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

**السابعة والأربعون بعد المائة في موضوع (المتين) والتي هي بعنوان :**

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

**ما يقرره الله يتحقق في الكون ولا أحد يمنعه أبدا ، العنكبوت الآية 22 : "وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير"......**

**لقد تأكد لنا أيها القراء الأحباء والعلماء العقلاء المحترمين والباحثين**

 **الموفقين المجدين في كل أنحاء العالم من خلال هذا الفصل الأول حول قدرة الله تعالى أن الله وحده لا شريك له أبدا خلق الكون وما فيه ومنه نحن أبناء آدم عليه السلام. فنحن من خلق الله ومن روحه استخلفنا في الأرض لنعيش ونعمل طبقا لشرائعه المنزلة عبر مراحل الزمن وخاتمها القرآن الكريم الذي ألغى كل الشرائع السابقة ونسخها بقدرة الله وقضائه وقدره. ويراقب الله أعمالنا ويجازي كل إنسان عن التزامه بالقرآن برحمته وعن إعراضه عن القرآن وخرقه بعذابه الشديد.**

**فيا إخواني في العالم يا بني آدم وحواء تعالوا لنعتصم بحبل الله جميعا ونحبه ونشكره على خلقه لنا وإحيائه لنا وبثه روحه فينا ونشكره على توفيره المواد الأساسية لطعامنا : (الماء والأرض وخيراتها والهواء) ، يس الآية 35 : "ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون" ، تعالوا يا بني آدم لنلبـي دعوة الله ونعبده طبقا لأحكام شرعه القرآن الكريم ، قال الله تعالى في سورة البقرة الآيتان 21 و 22 : "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون"و الحجرات الاية 13 : "يا أيها الناس إنا خلقناقم من ذكر و أنـثى و جعلنـاكم شعوبــا و قـبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتـقاكم إن الله علـيم خبيـر".**

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