Freiheit des Denkens in der arabischen Welt fördern


Neben den jährlichen Preisverleihungen – der Hauptaufgabe des Funds – wendet sich der Verein zu gegebenen Anlässen an die Öffent- lichkeit, um gegen Verletzungen von Meinungs- freiheit und Frauenrechten, gegen Zensur oder


Im Forum (Minbar Ibn Rušd li-l-Fikr al- Hur) können aktuelle Fragen diskutiert werden, beispielsweise «Transformationsprozesse in der arabischen Welt zwischen Tradition und Moderne», Syrien (Annemarie Schimmel), die Pha- losophie des Abu l-Æaa Al-Maari, Globalisie- rung aus arabischer Sicht, Ibn Rušdchs Beitrag zur Verbesserung der Stellung der Frau, das Frau-

enbild bei Ahmad Färıs al-Æidylägs oder die Situ- ation von Muslimen in einem säkularen Staat (Heiner Bielefeld).

Der Ibn-Rushd-Preis ist in erster Linie sym- bolisch. Der Verein versucht, in der arabischen Welt den Mut zur Selbsthilfe zu wecken und die Idee zu vermitteln, dass die geistige Reform von innen kommen muss.

Daher stammen Spenden und Unterstützung ausschließlich von Privatpersonen. Der Tätig- keitsbereich des Vereins ist weit; er erfasst hauptsächlich die arabischen Länder. Effizient ist er durch die solide Kenntnis der arabischen Mediengesellschaft sowie die guten Kontakte zu renommierten arabischen Intellektuellen welt- weit. Das Vertrauen in die Tätigkeit des IBN- RUSHD Fund lässt sich an der Berichterstattung in der Presse und im Rundfunk, an der ständig- en Besucherzahl bei den Preisverleihungen so- wie der persönlichen Anwesenheit der Preisstrei- ger ablesen, die sich nicht selten Unannehm- lichkeiten aussetzen, um den Preis in Berlin selbst entgegennehmen zu können.

Abier Bushnaq

GRIS Groupe de Recherche sur l'Islam en Suisse

Le GRIS est une équipe de spécialistes indépendants issus de disciplines académiques complémen- taires, télè la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la théologie, le droit, qui se propose de ques- tionner un thème actualité, à savoir l'importance présence de populations musulmanes dans les sociétés européennes (en Suisse, plus de 310'000 fidèles, soit près de 4.5% de la population hel- vétique lors du recensement de 2000).

Nos objectifs:
- Étre un lien entre le monde académique et la société
- Offrir informations et analyses sur la réalité musulmane en Suisse et en Europe.
- Notre méthode de travail
- Observer la multiplicité des pratiques de l'Islam
- Analyser les raisons des tensions
- Agir: suggérer des solutions, des pistes de réflexion concernant un multiculturalisme vécu.

Nos moyens:
- Un site Internet: www.islamresearch.net
- Des cours de formations
- Un colloque annuel pour permettre le renforcement des liens entre le monde académique et la société.

Colloque Gris 2003
Islamophobie en Suisse? Eclairages européens, 17 – 18 octobre 2003 Université de Genève (UniMail)
Vendredi 17 octobre, 18.00 – 19.30, Librairie arabe L'Olivier, Rencontre promotion avec F. Burgat
Samedi 18 octobre, 08.00 – 17.30, Première Session: Les médias montrés du doigt!
Introduction à la thématique par Mallory Schneuwly Purdie, Deuxième Session: Islamophobie ou/et xénophobie, Introduction à la thématique par Prof. Jorg Stolz