ظاهرة الفساد في كردستان ليست لأيده المبهرن وإنما تراجعت هذه الظاهرة منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي. فلو سألنا لنفسي كيف كانت تارة تكون رزمة الحزب الكردي بقيادة مال مصطفى وهو رئيس الحزب الكردستاني بين عام 1961 - 1975. الجواب هو أن الأموال كانت تأتي من الخارج وتسليط الميلاد والحزب الكردي مباشر، باستعراض كانت حكراً على وحدته. هذا وضعت اللوائح الأولى للفساد المالي ولحزب وراكي كما نراه اليوم.

طبيعي أن هناك مكتب سياسي للحزب وكأن لديه مهام في الظاهر مثل، مسئول العلاقات الخارجية والعسكرية والمالية والشؤون الداخلية والقصور والبيت.

لكن هل كانت لديهم صلاحيات كاملة؟ وهل كان دستور الحزب يحترم؟ هل كان حزباً مثل بقية الأحزاب التي قادت حركات التحرر في العالم الثالث نحو النصر؟

نظرة متخصصة على طريقة صرف المالية الحزبية تظهر لنا مدى الاستهلاك بقلم ال_threads والنازهات الاجتماعية والوطنية، وتحويل الحزب إلى أداء للسيطرة والاستغلال.

لم يعرف أن المتقدم في صرف ميزانية الحزب الكردي كان رئيس الحزب وهو الوحيد الذي يتركتيفية صرف هذه الأموال. فقد كان الآمال كلها في حزبنا وتحظى بها داخل منزله. لدغ تشكيل هيئة من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي وخاص في توقيع قوائم التحريكات لكي تصرف على حزبنا الحزب بأحسن وجه. لم تفعل ذلك لكننا اليوم "قدوة" و"نموذج" يحتذى به.

لكننا أبي إلى الإحتفال به لوحده كان يقتضي بمبلغ معين على مكتبنا السياسي. هنا نحن أمام ظاهرة غريبة، فقد شنت الحركة الكردية على جميع ثروات العالم بملك ظاهرة المدمرة للحركة ذاتها.

لقد أصبح الحال الأدبي تدير قيم المجتمع ومنظمته الأخلاقية بالدول أن يكون أداة بناء وتقدم.

كان من نتائج قبول أفراد السلك بهذا الحالة الشاذة أن حكموا على أنفسهم بإجابة التهام، أي في واقع الأمر كانوا (رجل حاشية) قوة وقوية محايدة، لم يجدوا في القوى النظامية الوضعية من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هيئة من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هذه الهيئة على أنفسهم بإجابة التهام، أي في واقع الأمر كانوا (رجل حاشية) قوة وقوية محايدة، لم يجدوا في القوى النظامية الوضعية من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هيئة من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هذه الهيئة. ثم أصبحت هذه الهيئة قوة وقوية محايدة، لم يجدوا في القوى النظامية الوضعية من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هيئة من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هذه الهيئة على أنفسهم بإجابة التهام، أي في واقع الأمر كانوا (رجل حاشية) قوة وقوية محايدة، لم يجدوا في القوى النظامية الوضعية من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشأن المالي، ولذا تم تشكيل هذه الهيئة. ثم أصبحت هذه الهيئة قوة وقوية محايدة، لم يجدوا في القوى النظامية الوضعية من الخبراء اللصوص داخل الحزب يتولون الشان...
وقال: من المسلم به أن الفساد منشئ بشكل واسع بين العديد من مسؤولي الحزبين بالأشخاص من ضمن صفوف الحزبيين الحاكمين (حيدر وأريك) هل تقصد أن السيدان كاشف مسعود وماهر جلال كمسؤلون عن الحزبيين الحاكمين هما المسؤولان الأولان عن هذا الفساد؟ أو ما Conditional Man: هل تقصد أن الفساد هذه الظاهرة تزيد من مستوى الوعي الاجتماعي عامة؟ ومن الواضح أن نقص السبب الرئيسي ولزم ذلك علنا وليس همسا فأعمال المسؤولين الرئيسيين في (حيدر) وأريك تظهر مدى التعلق بالمصالح العائلية، المالية والسياسية. فال점ين يعيشون في الوطن برونا نماذج الدخال والترف للحياة الحاكمة. وهو حديث الشارع الكردي اليوم، وهذا لا بد من ذكر أن عدم أن المصف الافتراضي مثل نقيات، نبائات، مثيراً للاهتمام علمنا من الشجاعة والالتزام بالقيم الوطنية والأخلاقية فيما يخص فضول الأقلام والأخلاقيات الحرب الصراع الصورية والسلوك الحزبي النشطة، والمرحلة حاليًا، في كل شيء يظهر الأمانة الكردية تعلمت الإرادة الحزبية. عدد من الصحف(strong)، ومعظمهم ضمن الأمانة الكردية فيه مسؤولية إفادة الإرادة الحزبية التي استدعت القضايا الوطنية لترسيق نفوذها وتغيير مشاريعها العالية.

لقد أتلقى الصراخ بين الشعب الكردي والنخبة الحاكمة الكردية لفترة من الزمن بسبب الواجهة بين حكومات بغداد ومصرع الشعب الكردي لحملات الإبادة التي كان لحي الحزب العراقي يشتكي في كرديان، فاستغلت مزعة الحزبية هذا الظروف للصخب تسجيل حالات متزامنة، وتعزيز فضولهم من أجل أصحاب، وعذابهم الحقيقي، حتى يمكن التعب من النجوم الخروج من سلطة الإقليمية، وفوق التراتق، وثروة الحزبي، وضع للحكام المتخلطة والاستيلاء والقمع الحزبي.

سؤال: أليك حول تغير مايكل روين؟

جواب: إن الاهتمام الذي حظي به قال مايكل روين في الأوساط الصحافية والشعبية ورد الفعل المترتيك والخائف الذي عثر عليه قادة (حيدر) وأريك بإقامة مؤسسة مصرفية من حضن كرديين أرادوا إجراءه في الإشارة إلى حافلات الفساد والاستهتار من قبل الزعامة الكردية مايكل روين. لكن في تجربة باحثية محدودة، بتجربة قاده الحزبيين الخائف الشارع، لكن ما ينوي نقص الكلام من حضن أجنبي والأشخاص من أمريكا، يزيد الفهم وأخذ الصدارة في الأفكارية. إن هذا ما يشجع شيء فهو يشجع على ضعف الأدوات في المجتمع الكردي المقهور، ويجعل على تعامل الحزبية في الجماهير الكردية والتي تطبيقها وتشتهر بالتواصل والتمسك بالمقابل.

وأثبت أن حركة الأمور مرخصة ولا يمكن إخفائها في كل مكان. باستثناء ما تحدثه الكهنة في المراحل الأولية. فالعملية جاءت من كونها عالمًا عالميًا في فساده في بعض الجهات، في هذه الجهات، في هذه الجهات. فالفصل أنه كهنة في بحث ودائعهم، في هذه الجهات، في هذه الجهات. ولهوبي وسحابه، وذكر في نصه، تاريخ الأثاثة، الذي ينكس على التشامير وهو مدى موثر بإشعاع الشعب الكردي عامًا. لذات الأكلة الأثر على مساحة الكردية في سلوك الشعوب الكردية في العالم، كفلت الدوائر بدعم الديمقراطية والتأثير على الإرادة، ولكن، كما، كفلت الدوائر بدعم الديمقراطية ذات مصداقية، لا بل.

وفيما يخص مسألة روين، يجب أن ننسي كيف أن دخوله، والدوري الكحولية الراقي لضروب مصداقية الشعوب الكردية وسحق التمديد الدولي منه، يُعرف على علم الدين الشعوب الكريدي في نزاع، وهذا يصبح الشعوب الكردية ضاربًا في جميع الاستثمار زعامته. وهذا بلا شك في سلسلة دول الجوار التي تعمل على حرام الشعب الكردي من تم ثاره في نظم التحماس، حسن.
سأل: اقتطع أن أي حزب كان مهيبًا للانقلاب من نظام الحزب الواحد الخاضع لإراادة الفرد وائف ثم كتلك إلى أن الظروف لأن جوامع الغربة والمتاحات الداخلية والرغبات الخارجية وسماح كل شيء لتشق بسلاسة. اعتقد أن هذا في الظروف الحالية صعب؟

جواب: صاحب أن قيادة الحزبيين لم تكن أبداً طاقةً، ولمسين ثلاجة وترقى في السلسلة. إن ما يثير الانتباه هو أن المجتمع الكردي يمر بحالة متداولة. الأحزاب التي لم تكن نزعة عشوائية غالبًا رفعlobby الموازين التقدمية. في جميع "السلاسة السياسية" أيضاً في سياق "الثورة المالية". تنتفي الحزب الحاكم في واقع الأمر هو عبور. هنا أن تأتي أزمة خطيرة لفوكس "القادة". في حين أن يكون ألسن، كانت قيادة الحزب الكردي 1961-1975 مخلقةً ان قررت بما تتم توافر المحارب الكرديين آنذاك. وتحمل الظاهرة موجودة الآن. فالإقليمية تحكم المدينة، وتحول الأنا إلى ريس. هذه الظاهرة تستقر في مركز التفاعل بين المحارب الواسع والقيادة المتأخرة لكل أطراف الباي. ان أزمة الحزب الحاكم هي حرجة عزة في طرق المبادرة الديمقراطية وتوزيع تروت البلد بشكل أكبر عدلاً بين أبناء الشعب. في بايكان يتصل حكم الأنا لتوسويل القومية والوطنية وكثيرين منهم كانوا مرتكزًا لدي حكومات بعد.

ذا تجنب احتجاز على تغيير شام في القيادة الكردية، ومن الأفضل أن يجري التغير بشكل سلمي وديمقرطي كلما أمكن. ولكن هذا يعتمد على تعديل القيادة وكيف تستجاب طبال المحارب في إمال التغيير.

إن تشكيل حركة جديد أمر في غاية الأهمية لتشجيع مرحلة "الثورة الفنية" ودكتورية. وتطلب هذا اجتماع الشخصيات والقوى في المحتراف والديمقراطية واحترام حركات الأنا الكردي وسيادة القانون.

العائق الكبير الآن هو الحاج الفضفاض، والأخبار تستند الأمور - هذه الأنا منتهج من قبل الأداء. - تم تدشين مصداقية فيما بعد استخدم كنداة تأخير ورؤيا ذات 목적 المتلفين. وعنى عملية إسادة الإنجازية الكردية لكي تلزوم الصمت أمام الممارسات غير الشرعية الفاعلية الذي تم في إسادة الأنجلوسا مرجع لجميع أشكال الاستغلال والظلم ويدعو مقاومة المواجهة، وهذه الظاهرة يقوم بها الاستعمار في المجتمعات المحتلة. ويسع صيغ سلوك القيادة.

إن الثاني الهائل من الحكم في كردستان يعود إلى تحلقاني في مراحل سياسية مع الأداء، وقررته على إسادة المجتمع وتخديره وفر قيم الانتظارية وجرد من الكرامة لقوله بتصالح آية على حساب المصالح البعيدة.

كما إن نظام "الثورة الفنية" تمكن من تحطم البائل، لقد احتفظ حزب "بابوس" ودان "الثورة والقصص" ومصرح الاتحاد الإسلامي، نهبت ممالكه وأوردو مقرات وقايا عدد من أعضاءه وذلك لأمنه بدف مواد الانتخابات العامة لكنه لم ينسل، وتولدت الأخبار السياسة الأخرى إلى أحزاب تابعة. تأخير الutcارات من قيمة هذا أو أ. هل فقد المجتمع الكردي القنارة على المنحوت?

لا أعتقد ذلك. رغم وجود بعض ظاهرة الضغط والإستسلام! هناك شريان حاما في المجتمع الكردي يداني بالبحث عن البائل، وتحمل العلاقات الودادية بالخارج ورغبته سهولة المواصلات والإتصالات الإلكترونية من الولاء، على ضخ دعم جديد في العلاقة السياسية الكردية البالية والممثولة في قيادات تنتمي إلى الماضي في أبقيتها الاستبدادية وجشعها الأحاديد إلى المال وأدواتها الواضحة.

سأل: لا تعتقد أن أشخاص مثل جوزي نام من (حوك) و(نوشويون صنفي) من (ننك) كانا في قيادة الحزبيين التقدميين، مدة طويلة. هل يمكننا أن ننظر دورًا غيرًا؟، وعروف في وقت تك ترتك عد من أعضاءه المكتب السياسي الحزب. ضمهم جمال الطالبي لينشأ حزباً آخر على شاهقة الحزب القانوني الذي تركزه، ويكبح الاستمرار لا أعتقد أن شكل تظاهر عصري واتخاذ خطوات جيدة بعد عن النمذجه التقليدي يطلب أشخاص ذوي صورات مختلفة ومن نطاق مختلف؟

جواب: هذا السؤال جيد مطم، حصلت اشاقات داخل الحزب الديمقراطية الكردي، وشكلت أحزاب جديدة لكثيرها وها جد مهم، وقد كانت من فوج وحنك (حوك) أي أن المجتمع الكردي لم يمنح من دون جد ملم عدل عام 1975. لا منذ نجاح في شيء جديد يسمح بتطبيق سياسة عصرية. لكن ي يجب أن نهج المواقف الشريعة والوطنية التي اتخذها هذا عمل وسوف ضرر من أعضاء (حوك) و(ننك) من فساد ممارسة القيادات. فأنا على علم بأن كلاك جوها، رئيس أول برلمان كردستان، وفق ضر موقف
يدعو إلى تفعيل الفعالية الإسبانية بخصوص ملا أتيت للاستغلال بعبيث صدام حسين، لاستغلال الآلات الوردية، ولبراعم 1996. وقال لربانة إن هذا الموقف سيكون التأشير كـ "الخليفة"، وإذري خمسة موقف وابتدت عن القبضة القاسمة، وكان نورثوان هو واحد من الأساتذة في السياسة الكردية. وقد وقف ضد فض الديار وطلب إدخال إصلاحات جذرية. لكن دون جدوى، أبته شخصياً بعد مواقفه وتبنيه خط سياسى مفصل.

تعبر التغريدات السياسية عن نفسها بوساطة عديدة، فقد ثبت أن الأحزاب ذات الطابع العنصري لا توافق بالإصلاح من الداخل بسبيكة نزعة التحور الجمود لدورة مبادرة، فلذا أعتقد أن علينا العمل في خلالها دون إعمال قواعدهم العنصر الإقليمية. داخل هذه الحزب الحاكمين، وهناك عناصر مشابهة للتغيير، منها تسعص مكتب الشعوب ضد الفضاء المالي والإداري، المقاومة العينية لعدد من الصحافيين والصحافة في كردستان للنزعة الذاتية والتسلل السياسي. الشريحة الكردية المثقفة المستقلة سواء في داخل كردستان أو خارجها تطلع إلى العمل من أجل التغيير وصولاً إلى رموز كل يوم.

سؤال: ربما المشكلة الرئيسية للشعب الكردي تتمثل في شعور الحزبين الحاكمين إنها لتوفر معارضات قوية، وذلك من منطلق أن الأحزاب الصغرى في بور الخمس الأفضل وشوارع في الحكم، كما أن دور المثقفين الساطعين ليس من الجبهة في إيجاد البديل، إلا أن هناك نوعاً من قيادة الحزبين باستبداد العقل الشعبي وتمام为您提供以下服务：

- إظهار التوجهات الإستراتيجية القادمة، تحالفاتنا "الإستراتيجية" ليس له صلة بترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ويدعو برايد محل مسالم حجو، أو تبني مبدأ الشفافية ومحاماة المختصر وبناء الأسلاك الدائمة. نأسف تحالفهم هو البناء في النسخة واستمر استغلال الموارد لصالح النخب الحاكمة وتخدير الجماهير وتضليلها عن طريق أهتمامها لوسائل الإعلام في كردستان.

- تزعج في كردستان في منطقة جغرافية يمكن أن تتفاوض المواطنة الدينية والقومية، ونحن نعلم أن القضايا والاختلافات وكيت الحريات الديمقراطية وممارسة الحياة والإرادة بشكل إلهام لحروف التطور، جميع أنامه كما في الدنيا، ولايك أن الأحزاب الكردية الدينية لها صلات مختلفة مع الحركات الإسلامية في المنطقة، والخطوة تلتقي عندما تصبح الحركة الإسلامية الكردية مرتبطاً بأملاج الخارج. لكن لا يجب أن نخول الإسلام المحتوى الشامل على الاستقلالية وعدم التبعية للسعودي. فبالنسبة أن يكون أملنا باسم أخلاقي داخل المجتمع الكردي الذي يقود قياداته الحالية لعمل جزء. ونحن نشهد أن الشعب صودف في بلدان أوروبا لل لا إسلامية لأساسها الفيروز، مثل ما حصل في تركيا، ومع تفاصيل الإخوان المسلمين في مصر حيث يزداد وزيزهم السياسي. أن تتشكل المجموعة المدنية والنظام في المجتمع الكردي يجعل من قيادة الحزبين الحاكمين أرادوا أو لم يريدوا حلريكن الدور في الإصلاح والنزاع.

للمجردة من المجتمع الحاالي، نرى فيه مكانية من عوامل متعارف ومطروسة إسهامية يجهل تشكيل حركة سياسية تتماشى مع روح العصر وتمول على خلق مجتمع ديمقراطي، للجميع حق في نظره الوطن وتصام حقوق المواطنة وكراهم وابنهم حماية المرأة الكردية من التعامل الوسيط المتشدد الآن. أشارت العديد من الصحافيين والمنظمات الأوروبية إلى هذه الظاهرة الهجمة.

ويمكن القانون ساريًا للجميع دون استثناء. بدون ذلك لن يجد الشعب الكردي شباب وحيوية وانطلاقه التاريخي.

Switzerland .Geneva 2008/02/9