**النخب الليبرالية الشبابية في أفغانستان تتحدى طالبان**

تعد أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم ، التي دمرتها عقود من الصراع أدت إلى صعود الحركة الأصولية الإسلامية وهي حركة طالبان.

يأتي الطلاب الأفغان الموهوبون إلى جامعة إرفورت لدراسة السياسة العامة. ويأملون في العودة إلى بلدهم مسلحين بالمهارات اللازمة لشغل مناصب قيادية في الوزارات أو في المنظمات غير الحكومية.

تعارض النخبة / الصفوة الشابة ثقافة العنف وتقاتل من أجل إحداث تغييرات جوهرية في البلاد. وخلال العقد ونصف العقد الماضيين ، أحرزت أفغانستان تقدما كبيرا نحو إعادة بناء مؤسساتها وأنظمتها السياسية.

يحمل الشباب الأفغاني عبء وطنهم على أكتافهم. إنهم يشعرون بالضغط ، لكنهم طموحون ومتفائلون بشأن المستقبل.

منذ هزيمة نظام طالبان في عام 2001 ، تبنت البلاد بنية سياسية جديدة ، واقرت دستورا ، ونظمت انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وعلاوة على ذلك ، ازدادت المشاركة السياسية في النظام السياسي لما بعد طالبان ، خاصة بين النساء في أجزاء مختلفة من الولاية. هذه هي جميع الإنجازات التي حدثت نتيجة للعمل الشاق الذي انجزه الأفغان وشركاؤهم الدوليون.

بدأ الإصلاح الديمقراطي والحكم بعد انهيار حركة طالبان في أفغانستان. وحكمت طالبان نظامًا وحشيًا أصوليًا من عام 1996 لغاية عام 2001 .

وفي العقد ونصف العقد الماضيين ، اي في الفترة التي شهدت التحرر من سيطرة طالبان ، حققت أفغانستان استصلاحات كبيرة في مجالات مثل الادارة الرشيدة وسيادة القانون وحقوق المرأة وحرية الكلام.

 وعلى الرغم من المكاسب والتقدم المحرز على مر السنين ، تواجه البلاد تمردًا عنيدا تشكله بقايا طالبان والقاعدة.