THIS FILE IS MADE AVAILABLE THROUGH THE DECLASSIFICATION EFFORTS AND RESEARCH OF:

## THEB BLACK VAUMT

THE BLACK VAULT IS THE LARGEST ONLINE FREEDOM OF INFORMATION ACT / GOVERNMENT RECORD CLEARING HOUSE IN THE WORLD. THE RESEARCH EFFORTS HERE ARE RESPONSIBLE FOR THE DECLASSIFICATION OF THOUSANDS OF DOCUMENTS THROUGHOUT THE U.S. GOVERNMENT, AND ALL CAN BE DOWNLOADED BY VISITING:

HTTP:I/WWW.BLACKVAULT.COM
YOU ARE ENCOURAGED TO FORWARD THIS DOCUMENT TO YOUR FRIENDS, BUT PLEASE KEEP THIS IDENTIFYING IMAGE AT THE TOP OF THE PDF SO OTHERS CAN DOWNLOAD MORE!

In the name of the God the most Merciful, the most Compassionate

## (A brief summary of doctor Ayman Al-Zawahiri's life may God protect him)

The United States of America considers doctor Ayman Al-Zawahiri as one of the Egyptian Jihadist group leaders and one of the mortal enemies.

The FBI had placed him on the most wanted list after they suspected his involvement with several cases such as the 1998 bombing of two US embassies in Nairobi and Dar Al-Salam, and the 2000 destroyer Cole in Aden, and the 2001 bombing of the world trade center and the Pentagon. The Egyptian government is chasing him as well and point the finger at him for the attempted assassination of president Mohammad Husni Mubarak in 1995 at Adis Ababa.

Doctor Ayman Al-Zawahiri was born June 19, 1951 descendent from a deep-rooted wealthy Egyptian family, his grandfather is one the former Imams at the Al-Azhar mosque, and his other grandfather from his mother's side, doctor Abdul Wahab Azzam had several significant posts. He was an eastern literature professor and the dean of the school of arts and the president of Cairo University, then he was the ambassador of Egypt to Pakistan, Saudi Arabia and Yemen, at the same time he was considered one the greatest Sufis in Egypt where they named him the "diplomatic Sufi", his father was doctor Mohammad Rabi’ Al-Zawahiri, a professor at the medical school Ain Shams University, one of the most famous doctors before he died in 1995.

Doctor Ayman Al-Zawahiri received his primary education at the Egypt Al-Jadidah and AlMoadi -they are in a high-class neighborhood- before he joined Al-Qasr Al-ain medical school Cairo University and graduated in 1974 as an honor student, then he obtained his master's degree as a general surgeon in 1978 and the following year got married to one of the literature graduates at the art school Cairo University and had four girls and one boy.

Doctor Ayman Al-Zawahiri lived during an open politics period when president Sadat started his term; the Islamic movement was active at the Universities in a noticeable way where during that time the Egyptian Universities’ student leaders became the symbols for the working Islamic at the present time.

Doctor Ayman Al-Zawahiri is associated with the Islamic movement where he is known by the media as an extremist. He believes "that the rulers governing Islamic countries according to something other than what God has revealed in terms of situational laws are unbelieving apostates who must be confronted, fought against, expelled from their positions, and Muslim rulers installed in their place; and that the democracy that was adopted by different countries as their policy system has an unbeliever democracy where their supporters and followers are illegal". Doctor Ayman Al-Zawahiri knows that the armed resistance against these governments is a religious war for God. He criticizes other Islamic organizations that adopt the peaceful measures in their way. Doctor Omar Abd Al-Rahman who is currently in prison in the United States is considered after the 1993 bombing of international trade center a spiritual leader for that movement.

The early appearances of doctor Ayman at a noticeable level was immediately after the
assassination of the former Egyptian president Mohammad Anwar Al-Sadat on the sixth of October 1981 where Al-Jihad organization was accused and he was sentenced to three years for carrying a weapon without a license. After his release, he traveled to several countries such as the United States of America, Saudi Arabia, Pakistan, and Sudan before he settled in Afghanistan.

In 1985 doctor Ayman participated as a surgeon physician at the Kuwaiti Red Crescent hospital to treat the wounded during the Russian-Afghani war through a hospital, which was built for that purpose at Peshawar at the Afghani-Pakistani border. Then at later stages of the war he began entering the front line battles to practice his work as a surgeon in field hospitals inside Afghanistan, and that is where he met with the leader of the Al-Qaida organization sheikh Osama Bin Laden and became his ally at a later time.

Al-Jihad organization, where Al-Zawahiri is considered one of the most prominent leaders, was accused of conducting violent military operations inside Egypt such as the attempted assassination of the former Prime Minister Atef Sodqi and the information miniter Sefwat alSharif. The Egyptian security system took some measures for that reason and began with the use of force dealing with members of that organization which was expressed by the former interior minister Zaki Badr with his famous saying "strike in the heart" where the police have the power to open fire and assassinate some of the organizational leaders during the day and in the middle of the street when it is capable.

Doctor Ayman refused to return to Egypt fearing the military court from issuing a judgment against him, which was established by the Egyptian government to look into what it called "the return from Afghanistan", where some of the members of the Jihad organization were sentenced to death. Reports from the human rights organizations mentioned that some of those members have been tortured. Then the military court issued a judgment which looked at a different case named "the return from Albania' two years ago which sentenced him to death in his absence and made his return to Egypt impossible.

The United States of America placed him on the most wanted list after the bombing of its two embassies in Nairobi and Dar Al-Salam in August 1998. Then he was directly accused with his involvement with Sheikh Osama Bin Laden in the bombing of New York and Washington this past September eleventh. He is also considered the right hand to Al-Qaida organization and sheikh Osama Bin Laden especially after he signed a fatwa (TC: Islamic decree) to shed American blood, which he accused of collaborating and establishing Jewish Christian allies to fight Islam. He also addressed a request through a videotape where he appeared with sheikh Osama Bin Laden and Sulaiman Abu Ghaith, the official spokesman of Al-Qaida, broadcast by Al-Jazira channel after the beginning of the American operations in Afghanistan calling for a religious war against America to drive them out from the Arab region and to stop supporting Israel so Palestine would not become new Andalusia.

All rights are open in condition with mentioning the source

## Islamic Terrorist Site

## ( نبذة مختصرة عن حياة الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله )

تعتبر الولايات المتحدة الأميركية الدكتور أيمن الظواهري أحد قادة جماعة الجهاد المصرية واحدا من ألد أعدائها.

وقد وضعه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في قائمة المطلوبين للاشتباه به في عدة قضايا منعا تفجير سـارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998 والمدمرة كول في عدن عام 2000 وتفجيرات مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عام 2001. كما تتعقبه الحكومة المصرية وتوجه إليه اصابع الاتهام في محاوناولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس محمد حسني مبارك عام 1995 في أديس أبابا.

ينتمي الدكتور أيمن الظواهري المولود في 19 يونيو/ حزيران 1951 إلى أسـرة مصرية عريقة ميسورة، فجده الشيخ الظواهري أحد شـيوخ الجامع الأزهر السـابقين، وجده لأمه الدكتور عبد الوهاب عزام شغل مناصب عدة مرموقة، فصو أستاذ الآداب الشـرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة ثم عمل سفيرا لمصر في باكستان والسعودية واليمن، وفي الوقت


والده فهو الدكتور محمد ربيع الظواهري الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شـمس وأحد أشـر أطباء قبل وفاته عام 1995.

تلقى الدكتور أيمن تعليمه الأولي في مدارس مصر الجديدة والمعادي -وهما من الأحياء الراقية في القاهرة- قبل أن يلتحق بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ويتخرج فيـيا عام 1974 بتقدير جيد جدا ثم حصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة عام 1978 وفي العام التالي تزوج من إحدى خريجات قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة وأنجب منـها أربع بنات وولدا واحدا.

عايش الدكتور أيمن فترة الانفراج السياسـي الذي استـهل به السـادات عهده، ونشـط التيار الإسلامي في الجامعات بصورة ملحوظة حتى أصبح قادة طلاب الجامعات المصرية في تلك الفترة رموز العمل الإسـلامي في الوقت الراهن.

ينتمي الدكتور أيمن إلي ذلك الفصيل من التيار الإسلامي الذي يوصف في وسائل الإعلام بالمتطرف، فـو يؤمن "أن الحكام الحاكمين لبلاد المسـلمين بغير ما أنزل اللّه بالقوانين
 الديمقراطية التي اتخذتها الحكومات المختلفة منهجاً سـياسـياً لها ديمقراطية كافرة
وبالتالي فإن موالاتهم واتباع أهوائهم حرام". ويعلم الدكتور أيمن أن المقاومة المسلحة لهذه الحكومات هو جهاد في سبيل اللّه، وينتقد الجماعات الإسـلامية الأخرى التي تتبنى الطرق السلمية في التغيير. ويعتبر الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون ريون حاليا في الولايات المتحدة على خلفية تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 زعيما روحيا لهذا التيار.

كان أول ظهور للدكتور أيمن على المستوى الإعلامي عقب أحداث اغتيال الرئيس المصري
 تنظيم الجهاد، وقد حكم عليه في تلك القضية بثلاث سـنوات لحيازته سـلاحا غير مرخص. بعد الإفراج عنه سافر إلى عدة دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وباكستان والسودان قبل أن يستقر به المقام في أفغانستان.

شـارك الدكتور أيمن عام 1985 كطبيب جراح في مستشفى الهلال الأحمر الكويتي لعلاج المصابين من جراء الحرب الأفغانية السوفيتية من خلال مستشفـى أقيمت لهذا لألاء الغرض في بيشـاور على الحدود الأفغانية الباكسـتانية. ثم في مراحل لاحقة من الحرب بدأ يدخل إلى الخطوط الأمامية للقتال ليمارس عمله في تطبيب الجرحى في مستشـشفيات ميدانية من داخل أفغانستان، وهناك تعرف على زعيم تنظيم القاعدة الشيخ أسـامة بن لادن الذي أصبح حليفا له فيما بعد.

اتهمت جماعة الجهاد التي يعتبر الظواهري أحد أبرز قادتها بعمليات عسكرية عنيفة داخل مصر منها محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي ووزير الإعلام صفوت الشريف، الأمر الذي جعل أجهزة الأمن المصرية تتعامل مع أفراد هذه الجماعة بعنف عبر عنه وزير الداخلية الأسبق زكي بدر بمقولته الشـهيرة "الضرب في سـويداء القلب" أي إطلاق إلاق الشـرطة النار واغتيال بعض قيادات التنظيم في وضح النهار وفي عرض الشـارع إذا تمكنت من تلك القيادات.

رفض الدكتور أيمن العودة إلى مصر خوفا من صدور أحكام ضده من قبل المحكمة العسكرية التي شـكلتها الحكومة المصرية للنظر في قضية من أسمتـهم "العائدون من أفغانستانـ" والتي حكم علي بعضعم ممن ينتمون إلى جماعة الجـعاد بالإعدامر، وذكرت تقارير منظمات حقوق الإنسـان أنمهم تعرضوا لعمليات تعذيب شـديدة. ثم جاء حكم المحكمة العسكرية التي نظرت قضية أخرى أطلقت عليـا "العائدون من ألبانيا" قبل نحو عامين والتيا جالتي حكمت عيله غيابيا بالإعدام لتجعل من مسـالة عودته إلى مصر أمرا مستبعدا.

وضعته الولايات المتحدة الأميركية في قائمة المطلوب القبض عليهم بعد تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في أُغسطس/ آب 1998 ثم وجهت إليه اتهاما مباشـرا بالضلوع مع ألشيخ أسامة بن لادن في تفجيرات نيويورك وواشـنطن في الحادي عشـر من سـبتمبر/ ألار أيلول الماضي واعتبرته الساعد الأيمن لتنظيمر القاعدة والشـيخ أسـامة بن لادن خاصة بعد أن وقع على الفتوى الداعية إلى إهدار دم الأميركيين الذين اتهمـمـم بالعمل على إنشاء تحالف صليبي يهودي لمحاربة الإسـلام، وقد وجه دعوة عبر شـريط فيديو ظهر فيه مع
 الجزيرة عقب بدء الضربات العسكرية الأميركية على أفغانستان إلى الجهاد ضد أميركا لإلخراجـا من المنطقة العربية ولكي توقف دعـما لإسـرائيل حتى لا تتحول فلسـطين إلى أندلس جديدة.

جميع الحقوق مفتوحة بشرط ذكر المصدر<br>موقع الإر هاب الإسلامي

