**شكر وتقدير**

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين, المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:

فأحمد الله سبحانه وتعالى أن من عليّ بكرمه وتوفيقه وإحسانه, بإتمام هذه الرسالة, فالشكر له سبحانه وتعالى أولاً وآخراً, على عظيم فضله وامتنانه, فقد وفقني فله الحمد على ذلك. ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ (الأحقاف:١٥).

ثم أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم, لوالديَّ الكريمين جزاهما الله عني خيراً وأحسن ختامهما, حيث كان لهما فضل كبير في تربيتي وتعليمي, وتقديم شتى أنواع العون والمساعدة لي خلال مسيرة حياتي العلمية والعملية, ودعائهما المستمر لي بالتوفيق والنجاح, ثم أتوجه بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية, لرعايتها الكريمة لأبناء المسلمين, وإتاحة الفرص لهم باستكمال المسيرة العلمية, والشكر موصول إلى هذا الصرح العلمي الشامخ الجامعة الإسلامية ممثلة في رئيسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا, الذي قام بدور مشكور في فتح باب القبول في البرنامج المسائي لقسم الدراسات العليا, وأتاح لكل أبناء المسلمين هذه الفرصة الطيبة لمواصلة التعليم العالي, فله مني كل الشكر والعرفان, وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل لمشايخي وأساتذتي الكرام, وعلى رأسهم رئيس قسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني, وكذلك أشكر فضيلة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري الرئيس السابق لقسم التربية, كما أشكر جميع أعضاء قسم التربية, وأخص بالشكر كلاً من المربي الفاضل فضيلة الدكتور حسن عمر البيتي –سليل بيت النبوة- وقد تشرفت بإشرافه الكريم على رسالتي, وقد أسهم -شافاه الله وعافاه- بنصائحه الكريمة وتوجيهاته السديدة في إخراج هذه الرسالة على الوجه المطلوب, كما أتوجه بالشكر أيضاً لفضيلة الأستاذ الدكتور طارق حجار المشرف السابق على الرسالة, الذي فتح لي بيته, وأعطاني من وقته الكثير, فكان لتوجيهاته الكريمة وملاحظاته القيمة أعظم الأثر في إثراء هذه الرسالة, وأشكر كذلك فضيلة الدكتور عبد الله عبد الحميد, الذي كان خير معين وأخ ناصح لي, كما أشكر لفضيلة الدكتورين المناقشين الكريمين وهما كلاً من فضيلة الدكتور أحمد عبد الفتاح ضليمي – حفظه الله – وفضيلة الدكتور صالح عبد الرحيم إيشان -حفظه الله- على تفضلهما بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها بما يعود على الباحث بالنفع والفائدة, وعلى الرسالة بالتقويم والتسديد, كما لا يفوتني أن أشكر جميع الأخوة الكرام الذين أسهموا بإيصال معلومة أو إسداء نصيحة, أو دعاء لي في ظهر الغيب, فلهم مني كل الشكر والثناء ومن الله تعالى الأجر والمثوبة, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.