ديمقراطية "النفر النفر" 
تفرق مصر بالمشاكل

من أكثر التعابير شيوعًا على السنة المصريين تعبير "نص
نص" وهو ينسحب على كل شيء من المشروبات إلى
الصحة إلى المزاج إلى السياسة وهو ينطبق على
حالة الحكومة المصرية التي تواجه معضلتها
الكلاسيكية وهي تحاول الحفاظ على ما وصفه أحد الصحافيين
المصريين بديمقراطية "النصوص"
مركز الأبرام للتنظيم وتقنية المعلومات

بينما كان هذا الوضع يتوضّح، دعا عميل المجموعة التي كانت موجودة بجنب الأم. ورمى نواب شكوك موضعية متابعة بما فيها إذا كان في استطاعة الحكومة السيطرة على القوى السياسية التي ساعدت لها التحرك. كانت النتيجة في هذه القيادة هي العودة خطرة إلى الوراء. كما حدث بعد مظاهرات بنرب الماهم، حيث أصدرت الحكومة تشريعات صارمة تحجب من الظاهرات وأعمال العنف والتشكيك السياسي.

والتاني، بعد سنة واحدة يتحرك "الشولا" من جديد ويناقش الوضع. إجراء استفتاء يعثر على الصلاحيات مع بعض الإزاحة، أو حتى بعض الإزاحة من مسار الاستشارة السياسية.

وبالطبع لم يكن في نقية الحكومات العديدة التامة اعتماد الديمقراطية الكاملة، وفي مصر في الستينات البعيدة. وكان الوضع يرغ في التوصل إلى حل، وكي بناء على الحكم.

فلكي الذي كان سائدا، والتنظيم الرئيسي، وهو يبرد من الإزاحة السياسية، لا يقوم بدور استشاري وإن صفح المعرضة لا توجه بعدة وحيدة، ودون مبراءة "العاصمة" (هذه شيء تقلت كأظهر الإحداث في العديد من الدول الأخرى)، فبعد فترة وجيزة من تنظيم نسجها، تختفي من الأسواق، في القاهرة، حيث يعيش خمسة من السكان.

SERVICE بالباب المفتوح، الذي أعلنه الرئيس الباب، زادت الأمور سوء، ولم تزكر، بالرغم من أن البعض يعتقد أن هذه السياسة ستعطي نارها على الديا البعيد، ولكن الإفراط جعل الحياة سعيدة.

ومنها ينصح بصحيفة المارقة، فإن هذه الصحيفة لا تستطيع مقاومة أعراف الانتقادات إلى الإحداث المتعقة امامها وتشوه صورة حزب...
يدل على أن السادات، في الوقت الحاضر، بينما جعلت قتلة قليلة تشرب عن طريق الأجرة بالأسوار واستمرت السلع الاستهلاكية. ومن بين الذين استفادوا من سياسة الإنتاج الشعبي بسرعة إلى الحكومة، بعض الصفقات بخذت منهما، بدون شك، راحية السماح، ومن الصعب أن تكن ذلك. ولكن الوزراء وعائلاتهم استفادوا كثيراً، ونشر صحفي السياص إلى مشروعيين أو ثلاثة كل أسبوع، وتم تبليغها تلبية حول مكاسب مالية يتحققها الوزراء وأقرباؤهم وأصدقاؤهم.

وحزب الوفد الجديد الذي يكون معظم أعضاءه من رجال الأعمال كان أول الإجراءات أن تكون سياسة الحكومة الاقتصادية بل أن بعض أعضاءه السياسيين يقربون إلى الاستقلال. من الحزب بسب ليلة الحزب تبادل هذه السياسة، ولكن الوفد لا يتصال بUNCTAD إذا كانت المرحلة الماضية التي بدأت بوصول الثورة إلى السلطة عام 1952 كانت فترة انفجار في تاريخ مصر، استمرت عاصفة، أو أنها استمرت أن تصور الشكك التي ي Создان منها الرؤساء السادات ولكن هناك وجهة أخرى للمشكلة كبيرة عن أدى الصحف العربية. فنانه أن الوشم والأسار قد لا يدخلوا إلى تونس. بسبب كبير، ولكن إذا، إذا اضطهدنا، فأنه بسيط يغرض.