شكر وامتنان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،فمن دواعي الأمانة،والإخلاص والإعتراف باُلحسنى،أن أتوجه بالثناء والشكر إلى كل من أعانني على إتمام هذه الرسالة،ولم يكن لبحثي أن يرى النور لولا فضل الله جل جلالهَ ثم أناسٌ عُرفوا بالخلق السامي، و العلمّ الجمّ،فكانوا نبعاً ثراً،أنهل من معينه العذب،فكلمة شكر وامتنان لا تفي ما لهم من حق عليّ. وفي مقدمتهم:

أستاذي المشرف الدكتور(طارق إسماعيل)الذي أحاطني بكَرَمهِ وعلمهِ،فما شكري له إلا غيضُ من فيض لما اغدقَهُ علىّ من فهم وتفاعل وإرشاد وتقويم لهذا البحث الذي أشرف عليه ورعاه منذ كان بذرة صغيرة فنماه وأغناه بحسن توجيهه وبذل كل ما في وسعهِ لإخراجهِ على النحو الذي بين أيدينا.فكان نعم المشرف ونعمَ الناصح الأمين،أثابَهُ الله تعالى على ما بذل من جهد وجزاه عني خير الجزاء.

وأتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى الأساتذة في قسم اللغة العربية- كلية الآداب- على ما أمدوني بهِ من نصح ورعاية،وأخص منهم،بالذكر ، الدكتور(منذر محمد جاسم)والدكتور(شاكرمحمود السعدي) والدكتور(جبير صالح حمادي) والدكتور(فاضل بنيان) والدكتور (ناهي ابراهيم العبيدي) والدكتور(صالح احمد رشيد)

كما أتوجه بالشكر اللائق إلى مقام الأستاذ الدكتور (يونس عبد مرزوق) الذي فتح لي بيته وقلبه،فأمدني بعشرات المصادر والمراجع القيمة،فجزاه الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

ويطيب لي وأنا أضع اللمسات الأخيرة لرسالتي هذه أن أتقدم ببالغ الشكر والإحترام إلى أعضاء لجنة المناقشة لما سيبدونه من آراء قيمة خدمة للبحث والباحثة.

وختاماً أسأل الله تعالى أن يجزي عني كل من أسهم في تتمة هذا البحث خير الجزاء ولا استثني احداً.