**الصلة الروحية بين المؤمنين وشفاعة وتوسلات القديسين**

قال معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس:

"فَإِنِّي أَنَا كَأَنِّي غَائِبٌ بِالْجَسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِالرُّوحِ قَدْ حَكَمْتُ كَأَنِّي حَاضِرٌ فِي الَّذِي فَعَلَ هَذَا هَكَذَا. بِاسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ - إِذْ أَنْتُمْ وَرُوحِي مُجْتَمِعُونَ مَعَ قُوَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ" (1كو 5: 3، 4).

الروح القدس بواسطة **طاقة إلهية ثالوثية** يمكنه أن يوجد صلة بين أرواح المؤمنين حتى مع بُعد المسافة. فقد إستطاع معلمنا بولس الرسول أن يكون كأنه حاضر بالروح وأن يجتمع مع أهل كورنثوس وهو بعيد عنهم بالجسد فى أفسس.

فإن كان هذا ممكناً أثناء وجود الشخص فى الجسد فبالأولى وهو خارج الجسد. هذه الصلة الروحية تكون بعمل الروح القدس بالطاقة الإلهية الثالوثية (التى أسماها بولس الرسول قوة ربنا يسوع المسيح).

إن القديسين فى الفردوس -بحسب طلبنا- يمكنهم أن يكونوا متصلين بأرواحهم معنا ويسمعونا ويعضدونا ويصلوا من أجلنا.

هناك مثل من التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يقرّب المعنى هو طريقة "الفيديو كونفرنس" video conference الذى يمكِّن اشخاص فى قارة من التواصل بالسمع والرؤية مع أشخاص فى قارة أخرى، ويمكنهم أن يروا ويسمعوا ويتناقشوا مع بعضهم البعض.