**من هو الدكتور سناء ابو زيد**

**من الرعيل الاول اخوان الجيزة لدكتور سناء ابو زيد ابن من ابناء كفر نعمان واحد رموزها**

**يقول عنه الاستاذ سيد نزيلى أن الفقيد كان نِعم الأخ الذي يحمل مبدأ ودعوة ورسالة يسير بها بين الناس، ولم ينسها لحظة، سواءٌ في منامه أو يقظته، ولا في بيته وبين أولاده أو بين إخوانه؛ فهي تُحيطه وهو يحوطها، وهي منه وهو لها، فتم الخلط بين نفسه وبين دعوته، وبالتالي لا نستطيع التفرقة بين سلوكه الخاص والدعوي.
واستطرد نزيلي أن د. سناء كان يصدق فيه الحكمة القائلة: "إن رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل"، فلم يكن الحال منفصلاً عنده عن المقال.**

**إلى الله نشكو شرورَِ العبادِ ... فرب العبادِ هو المقتدر
ولا غيرُ ربي يجيب الدعاءَ ... ويدفع ظلمَ الذى قد فجَر
دَعَونا إلى اللهِ نرجو الصلاح ... ونرجو الفلاحَ لكل البشر
وقمنا إلى اللهِ نبغى رضاه ... ولسنا نبالى ركوبَ الخََطَر
ولسنا نبالى ببطشِ الطغاة ... فلن يستكينَ له أى حر
ولا ضيرَ أن نُبتلى مثل يُوسُف ... فنَحجُبَ ظُلماً وراءَ الجُدُر
يَميناً إذا غابَ منَّا الرجالُ ... لينتَشِرَنَّ قفاةُ الأَثَر
فمِن خلف داعٍ سيمضى دعاة ... وخلف المربىِّ سيمضى زُمَر
ولن يطفئَ الظلمُ نورَ السماء ... ولن يَحجُب الليلُ ضوءَ القمر
فيا قوم قوموا لنَصرِ الإله ... وفُكوا سراعاً قيودَ الحذر
فما العيشُ إن لم يسُد شَرعُنَا ... وتَعنُ الجِباهُ لما قد أَمَر
سَلاماً لكم يا دعاةَ الصلاحِ ... رعَتكُم بحفظٍ عيونُ القدر
سلمتم وطبتم وخابَ البُغاة ... وشرعُ الإلهِ هوَ المنتصر**

**شعر الدكتور سناء ابو زيد**

**اثناء الاعتقال**