**المحور الاول:**

في خضم كل الاحداث الجارية ما حاجتنا لممثل شرعي وقيادة موحدة ؟ ما هي معايير اختيار هذا الجسم.....؟   
   
التيارات السياسية في الداخل متنوّعة الأفكار والمشاريع النهائية، فما الحد المطلوب التّوافق عليه حتّى تحصل الوحدة، وما المشروع الموحّد المشترك بين الأطراف السياسيّة المختلفة المشكّلة للقيادة؟

\*\*\*هل ممكن هون نتطرق لطرق اختيار جسم اللجنة ؟\*\*\*

**المحور الثاني:**

قال محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة العليا - في تصريح سابق له، أنّ   
  
 " لجنة المتابعة هي الإطار الوحدوي الجامع للمجتمع الفلسطيني في الداخل"  
   
 وأنّ من جملة أهدافها:   
" مكافحة العنف، المساهمة في كفاح شعبنا ومواجهة العنصرية".   
  
- هذه هي الفكرة من وراء لجنة المتابعة، فما هو الواقع؟

"أمة لا تعرف تاريخها، لا تحسن صياغة مستقبلها".

قبل 42 عامًا وفي عام 1982 تأسست لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومن هذا التاريخ إلى يومنا هذا مرّت بمراحل كثيرةٍ، تخلّلتها تحدّياتٍ وإنجازاتٌ وإخفاقاتٌ.  
  
- فما أبرز هذه المراحل؟

**المحور الثالث:**

أكثر من 9 أشهر على الحرب على غزة، ومع أن الحرب حتى الان لم تضع أوزارها إلا انه كثير من المحللين وضعوها سلفا كأكثر حرب وحشية ودموية على القطاع.

حرب جعلت حتى البعيد يتضامن معهم، من دول، جامعات وبرلمانات.

* وين موقع ودور لجنة المتابعة من هاي الحرب ؟ كونها "جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني" ؟؟
* وهل بنظرك ارتقت اللجنة لتطلعات اهل الداخل في حمايتهم وكسر حاجز الخوف والصمت؟

**المحور الرابع :**

ننظر إلى تصريح سابق لمنصور عباس يعبّر فيه عن تخوفه من تعزيز دور لجنة المتابعة العليا لكي لا يؤدي ذلك إلى حظرها بحجة خلق "دولة داخل دولة" كما حدث مع الحركة الإسلامية الشمالية، ويصفه ب"الاندفاع غير المدروس".

تصريح منصور عباس:

“موقفنا بالنسبة للآخرين أننا نريد أن نحميهم من هذا الاندفاع غير المدروس باتجاه تحويل لجنة المتابعة إلى دولة داخل دولة ما قد يؤدي إلى حظرها. وقد رأينا آثار هذا الاندفاع الذي أدى إلى حظر الحركة الإسلامية الشمالية”.

- هل هناك جهات خارجية تضغط وتهدد لجنة المتابعة؟ وهل ازدياد نفوذ وتتأثير لجنة المتابعة بالداخل قد يؤدي إلى حظرها؟

- بالعودة إلى تصريح منصور عباس، ألا يدل ذلك على أن هناك جهات داخل لجنة المتابعة ولأسبابها الخاصة؛ غير معنيّة بتعزيز دور لجنة المتابعة في الداخل؟

- هل تؤيد تبني سياسة الرضوخ للأمر الواقع والعمل وفق التقييدات التي تُفرض علينا، وما تتيحه لنا الدولة فقط كالمشاركة في الكنيست مثلا؟

**المحور الخامس**- البعض يقول انه " لجنة المتابعة على الأقل عاملة اشي / أصلح الموجود / ولا البلاش ". ما رأيك؟

* اعادة ترتيب الاوراق، هيكلة البيت من الداخل من جديد، هل بنظرك لدى لجنة المتابعة القدرة على فعل هذا الامر؟ تغيير داخلي الّي ممكن يؤدي الى نهضة حقيقة في الداخل؟  
  (خلاصة الحديث ان لجنة المتابعة في وضع لا تحسد عليه اليوم)

**المحور السادس**

* يغيب الداخل الفلسطيني عن هذه الحرب فلا يسجّل حضوره.

حتى الدعوات المتأخرة للمتابعة بالتظاهر لم تستجب لها الجماهير.

كيف تفسر/تصف هذا الواقع السياسي للداخل الفلسطيني اليوم ؟؟

**المحور السابع:**

* اذا اردنا ان نبحث عن نقطة يتوافق عليها اهل الداخل فلا شك ان الحاجة الى تغيير ستكون احدى هذه النقاط، هل ممكن إحداث تغيير ؟ كيف ومن يبدأ هذا التغيير ؟