**بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة الثامنة في موضوع (المقدم المؤخر ) وهي بعنوان :**

**\*المعنى في اصطلاح العلماء :**

**الله جل في علاه المقدم ،وماقدمهم إلا لعلمه أنهم يستحقوا هذا التقديم .**

**يقول النووي في شرح مسلم : (يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه ) .**

**حينما يقدمك الله للطاعة و لما يحب فهذا من توفيقه ، و حينما يؤخرك فهذا من الخذلان و نعوذ بالله من الخذلان .**

**تأمل في حياتك وتأخيراتك و تقديماتك ، و تيقن أن الأمر به الحكمة الخير ، فلان يصلح له التأخر في الدراسة وفلان لا يصلح له إلا التقدم و السبق ! ، فلان يصلح له التأخر في الزواج و فلان لا يصلح له إلا التقدم في الزواج ، فلانة يصلح لها التأخير في الإنجاب ، و فلانة لا يصلح لها إلا السبق في الإنجاب ، فلان يصلح له السبق في العلم و الدعوة و فلان لا يصلح له إلا التأخر.**

**هذا هو الله المقدم و المؤخر جل في علاه : نسأله أن ينور بصائرنا في كل تأخر و تقدم بحياتنا .**

**ضع هذان الاسمان نصب قلبك وعقلك ، عالج بهما مشاعرك و أفكارك**

 **عندما يهمك التقديم والتأخير ..**

**ذكر نفسك كثيراً و كرر عليها أنه المقدم و المؤخر جل في علاه ، و ستجد في تكرارك و إمعانك بهما شفاءً راقياً لروحك و قلبك ..**

**[الأنترنت – موقع فجر الكوس - مالسر في تقدم وتأخر بعض الأقدار؟]**

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