في 14/2/2005 كان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ، من خلال تفجير مادة "تي إن تي" أثناء مرور موكبه قرب فندق سان جورج في بيروت . وظهرت في الإعلام شخصية محمد زهير الصدّيق بوصفها "الشاهد الـمَلَك" على اغتيال الحريري ، في ظل أجواء من الغموض والحيرة والالتباس حول مَن قام بعملية الاغتيال وحول شخصية محمد زهير الصدّيق . // عدد حروف "اغتيال": 6 ، عدد حروف "رفيق الحريري": 11 ؛ الآية 11 من السورة 6: (قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) ]فالاغتيال هو الذي كان عاقبة رفيق الحريري[ // عدد حروف "فندق سان جورج": 11 ، الآية 11 من السورة 6: (قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) // ت ع "تي إن تي": 871= 16 ، الآية 16 من السورة 6: (مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) ]فمن صُرِفَ عنه تفجيرُ مادة "تي إن تي" ، مِن الذين كانوا في منطقة فندق سان جورج ، فقد رُحِمَ وفاز بالأمان من الاغتيال [// ت ع "محمد زهير الصدّيق": 549= 18= 9 ، الآية 9 من السورة 6: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ)