**مودي هو المسؤول عن فشل سياسة الهند في التعامل مع باكستان**

**اللوم يقع على مودي في فشل سياسة الهند في التعامل مع باكستان**

كانت إحدى السمات البارزة / المثيرة للانتباه للحكومة الهندية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، الذي تولى منصبه في نيودلهي في مايو / ايارعام 2014 ، تخليها عن السياسة المرنة في التعامل مع باكستان، وهي السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء السابق آتال بيهاري فاجبايي (الذي تولى المنصب منذ 1998 ولغاية2004) وخليفته مانموهان سينغ (والذي تولى المنصب منذ 2004 ولغاية 2014).

وكانت كشمير في مركز / محور / النزاع بين الهند وباكستان على مدى عقود ، وحاول فاجبايى حل هذه المسألة عن طريق بدء حوار مع رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف وبعد ذلك مع الرئيس برويز مشرف.

وعلى العكس من فاجبايي ، كان مودي صارما ومتشددا / عدائيا. وبالنسبة له ، تحتل باكستان أجزاء من الهند في ولاية جامو وكشمير بصورة غير قانونية ويجب أن يخلي الباكستانيون تلك المناطق من أجل ان تسودعلاقات أفضل بين الدولتين. وبالنسبة له ، تعد كشمير جزءا لا يتجزأ من الهند ولا يمكن فصله عنها، ولا يخضع للمناقشات الثنائية.

ومن ناحية أخرى ، تعد كشمير منطقة متنازع عليها بالنسبة الى باكستان التي تصر على أن مستقبل تلك المنطقة يجب أن يهيمن على / يتصدر المحادثات الثنائية.

بعد تولي مودي منصبه رئيسا للوزراء ، التقى نواز شريف في مايو / ايار 2014. ولكن إلغيت المحادثات على مستوى وزراء الخارجية التي كان مقررا عقدها في أغسطس / اب 2014 بعد أن التقى عبد الباسط المفوض السامي الباكستاني في الهند زعماء حركة حريات الانفصاليين الذين لا تعدهم الهند أصحاب مصلحة في نزاع كشمير.

ينبغي على رئيس الوزراء نارندرا مودي مراجعة سياسته في التعامل مع باكستان بشأن كشمير. ولابد له ان يسعى مع مستشاريه إلى استعادة العلاقات المثلى مع باكستان فضلا عن إحياء عملية السلام في وادي كشمير.

**Related Terms**

**(APHC) All Parties Hurriyat Conference**: مؤتمر جميع احزاب الحرية (اول بارتي حريات كونغرس)

(منظمة تضم تحت مظلتها العديد من الجماعات الانفصالية)

**exchanging artillery fire**تبادل نيران المدفعية:

**call the shots**: to be in charge, to be the boss: يدير الدفة / تكون السلطة بيده / يتخذ القرارات

**lasting peace**سلام دائم: