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

**الخامسة والتسعون في موضوع(القديرالقادرالمقتدر) من اسماء الله**

**الحسنى وصفاته وهي بعنوان: \*قدرة الله في مخلوقاته : القلب : فهذا الجهاز المحكم في عمله الصغير في حجمه - وهو القلب - فيه خصائص كثيرة في التحمّل والعمل، الذي يمتاز بخصائص في التركيب، وقدرة على العمل.إلى جانب المميزات في التركيب والقدرة على العمل الدؤوب، بدون أخطاء لأن عناية الرب الكريم العظيم، تكلأه، وقد جعل سبحانه في هذا القلب خصائص في مادته وتركيبه والقدرة على التحمل، فلقد تحدثتُ مع أحد كبار الجراحين في القلب، فقال: إنني أشعر بعظمة الخالق وقدرته عندما أفتح قلب المريض، لإجراء العملية فيه، بما يتراءى أمامي من أسرار متعددة، تتكشف أمامي، وأنا الذي أمضيت عمري في البحث**

**عن أسرار هذا القلب علاجياً.**

**ففي بعض العمليات أشعر بأن النجاح 100%، ثم أفاجأ بالفشل، لحدوث شيء لم أتوقعه، وبالعكس فقد أجري عملية لمريض، أتوقع وفاته، في هذا العملية، وأفاجأ بنجاحها وسلامة المريض، إنها قدرة الله التي لا تحدّ، وعنايته التي يقف دونها البشر، وكان هذا دَيْناً ملتزماً لما مرّ عليه من أمور فوق طاقة أمهر طبيب: نجاحاً أو فشلاً.**

**فسبحان من قدّر هذا وأحكمه وأتقنه، وقد أمرنا سبحانه بالتفكر في**

**أنفسنا أولاً بقوله الكريم {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} (21) سورة الذاريات. [الأنترنت – موقع صحيفة الجزيرة - قدرة الله في مخلوقاته : القلب - د.محمد الشويعر ]**

**وإلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .**