|  |
| --- |
| **صاحب الموقع : حمادي بن أحمد بن عبد الرحمن بلخشين .لاجىء سياسي ومكسّر أصنام تونسي ولد سنة 1958 يعيش في منفاه النرويجي منذ 1988 .** **الكاتب مستقل تمام الإستقلال، و لا ينتمي منذ 8 اغسطس 2000 الي اي تنظيم سياسي، و ليس مرتبطا باي جهة اجنبية حاقدة اوحتى حسنة النية، ولا سلطان لأحد عليه غير ضميره الديني، وما يمليه عليه حبه للإنسان المضطهد، مهما كان دينه ومهما كانت جنسيته.****الكاتب لم يعد يحترم غير النبي محمد {{ والذين معه}} ( السابقون الأولون) ثم من اثبت بصفة عملية انه يستحق الإحترام .****. الكاتب يدعو الي اسلام ما قبل تسونامي معاوية وما قبل التزييف السلفي (الحسن النية في معظم الاحيان) ،اي الي اسلام النص، لا اسلام التاريخ ( العبارتان الأخيرتان للمفكر عبد الجواد يس)** **الكاتب يؤمن بأن قضية المسلمين الرئيسية، هي اسلمة دساتير بلادهم عن طريق الخيار النبوي الأوحد ـ الجهاد ـ .لأجل ذلك فهو يكره خيار الإخوان المسلمين الذي سنه حسن البنا و انتهى بهم الي العمالة المكشوفة للحاكم العلماني ثم للقوى الغربية .** **الكاتب لا يؤمن بوجود رجال الدين،ويدعو الي اغلاق الأزهر وكلية محمد بن سعود، فلا حاجة لأمتنا للمزيد من القرود فالزعيم المسلم هو الذي تصنعه احداث المواجهة للطواغيت، و لا تصنعه شهادة دكتوراه تخدم كل دكتاتور.** **للكاتب س كتب** **ــــ " فتش عن الإخوان"(4 رسائل)** **ــــ " الشيعة و التشيع"(ست رسائل )** **ـــــ "من جرائم السلفية " (أربع رسائل )** **ــــ " السلفية هي العدوّ " (خمس رسائل)****ـــــ " كوكتيل سلفي" ( ثلاث رسائل)****ــــ " مآذن خرساء" رواية تصف معاناة مسلم مغترب يعيش في بلد يمنع فيه الآذان رغم وجود المآذن!** **ـــ إستياء : مجموعة قصص قصيرة و اخرى قصيرة جدا** **حكمة الكاتب المفضلة قول المبدع الليبي الكبير الصادق النهيوم "إن تجاهل التاريخ خطيئة عقابها ان يتجاهلك الواقع" ثم قوله رحمه الله" إن الأمة التي تضع مصيرها في يد شخص أو طبقة ما، انما تضعه أصلا في يد الصدفة العمياء" و الحكمتان اثمن و انفع لأمتنا من جميع ما كتبه السلفيون خلال 14 قرنا وحتى قيام الساعة.****شعار الكاتب ومنهجه في الحياة ، قول الأديبة الصينية يونغ تشانغ"إن في مقدوري أن اتفهّم الجهل، ولكني لا أستطيع القبول بتمجيده، و أقل من ذلك، القبول بحقه في السيادة"** **لما كان اسم الكاتب بلخشين( بلخشين: اختصار تونسي لإبن الخشين، و الخشين لغة : الخشن الطبع!) فإنه يعتذر مسبقا لخشونته الفطريةالتي اثرت على اسلوبه في التحليل، ولا يعتذرأبدا عما سوى ذك.** |