**الى أهالينا اسر الشهداء**

 **واسر اخواننا المعتقلين والمصابين والمهجرين**

**كل عام وأنتم راضين بقضاء الله .. كونوا على يقين ألا عودة إلى بيوتنا حتى تشفى صدوركم وصدورنا ونرى البسمة على وجوهكم ...وعلى وجوه كل كل المصريين
إلى أهالى المعتقلين:-
كل عام وأنتم وأحراركم بخير .. أبطالكم بخير فى معية الله فلا تحملوا الهم وكونوا على ثقة أن الله إختار لهم الخير .. فاللهم تقبل..

إلى أمهاتنا وأخواتنا:-
كل عام وأنتم ثابتات محتسبات ..أعانكم الله على تربية جيل من أشبال الاسلام بمفهوم الاسلام الشامل يربى من صغره على الجهاد ولا يخاف فى الله لومة لائم .. فذالك الدور له الأولوية والاهمية عن أى دور غيره الآن .. فنحن فى حاجه ماسة إليه ..

إلى الثوار فى الشوارع والميادين:-**

 **كل عام وانتم وانتم صامدون .. حفظكم الله وثبتكم ووحد صفوفكم ونزغ الشيطان من بينكم .. وتذكروا أن ما إجتمع غبار فى سبيل الله مع غبار جهنم.. إلى المطاردين كل عام وأنتم فى أمان .. وقريبا نعود إلى بيوتنا بإذن الله وتذكروا أن من قدم راحته على أمنه كتب بداية نهايته
إلى الذين أووا ونصروا :-
كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يرزقكم من حيث لا تحتسبوا ويحفظكم وأن يبنى لكم قصورا فى الفردوس جزاء نصرتكم وإيواءكم للأحرار .. إلى طيورنا المهاجرة:- كل عام وأنتم على العهد أعانكم الله فى غربتكم ومحنتكم .. اعملوا ليوم عودتكم تكونوا فيه علماء وقادة فى مجالات وميادين مبتكرة مطلوبة كنا قد افتقرنا اليها من قبل..

إلى اليائسين:- كل عام وأنتم إلى الله أقرب فمن عرف الله لم ييأس أبدا .. فاطمئنوا واركنوا إلى من بيده الأمر كله ..**

**ومع حلول شهر الصيام شهر رمضان المعظم ، فإن علينا أيها الثوار الأحرار أن نحقق الأسباب التي قدرها الله**

**لهذا النصر، ومن أهمها :**

**الثبات على الحق، فهو أول الطريق إلى النصر على الطغاة، وهنا نذكر بموقف السحرة الذين استبان لهم الحق، وتعرضوا لتهديد فرعون، فـ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾.**

**الاستعانة بالله وحده والصبر في مواجهة الطغاة ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، وبهذا ينصر الله المؤمنين دائما ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾.**

**الوحدة والاعتصام بحبل الله والحرص على تجميع جهود أحرار الأمة في مواجهة سارقي حريتها وثرواتها ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.**

 **الإيجابية وبذل كل الجهود الممكنة لزيادة توعية الأمة بحقها في العيش والحرية والعدالة والكرامة، وتبصيرها بعواقب الاستسلام لدعاوى الإحباط والتيئيس، وبعث الأمل في نفوس شبابها من خلال وقائع التاريخ القديم والحديث، التي تعلمنا أن الله لا يضيع أجر العاملين المحسنين، وليكن كل ثائر حر جهازا إعلاميا ينقل نبض الثورة الشريفة لكل أبناء الشعب الحر.**

 **الالتفاف حول نخبة الأمة الحقيقية وعلمائها الصادقين، الذين صدقوا في جهادهم، وتحملوا ولا يزالون  يتحملون ثمن جهادهم وحبهم لوطنهم من دمائهم وأموالهم، استشهادا وسجنا وتعذيبا ومطاردة ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾.**

**اليقين بنصر الله لكل صادق في سعيه نحو نيل حقوقه، والثقة التامة في حتمية الانتقام الإلهي من الظالمين ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾.**

**وسنبقى مصرِّين على التمسك بحقوقنا، وتحقيق أهداف ثورتنا، مهما كانت وحشية وضراوة الآلة الفرعونية الانقلابية، وسيهزم صمودنا بإذن الله آلة بطشهم، لهذا ننادي قومنا وإخواننا إلى النزول بقوة في فعاليات مناهضة وإسقاط الانقلاب في كل ميادين الثورة في أنحاء مصر، متمسكين بسلميتنا وعدالة قضيتنا، واثقين من عون الله لنا ونصره ثورتنا إن شاء الله ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.**

**إن الله اختاركم لتكونوا طليعة المناضلين الثابتين على الحق، المتمسكين به، وجعلكم ممن يحمل مشعل العزة، لتُحيوا قضايا الحرية والعدالة والكرامة، في عقول وقلوب الملايين في مصر والعالم أجمع، لتبقى جذعة لا تنطفئ جذوتها، ولا يخفت نورها".**

**ا من تمزقت قلوبكم، وجرت دموعكم، وتحطمت مشاعركم، ورأيتم من البأساء والضراء والأذى ما لم تكونوا تتوقعونه ، ثقوا أن لكل أجل كتابا، ولكل ليل فجرا، وأن مع العسر يسرا، { فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا".**

**"اللهم إني أسألك -يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين- أن تربط على قلوب المعتقلين والمعتقلات وعلى قلوب آبائهم وأمهاتهم، وذويهم، وأن تجمع كلمتهم على الهدى وقلوبهم على التقى، وأنفسهم على المحبة، وعزائمهم على الرشد والخير، وأن ترفع الظلم والبلاء عنهم، وأن تبلغهم مما يرضيك آمالهم، وأن تأخذ الظالمين أخذا أليما شديدا"**

**كل عام وأنتم بخير .. تقبل الله منكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن ..
نلتقى قريبا جدا بإذن الله فى ميدان العزة والنصر..
( ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا)
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر**

**:**

**-**