**الاخ الاستاذ الشيخ الشهيد مصطفى حمروش**

**1 / 1/ 2014**

**من محافظة الاسكندريه اخوان منطقة الرمل شعبة صلاح الدين**

**كان خطيبا مفوها**

**كان طالب بمعهد بناء للاعداد الدعاه**

**كان رئيسا لاتحاد الطلبه**

**هو الشاب الازهرى الاخ مصطفى حمروش وقد ارتقى بطلق نارى مساء أمس الأربعاء على يد قوات أمن الانقلاب بمنطقة جليم، شرق الإسكندرية ، حيث اصيب بطلق نارى اثناء قيادة لاحدى المظاهرات في منطقة جليم بشارع ابوقير خلال مشاركته في إحدى التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى.**

**ان قدوة في أعماله، وأسوة في أخلاقه لجميع زملائه في معهد بناء لإعداد العلماء، فهو العالم الرباني التقي النقي، وهو العالم العامل الذي يعمل بما يعلم، كان يتقدمنا في المغرم، ويتأخرنا في المغنم.**

**تولى رئاسة اتحاد الطلاب في ظروف صعبة فكان يتولى مهامَّ كثيرة، فلم نرَ منه إلا كل حب وأخوة لزملائه، يؤثرهم على نفسه، ويتحمل منهم وعنهم ما لا يطاق.**

**كان حلمه وهدفه أن يكون عالما مجتهدا يخدم الأمة في قضاياها المعاصرة، مثله الأعلى في ذلك علماء الأمة العاملون ودعاتها الربانيون على مر العصور، فكان مجدا مجتهدا، طالبًا في معهد بناء، وفي الوقت ذاته طالبا في الدراسات العليا.**

**أدرك الشهيد مصطفى وزملاؤه أن رفعة الإسلام وعزته لن تأتي إلا بالبذل والعطاء والتضحيات بالنفس والنفيس، وقد ضرب عميد المعهد الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، ووكيله ا.د. جمال عبد الستار، نموذجا رائعا في مقارعة الظلم ومقاومة الاستبداد حتى دفع كل منهما ضريبة الثبات على هذه المبادئ ولا يزالان، وسار على الدرب طلاب بناء حتى اعتقل منهم حتى الآن أكثر من ثلاثة علماء، وأخيرا استشهد من نحسبه أفضلهم الشهيد مصطفى حمروش، الذي كان – وسيظل – نموذجا للدعاة الربانيين، فضرب مثالا رائعا، فهو في حياته العالم المجتهد ، وفي مماته العالم العامل ... حقا إن الله تعالى يصطفى من عباده من يستحق الشهادة "ويتخذ منكم شهداء"، "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".**