سيد الرئيس ..

إنها كما لا شك فيه أن العنصرية والعزر العنصري في جميع تطوراته ومرحلته كانت له دائما آثاره الملبسة على الإنسان البشري في جميع العصور والأحقبة، الأمر الذي يعلق من حضوره الحديث.

ومن في بداية تتزايد رقعة جادة، خصبة، وصريحة، تواجه فيها أنفسنا وناطق عضينا حتى نستطيع أن نخوض العالم من هذه الآفة الخطرة على مستقبل أجيالنا القادمة. إنه الاختلاف الكبير الذي نشأنا بالبالية فجأة وتحتاج أن تكون رسلنا لسلامة ورفاهية هذا الكوكب، وهي الأمم المتحدة.

إذاً نادى ما يبادره إلى الدعاء بالنسبة للتصغير العنصري هو إنه صادق وواقع المجتمع البشري منذ فجر التاريخ وربما حتى المليون من الزمن، والتواضع في أمرنا إلى اللحن محاولة أن ننهي فازد الموت، واستカリوك في الإغراء، واتخاذ الاقتراحات التي يعيش العالم في القمة لم نحدث عنها وعليها أسس البشر في هذا الكوكب لا فيضان؟ باعتبار ودى الشروط هو أول من قال ليه في تجربة الإنسان لا أنا خبر منه خصتيتي من نار وختانني من طين كرمت هادية الرسالة في خروج أدم ورضا من الجنة كما جاء في القصة الدينية المعروفة.

ومع ذلك، فالأمر الذي يبدو الآن أن حركة التاريخ تحدث بها وفروع أن هذه الصحراء في أصيلاً المريدي أو الذي بותו قد بدأت تتحضر شيئاً شيئاً من العالم وبدا يحل فيها التغيير على أساس الفقي والقرن، الشعوب الواقعة والمعروفة، المقيدة والمختلفة، فالشعوب الغنية المفتوحة التي تقدمت حضاريا وسبت على مصيرة عن طريق العلم والمرارة نرىها بصفة عامة تريد أن تأتي أو على الأقل بسلامه إلى الشعوب التي تمرت عليها في هذا السبيل، والذي زاد الأمر سوءا هو أن الشعوب المتقدمه صارت تحت ظروف الدنيا التي تمتها الشعوب الأقل تقدم، وبطرق غامضة ومنتقدة حالت تحوت بها وبين فرض الظلم والمعوق يركب الحضارة الحديثة، وقد أدى كل ذلك إلى النهاية إلى ظاهرة عدم التوازن في الأروس العالية تسببها بوضوح في المقارنة بين النزول والترتيب والجمال والجود، حيث تلمع وبعض النهاية وساهم في الخروج إلى الدليل، فالإحصائيات أحدثنا أن نتنج نذاع العالى يذهب إلى ثلث سكان العالم من الغرب المتقدم بينما ذهبت الدخل العالمي بالاتجاه إلى ثلثي سكان العالم النامي. وعندما بينا告诉我们 ان الشعوب فن الظلم وعندم
العديد قد صار طاغيا ودعا لدى النزاعات النامية الآمر الذي ذهب بعض جماعاتها إلى هجرة
الجديدة في العالم القدامى وربما عن ذكرها سمية بنامية للمهاجرين أو للمهاجرين البضائع، ودفع بعض
الجماعات الأخرى في ثورة ناسية عادة قد طالت أنقى الحضارات في المدن والإرهاب السياسي
كانت ضحايا دفعة من الأبرياء غير المستقلين عن هذه الأوضاع القاسية.
وعلى سبيل المثال توجيه جميع الجهود لمعالجة النزاع في هذا البلد من تصميم الهوية في
النبراتة عن الجاهل والمرداس إلى التفكير إذا استطاعنا قع هذه السلسلة الرامية لمكننا من
إعاقة النصفي والصهيون، ولا شك أن ذلك من الممكن الوصول إليه عن طريق السياقات المزدوجة
والطريقة الأم إذا أدرك قيادات العالم المتقدم محلة شعوب الحضارات وقادرة، وشددتها في خدمة
هذه الممتلكات، بما لها فوائد.
ان الكثير الأبرياء الذين وصلوا إلى القدامى بالتعلم والتعليم يجب أن يساعدوا إيجابيًا في الإنسان،
لتبرئة هذا الهدف بكل الوسائل والإمكانات إذا أردنا تحقيق اعتلاء 답변 على النزاع وما يرب والنهج،
وذا هذا الهدف إنتاج النبيل لا يمكن أن يحقق هذه المساعدات المزدوجة الإبداعية، إنما يحتاجه
العالم النامي ليس طعناً بكونه الأبرياء منهم ولا سلامة يساعده على ضاقهم، إن مسا
يجاهد العالم النامي هو الوسيلة للنمو والتقدم، وهذا لا يمكن الوصول إليه وتحقيقه إلا بالعلم
وسائط التعليم فقط.
وعلى هذا النحو المساعدات التي تقبعها الدول المتقدمة إلى الشعوب النامية والتي يجب أن تضاعف
عدة مرات ستعمل أن تصرف - بناء على قوانين دولية - إلا في إنشاء المدارس والمؤسسات
العلمية والجامعات وهذا هو الطريق لإزالة التخلف وبالتالي فضاء كل تميز.
أن قيادات العالم المتقدم يجب أن تدرك أن ما تقوم به في سبيل إزالة التخلف والتعليم
علاء على أنه في صالح شعوبنا في المدى الطويل، فإنه ليس منتهي أو فضلاً، بل أداءً دين سباق
للمتقدم، ذلك أن نتصور أنه النزاعات من النزاعات الذي هو نتيجة جهودات
بجارة وخطوات حادثة قام بها الشعوب النامية سابقاً في الحضارات القديمة في الهند والصين
وفارس وشمال أفريقيا وشمال الجزيرة العربية من كلانانيا وآشوريين وبابليين وليبيين ومعنوريين
وفرافعة ... وكما قال المؤرخ الأمريكي الامبرو ولد ديربي في كتابه قصة الحضارة: إن العالم
العربي حسبنا خطأ واحد إذا اعتقانت أن حضاراته اليوم هي تجربة الحضارة اليونانية والعثمانية ذلك
آن هيئ حضاراتنا وما عبارة عن ثني، سيطرة فين أشار.