خطة إحلال الدولار محلّ الذهب للسيطرة علي الاقتصاد العالمي  
-  
حتّي سبعينات القرن الماضي  
كان الذهب هو الغطاء النقدي لأيّ عملة في أيّ دولة  
-  
يعني  
يقدّر ثراء الدول بمقدار ما تملكه من ذهب  
ولا يحقّ لها طباعة اوراق نقديّة دون غطاء من الذهب  
بنفس قيمة الورق النقدي المطروح في سوق هذه الدولة  
-  
أرادت أمريكا ان يكون الدولار هو الغطاء النقدي للعملات الأخري  
وأن تقوم بإحلاله محلّ الذهب  
-  
في عام 1971  
قرّرت أمريكا تخلّيها عن الالتزام  
بعدم طباعة دولارات دون غطاء من الذهب  
وبذلك أصبح الذهب لا يمثل الغطاء للنقود  
-  
ثم استخدمت أمريكا البترول  
كحلقة وسيطة لإحلال الدولار محلّ الذهب  
كيف ذلك ؟  
-  
بداية عام 1973 - أمريكا تقرّر رفع سعر البترول - قرار فقط  
-  
أكتوبر 1973 - إعطاء الإشارة ببدء حرب أكتوبر  
-  
خلال الحرب - السعودية تحظر تصدير البترول للغرب  
-  
العالم يدرك قيمة البترول ويتصوّر كابوس نقصه  
-  
بعد الحرب - تنفيذ قرار رفع سعر البترول المتخذ بدايات 1973  
-  
أمريكا تعقد صفقة مع السعودية مفادها  
تتعهّد امريكا بحفظ رجال النظام السعودي في مناصبهم  
وحماية حدود المملكة ضدّ ايّ اعتداء خارجي  
-  
في المقابل  
السعوديّة تتعهّد ببيع البترول مقابل الدولار فقط  
وتتعهّد باستثمار أموالها في أمريكا  
وإسناد المشاريع التنمويّة بها إلي الشركات الأمريكيّة  
-  
دول العالم أصبحت مضطرة لشراء البترول بأضعاف سعره  
وأصبحت ملزمة بالحصول علي الدولار لشراء البترول  
-  
في السبعينات  
أمريكا ترفع سعر البترول أكثر وأكثر  
دخل الاتحاد السوفييتي من البترول يتزايد  
الاقتصاد السوفييتي يضعف نتيجة للاعتماد علي مدخلات البترول  
-  
فلم يعودوا ملزمين بالاجتهاد في العمل لتحقيق الربح  
إذ انّ الربح يأتيهم بسهولة من البترول  
-  
في الثمانينات  
امريكا تخفض سعر البترول  
مدخلات الاتّحاد السوفييتي تقلّ  
المصانع السوفييتيه لم تعد تستطيع العمل كالسابق  
إذ أنّها ظلّت لعشر سنوات في حالة تراخي  
-  
الاقتصاد السوفييتي ينهار تلقائيا  
وأمريكا تفعل بالروس كما فعل محمود يس في فيلم الجزيرة  
-  
بداية التسعينات  
الاتّحاد السوفييتي ينهار فعليا  
-  
دول العالم تقدّم تنازلات لأمريكا في الصفقات  
مقابل الحصول علي الدولار لشراء البترول  
-  
وبذلك أصبح الدولار هو اهم سلعة في العالم  
وتحول من مجرد نقود لها غطاء نقدي من الذهب  
تحول هو شخصيا الي غطاء نقدي للعملات الاخري  
-  
فاذا ارادت دولة ان تقترض من صندوق النقد مثلا  
فانه ينظر اولا الي احتياطي هذه الدولة من الدولارات  
ولا يسألها عن كمية الذهب المتوفّرة لديها  
-  
أصبح من حق اي دولة ان تطبع ورق بنكنوت كما تشاء  
لكن في النهاية ستضطر لاستيراد بضائع من الخارج  
والخارج لن يقبل بغير الدولار  
-  
وباعتبار الغطاء الدولاري ثابت  
فان طباعة الدولة لاوراق نقود محلية لا يعني شيئا  
كل ما سيحدث ان قيمة العملة المحلية  
ستقل مقابل الدولار ذو القيمة الثابتة  
وهو ما يسمي التضخّم  
-  
الأخطر والأخطر والأخطر هو الآتي  
سيكون من حقّ أمريكا طباعة دولارات كما تشاء  
ولن يتهمها أحد بالتضخّم - ولن تقلّ قيمة الدولار  
-  
فما المشكلة هنا  
المشكلة هنا هو عندما تتقدّم امريكا لشراء شئ ما  
وتتقدم بجوارها الصين والسعودية وانجلترا  
-  
خذ مثالا ان هذه الدول الاربعة  
تريد شراء جزيرة مثلا من مصر  
-  
ستعرض السعودية بترولا  
وتعرض انجلترا ذهبا  
وتعرض كل من امريكا والصين دولارات  
-  
المشكلة هنا هي الآتي  
إذا دفعت السعودية بترولا فان البترول لديها سيقل ولن يتم تعويضه  
اذا دفعت انجلترا ذهبا فان الذهب لديها سيقل ولن يتم تعويضه  
اذا دفعت الصين دولارات فان الدولارات لديها ستقل ولن يتم تعويضها  
-  
اذا دفعت امريكا دولارات فان الدولارات لديها ستقل  
ولكن امريكا ستطبع دولارات بدلا من التي دفعتها  
وتبقي امريكا اشترت الجزيرة ببلاش  
-  
وفي محيط الدولارات اللا نهائي في العالم  
لن يشعر احد بطباعة امريكا لمليار او مليارين من الدولارات  
ولن يؤثر ذلك علي قيمة الدولار  
-  
بالطبع لك ان تفهم وحدك  
ان امريكا لا تفعل ذلك صباح مساء  
بالشكل الذي يضعف قيمة الدولار  
-  
نعود لخطة البترول والدولار  
أصبحت الدولارات تتكدّس في السعوديّة  
أمريكا مضطرة لشراء البترول السعودي فتدفع مقابل ذلك الدولار  
-  
أمريكا تريد استعادة دولاراتها  
أمريكا تقيّم المشاريع التنموية في السعودية باضعاف تكلفتها  
أمريكا تستردّ دولاراتها  
-  
بعض الامراء يرفضون التوقيع  
علي اسناد المشاريع لامريكا  
نظرا لتضاعف اسعار تكلفتها غير المبررة  
-  
أمريكا تشتري الأمراء السعوديين بالرشاوي  
-  
الملك فيصل يعترض  
اغتيال الملك فيصل علي يد ابن اخيه العائد حديثا من امريكا  
ثم تم اعتبار القاتل مجنونا  
-  
أمريكا تدفع العراق لدخول الكويت  
امريكا تعرض علي السعودية  
فيديوهات لاختراق العراق للحدود السعودية  
-  
السعودية تقبل دخول الامريكان لاراضيها للدفاع عنها  
امريكا توفي بالتزامها  
في االصفقة المبرمة بعد حرب اكتوبر  
وتحمي الحدود السعودية وتبقي رجال النظام في مقاعدهم  
-  
أمريكا تحتل العراق وتستحوذ علي البترول فيه  
-  
الدولارات تتكدّس في السعودية اكثر فاكثر  
السعودية تستثمر دولاراتها في امريكا  
-  
خفض سعر البترول  
لتقليل معدل سريان الدولار من امريكا الي السعودية  
-  
قانون لوضع يد امريكا علي مليارات السعودية في امريكا  
-  
ده الماضي  
-  
الحاضر بقي  
نجيب رئيس لل 8 سنين الجايين  
مجنون  
وبيكره الاسلاميين  
يطلع يحتل السعودية  
-  
نبقي خدنا البترول في الماضي  
واستردينا الفلوس اللي دفعناها ثمنا للبترول بتاع الماضي  
-  
ونبقي حطينا إيدنا علي بترول السعودية  
مع بترول العراق  
ونرجع نبيع البترول للعالم بسعره الحقيقي  
-  
هنري كسنجر وعد باسترداد كل دولار دفعته أمريكا لبدو الصحراء  
وجمال حمدان وصف دول الخليج بحفريات المتحف  
يعني أيّ هبّة هواء عليهم ستحيل عظامهم رمادا  
-  
بالمناسبة  
جمال حمدان أيضا تمّ اغتياله