قناة د.أبو حمزة (May 11, 2017)

لا جديد في كلمة عطون

أولا :

التأكيد على استمرار الهيئة

وقطع الطريق نهائيا بالعودة

عن فك الارتباط .

ثانيا :

تغيير النظام وإحلال حكم الإسلام .

عبارة تعكس ايدلوجية الهيئة

والتي جمعت بينهم

إسقاط النظام أولا

إحلال حكم الإسلام. ثانيا .

(وهذا نتيجة لتفسيرهم لأنصار الشريعة

كما عرفها بأنهم كل من يقاتل معهم

لإسقاط النظام .)

ومع غياب واضح وصريح

بعبارة إقامة الشريعة الإسلامية

والسؤال الهام .

ما تعريف حكم الإسلام عند الهيئة

فلما استخدم تلك العبارة التي

يمكن تفسيرها حسب الفهم الخاص

لكل جماعة اسلامية .

فمنهم من يرى الأنظمة مثل

تركيا والسعودية حكم إسلام .

ثالثا :

هل حكم الإسلام سيكون معلق

وغير مفعل طالما لم يسقط النظام .

المتابع للأحداث والمدرك للأمور

يعلم أن إسقاط النظام السوري

أصبح الآن صعبا إن لم يكن مستحيلا.

بعد التدخل الروسي

والتدخل التركي والأمريكي

والأردني.

فإن إسقاط النظام مستبعد.

فهل يمهد عطون أفراد الهيئة

للخيار الحمساوي الذي

لم يقيم الشريعة الإسلامية

بحجج كثيرة .

وهذه الكلمات الضبابية في هذا

التوقيت تؤكد اعتماد خيار

التمسك بالأرض والمراوغة

اللفظية واستغلال حالة

الأوضاع بعدم الالتزام بأي

وضوح بحجج عدم إسقاط النظام.

رابعا :

الإسلام العام (منهجها) .

عبارة جميلة حمالة أوجه

فما تعريف الإسلام العام

هل المقصود الإسلام وفق التصور

الصوفي الأشعري السلفي.

وما تعريف التوحيد في الإسلام العام

وما حكم من لم يحكم بما أنزل الله ؟!

وما حكم القتال مع جيش علماني لقتال

المسلمين ؟!.

ضبابية الوصف .

هو اختيار للحفاظ على تماسك الهيئة.

وهذا تقديم لمصلحة حزبية على

ثوابت شرعية وخاصة لمن يدرك

التطورات القادمة وحتمية تمايز الصفوف

التدخل التركي واستهداف الحولاني

يعني احتمالية تفتت الهيئة

لأن الزنكي وغيرهم سيبقون حياد

أن تدخل الترك.

فمن يؤسلم جيش تركيا

لن يقاتله لأنه يراه جيش مسلم

وقتال الهيئة للجيش التركي

سيزيد تفتت الهيئة

ولن يبقى إلا العقدي .

مشكلة الهيئة ..تتخيل أنها تهرب

من ضيق الأيديولوجية

فوقعت في مصيدة ايدلوجية أخرى.

الصراع هو عقدي

كفر وإسلام.

والهيئة تورطت في تبني الأيديولوجيا

و تريد تجميع الناس حولها

على هدف ايدلوجي

وليس عقدي.

تقديم إسقاط النظام أولا

قبل إقامة الشرع.

سقوط كبير وتعثر خطير.

الرسول صلى الله عليه وسلم

أقام الشريعة قبل فتح مكة.

العقدي يعني :

التوحد على التوحيدوإقامة الشريعة

بما يقدر عليه .

والسعي إلى إسقاط النظام .

والغريب في الهيئة ؛

تبنت الايدلوجيا ..وعكست

الأولويات لمصالح ضيقة.

وكذلك :

يقاتل في صفك من يؤسلم

الكافر ،ضمن الأفراد فلا بأس

أما يكون له سلطة وقيادة

فهذا عند اللحظة المفصلية

سيغادر وتبقى وحيدا مع اخوانك .

خامسا :

يدعوا عطون لاستيعاب المبتدعة

والعصاة و ....

والغريب انهم لا يستوعبوا

الموحدين ولا يصبروا عليهم

بل يتم اقصائهم و تهميشهم.

سادسا :

محاولة تصنيف الخلافات أنها

فقهية واجتهادات .

فهل تمييع التوحيد...مسألة فقهية !!!

وأخيرا :

الهيئة من خلال كلمات الشرعي

عطون والذي استخدم كلمات

ضبابية لتسويغ ايدلوجية جديدة

فاشلة وستنهار كما ذكرنا.

فإن الهيئة لن تستجيب للتصالح

والنصائح .

تذكير :

https://justpaste.it/16gjp

"مواطن الخلاف والنقد والنصح مع الهيئة وشرعييها وانصارها"