* المقرر / المتكلمون والرد عليهم ب .
* عضو هيئة التدريس / وفاء الخميس .
* الطالبة / حصة الورافي .
* الرقم الجامعي / 430201274
* الشعبة /السبت , ( 2979 )
* مارأيك في مقالة د .سعد العتيبي " واجبنا تجاه تقارير مؤسسة (راند)؟ " ؟

ذكر الدكتور في بداية المقال تعريفاً موجزاً لمؤسسة راند , من ثم ذكر خطر هذه المؤسسه الكبير على الإسلام والمسلمين , الذي يكمن في كشف خططها للعالم الشيء الذي سهل عليها تحقيق غاياتها .!

وحيث أنها من أكبر وأهم مؤسسات " الدراسات المستقبلية " حظاً في الدعم المادي من الولايات المتحده خاصة كان لابد من من التحذير من خطرها ..

ثم ذكر الدكتور صوراً حيه من خطط هذه المؤسسة وأهدافها التي تحقق اليوم مجمله , ما يؤكد على خطورة هذه المؤسسه , التقرير الذي صدر في 2007 م أصبحت اليوم توصياته وللأسف واقعاً نعيشه .!

من أهم ماذكر الدكتور " ولذلك فإنَّ من واجبنا الإسلامي الوطني أن نعرف ما يقال عنَّا على أقلّ تقدير، وأنَّ نتولَّى مناقشة ما يوجه ضدنا من تهم وافتراءات " , وقد خالف في ذلك بعض الكتاب الذين دعو إلى تجاهل مثل هذه التقارير , عاد الدكتور يدعو إلى أهمية الحذر من مخططات هذه المؤسسه وأمثالها وضرورة متابعة مثل هذه التقارير قائلاً : " وأرى أن متابعة هذه التقارير ورصد تطبيقاتها أمر في غاية الأهمية، فهو يوضح آلية فهم الآخرين لنا، وآليات سريان الخطط التي تستهدف مجتمعاتنا الإسلامية " .!

لابد أن نعلم أن مثل هذه المؤسسات التنظيريه للفكر الأمريكي يقودها صهيونيون في الحقيقه حيث يتبين للمحقق والمشاهد لتقاريرها الجرأه على الإسلام ومساندة إسرائيل .! كانت التقارير تدعو إلى تغيير المسلمين بينما أصحت تدعو إلى تغيير الإسلام بكامله الأمر الذي يعد أهم أهداف اليهود .!

ينبغي لكل مسلم الحذر والإلمام بمثل هذه التقارير وماتشكل من خطر يكمن في دعوتها إلى العلمانيه والشيوعيه , دعوتها إلى التحزب ودعمها له , ومحاربتها للإسلام الصحيح الذي وصفته بال"تطرف " وجعلت منه منهجاً منحرفاً عما سمته ب " الإسلام المعتدل " وهو المصطلح الذي أخذه قواد الحركه العلمانيه أو ما نسميهم ب" اللبراليين " .!

الجدير بالذكر هو أن كثير من الكتاب المسلمين أصبح يستخدم مصطلحات هذه المؤسسه ويتبع تيارها بغض النظر عن مقصده من المعنى .!

فأصبح رجل الدين وأصحاب العلم الأجلاء يوصفون ب" المعتدلين المسلمين " وهو المصطلح الذي سمت به هذه المؤسسه المنتسبين إلى التيار الليبرالي في العالم الإسلامي , إلى غيرها من المصطلحات , فينبغي الحذر من تسرب مثل هذه المصطلحات واستعمالها .!

أخيراً من المنطقي جداً انسياق بعض المفتونين بالفكر الغربي وراء هذه الدعوات بتعديل الإسلام , بالمقابل ينبغي أن نكون أكثر وعياً وتوعيه وقوة للوقوف ضد مثل هذه الهجمات الفكريه .