استعدادا للحركة الحتمية القادمة

تؤكد زيارات الرئيس السادات طوال اليومين الماضيين اقتصاد الوحدات والتشكلات على طول الجبهة الحامية التي بُنيت بها رئيس الجمهورية لاستمرار الاستعداد للحركة، واستكمال بناء قدراتنا العسكرية، تمهيدًا للمواجهة الحربية القادمة مع العدو، مسجناً لظروفها بعد توفير كل مقومات النجاح لها على أفضل صورة.

وتتألف هذه الزيارات من جديد ان الانتخابات التي يجري الاستعداد لها في الأنتخاب الاشتراكي وفي مختلف الهيئات والمنظمات القائمة والشبهية سيرًا بعملية التصحيح إلى غرضها الشمسي، نظرًا أكثر من أي وقت مضى الموقف لتطور الأزمة على الجبهة وتفرج استمرار الجهد لتشديد كل الطاقات استعدادًا لاحتمالات الحرب.

وهو التميز للجبهة الداخلية، بما ينطوي عليه من عدم الوحدة الوطنية، وهو في نهاية الأمر عدوى لبعض ال.spotify من أجل المركبة الحربية، وتجهيز التنسيقات على نحو يحقق للاستراتيجية المركبة كل طاقات المجتمع القائمة والكابينة.

وإن الرئيس السادات، من بداية هذا العام، يلاحظ في النقل من أجل إزالة العوائق، انها تُركز على تحرير الوسائل السولية: الجبهة السياسية والجبهة العسكرية، وأن العام القادم يجلب احتفالات نادرة من الأعوام السابقة. فان مركز الاستعدادات كل منطق للوصول إلى حل سليم يبادراتها ومتزاجاتها الإيجابية التي تزمة العدو وشملت جميعه على معركة السياسة الدولية. انا قد رفضت له الاستجابة لرأدها المجتمع الدولي، وتفتيت قرار مجلس الأمن.

ان تحريض الأرض واستغلال الحقوق المشرفة بكافة الوسائل المكلفة يحل المسؤلية أمام المجتمع الدولي بشفاً على مواجهة سياسة جديدة من مفاعلات لا تتنفس على الشرق الأوسط وحدها.