**الاصبع التى تشهد بالوحدانيه لاتشهد لطاغوت ابدا**

**هذه الكلمات التى كان يرددها الشهيد الاستاذ سيد قطب كلما اراد الطواغيت انا ان ينتزعوا منه تأييد لعبد الناصر**

**وكان يرددها وهو فى طريقه الى المشنقه وحتى وهو على طبلية الاعدام جاءوا يطلبوا منه ان يوقع على هذا التأييد وتخرج الان الى كرسى وزارة الارشاد او يتم التنفيذ الان وكان مصرا على موقفه باصرار**

**نبدأ القصة**

**حكى لى الدكتور محمود عزت والحاج عبد العال ابومدينة رحمه الله من اخوان وادى النطرون**

**عندما قبض على الاستاذ سيد قطب فى اغسطس 1964 كان محبوسا انفراديا وفى يوم من الايام كان فى فترة التريض وكان جالسا على مقعد فى الحديقة امام العنبر ( وهناك صورة شهيره على نفس المقعد ولكن فى احداث 1954 حيث كان يجلس معه الشهيد محمد فرغلى والمستشار منير الدلة وخميس حميدة )**

**واثناء جلوسه فى الحديقة فإذا بمسجون جنائى يجرى مسرعا نحو الاستاذ سيد قطب ويطارده عسكرى سجان فوقف المسجون امام الاستاذ سيد قطب فقال له انت سيد قطب قال نعم وقال للعسكرى اتركه قليلا فقال ماذا تريد فقال المسجون لك عندى رساله فقال الاستاذ سيد قطب من مين فقال من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءنى فى المنام وقال لى وصل هذه الرساله لسيد قطب فانتفض الاستاذ سيد قطب فقال المسجون الرسول يبلغك السلام ويقول لك لا تؤيد وإن أيدت فعلى الاسلام السلام والامارة بناتك بخير**

**ومن المعروف ان الاستاذ سيد لم يتزوج ولكن كان يرعى بنات اخته**

**هنا علمت لمذا كان الشهيد الاستاذ سيد قطب يصر على عدم تأييد عبد الناصر**

**رحم الله شهداؤنا الابرار وحشرنا معهم**