FALL QUARTER 2010
November 18, 2010

ARABIC EXAM FOR JEWISH HISTORY FIELD — Professor Gelvin

PLEASE TRANSLATE AS MUCH AS YOU CAN INTO GOOD ENGLISH PROSE.

YOU HAVE 90 MINUTES.

YOU MAY USE A DICTIONARY, BUT NO OTHER AIDS ARE ALLOWED.

PLEASE INCLUDE THE EXAM WHEN YOU HAND IN YOUR BLUE BOOK.
دعوة
المقاومة الإسلامية العالمية

بقلم الفقيه إلى رحمة الله
عمر ابن الحكيم
أبو مصعب السوري

الجزء الأول: (الجذور والتاريخ والتجارب)
الجزء الثاني: (الدعوة والمنهج والطريقة)
وافتتح المسلمون اليوم في عالم ما بعد 11 سبتمبر 2001م

كما أسقطت في التقدم فإن ما نعيشه اليوم من أوضاع في العالم الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ليس أبدا نتيجة لذلك الحدث المحدود وإن كان عملياً فما نحن فيه هو مرحلة جاهدة وفق مخططات الأمريكان والأوروبيين وأسياهم اليهود. وهي فصول من مقتضيات النظام العالمي الجديد الذي انطلق مطلع التسعينات، بعد تفكك حلف وارسو وإدخال مكوناته في حلف الناتو. وبذل مرحلة القطب الواحد (الأمريكي اليهودي) الذي يريد إدارته شؤون العالم

ولذلك فإن قوانا (وافق المسلمون بعد سبتمبر) هو من باب التأريخ الزمني وليس قناعة بما تريد أمريكا إقناع العالم به من كل ما نحن فيه نتيجة لسبتمبر ويفكي من الأدلة على ذلك ما نشر من المخططات الصهيونية عن عرق اليهود على استكمال احتلال فلسطين وهدم المسجد الأقصى، وطرد من تبقى من الفلسطينيين منها، وفرض سياسة التطبيع الشامل مع جيرانها من حكام العرب والمسلمين. هذا التطبيع الذي أعلنت مرتضى المركز 1991م ومن الأدلة على ذلك أيضا ما نشر عن برنامج الأمريكان لإعادة احتلال الشرق الأوسط وسيطرة على منابع النفط فيه وفي وسط آسيا. وتشكل قوات التدخل السريع في أمريكا من أجل ذلك منذ أيام كارتر سنة 1973م وما تبع ذلك من سياسات استعمارية أمريكية معنادة وما العاصفة الأمنية الحالية التي تثير هياجها أمريكا وما أسسه (الحرب العالمية لمكافحة الإرهاب)

لا تتفاوت لبرامج المؤتمرات الأمنية التي أطلقت منذ 1990م وتتابعها بموجة عالمي أو أقليمي كل ثلاثة أشهر؛ مثل مؤتمرات رشلونة، وباريس، وميامي، وشرم الشيخ، واجتماعات وراء الداخلية العرب في تونس وقاهرة كل سنة آشر. والمؤتمرات الأمنية للدول المتوسط التي شاركت فيها أوروبا وحكام العرب وإسرائيل، وأمريكا رغم بعدها عن المتوسط، لم يتراوح المؤتمرات الأمنية في آسيا وأفريقيا، ومن الأدلة على هذه الحملة قبل سبتمبر، أن عدد مكاتب FBI (العسكري) تنتمى إلى ما قبل سنة 2000م، (123) مكتباً، في الرياض وأثينا وألمانيا، وتم سحابة من الغوطة وغيرها هذا عدا

من المكاتب السرية للمؤسسة (CIA) وكم قلت، فنحن نعيش الآن حالة استقلال إعلامي أمريكي يهودي مبرمج وتخليص إعلامي لسبتمبر وتداعياته وأصحابه، من أجل تكرير عدوانهم واقناع العالم بعكس الحقيقة التي تدل على أن سبتمبر وغيرها من العمليات، وكذلك الإبساء وما أتت مئة من أعمال المقاومة ما هي إلا رد فعل على عدوان عدوان وليست

عدوانا أبتدأنا كما أقنعوا معظم العالم بذلك وحتى كثيراً من المسلمين
وإذا ما أردنا أن نجعل القول عن واقع المسلمين اليوم بعد سبتمبر 2001م فإننا نقول بأن أحوالهم قد ازدادت سوءا وتمددا تحت كافة العناصر التي أوردناها سابقا، من ضبابية دينهم ودنياهم وتسلط الأعداء عليهم.

ففي ضباب دينهم، أردام إصرار الحكومات ومبادراتها لتبدث الشرع والحارة والإسلام. كما أزدادت حالة احتلال المفاسد صراحة. وتفاقمت موجة إفساد العقول وتشر الدعو وصراع القوى والضلال بسبب شروكة الهجمة الإسلامية والانتشار للفضائيات الهادفة إلى سياسات الإقليم وأرادت غربة المؤمنين والمجاهدين والأمامين والارهابيين عن المفكر يربط شروكة الهجمة الأمنية.

وأما تحت عواء دين البذاء: فنحن اليوم لنقدا أمام تمادي سرقة الثروات بالحيلة والن비용، وإنما أسدلنا حالة إعادة احتلال لمصادر الثروة، وأسود نورين الثروة والزمن والقلق والخوف والذعر وانتهان الأعراض فازدادت معاناته المخيفة، وانتشرت حيث تمكن قليل سيمبر في مجتمعات كانت أكثر أملا واستنكرنا مجتمعات الخليج العربي، ولدن المسلمون البعيدة عن مركز الشرق الأوسط كبلاد في آسيا وأفريقيا الإسلامية.

وأما تسلط الأعداء فهو سمة عالم ما بعد سبتمبر الممئة الموغلة في العدوانية، فلم يعد هناك رداً حكومات وخصوصيات شعباً والبرامج اليوم عبارة عن إعادة احتلال شام، هذا إذا أردنا الإجمال، ولكن يجدر بنا تسلط ضوء من باب التأريخ الموجر، ومن باب التوصيف المعجف، من أجل تحريك دواعي المقاومة لدى الأمة، وذلك يذكر بعض ما حل بالمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وسنأهم ذلك باختصارات:

1- تدمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان.

فقد كانت أمريكا وحلفائها قد أعلنت سياساتها وإرادتها بإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان منذ أواسط 1997م وتزامنت وذرة نواياها ظهوراً مع الوقت واتخذت بذلك إجراءات اقتصادية وسياسية من الحصار والعقوبات والتقويض بالغزو والحرب إلى أن جاءت أحداث سبتمبر فوضعت نواياها موضع التنفيذ، وتعاراض غربي ودبياً من برطانيا وأوروبا الناتو وዩスーラ دوالي وخيانة صريحة من الحكومات العربية والإسلامية، ولدينا حكومات باكستان والسويد والفرانس وإيران، تم إسقاط حكومة طالبان في ديسمبر 2001م عبر حملة عسكرية أمريكية، تحركت في طغتها على الأرض قوات المرتزقة، عملاء في أفغانستان، الذين دخلوا كابال بحماية الطائرات الأمريكية، وهكذا تم إجهاض التحريه الوحدية للإفريقيا الإسلامية، ومنذ سقوط الخلافة العثمانية، ونصبت أمريكا حكومة عميلة في كابإ لتفجأ أفغانستان إلى قلعة أمريكية تسيطر منها على كافة المنطقة في وسط آسيا ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية.
محاولة إعادة خلاصة الصحوة الجهادية في العالم الإسلامي:

من المعلوم أن قيام الإمارة الإسلامية ورسوخ حكم طالبان، في ظل أوضاع دولية كانت تتصاعد فيهما هجوم العرب وحلفاؤه على التيار الجهادي المسنح، منذ انفراج عقده في أفغانستان 1992م، وما تبع ذلك من تصعيد جويه في البوسنة والشيشان، وإغلاق ملاذاتهم الأمنية مؤقتا في أوروبا والسعودية وثانيا وتركيا.

وبعض البلاد العربية، جعل ما تبقى من خلاصة التيار الجهادي تغي طبيعيا إلى أفغانستان، التي لجأ إليها أيضا كثير من المجاهدين من وسط أسياب.

وقد اتخذت أمريكا من أحداث سبتمبر ستارا، ومن دمار الإمارة الإسلامية وسيلة من أجل تحقيق هدفها في دفع ما تبقى من خلاصة هذا التيار المجاهد الذي يمثل آخر خطوط دفاع أمة الإسلام عن نفسها في هذا الزمن المؤسف.

وعبر معارك القصف الجوي المتواصل والهجمات الصاروخية للمرتكب الإرهابيين الذين أُسقطوا الحكومة الإسلامية، أدركت أمريكا وحلفاؤها بالمجاهدين العرب والمجاهدين من وسط آسيا والباكستان خسائر فادحة قتلا وأسرًا.

وقد أضافت الحكومة الباكستانية برئاسة (مشارف) فصلا مروعا إلى المبزجة حيث قتلت على أراضيها عشرات وأسرت عشرات من المجاهدين ولم تسدد لأمريكا وسعتها حملة مخملية لنصرة الإنسانية في باكستان، رغم ما أبداه بعض الصالحين من الإخوة الباكستانيين من تعاقون أنفسهم.

يمكن إشادة معه تشردوا عبر باكستان وإيران، وتمكنوا من إعادة الانتشار في الدنيا ينقطون أقدامهم بعد المعارك الطاحنة والمطاردة العميق، يراجع تفاصيل ذلك في كتابه:

باكستان مشرفة - شكلة والحل والفيزياء المزدوجة - المؤلف

وقد ترافق هذه الهجوم على أفغانستان مع هجمة شرسة وتعاون أمريكي روسي لتتصعيد المجاهدين.

وفي الشيشان التي نجحت إلى حد كبير بعد أن كانت حملة عربية أمريكية أخرى قد نجحت في تصفية المجاهدين في البوسنة سنة 1995، وتابعت أمريكا الحملة في محاولة لتغيفية الجيوب المسلحة في الفلبين واليمن والجزائر الأفريقيا وحشي استطاعت بعد أن خضعت شوكتهم الرئيسية في أفغانستان وما تزال المواجهة مستمرة مع اليهود في أكادير بيت المقدس من نحو ثلاث سنوات.

***************