كلمة الرئيس محمد أنور السادات
في الجلسة الافتتاحية
لمؤتمر عدم الانحياز بالجزائر
في ٤ سبتمبر ١٩٧٣

يسرني أن أضيف هذه الكلمة إلى الكلمة البليغة التي اقتها رئيسة وزراء الهند السيدة أنديرا غاندي ولست أعبر للرئيس بومدين عن إعجابي بحديثه بإسم الأخوة الرؤساء الناطقين بالعربية فقط، بل إنني استجلت الأخوة الحاضرين جميعاً في أن أتكلم بإسم الشعوب التي يشارك رؤساؤها في هذا المؤتمر، وهي شعوب يتجاوز عددها ألفي مليون من البشر هم غالبية سكان العالم الذي نعيش فيه ونستطيع في مستقبل أبعد لأهلنا جميعاً.

إن هذه الملابس تتطلع اليوم إلى مؤتمرنا وتعلق أمالنا به ومن ثم فإنها تتطلع إلي رئاسته هذا المؤتمر الذي يضم أكبر تجمع حثي الآن لدول عدم الانحياز، والذي يجتمع سعياً لتحقيق العدل والسلام في كل صورته.

الأخ السيد الرئيس

لقد قدمت في كلمتك الافتتاحية لهذا المؤتمر الإطار الذي ستدور فيه مباحثات ويتخذ فيه قراراته اسهاماً جديداً من الجزائر الشقيقة إلى جانب ما اسهمت به من إعداد مادي وفني لتوفر لهذا المؤتمر كل فرص النجاح وإنني واثق أننا جميعاً قد تابعنا بالاهتمام والتقدير الموضوعات التي تناولتها بالبحث الهادي والتحليل العميق وسوف نتاج لنا الفرصة لنبدي فيها آرائنا وما احسينا إلا متفقين مجمعين علي الرأي فيها يدعو بعضنا
بعضا الي العمل الجاد والتعاون الشامل بعد تجديد أهدافنا المشتركة لكي نصل بعملنا الي تحقيق مانورجو تحقيقا من آمال الشعوب.
واعف الله الموفق وبه نستعين وفقكم الله في هذا المؤتمر كما وفقكم في قياداتكم الحكيمة لهذا البلد العزيز الذي نتشرف اليوم بضيافته وكرمة بلد الجهاد الطافر ومثوي المليون شهيد.