**تنامي الحركات الإسلامية في تركيا**

يمكن دراسة تنامي الحركات الإسلامية وردود الفعل بالمؤسسة عليه في عدة مراحل:

**المرحلة الأولى: مرحلة المراقبة**

1. يعد نجاح الثورة الإسلامية في ايران تضافره تداعيات الثورة في الشارع الإسلامي التركي
2. نجح حزب الرفاه الإسلامي بقيادة نجم الدين اربكان في الفوز بالانتخابات المحلية
3. نجح حزب الرفاه بالفوز بالانتخابات البرلمانية
4. شكل فوز حزب الرفاه الإسلامي حكومة مع حزب الطريق القويم حكومة ائتلافية
5. تولى نجم الدين اربكان رئاسة الوزراء 1995
6. أخذت المؤسسة العسكرية على عاتقها متابعة هذه التطورات التي تعدها ناقوس الخطر في البلاد
7. تعتقد المؤسسة العسكرية ان فوز حزب إسلامي بتشكيل الحكومة هو خروج على المبادئ الاتاتوركية
8. تعتبر القيادة العسكرية وجود رئيس لحزي مصنف بانه معادي للعلمانية هو انتحار لتركية.

**المرحلة الثانية: مرحلة جمع المعلومات**

1. بعد تسلم حزب الرفاه رئاسة الحكومة في تركيا عملت المؤسسة العسكرية على تشكيل خلية أزمة
2. سميت الخلية بوحدة العمل الغربية لمراقبة ومتابعة تجذر الإسلاميين في المؤسسات
3. جمع المعلومات بكل دقة وسرية بشان الجمعيات الأهلية والأوقاف والنقابات ومؤسسات التعليم
4. متابعة مقار الطلاب والجامعات
5. جمع المعلومات بشان التوجهات الفكرية لذوي المناصب العليا في الدولة

**المرحلة الثالثة: أعداد التقارير والخطط**

1. أعداد التقارير بشان الحالة الإسلامية ومظاهرها الاجتماعية
2. معرفة الأنشطة الإسلامية في المجالين الاقتصادي والإعلامي
3. معرفة مقدار تغلغلها داخل أجهزة الدولة الرسمية
4. انعقد مجلس الأمن القومي بتاريخ 28فبرلير 1997 واثمر الاجتماع عن توصيات قدمت للحكومة في شكل قرارات واجبة التنفيذ
5. شكلت هذه القرارات خطة للقضاء على مصادر الحركة الإسلامية
6. قدم اربكان استقالته من الحكومة
7. لم تشعر المؤسسة العسكرية بالحاجة الى كتابة دستور او تعديله لان دستور 1982 كفل بالمؤسسة العسكرية تحقيق كلفة مطالبها في ظل دستوري وقانوني