**بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة**

**الرابعة والعشرون بعد المائة في موضوع (المتين) والتي هي بعنوان :**

**\* قدرة الله وعدله : خلق الكون وما فيه بقدرة الله تعالى وعلمه**

**فإذا التزم الإنسان في الحياة الدنيا بالقرآن الذي نسخ الشرائع السابقة وألغاها بقدرة الله فإنه يعيش حياة دائمة بعد البعث والحساب في الجنة وإذا أعرض عن القرآن ولم يلتزم بأحكامه الشرعية في الحياة الدنيا ، فإنه يعيش حياة دائمة بعد البعث والحساب في جهنم والعذاب. الكهف الآية 7 : "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا" .....**

**ومن قدرة الله المطلقة وتدبيره لأمور الكون وما فيه أنه بعث الرسل من الملائكة والناس وأنزل الشرائع التي لم يستطع الناس خلقها ، ونسخ الشرائع ببعضها البعض حسب ما يراه صالحا لعباده ونسخ أحكاما شرعية بأخرى داخل الشريعة الواحدة لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 106 : "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير"....**

**لقد شهد الناس عبر مراحل التاريخ نزول وحي الله على أنبيائه ورسله**

**عليهم جميعا صلاة الله وسلامه ، وشهد الناس ملائكة الله عليهم السلام يبلغون وحي الله لرسله وأنبيائه وشهدوا ولا زالوا حتى كتابة هذه السطور يشهدون نزول ملائكة الله تعالى في هيئة الخلق الذي يريده الله ، الحج الآية 75 : "الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير" ....**

**وإلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**