**خاتمة بحث جاهزة عن اللغة العربية doc**

وفي الختام نرجو أن نكون قد أعطينا كنز اللغة العربية بعضًا من حقوقه، أو وصفناه بنصف أو ربع ما يستحقّه ذلك الكنز الجميل..

فقد قمنا على هذا البحث بعد كثير من الجهد والتعب والسهر في التحرّي الصادق عن أصول بعض الكلمات وبدايات استخدام اللغة، فهي اللغة الأم التي اختارها الله لغةً لكتابه العظيم تشريفًا، وهي اللغة التي حملت رسالة السنّة والإسلام، وقد بيّنا للقارئ أنّها اللغة التي تصنّف من أعظم اللغات شمولية وجمال لما فيها من آداب وفنون، ولما تحتويه تلك اللغة من تميّز على مستوى الشعر والنثر ومختلف أصناف الأدب، فاللغة العربية وإن طال بحثنا فيها أو قصر فلن نستطيع إدراكها أو الإلمام بكافّة خباياها وهو ما نوّهنا عليه منذ البداية، فقد استطعنا أن نتحدَّث اليوم عن جمال مفردات اللغة العربية وكيف أنّها ما زالت مستمرّة حتَّى الآن بدون أن تتغيّر مع أنّها قديمة وقد مرّ عليها عقود.

 فإن وفّقنا في طرحنا فمِن الله وإن أخطأنا فمن الشيطان ومن أنفسنا، وكلّ ما نرجوه أن ينال هذا البحث المتواضع الذي استنزف من أعمارنا شهور لإعداده إعجابكم وأن يكون مرجع ونقطة انطلاق لكم في أبحاث جديدة ونتائج مبهرة.

فالحمد لله على ما انعم به علينا، والحمد لله الذي شرّفنا بالقرآن وشرّف اللغة العربية بكتابه، والصّلاة والسلام على من لا نبيّ من بعده.