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

**الحلقة الثانية والعشرون في موضوع (المتين) والتي هي بعنوان :**

**\*ومعنى المتين : القادر والقدير والمقتدر والفرق بينهما : معنى اسم الله(القادر) ودلالاته القرآنية :(قادر) صفة تدل على قدرة من يتم وصفه بها على أداء عمل ما ، يمكن تسميته أو تحديده . فمثلا نفول أحمد قادر على اجتياز الاختبار بنجاح وتفوق ، ووصفنا له بهذه الصفة لاتمنع غيره فى مشاركته نفس القدرة فى فعل ذلك .**

**وعندما أقول : أنا قادر أن أنقذ شخصا ما من الغرق ، يمكنني أن أقول**

**أيضا أن الله قادر على أن ينقذه كذلك من الغرق ، فالصفة يمكن إطلاقهه**

**على الله سبحانه ثم على عبده .**

**أما إذا تم إضافة الألف واللام إلى صفة المقدرة ، فلا يتم إطلاقها إلا على الله سبحانه ، فالله هو (القادر) من دون أحد ولاقادر غيره .**

**ولغويا (القادر) هو اسم فاعل يدل على المتمكن الوحيد بقدرة غير محدودة وغيرمكررة لأحد وتعني السيطرة والتمكن على إتمام أمربصورة لايشارك الله سبحانه فيها أحد وهى اسم من أسماء الله الحسنى وصفة لازمة لله سبحانه .**

**( القادر ) فى القرآن الكريم : ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا**

**مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ) [سورة اﻷنعام 65]**

**الآية تتحدث عن قدرة الله على فعل ( العذاب ) .**

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