

# Palestinian Peace Coalition/ PPC 

Making Peace Our Farizan<br>The Geneva Initiative

Jerusalem Street, Al Watanieh Building, $3^{\text {rd }}$ fl. P.O. Box 4252. Ramallah, Palestine executive-director@ppc.org.psTel: 972-2-240-9015/17. Fax: 972-2-240-9016. E Mail:

## Arabic text follows English One <br> 

## PPC/ GI Poll:

## 57.9\% Support The Geneva Accord As A Basis For A Political Settlement 79\% Support The PNA Demand To Resume Final Status Talks With Israel $\mathbf{8 0 . 3 \%}$ Support Tough Measures By The PNA Against Armed Anarchy.

RAMALLAH. - A poll conducted by the Palestinian Peace Coalition/ Geneva Initiative showed that $65.6 \%$ of the Palestinians believe that the Palestinian-Israeli conflict can be resolved by political means as opposed to $24.7 \%$ who said they believe the conflict can be solved through military means. Moreover, $79 \%$ of the respondents said they support the Palestinian National Authority call for immediate resumption of the final status negotiations with Israel despite the fact that $86.6 \%$ of the Palestinians believe a peace agreement is unlikely to be reached with an Israeli government under Prime Minister Ariel Sharon.

The poll, conducted throughout November by Alpha International, a polling firm in Ramallah, covered a random selection of 1,490 Palestinians in the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip. According to Elias Zananiri, Executive Director of the Palestinian Peace Coalition/ Geneva Initiative, the poll concentrated on matters of maximum interest for the average Palestinian, including the chances of reaching a political settlement in light of the current developments and amid a series of measures and actions on the ground that Israel is taking, complicating the achievement of a political solution, if not making it impossible.

Zananiri said that the general trend within the Palestinian public strongly supports the stands taken by the PNA with regard to confronting the armed anarchy in the PA areas. He added that the outcome of the poll undermines Israel's allegations that no partners exist on the Palestinian side. Furthermore, he added, the poll confirms that the Palestinian Authority, leadership and people long for a just political settlement and that the real problem is on the Israeli side where the government of Mr. Sharon continues with its unilateral policy that leads only to further destruction and violence.

Asked about the Geneva Accord, $57.3 \%$ of the respondents said that after reviewing the articles of the Geneva Accord, they would accept the Accord as a basis for a political settlement while $36.5 \%$ were opposed. A similar percentage of Palestinians ( $57.9 \%$ ) said they would accept the

Geneva Accord as a basis for a political settlement should the PNA endorse it officially. However, when a similar question was asked on Israel's adoption of the Geneva Accord, the response was only $32.5 \%$ of the Palestinian said they would accept it. As such they were reflecting the lack of confidence Palestinians have in the attitudes of the Israeli government which declares one thing and imposes facts on the ground that totally contradict its declarations. The poll showed that only $3.4 \%$ of the Palestinians read carefully and fully the Geneva Accord while $1.7 \%$ said they have some knowledge of the Accord and $45.6 \%$ said they heard bits of pieces about the Accord. Asked if a list is formed adopting all the Geneva Accord as a basis for reaching a political settlement, $54.8 \%$ said they would vote for such a list while $44.6 \%$ said they would neither support nor vote for this list.

The poll dealt with a cluster of issues that form the basis of daily interest of average Palestinians ahead of the general elections in Palestine later in January and in Israel towards the end of March. The poll showed that $40.1 \%$ of the Palestinians believe that Abu Mazen's election last January as president of the PNA brought peace and security while $58.4 \%$ were opposed.

With regard to the Palestinian security apparatuses' performance, $29.1 \%$ said they were satisfied with the performance believing that those apparatuses were doing their job as expected while $30.9 \%$ said they were somehow satisfied and $39.9 \%$ said they were not. The poll showed that $80.3 \%$ of the respondents support the PNA in taking tough measures to end the armed anarchy while $11 \%$ said they were against. Answering a question on what kind of security is most important to the Palestinians, $51.7 \%$ said it is the political security while 26.3 defined economic security as most important and $22 \%$ said it was the social security (daily life security.) When asked what was the worst in their eyes, $56.2 \%$ said it was the Israeli occupation, followed by armed anarchy ( $22.4 \%$ ) and unemployment ( $21.4 \%$.)

When asked to address the continuing Palestinian-Israeli showdown, $84.3 \%$ of the Palestinians said they support the cessation of targeting civilians on both sides while $13.1 \%$ were against. In response to specific questions, $31 \%$ said suicide bombings against Israeli civilians were a legitimate and necessary act, $2.2 \%$ said they were acts of terror that should be condemned at all levels while $36 \%$ said they were counterproductive attacks that do not serve the supreme interest of the Palestinian people and $30.8 \%$ said those attacks were legitimate but their timing was bad.

With regard to continued armed attacks against Israeli soldiers, the poll showed that $70.9 \%$ believe such attacks to be legitimate and necessary. Only $0.6 \%$ saw in those attacks as an act of terror that should be condemned at all levels and $12.9 \%$ said such attacks were counterproductive and do not serve the supreme interest of the Palestinian people. $15.7 \%$ said such attacks were legitimate but their timing was bad.

When asked on the truce that was reached in Cairo between the PNA and the various Palestinian factions, $88.9 \%$ said they support that all Palestinian factions remain committed to the truce and $11 \%$ said they were opposed. $88.6 \%$ of the Palestinians said the truce should be applied to all the Palestinian territories while $12.2 \%$ said the truce should be applied only to the Gaza Strip.

Of the respondents, $87.1 \%$ said they support solving the question of Palestinian fugitives or those wanted by Israel through their absorption in the Palestinian civil and security apparatuses while $12.9 \%$ were against.

Asked to arrange a list of various Palestinian factions according to their popularity, FATAH gained $43.4 \%$, Hamas $19.9 \%$, independent figures $7.2 \%$, PFLP 3\%, Islamic Jihad $2.7 \%$, People's Party $0.8 \%$, DFLP 0.6\%, Palestinian Initiative (Mustafa Barghouthi) 0.6\%, Tahrir (Islamic
fundamentalist) Party $0.3 \%$, Popular Struggle Front 0.2\% Arab Liberation Front 0.1\%, Palestinian Liberation Front $0.1 \%$ and others $0.9 \%$.

Asked whom would they vote for were elections held on that day, the results were as follows: FATAH $43.2 \%$, Hamas $20.4 \%$, independent figures $7.4 \%$, PFLP $2.8 \%$, Islamic Jihad $2.1 \%$, while all the following could not get up to $1 \%$ including the People's Party, DFLP, Popular Struggle Front, Palestinian Liberation Front, Tahrir Islamic party. The poll was conducted long before the Third Way of former PNA finance minister was formed. As such, the Third Way was not included in the list.

When asked if they had registered for the upcoming elections as eligible voters, $82.2 \%$ said they did while $17.8 \%$ said they did not register.

## فِي اسنطلاع أجراه تُحالف (السلام الفلسطبني/ مبادرة جنب:

57.9 \% يقبلون بوثيقة جنيف أساسا للحل السياسي في حال تبنتها القيادة (الفلسطينية
\%79 يؤيدون موقف السلطة الوطنية الداعي لاستئناف مفاوضات الحل النهائي فورا
80.3 يؤيدون اتخاذ السلطة الوطنية إجر اءات صـارمة تجاه فوضى السلاح

رام الله- أظهر استطلاع للرأي أجراه تحالف السلام الفلسطيني/ مبادرة جنيف أن 65.6 \% من الفلسطينيين يرون أن إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتم من خلل الحل السياسي، مقابل 24.7\%، رأوا انه يتم من خلال الحسم العسكري بينما أيد 79.0\% من الذين شملهم الاستطلاع الموقف الفلسطيني الرسمي الاعي إلى استئناف فوري لمفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل غير أن 86.6\% من الفلسطينيين استبعدوا إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام مع الإسر ائيليين في ظل وجود شارون رئيساً للحكومة الإسر ائيلية.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة " ألفا انترناشونال" عينة عشوائية تكونت من 1490 شخصا من الضفة الغربية بما فيها القسس العربية وقطاع غزة. وقال الياس زناتيري، المدير التتفيني لتحالف السلام الفلسطيني، إن الاستطلاع ركز على أكثر المواضيع أهمية بالنسبة للمواطن الفلسطيني وخاصة ما يتعلق منها بقضايا السلام واحتمالات التوصل إلى حل سياسي في ظل ما يجري على الأرض من تطورات وما تحاول إسرائيل فرضه من أمر واقع يجعل التوصل إلى حل سياسي مسألة معقدة للغاية إن لم تكن مستحيلة. وأثشار إلى أن التوجه العام لاى المو الطن الـون الفلسطيني يدعم بشدة موقف السلطة الوطنية في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بمواجهة حالة الالفلات الأمني واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه فوضى السلاح.

و أضاف زنانيري أن نتيجة الاستطلاع تتسف الإدعاء الإسر ائيلي بعلم وجود شريك فلسطيني وتؤكد أن الثشب الفلسطيني سلطة وقيادة وشعبا تو اقون لحل سياسي عادل وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسر ائيلي الأي لا زال يصر على اللبير قـما في سياسة الخطوات الانفرادية التي لا تقود إلا إلى المزيد من الامار والعنف.

وقال 57.3\% ممن شملهم الاستطلاع أنهم بعد الاطلاع على بنود وثيقة جنيف يقبلون بها أساسا للحل السياسي، مقابل 36.5 عارضوا ذلك وقال 57.9 \% أنهم يقبلون بهذه الوثيقة أسساسا للحل اللبياسي في حال تبنتها القيادة الفلسطينية، مقابل 30.9\% رفضوها. لكن الصورة كانت عكسية في حال تبنت الحكومة الإسر ائيلية هذه الوثيقة، حيث أبدى 32.5 فقط من المشمولين في الاستطلاع قبولهم بالوثيقة أسساسا للحل الأمر الذي يشبر إلى انخفاض الثقة الفلسطينية بالمو اقف المعلنة للحكومة الإسرائيلية التي تنفذ على الأرض عكس ما تعلنه عبر وسائل الإعلام. وأثنار الاستطلاع إلى أن نسبة الآين اطلعوا على وثيقة جنيف بشكل عام وتفصيلي لا تزيد عن 3.4\% من عينة الاستطلاع، فيما قال 14.7\% إن لايهم اطلاعا عاما على بغض بنودها فيما قال 45.6 \% إنهم سمعوا عنها قليلا. وردا على سؤال محدد حول إمكانية تثكيل قائمة للانتخابات البرلمانية القادمة تتبنى كافة النقاط الواردة في وثيقة جنيف كبرنامج سياسي لها للتوصل إلى حل لللضية الفلسطينية، قال 54.8\% إتهم يؤيدون هذه القائمة وسيصوتون لها، مقابل 44.6\% قالوا إنهم لا يؤيدونها ولن

يصوتوا لها.

وتناول الاستطلاع مختلف اللضايا التي تثككل أسساس الهم اليومي للمواطن الفلسطيني عشية الاتخابات البرلمانية الفلسطينية في كانون ثاني الجاري والإسرائيلية في أواخر آذار القادم. واتضح من استطلاع الرأي أن 40.1 \% يرون أن انتخاب محمود عباس " أبو مازن" رئيسأ للسلطة الوطنية الفلسطينية جلب الأمن والاستقرار، مقابل 58.4\% عارضوا

وحول أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية قال 29.1 \% إن هنه الأجهزة تقوم بما هو متوقع منها بينما أجاب 30.9\% بأتها تقوم بدورها إلى حد ما مقابل 39.9 \% عارضوا ذلكك. وأيد 80.3\% ممن شملهم الاستطلاع أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه فوضى السلاح، مقابل 11\% عارضوا ذلكك. وردا على سؤال حول الأمن
 إن الأمن الاقتصادي هو الأكثر أهمية لهم فيما اعتبر 22 \% الأمن الاجتماعي المسالة الأكثر أهمية لهم. أما بالنسبة لما هو أسوأ من وجهة نظر المواطن الفلسطيني فقد جاء الاحتلا الإسرائيلي بنسبة 56.2\% تليه فوضى السلاح بنسبة \%22.4 ثم البطالة بنسبة 21.4\%.

وبالنسبة إلى المواجهة الفلسطينية الإسر ائيلية أيد 84.3\% وقف استهـافـ المدنيين من الطرفين، مقابل 13.1\% عارضوا ذلك. وقال 31.0\% إن استمرار العمليات التفجيرية ضد المدنيين الإسرائيليين عمل مشروع وضروري، فيما رأى 2.2\%
 المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ورأى 30.8\% انه عمل مشروع ولكن توقيته سيء.

وبالنسبة لاستمرار العمل المسلح ضد الجنود الإسرائيليين، قال 70.9\% اته عمل مشروع وضروري، مقابل 0.6\% رأوا انه عمل "إلهابي" لا بد من إدانته على كل المستويات، و12.9\% رأوا انه عمل ضار بالقضية الفلسطينية ولا يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، و15.7\% قالوا انه عمل مشروع ولكن توقيته سيء.

على صعيد التهئة، أيد 88.9\% التزام كافة الفصائل الفلسطينية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة، وعارض ذلك 11.0\% وقال 86.7\% إن الهندة يجب أن تطبق في كافة الأراضي الفلسطينية، فيما رأى 12.2\% انها يجب ان تطبق في قطاع غزة فقط.

وأيد 87.1\% حل مشكلة المطاردين والمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين عبر استيعابهم في مؤسسات السلطة الوطنية (الفلسطينية، الأمنية والمدنية، مقابل 12.9\% عارضوا ذلك.

وعلى صعيد الاتخابات، فقد توزعت شعبية الفصائل والقوائم والمستقلين على النحو التالي: فتح43.4\%، حماس 19.9\%، المستقلون 7.2\%، (لجبهة الشعبية 3.0\%، الجهاد الإسلامي 2.7\%، حزب الثعب 0.8\% الجبهة الايمقراطية0.6\%، المبادرة الفلسطينية 0.6\%، حزب التحرير 0.3\% جبهة النضال الشعبي 0.2\% جبهة التحرير العربية 0.1 \%، جبهة التحرير الفلسطينية0.1\%، لا احد 20.2 \%، غير ذلك 0.9\%.

وحول الجهة التي سيصوتون لها لو جرت الاتتخابات العامة للمجلس التثنريعي اليوم، أجاب 43.2\% أتهم سيصوتون لحركة فتح، و20.4\% لحماس، و7.4\% للمستقلين، و2.8\% للجبهة الثشعبة، و و \% \% للجهاد الإسلامي، و0.7\% لحزب
 التحرير، و18.3\% "لا احد"، و3.9\% غير ذلك. وقد جرى جمع بيانات الاستطلاع خلا شهر تثرين الثاني قبل الإعلان رسميا عن تثكيل قائمة التيار الثالث وهي بالتالي لم تكن مدرجة على قائمة اللوائح المتتافسة في الاتتخابات القادمة.

وحسب الاستطلاع فقا بلفت نسبة الانين تسجلوا للانتخابات القادمة للإدلاء بأصو اتهم 82.2\% مقابل 17.8\% لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين.

