ملخّص برنامج الخاتمة - الحلقة (^^)
مرجعية السيستاني في ميزان المنطق العلوي (ج ا)
عبد الحليم الغِزّي


في الحلقة الماضية كانَ الحديثُ في بيانِ بعضِ من قواعدِ ومَغاهيمِ المنطقِ العلوي، أريدُ أن ألفتَ أنظاركم إلى ما جاءَ في حديثِ العترةِ صلواتُ اللهِ عليهم فيما يرتبطُ باليماني:




تجدون فارقاً كبيراً:
بين الحديثِ عن مالكِ الأشتر: (فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِعُوْا أْمْرَهِ فِيَا طَابَقَ الحَقّ)، فجعل الحقَّ ميزانًا أمير المؤمنين.








سؤالٌ يطرحُ نفسهُ على الشيعةِ جميعاً وعلى شيعةِ العراقِ خصوصاً: على أيَ أساسِ تِسّكتم بالمراجع الَّذين تعتقدون بهم؟!

 أأخدُ السيستاني مثالاً، لاذا؟ لأنَّهُ المرجعٌ الأعلى.
وأقولُ للشيعة عموماً ولشيعة العراقِ خصوصاً: على أَي أساسِ سلَّمتم أمرَ دينكم إلى السيستاني بل سلَّمتم أمر دنياكم أيضاً إلى السيستان؟؟ أنا أسألُ شيوخ العشائر الَّانين يتّف فقون الآن مع محمد رضا السيستاني طساندةِ مرجعيّتهِ فيما إذا ما مات أبوه، أنتم ما دليلكم على مرجعيّة أبيه

أنا لا أخاطبَ شيوخ العشائرِ وأصحاب العمائم الَّنين هم بضاءةٌ للبيع والشراء، أخاطبَ شيوخ العشائرِ مِمْن يَتلكون ديناً ووعياً، وأخاطبَ بقية الشيعة.


 هذا التُوقيع الشريف، والمصدرُ (كَالُ الدين وَقَامٌ النعمة) لشيخنا الصدوق، في الصفحة الثانية والأربعين بعد الخمسمئة:

 عَزَّ وَجَلَّلَ وذَلِكَ بَعَدَ طُولِ الأَمَدِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ.



 دونِ تعيين نُوْابٍ بشكلٍ مباشثرٍ من إمامِ زماننا صلواتُ اللهِ وسلاكمهُ عليه.






 - ما أنا قلتُ لكم هؤلاء كذَّابون دجَالون يُحرَفون كلام أهل البيت لأجلِ مصالحَهم.




 فهذان النصّان هما النصّان الرئيسان والنصّان الأساسيان فيما يرتبطُ بتأسيسِ المرجعيّةِ الشيعيّةِ وبَوضوعِ تقليد الفقهاء: - روايةُ التقليد عن صادقِ العترةِ في تفسيرِ إمامنا الحسنِ العسكري: (ََلْلْعَوَمِّ أَنْ يُقَلُّوه).
 عَلَيكُم وأنَا حُجَّهُ اللهِ عَلَيهِم).

 عن صاحبِ الْزَّمان وقيادة الأمّة، أليس الأَمرَ هكذا؟!


 صفحة (1)ع): وقد ورد في التفسير المنسوبِ إلى الإمام العسكري عليه السَلام روايةٌ مفصَّلة وهي منقولةٌ في (الاحتجاج) أيضاً - بعد أن يتحدَّث


 إثباتِ شرعية مرجعيّة السيستاني والسيستاني نفسهُ لا يعتقدُ بها.. هذا ما يرتبطُ برواية إمامنا الصُّادق في تفسيرِ إمامنا العسكري.





- فعلى أي أساسِ أنتم تستدلُّون بروايات وبأحاديث على مرجعية السيستاني هو نفسهُ لا يعتقدُ بها؟! إذا كان السيستاني هو الأعلم مثلما تقولون فلا معنى لاعتقادكَ بهذه الروايات، وإذا كنتم ترون أنفسكم أنتم أعلم في فهِهِ هذه الروايات وصحْتها وانطباقها عليه فأنتم أعلمُ منه فكيف


 قابلِ للاستدلال به - إلى بقيَةِ الكلام مخدوشٌ سنداً هو لا يعتقدُ بصحته.
- عرض لصورة كتاب (الإمامُ السيستانيّ مَّةٌ في رجل).
- أهمٌ ما كُتب عن السيستاني مقالان في هذا الكتاب:

 أو كانَ الكاتبَ شخصاً آخر ليس مُهماً، لكن هذا المقال هو الأَهم الَّنَي أرْخّ للسيسِتاني. - في صفحة (ع^) من هذا الكتاب، وتحت عنوان: (مرجعيتهُ): نقل بعضُ أساتذة النَّجف الأثرف - ماذا نقلى - أنَّه بعدَ وفاة آية الله السيّد نصر

 لفضِله العلمي وصفاء سلوكهِ وخطّه - مَنْ الَّنَي اختارْكُ لا نَدري!

هكذا يضحكون عليكم:

- مقالٌ كاتبهُ مجهول!
- ينقلُ عن بعضِ أساتذة النَّجف مجهولٌ أيضاً!
- عن مجموعة من الفضلاء مجهولون أيضاً!

 هذا؟!
 حولهم الأعلمية بشهادة غيرِير واحد من أهلِ الخبرة - مَن هم هؤلاء؟ - وأساتذة الحوزات العلميةَ في النَّجفِ الأثشرف وقم المقدَّسة - والله هذا الكلام كُلُّه كذبّ في كذبَ..


 الكذًّابون الدجّالون من هم هؤلاء؟ حَدِّثونا! أظهروا لنا الأسماء!







 مرجعاً، هو هذا الَّذي يريدُ أن يوصلهُ بطريق الخُداعِ والتدليس إلى أذهانِ الناس..

