ربّنا يريد لهذا الكون ان يستمر  
الي ان يأذن هو بانهائه سبحانه وتعالي  
-  
في سبيل ذلك هناك غريزتان تجبران البشرية علي الاستمرار  
غريزة تجبر الشخص بذاته علي الاستمرار  
وغريزة تجبره علي انتاج اجيال اخري  
-  
الغريزة التي تجبر الشخص علي الاستمرار هي الامل  
تقدر تسميها "حلاوة الروح"  
-  
لو جبت اتعس انسان في الارض  
وعرضته للموت - هيهرب منه  
لو رميته في البحر مثلا وهوا ما بيعرفش يعوم  
هتلاقيه بيقاوم الغرق  
ده مش بمزاجه  
هوا مجبر - جواه غريزة الحياة  
-  
عشان كده  
اي حد يقول لك انه جاب اخر الاكتئاب ما تصدقوش  
طول ما هوا ما انتحرش يبقي لسه كفة الامل غالبة  
-  
غريزة الحياة دي انتجت غريزة الخوف  
الخوف من الوحوش مثلا - من النار - من الانهزام والقتل  
-  
الغريزة دي بردو انتجت غريزة المدافعة - او المنافسة  
كل انسان - او جماعة بشرية - بتنافس الاخري  
انتوا بتعملوا كده غصب عنكم علي فكرة  
-  
الله - العظيم - حكم عليكم بكده  
وهتفضلوا تعملوا كده  
هوا قدر لهذا الكون ان يستمر  
وانتم اقل من ان تغيروا قدره سبحانه وتعالي  
-  
الغريزة التانية واللي بتجبر الانسان علي مواصلة الحياة لاجيال  
هي الجنس  
-  
الله خلق الانسان وجبله وفطره علي حب الطرف الاخر  
بمعني اوضح - اشتهاء الطرف الاخر جنسيا  
خصوصا الرجال  
لانهم مش هما الطرف اللي بيحمل ويولد ويرضع ويربي  
فطبيعة الرجل انه يحب التعدد الي ما لا نهاية  
يقوم فقط بالتلقيح - زي الحيوانات - والانثي تكمل الباقي  
-  
لكن الاسلام قيد الموضوع باربع نساء فقط  
فحرم الرجل من استطلاق شهوته في الكون  
والزمه بتربية ابناءه واعالتهم والانفاق عليهم  
وهو مسؤول عن امهم طبعا  
-  
فسنة التعدد هي الاصل في الكون  
لان خالق الكون يريد له ان يستمر اساسا  
واستمراره كما قلت منقسم لشقين  
ان الانسان نفسه يعيش - حلاوة الروح يعني  
وانه ينجب اجيال متتالية  
فانه ينجب دي مرتبطة بالجنس وش  
-  
تسمع بقي المتحاضرين  
اللي بيدعوا الحضارة يعني  
يقولوا لك لا ده الكون يمشي بزيجة واحدة  
ثم من وراء الستار يتسافدون كالبهائم  
او يكبتون فطرة الله فيهم  
ليه  
لانهم يتكبرون علي فطرة الله