شكر وعرفان

 يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لِجلال وجهك وعظيم سُلطانك..

 يا رب لك الحمد دائباً.. ولك الشكر واجباً على كلِّ ما أنعمتَ به عليَّ وأوليتَ..

 ولا يفوتني أنْ أتقدَّم بالشكر الجزيل إلى الجامعة التي درستُ فيها، والكُلِّية التي تخرَّجتُ منها برئيسها، وعميدها، وكادرها التدريسي الفذِّ ، وموظَّفيها الأوفياء ، وجميع العاملين فيها..

 وأخص بالذكر والشكر منهم أُستاذيَ الدكتور المُربِّي الفاضل عمَّار عبد الكريم الجعفري.. الذي شرَّفني بإشرافهِ على البحث، والذي لمْ يدَّخر جُهداً في تقويم البحثِ، وشرح صدرَه الرَّحبَ فنهلتُ ما قُدِّر لي من عِلمه وخبرته في مياديـن البحث.. كما أشكر له صبرهُ ووقوفه معي في كثير من الظروف التي اعترضتني وحالت دون مُراجعتي لهُ ومُواصلتي معه في كثير من الأحيان..

 كما أتقدم بالعِرفان الجميل للأساتذة الكِرام والأئمةِ الأعلام: رئـيسِ وأعضاء لجنة المُناقشة الأفاضل؛ لِقَبولِهم تقويمَ البحثِ ومُناقشته، وإضفاءِ آرائِهم السديدةِ ومُلاحظاتهم القيِّمة عليه ممَّا طغا به الفكر، أو زلَّ به القلم أو كبا.. ممَّا يعودُ على البحث بالنضج والإكمال..

 ولا يفوتني كذلك أنْ أتقدَّم بالشكر الجزيل إلى إخوتي في الأقسام الداخلية للجامعة الذين آووني وأيدوني وأمدوني بكل ما أحتاج إليه من المستلزمات الضرورية للبحث، وكانوا لي إخوة أوفياء بررة .. وفي مقدمتهم الأخ المدير (ميسر العبادي) المحترم..

 كما أشكر القائمين على شُؤون مكتبةِ جامعتنا، ومكتبةِ كليةِ الشريعة، ومكتبة الإمـام الأعظم.. الذيـن بذلوا معي قُصارى جُهودهم من أجل توفير المصادر والمراجع المُتيسرة وسُبُل الوصول إليها..

 وأشكر جميعَ من أسعفني بما يسَّر عليَّ عملية البحث من كتاب أو دُعاء أو غيره .. فجزى الله عني الجميعَ خير الجزاء وأوفاهُ وبارك فيهم وأحسنَ إليهم كما أحسنوا إليَّ..