**العنوان:** المناهِجُ الدِّراسِيَّةُ، أحكامُ التَّجوِيد: (الجزء الثالث).

**نُبذَةٌ مُختصَرة:** تُعتَبَرُ هذه المادَّة العِلمِيَّةُ تَهْذِيباً واخْتِصاراً لِلمناهِجِ الدِّراسِيَّة في المملكَة العربيَّة السُّعوديَّة المُوَجَّهَةِ لِلطُّلّابِ، ومِن ضِمْنِ هذه المادَّة ما تَختَصُّ بِدِراسَةِ أحكامِ التَّجويدِ، وهي مُقسَّمَةٌ إلى سِتَّةِ مُستَوياتٍ، ومِن أهمِّ ما اشتمَلَ عليه المُستوى الثالث مِن الموضوعاتِ ما يلي:

1. التَّعرِيفُ بالإمام حَفص بن سُليمان الكُوفيّ، وبِرِوايَتِه.
2. بيانُ أنواعِ القِراءَة، وأنَّها على أربعِ مَراتِب: تَحقِيقٌ، وترتِيلٌ، وتَدوِيرٌ، وحَدْرٌ. وذِكْرُ محلِّ كلٍّ منها.
3. الكَلامُ على أحكامِ بعضِ صِفاتِ الحروفِ كالقلقَلَة، والتَّفخيم والتَّرقِيق.
4. بَيانُ أحكامِ الرّاءِ وحالاتِها بالتَّفصِيلِ.
5. بَيانُ علاماتِ الوقِفِ في المصحَف، ورَمز كلِّ عَلامَةٍ منها.
6. تَوضِيح المادَّة العِلميَّة للطّالِب بطريقَةٍ مُنسَّقَة ومُرتَّبَة، وذلك مِن خلالِ ذِكْرِ الأمثِلَة، ثمَّ شَرحِها، مع بيانِ القاعِدَة التي تَضبِطُ المسألَة بِعبارَةٍ سَهلَةٍ واضِحَة، ثم طرح بعضِ الأسئَلة والإجابَة عنها.

**أَحْكامُ التَّجوِيدِ**

**لِلصَّفّ السّادس الابتِدائي**

**مَدارِس تَحفِيظ القُرآن الكَريم**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

التَّعرِيف بالإمامِ حَفْص وبِرِوايَتِهِ

**تَرجَمَتُه:**

هو حَفْصُ بن سُليمان الأَسَدِيّ الكُوفيّ، ولد سنة (90) هِجريَّة على الصَّحيح، وجاوَر بمكَّةَ المكرَّمَة - حَرَسَها الله - وأقرأَ النّاسَ بها مُدَّةً مِن الزَّمَنِ, والقِراءَة التي أخذَها عن شَيْخِه عاصِم بن أبي النّجود تَرْتَفِع إلى عَلِيّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه، وروى عنه الكَثِيرُ مِن القُرّاء, توفي سنة (180) هجرِيَّة على الصَّحِيح.

**رِوايَتُه:**

أخَذَ حَفْص القِراءَةَ عن عاصِم بن أبي النّجود، وعاصم أخَذ عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمِيّ (عبد الله بن حبيب) التّابعي الجلِيلِ, وأخذَ السُّلَمِيّ القِراءَة عن أُبيّ بن كعب وزَيد بن ثابِت وعلي بن أبي طالِب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وهؤلاء أخذوا القِراءَة عن الرَّسولِ .

وكان السُّلَمِيّ ثِقَةً كَبِيرَ القَدْرِ، وحدِيثُه مخرَّج في الكُتُبِ السِّتَّةِ، وهو الذي روى عن عثمان عن رسول الله :" خَيركُم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وعَلَّمَه "([[1]](#footnote-1))**.**

وقد أراد اللهُ تعالى لِرِوايَة حَفْصٍ الانتِشارَ في العالم العربيّ والإسلامِيّ، فلا يكاد يخلو قُطْرٌ مِن الأقطارِ مِن هذه الرِّوايَةِ لِسُهولَتِها ويُسْرِها.

**الأسئِلة:**

س1: متى وُلِدَ حفص ؟، ومتى تُوفِّـي ؟

س2: مَن شَيخ حَفْص ؟

س3: اُذكر نُبْذَةً عن أبي عبد الرًّحمن السُّلَمِيِّ رحمه الله تعالى.

س4: ما سَبَب انتِشارِ قِراءَةِ حَفْص في العالم العربيّ والإسلامِيّ ؟

اللَّحْنُ: تَعْرِيفُه وأقْسامُه:

**تَعْرِيفُه:**

اللَّحْنُ: هو الخَطأ والميل عن الصَّوابِ.

**أقسامُه:**

1. لَـحْنٌ جَلِيٌّ.
2. لَـحْنٌ خَفِيٌّ.

فاللَّحْنُ الجليّ: خَطأ يَطْرَأُ على الألفاظِ فَيُغَيِّر المعنى, مِثال ذلك قولُه تعالى: ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [الطور: 3]. بِفَتْح الرّاء: ما يُكتَب فيه، وهو جِلْدٌ رَقِيقٌ, فلو أنَّ قارِئاً قَرَأَ في (رِقٍّ) بِكَسْرِ الرّاء كان لاحِناً؛ لأنَّ الرِّقَّ بِكَسْر الرّاء هو الـمُلْك، يُقالُ: عَبْدٌ مَرْقُوق.

ومِن اللَّحْنِ الجلِيّ: ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ [التوبة: 3]. بِكَسْرِ اللّام؛ لأنَّ المعنى على هذا: أنَّ اللهَ بَريءٌ مِن المشركين ومِن رَسولِه، وهذا لحنٌ جَلِيٌّ، وهو حَرام, والصَّواب: ورَسولُه بِضَمِّ اللّام، أي: أنَّ اللهَ بِريءٌ مِن المشركين، ورَسُولُه بَريءٌ أيضاً منهم.

أمّا اللَّحْنُ الخفِيُّ: فهو خَطأ يَطْرأ على الألفاظِ فَيُخِلُّ بِنِظامِ القِراءَة, كالقِراءة بدون مُراعاةِ أحكامِ التَّجويد؛ بأن تُتْرَكَ الغُنَنُ والمدود وغيرُ ذلك، وهذا مَكروهٌ ومَعِيبٌ عند القُرّاء.

وسُمِّيَ خَفِيّاً؛ لاختِصاصِ أهلِ التَّجوِيد بمعرِفَتِه, وعلى ذلك فيجِب على القارِئ أن يَتَجَنَّب اللَّحْنَ الجلِيَّ؛ لأنَّه حَرام، وينبَغِي له أن يَتَجَنَّب اللَّحْنَ الخفِيَّ؛ لأنَّه مَكرُوهٌ.

**الأسئِلة:**

س1: ما اللَّحْن ؟

س2: اُذكر أقسامَ اللَّحنِ، وعَرِّف كُلَّ قِسْمٍ مع التَّمثِيل.

س3: ما حُكْمُ اللَّحْنِ الجلِيِّ, واللَّحن الخفِيِّ ؟

س4: ماذا يَنْبَغِي على قارِئ القرآن الكريم ؟

س5: مِن أيّ أنواعِ اللَّحْنِ تَغْيِيرُ الحركاتِ ؟

س6: هل قِراءَة القرآنِ بدون تجويدٍ لحنٌ ؟، ولماذا ؟

**تَمْرِينٌ والإجابَة عنه:**

قال تعالى: ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﱠ [القصص: 21].

وقال: ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ[القصص: 23].

وقال: ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ [القصص: 24].

**الإجابَة:**

ﳡ: صِفَة لِلقَوْمِ، ولو قرأناها (الظّالِمُون) كان لحناً جَلّيّاً؛ لأنَّ الموصوفَ مجرورٌ، والصِّفَةُ تَتْبَع الموصوفَ رَفْعاً ونَصْباً وجَرّاً.

ﱓ: مَفعولٌ بِه لـ(وجد)، ولو قَرأْناه (أُمَّةٌ) بِالرَّفع كان لحناً جَلِيّاً؛ لأنَّ الذي وَجَدَ موسى عليه السَّلام، وليس الأَمَّة.

ﱺ: خَبَر إنَّ، وهو مَرفوعٌ، فلو قرأناه (فقيرٍ) على أنَّه صِفَة لـ(خَيْر) كان لحناً جَلِيّاً؛ لِفَساد المعنى.

أَنْواعُ القِراءَةِ

لِلقِراءَة أربعَةُ أنْواعٍ، ويمكِن أن نُسَمِّيها: مَراتِب القِراءَة، وهي:

1- **التَّرتِيل**: وهو القِراءَةُ بِتُؤَدَةٍ واطْمِئنانٍ، ومُراعاةِ أَحْكامِ التَّجوِيد وتَدَبُّرِ المعاني، وهو المقدَّم على الأنواعِ الأربَعَةِ، لقوله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ [المزمل: 4].

2- **التَّحْقِيق**: وهو مِثْلُ التَّرتِيل إلّا أنَّه أكثَرُ تُؤَدَةً واطْمِئناناً، وهو المأخوذ بِه في مَقامِ التَّعلِيم.

3- **الحَدْر**: بِفَتْح الحاء وسُكونِ الدّال، وهو الإسراعُ في القِراءَةِ مع مُراعاة أحكامِ التَّجوِيدِ.

4- ا**لتَّدْوِير**: وهو مَرْتَبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بين التَّرتِيلِ والحدْرِ مع مُراعاةِ أحكامِ التَّجوِيدِ.

**ولِكُلِّ نَوْعٍ مِن هذه الأنواعِ وَقْتُهُ:**

فالتَّرتيلُ عند أداءِ الصَّلاةِ, والتَّحقِيق في مَقامِ التَّعليم, والحدْرُ في صَلاةِ التَّراوِيح والقِيام في رَمَضان, والتَّدوِير حينَما يخلُو الإنسانُ بِنَفْسِه, وفي كلِّ نَوْعٍ مِن هذه الأنواع يَنبَغِي أمرانِ:

الأوَّل: مُراعاةُ أحكامِ التَّجوِيد.

الثّاني: تَدَبُّر المعاني قَدْرَ الإمكانِ.

وبهذين الأمرين يَسْتَفِيد القارِئُ مِن هدايات القُرآنِ، ويَسْهُل عليه العَمَل بِه.

ولا مانِع أن يَنْتَقِل مِن نَوْعٍ إلى آخَر أثناء القِراءَة بِشَرْطِ مُراعاةِ أحكامِ التَّجوِيد.

**الأسئلة:**

س1: عَرِّف التَّرتِيلَ.

س2: كم نَوعاً لِلقِراءة ؟، وأيُّهما المقَدَّم ؟، ولماذا ؟

س3: ما الفَرْقُ بين التَّرتِيلِ والتَّحقِيق ؟

س4: هناك أمرانِ يَنْبَغِي تَوَفُّرهما في أنواعِ القِراءَةِ، اذكُرهما.

س5: ما القِراءَة التي تختارُها في صَلاةِ التَّراوِيحِ ؟، ولماذا ؟

س6: أيّ نَوْعٍ مِن أنواعِ القِراءَةِ يُعِين على الخشوعِ ؟

س7: مِن أَيِّ الأنواعِ قِراءَة حَفْص عن عاصِم ؟

القَلْقَلَةُ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأمثلة** | **حروف القلقلة** | **الأمثلة** | **حروف القلقلة** |
| ﱡﭐ ﱂ ﱠ ([[2]](#footnote-2))  ﱡﭐ ﳅﱠ ([[3]](#footnote-3))  ﱡﭐ ﲜﱠ ([[4]](#footnote-4)) | القاف  الطّاء  الباء | ﱡﭐ ﲇ ﱠ ([[5]](#footnote-5))  ﱡﭐ ﲰ ﱠ ([[6]](#footnote-6)) | الجيم  الدّال |

**الشَّرح:**

تُلاحِظ في الأمثِلَة السّابِقَة وُقوع كُلَّ حَرْفٍ مِن حُروفِ القَلقَلَةِ في آخِر الكَلِمَة, وهي تُقَلْقَلُ بِشِدَّة.

القَلْقَلَةُ: تحرِيكُ الحرفِ السّاكِن لِلتَّمَكُّنِ مِن النُّطْقِ بِه سَلِيماً, وتكون أَقْرَبَ إلى الفَتْحِ، وينبَغِي عَدَم المبالَغَةِ فيها.

وحُروفها خمسَة هي: القاف, والطّاء, والباء, والجيم, والدّال. مجموعَة في قولك: (قُطْب جَدّ)، وأقواها: حَرْف القاف.

* تُقَلْقَل هذه الحروف بِشَرْط أن تكون ساكِنَةً.
* تكون القَلْقَلَة شَدِيدَةً إذا كان الحرفُ في آخِر الكَلِمَة مَوقُوفاً عليه.

**الأسئِلَة:**

س1: عرِّف القَلْقَلَةَ.

س2: اُذكر حُروفَ القَلْقَلَة.

س3: إلى كَم تَنْقَسِم القَلْقَلَة ؟، وفي أيّ القِسْمَيْن تكون القَلْقَلَة شَدِيدَةً ؟

س4: ما شَرْطُ القَلْقَلَة ؟

س5: إلى أيّ حَرَكَةٍ تميل القَلْقَلَة ؟

س6: اُذكر أقوى حُروفَ القَلْقَلَة.

**تَمْرينات:**

اقرأ سُورَة " البُروج " واستَخْرِج منها حروفَ القَلْقَلَة.

استَخرِج حُروفَ القَلْقَلَة مِن سورة " البلد ".

**\*** يُنَبِّه المعَلِّم الطُّلّابَ إلى أنَّ الطّاءَ لا تُقَلْقَل إذا وَقَع بعدَها حَرْف التّاء, في مثل قولِه تعالى: ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﱠ ([[7]](#footnote-7)), ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱠ ([[8]](#footnote-8)), ﱡﭐ ﳆ ﱠ ([[9]](#footnote-9)), ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ ([[10]](#footnote-10)).

\* وكذلِك الدّال لا تُقَلْقَل في قولِه تعالى: ﱡﭐﱴﱠ ([[11]](#footnote-11)) لِوُقوعِ التّاء بعدَها, وكذلِك ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﱠ ([[12]](#footnote-12)), و ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅﱠ ([[13]](#footnote-13)).

\* وتمتَنِع قَلْقَلَةُ الحرفِ إذا جاء بَعْدَ الحرفِ المقَلْقَلِ حَرْفٌ مِثلُه, كقولِه تعالى: ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﱠ ([[14]](#footnote-14)), وﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱠ ([[15]](#footnote-15)).

\*وقوله تعالى: ﱡﭐﲘ ﲙﱠ ([[16]](#footnote-16)), لا تُقَلْقَل الباءُ؛ لأنها تُدْغَم في الميمِ، فالإدْغام يمنَع القَلْقَلَةَ.

التَّفخِيمُ والتَّرقِيقُ

حِينَما نَنْطِق حُروفَ الهِجاءِ نجِدُها تَنْقَسِم إلى أربَعةِ أقسام:

القِسْم الأَوَّل: مُفَخَّمٌ دائِماً, وهو حُروفُ الاسْتِعلاءِ المجموعَة في قَوْلِ بَعْضِهِم:( خص ضغط قظ )، وتَفْخِيمُ الحرفِ تَسْمِينُه.

القِسْم الثّاني: مُرَقَّقٌ دائِماً, وهو حُروف الاستِفال, ومعنى التَّرقِيق: التَّنْحِيف.

القِسْم الثّالِث: يُفَخَّم تارَةً ويُرَقَّق تارَةً، وهو الرّاء واللّام.

القِسْم الرّابِع: لا يُوصَف بِتَفْخِيمٍ ولا بِتَرْقِيقٍ؛ بل يَتْبَع ما قَبْلَه، وهو الألِف، وسَيأتي تَفْصِيل ذلك.

القِسْمُ الأَوَّل: التَّــــفْخِيمُ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأمثِلَة** | **حُروف التَّـــفخِيمِ** | **الأمْثِلَة** | **حُروف التَّــفْخِيمِ** |
| ﱡﭐ ﱢ ﱠ ([[17]](#footnote-17))  ﱡﭐ ﱐﱠ ([[18]](#footnote-18))  ﱡﭐ ﱣﱠ ([[19]](#footnote-19))  ﱡﭐ ﱠ ﱠ ([[20]](#footnote-20)) | الخاء  الصّاد  الضّاد  الغين | ﱡﭐ ﲥ ﱠ ([[21]](#footnote-21))  ﱡﭐﱩﱠ ([[22]](#footnote-22))  ﱡﭐ ﳆ ﱠ ([[23]](#footnote-23)) | الطّاء  القاف  الظّاء |

**الشَّرح:**

حينَما نَنْظُر في الأمثِلَة السّابِقَة نجِد الحروفَ: الخاء, والصّاد, والضّاد, والغين, والطّاء, والقاف, والظّاء, كلّها حُروف مُفَخَّمَة، وتُسَمَّى حروف الاستِعْلاء، وهي مجموعَة في قول بعضهم:( خص ضغط قظ ).

ومِن هذه الحروف أربعَة أَحْرُفٍ تُسمَّى أحرف الإطباقِ، وهي: الصّاد, والضّاد, والطّاء, والظّاء.

مَراتِب التَّفْخِيم:

**الأمثِلَة:** قال تعالى:

1. ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ [الرحمن: 46].
2. ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱠ [الرحمن: 14].
3. ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [الطور: 35].
4. ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [النحل: 17].
5. ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [إبراهيم: 31].

**الشَّرح:**

حينَما نَنْظُر في الأمثِلَة السّابِقَة نَرى حَرْف الخاء - وهو مِن حُروف الاستِعْلاءِ - نجد أنَّه:

قد جاءَ في المثالِ الأَوَّلِ مَفْتوحاً وبعدَه ألِف.

وجاء في المثالِ الثّاني مَفْتوحاً وليس بعدَه ألف.

وورَدَ في المثالِ الثّالِث مَضْمُوماً.

وفي المثالِ الرّابِع ساكِناً.

وفي المثال الخامِس مَكْسُوراً.

وهذه هي مَراتِب التَّفخِيم, وقِس على ذلك بَقِيَّة حُروفِ الاسْتِعلاءِ.

**مَراتِبُ التَّفخِيمِ خَمْسٌ:**

1. المفتُوح الذي بعدَه ألِفٌ.
2. المفتُوح الذي ليس بعدَه ألِفٌ.
3. المضمُوم.
4. السّاكِن.
5. المكسُور.

**الأسئِلة:**

س1: اُذكر مَراتِبَ التَّفخِيمِ، ومَثِّل لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ بمثالٍ.

س2: بَيِّن مَرْتَبَة كُلِّ حَرْفٍ مُفَخَّمٍ فيما يَلِي:

ﳄ - ﳢ - ﳈ ﳉ - ﱛ.

س3: ما الطَّريقَة المثلى لِضَبْط التَّفخِيمِ والتَّرقِيق ؟

س4: بَيِّن الحرفَ المفَخَّمَ ورُتْبَتَه فيما يَلِي:

ﲃ - ﲘ ﲙ - ﲞ ﲟ.

س5: اقرأ سُورة " قُريش "، واستَخْرِج منها كُلَّ حَرْفٍ مِن حُروفِ التَّفخِيمِ، وبَيِّن مَرْتَبَةَ كُلِّ حَرْفٍ.

القِسْم الثّاني: التَّرْقِيقُ

**الأمثِلَة:**

1- ﱡﭐ ﱆ ﱠ ([[24]](#footnote-24)). 3- ﱡ ﱳﱠ ([[25]](#footnote-25)).

2- ﱡﭐ ﱱ ﱠ ([[26]](#footnote-26)). 4- ﱡﭐ ﱹ ﱠ ([[27]](#footnote-27)).

**الشَّرح:**

بالنَّظَرِ لِلأمثِلَة السّابِقَة نجِد حُروفاً مُتَعَدِّدَةً، وكلّها مُرَقَّقَة، فليس في المثالَيْن الأَوَّلَيْن أيّ حَرْفٍ مِن حُروفِ التَّفخِيمِ, أمّا الألِف في المثال الثّالِث فهو مُرَقَّقٌ، وفي المثالِ الرّابِع مُفَخَّمٌ تَبَعاً لحرفِ القافِ الذي قَبْلَه.

**القاعِدَة:**

**التَّفخِيم:** هو النُّطْقُ بِالحرفِ سَمِيناً. والحروفُ المفَخَّمَة هي: الخاء, والصّاد, والضّاد, والغين, والطّاء, والقاف, والظّاء ( خص ضغط قظ )، والرّاء واللّام في بَعْضِ الأحوالِ.

**التَّرقِيقُ:** هو النُّطْقُ بالحرفِ نَحِيفاً، ويشْمَل أكثَر حُروفِ الهجاءِ, وضَبْطُ التَّفخِيمِ والتَّرقِيقِ يحتاجُ إلى مُشافَهَةِ الشُّيوخِ وتَقْلِيدِهِم في النُّطْقِ.

**الأسئِلة:**

س1: ما التَّفخِيم، وما التَّرقِيق ؟

س2: اُذكر حُروفَ التَّفخِيم.

س3: كيف تتَعَلَّم تَفخِيمَ الحروفِ وتَرقِيقَها ؟

س4: بَيِّن الحروفَ المفَخَّمَةَ والمرقَّقَةَ فيما يلي:

ﱡﭐ ﱗ ﱠ ([[28]](#footnote-28))\_ ﱡﭐ ﲗ ﱠ ([[29]](#footnote-29))\_ ﭐﱡﭐ ﱽ ﱠ  ([[30]](#footnote-30))\_ ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ ([[31]](#footnote-31))\_ ﱡﭐﱣ ﱤ ﱠ ([[32]](#footnote-32))\_ ﱡﭐ ﱁ ﱠ ([[33]](#footnote-33)).

س5: اقرأ سورةَ " الهمزة "، واستَخْرِج منها الحروفَ المفَخَّمَةَ والمرَقَّقَة.

القِسم الثّالِث: ما يَجُوز تَفْخِيمُهُ وتَرْقِيقُه

**اللّام، والرّاء، والألف**

**أوّلاً:** **اللّام** مِن لَفْظِ ( الله ).

**الأمثِلَة:**

1. ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ [التوبة: 40].
2. ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [مريم: 30].
3. ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱠ[الفاتحة: 17].

**الشَّرح:**

بالنَّظَر في المثالَيْن الأَوَّلَيْن نَرى اللّامَ في لَفْظِ الجلالَة (الله) مُفَخَّمَةً؛ لأنها مَسْبوقَةٌ بِفَتْحٍ في المثالِ الأوَّل، ومَسبوقَةٌ بِضَمِّ الدّالِ في المثالِ الثّاني. وأمّا في المثالِ الثّالث فجاءت اللّام في لفظ الجلالَة (الله) مُرَقَّقَةً؛ لأنها مَسْبُوقَةٌ بِكَسْرٍ، وهو اللّام المكسُورَة.

**القاعِدَة:**

اللّام في لَفْظِ الجلالَةِ (الله) تُفَخَّم إذا سُبِقَت بِفَتْحٍ أو ضَمٍّ, وتُرَقَّق إذا سُبِقَت بِكَسْرٍ.

**الأسئِلَة:**

س1: متى تُفَخَّم اللّام في لَفْظِ الجلالَة (الله) ؟

س2: متى تُرَقَّق لامُ لَفْظِ الجلالَةِ ؟

س3: بيِّن اللّام المفَخَّمَةَ والمرقَّقَةَ مع بَيانِ السَّبَبِ فيما يلي:

ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ ([[34]](#footnote-34)).

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﱠ ([[35]](#footnote-35)).

ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ ([[36]](#footnote-36)).

ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ ([[37]](#footnote-37)).

ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ ([[38]](#footnote-38)).

ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ ([[39]](#footnote-39)).

**أسئِلَة على ما سَبَقَ دِراسَتُه:**

س1: اكتُب تَعرِيفاً مُوجَزاً عن الإمام حَفْص.

س2: عمَّن أخَذَ حَفْصٌ قِراءَةَ القُرآن الكريم ؟

س3: لماذا انتَشَرت رِوايَة حَفْصٍ دون غيرها في العالم الإسلامِيّ ؟

س4: ما الفرق بين اللَّحْنِ الجلِيِّ والخفِيِّ ؟

س5: اُذكر أنواعَ القِراءَة.

س6: أيّ أنواعِ القِراءَة يُعِين على الخشوعِ والتَّدَبُّر ؟

س7: مِن أيّ أنواعِ القِراءَةِ قِراءَة حَفْصٍ ؟

س8: اُذكر حُروفَ القَلْقَلَةِ، ومَثِّل لِكُلِّ حَرْفٍ بمثالٍ.

س9: استَخْرِج كلَّ حَرْفٍ مِن حُروفِ القَلْقَلَةِ مِن سُورَة " الطّارق ".

س10: ما الفرق بين التَّفخِيم والتَّرقِيقِ ؟

س11: ما حُروفُ الاستِعلاء ؟

س12: ما حُروفُ الإطباقِ ؟

س13: اُذكر مَراتِب التَّفخِيم.

س14: اقرأ سُورَة " الإخلاص "، واستَخْرِج منها حَرْفي التَّفخِيم، وبَيِّن مَرْتَبَةَ كُلِّ حَرْفٍ منها.

س15: بيِّن الحروفَ المفخَّمَةَ فيما يلي:

قال سبحانه وتعالى: ﱡﭐﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[آل عمران: 200].

س16: بيِّن الحرُوفَ المرَقَّقَة فيما يَلِي:

قال تعالى: ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ[الكهف: 107].

س17: متى تُفَخَّم اللّام في لفظِ الجلالَة ؟، ومتى تُرَقَّق ؟، مع التَّمثِيل لِما ذُكِرَ.

س18: ما الحروف التي يجوز تَفخِيمُها وتَرقِيقُها ؟

أَحْكامُ الرّاءِ

**لِلرّاء ثَلاثَةُ أَحْكامٍ:**

1- التَّرْقِيقُ. 2- التَّفْخِيمُ. 3- جَوازُ التَّرقِيقِ والتَّفخِيمِ.

**الحُكْمُ الأَوَّل:**

**التَّرْقِيقُ قَوْلاً واحِداً:**

**الأمثِلَة:**

1. ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ([[40]](#footnote-40)).
2. ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ ([[41]](#footnote-41)).
3. ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ ([[42]](#footnote-42)).
4. ﱡﭐ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱠ ([[43]](#footnote-43)).

**الشَّرح:**

بِالنَّظَر في الأمثِلَة السّابِقَة أربَعة أمثِلَةٍ لِلرّاءِ المرَقَّقَةِ.

ففِي المثالِ الأوَّل: الرّاء مُتَطَرِّفَة مَكسُورَة.

وفي المثال الثّاني: الرّاء مُتَوَسِّطَة مَكسُورَة.

وفي المثال الثّالث: الرّاء في أَوَّل الكَلِمَة.

وفي المثال الرّابع: الرّاء في آخِر الكَلِمَة وحُرِّكَت بِالكَسْرِ, فالكَسْر عارِضٌ، ولذلك فهي مُرَقَّقَة.

**القاعِدَة:**

تُرَقَّق الرّاءُ إذا كانت مَكسُورَةً كَسْراً أصلِيّاً نحو ﱡﭐ ﲙﱠ، أو كَسْراً عارِضاً نحو: ﱡﭐ ﳥ ﳦ ﳧﱠ .

**الرّاء السّاكِنَة:**

**الأمثِلَة:**

1. ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ ([[44]](#footnote-44)). ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱﱠ ([[45]](#footnote-45)). ﭐ ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ ([[46]](#footnote-46))**.**
2. ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ ([[47]](#footnote-47))**.** ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟﱠ ([[48]](#footnote-48))**.**  ﱡﭐﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ ([[49]](#footnote-49))**.**

**الشَّرح:**

بالنَّظَر في أمثِلَة المجموعة (أ) نرى راءً ساكِنَةً سُكوناً أَصْلِيّاً، أي: ثابِتاً في الوَقْفِ والوَصْلِ، وقَبْل الرّاء كَسْرة، وفي أمثِلَة المجموعَة (ب) نَرى راءً ساكِنَةً عند الوَقْفِ فَقَطْ.

ولذلك يُسمَّى هذا السُّكون عارِضاً, ولذلك تُرَقَّق الرّاء.

**القاعِدَة:**

تُرَقَّق الرّاء إذا كانت ساكِنَةً سُكوناً أصلِيّاً، أو عارِضاً بِشَرط أن يكون قَبْلَها كَسْرَة، وممّا تَقَدَّم يَتَّضِح لنا أنَّ الرّاءَ تُرَقَّق في الحالات الآتِيَة:

1- أن تكون مَكسُورَةً.

2- أن تكون ساكِنَةً بعد كَسْرٍ.

3- أن تكون ساكِنَةً سُكوناً عارِضاً وقَبْلَها ياءٌ مَدِّيَّة، مثل: قَدِير- خَبِير.

قال ابن الجزري([[50]](#footnote-50)) في المقدِّمة:

ورَقِّق الرّاءَ إذا ما كُسِرَت كَذاك بعد الكَسْرِ حيث سَكَنَت

**الأسئِلَة:**

س1: متى تُرَقَّق الرّاء ؟، مع التَّمثِيل.

س2: كم حالَةً لِلرّاء ؟. مَثِّل لِما ذُكِر.

**تَمْرِينٌ والإجابَة عنه:**

لماذا رُقِّقَت الرّاء فيما يَلِي:

ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ ([[51]](#footnote-51)).

ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ ([[52]](#footnote-52)).

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ([[53]](#footnote-53)).

ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ ([[54]](#footnote-54)).

**الإجابة:**

ﱡ ﱲ ﱠ: رُقِّقَت الرّاء حالَةَ الوَصْل؛ لأنها مَكسُورَة.

ﱡ ﱳ ﱠ: إذا وَقَفْنا عليها تُرَقَّق الرّاء؛ لأنها ساكِنَة سُكوناً عارِضاً.

ﱡ ﱶ ﱠ: رُقِّقَت الرّاء؛ لأنها مَكسُورَة، وهذا في حالَة الوَصْلِ.

ﱡ ﲆ ﱠ: رُقِّقَت الرّاء؛ لأنها مَكسُورَة، وهذا في حالَة الوَصْلِ.

ﱡ ﱁ ﱠ: رُقِّقَت الرّاء؛ لأنها مَكْسُورَة.

ﱡ ﱿ ﱠ: رُقِّقَت الرّاء؛ لأنها ساكِنَة وقَبْلَها كَسْرَة.

على مِثالِ التَّمْرِين السّابِق، أَجِب عمّا يَلِي:

لماذا تُرَقَّق الرّاء في الكَلِمات التّالِيَة:

ﱡ ﲛﱠ ([[55]](#footnote-55)).

ﱡ ﱌ ﱍ ﱠ ([[56]](#footnote-56)).

ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ ([[57]](#footnote-57)).

ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ([[58]](#footnote-58)).

ﱡﭐ ﳄ ﱠ ([[59]](#footnote-59)).

الحالَة الثّانِيَة مِن حالاتِ الرّاءِ:

**التَّفخِيمُ قَوْلاً واحِداً:**

**الأمثِلَة:**

1. ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﱠ ([[60]](#footnote-60))ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔﱠ ([[61]](#footnote-61))**.**
2. ﱡ ﲺ ﲻ ﱠ([[62]](#footnote-62)) ﱡﭐ ﲵ ﱠ([[63]](#footnote-63)) ﱡﭐ ﲯ ﱠ([[64]](#footnote-64))ﱡﭐ ﲌ ﱠ([[65]](#footnote-65))
3. ﱡﭐ ﳀ ﱠ ([[66]](#footnote-66))ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﱠ ([[67]](#footnote-67)) ﱡﭐ ﲔ ﱠ ([[68]](#footnote-68))
4. ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱠ ([[69]](#footnote-69)) ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱠ ([[70]](#footnote-70))ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﱠ ([[71]](#footnote-71))
5. ﱡﭐ ﲃ ﱠ ([[72]](#footnote-72)) ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ ([[73]](#footnote-73)) ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱠ ([[74]](#footnote-74))

حينَما ننظُر في أمثِلَةِ المجموعَة الأُولى نَرى الرّاءَ في قولِه تعالى: ﱡﭐ ﲧ ﲨﱠ مَفتُوحة وفي المثالِ الثّاني: ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔﱠ مَضمومَةً، وفي هاتين الحالتين تُفَخَّم الرّاء.

وفي المجموعة الثّانِيَة: الرّاء ساكِنَة وقَبْلَها فَتْحَةٌ أو ضَمَّة فتُفَخَّم الرّاء.

وحينَما نَنْظر في المجموعة الثّالِثة: نَرى الرّاء ساكِنَةً وقَبْلَها كَسْرَة، ولكنَّها لم تُرَقَّق لِوُجودِ حُروفِ الاسْتِعلاء بَعدَها: القاف, والطّاء, والصّاد, لذلك فالرّاء مُفَخَّمَةٌ مِن أَجْلِ حُروفِ الاستِعْلاء.

وفي المجموعَة الرّابعة: نرَى الرّاء ساكِنَةً وقَبْلَها كَسْرَةٌ، ولكنَّها عارِضَة، ولذا تُفَخَّم بِسَبَبِ عُروضِ الكَسْرَةِ.

وفي أمثِلَة المجموعَةِ الخامِسَة: الرّاء ساكِنَةٌ سُكوناً عارِضاً عند الوَقْفِ، وقبلَها ألِفٌ أو واوٌ فتُفَخَّم.

**القاعِدَة:**

تُفَخَّم الرّاء قَوْلاً واحِداً في الحالات التّالِيَة:

1. أن تكون مَفْتُوحَةً أو مَضْمُومَةً.
2. أن تكون ساكِنَةً وقَبْلها فَتْحٌ أو ضَمٌّ.
3. أن تكون ساكِنَةٌ وقَبْلَها كَسْرٌ، وبعدها حَرْفُ استِعْلاءٍ.
4. أن تكون ساكِنَةً وقبلَها كَسْرٌ عارِضٌ.
5. أن تكون ساكِنَةً سُكوناً عارِضاً.

**الأسئِلَة:**

س1: اُذكر حالَتَيْن تُفَخَّم فيهِما الرّاء مع التَّمثِيلِ.

س2: لماذا فُخِّمَت الرّاء في الكَلِماتِ التّالِيَة:

ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ ([[75]](#footnote-75)) ﱡﭐ ﱧ ﱠ ([[76]](#footnote-76))

ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ ([[77]](#footnote-77)) ﱡﭐ ﳀ ﱠ ([[78]](#footnote-78))

ﱡﭐ ﱾ ﱠ ([[79]](#footnote-79)) ﭐﱡﭐ ﱻ ﱠ ([[80]](#footnote-80))وقفاً ؟

**تَمْرِينٌ والإجابَة عنه:**

بيِّن السَّبَب في تَفْخِيمِ الرّاء في كلِّ كَلِمَةٍ ممّا يَلِي:

ﱡﭐ ﲜ ﱠ ([[81]](#footnote-81)) - ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﱠ ([[82]](#footnote-82)) - ﭐﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ ([[83]](#footnote-83)) - ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱠ ([[84]](#footnote-84))

**الإجابَة:**

السَّبب في تَفْخِيم الرّاء في المثالِ الأوَّل: وُجود حَرْف الاستِعْلاء بعدَها، وهو الصّاد.

السَّبب في تَفْخِيمِ الرّاء في المثال الثّاني: أنها مَفْتُوحَة.

السَّبب في تَفْخِيم الرّاء في المثال الثّالث: أنها ساكِنَة وقَبْلَها فَتْحَة.

السَّبب في تَفْخِيمِ الرّاء في المثال الرّابع: ﱡﭐ ﱚ ﱠ أنها مَضْمُومَة.

**أجِب عمّا يَلِي على مِثالِ ما سَبَق:**

س1: لماذا فُخِّمَت الرّاء فيما يَلِي:

ﭐﱡﭐ ﱸ ﱠ ([[85]](#footnote-85)) - ﱡ ﱭ ﱠ ([[86]](#footnote-86)) ؟

ﱡﭐ ﲔ ﱠ ([[87]](#footnote-87)) - ﱡﭐ ﱌ ﱠ ([[88]](#footnote-88)) ؟

س2: بيَّن الرّاء المفَخَّمَة والرّاءَ المرَقَّقَة، مع بَيانِ السَّبَبِ فيما يَلِي:

ﲬ ﲭ- ﲯ - ﲳ- ﱃ - ﱇ ([[89]](#footnote-89))، ﲤ - ﲪ - ﱃ - ﱍ([[90]](#footnote-90))، ﱤ -ﱱ - ﲁ ([[91]](#footnote-91))، ﲩ ([[92]](#footnote-92)) .

الحالَة الثّالِثَة مِن حالاتِ الرّاءِ:

**جَوازُ التَّفْخِيمِ والتَّرْقِيقِ:**

**الأمثِلَة:**

1. ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ([[93]](#footnote-93)).
2. ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ ([[94]](#footnote-94)).
3. ﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ ([[95]](#footnote-95)).
4. ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ ([[96]](#footnote-96)).
5. ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ ([[97]](#footnote-97)).
6. ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ([[98]](#footnote-98)).

**الشَّرْح:**

حينَما نَتأمَّل في المثالِ الأوَّل مِن الأمثِلَة السّابِقَة نجِد أن الرِّاءَ في كَلِمَة ﱡﭐ ﱭ ﱠ عند الوَقْفِ يجوزُ تفخِيمُها وتَرقِيقُها، والمختارُ التَّفخِيمُ.

وفي المثال الثّاني: ﱡﭐ ﲜ ﱠ يجوز التَّفخِيم والتَّرقِيق، والتَّفخِيمُ هو المشهورُ، والتَّرقِيقُ هو المختار.

وفي المثالِ الثّالث والرّابع والخامِس ﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﱠ ، ﱡﭐ ﱞ ﱠ، ﱡﭐ ﲌﱠ يجوز الوَجْهان عند الوَقْفِ: التَّفخِيم والتَّرقِيق.

وفي المثال السّادس: نجِد أنَّ الرّاءَ في كَلِمَة ﱡﭐ ﱝ ﱠ يجوز فيها الوجهان: التَّرقِيقُ ([[99]](#footnote-99)) والتَّفخِيمُ وَصْلاً ووَقْفاً.

**القاعِدَة:**

يجوزُ تَفْخِيمُ الرّاءِ وتَرقِيقُها وَقْفاً في الكَلِمات: ﱭ - ﲜ - ﲶ ﲷ - ﱝ ، أمّا عند الوَصْلِ فإنَّ كُلَّ راءٍ تخضَعُ لِلقَواعِدِ السّابِقَة فـ ﱡﭐ ﱭ ﱠ تُفَخَّم، و ﱡﭐ ﲜ ﱠ تُرَقَّق، وكذا ﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﱠ, و ﱡﭐ ﲌﱠ, أمّا ﱡﭐ ﱝ ﱠ فتَسْتَوِي فيها حالَتا الوَصْلِ والوَقْفِ.

**الأسئِلة:**

اُذكر حُكْمَ الرّاءِ في الكَلِماتِ التّالِيَة وَصْلاً ووَقْفاً:

ﱳ ﱴ - ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ - ﱝ ﱞ - ﲶ ﲷ - ﲌ - ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ - ﲽ.

عَلامات الوَقْفِ في المُصْحَفِ:

تُوجَد في المصحَفِ الشَّرِيف عَلاماتٌ يَنْبَغِي مَعْرِفَتُها ومُراعاتها عند القُرّاءِ نَظراً لأهمِّيَّتِها في بَيانِ المعنى, ونحن مأمورون بِتَدَبُّرِ القُرآنِ الكَرِيم لِقْوِلِ اللهِ تعالى: ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ [ص: 29].

وإليك هذِه العَلامات:

(مـ): عَلامَةُ الوَقْفِ اللّازم, مِثال ذلك قوله تعالى: ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [الأنعام: 36].

(قلي): علامَة الوَقْفِ الجائِز مع كَوْنِ الوَقْف أولى, مِثال ذلك قولُه تعالى: ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱠ [الكهف: 22].

(صلى) : علامة الوقف الجائز مكون الوصل أولى , مثال قوله تعالى: ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [الأنبياء: 75].

(ج): علامَة الوَقْف الجائِز, أي: الوَجْهان جائِزان, مِثال ذلك قوله تعالى: ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﱠ [الكهف: 13].

ﱇ ﱉ : علامَة تَعانُق الوَقْف بحيث إذا وَقَف على أحَدِ الموضِعَيْن لا يَصِحّ الوَقْف على الآخَر. مثال ذلك قوله تعالى: ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋﱠ [البقرة: 2].

(لا): عَلامَةُ الوَقْف الممْنوعِ, وذلك نحو قولِه تعالى: ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ [المؤمنون: 27].

تَدرِيباتٌ على ما سَبَقَت دِراسَتُه:

أجِب عن الأسئِلَة التّالية:

س1: متى تُفَخَّم الرّاء ؟. مَثِّل لِما تقول.

س2: متى تُرَقَّق الرّاء ؟. مَثِّل لِما تقول.

س3: لماذا رُقِّقَت الرّاء فيما يلي:

ﱡ ﲛ - ﲙ ﲚ - ﱳ-ﲨ ﲩ-ﱃ ﱄ ﱠ.

س4: لماذا فُخِّمَت الرّاء فيما يَلِي:

ﲔ - ﲥ ﲦ - ﲬ ﲭ - ﳀ.

س5: اشرَح قولَ الإمامِ ابن الجزري:

ورَقِّق الرّاءَ إذا ما كُسِرَت كَذاك بعد الكَسْرِ حيث سَكَنَت

س6: بيِّن حُكْمَ الرّاء مِن حيث التَّفخِيم والتَّرقِيق فيما يَلِي:

ﱡ ﲛ ﲜ ﱠ وَصْلاً, ووَقْفاً.

ﱡﭐ ﱝ ﱠ- ﱡﭐ ﱔ ﱠ وَصْلاً, ووَقْفاً.

ﱡ ﲌ ﱠ وَقْفاً.

ﱡ ﲽ ﱠ وَقْفاً.

س7: لماذا فُخِّمَت الرّاء فيما يَلِي:

ﭐﱡ ﱏ ﱠ - ﭐﱡﭐ ﱋ ﱠ - ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﱠ - ﱡﭐ ﲯﱠ - ﱡﭐ ﲛ ﱠ - ﱡﭐ ﳐ ﱠ ؟

س8: ماذا تعني العَلامات التّالِيَة في المصحَفِ:

( م )

( ج )

( لا )

( صلى )

( قلي )

( ﱇ ﱉ )

س9: مَثِّل لِلوَقْفِ اللّازِمِ والجائِز.

س10: هات مِثالاً لِلوَقْفِ الممنوعِ.

الفهرس

[التَّعريف بالإمام حَفْص وبِروايَتِه 4](#_Toc376188473)

[اللَّحن: تعريفه وأقسامه: 5](#_Toc376188474)

[أنواع القِراءة 7](#_Toc376188475)

[القلقلة: 9](#_Toc376188476)

[التَّفخِيم والتَّرقِيق 11](#_Toc376188477)

[القسم الأول: التَّفخيم 11](#_Toc376188478)

[مَراتِب التَّفخيم: 12](#_Toc376188479)

[القِسم الثاني: التَّرقيق 15](#_Toc376188480)

[القِسم الثّالث: ما يجوز تَفخِيمُه وتَرقِيقُه 17](#_Toc376188481)

[أحكام الرّاء 21](#_Toc376188482)

[الحالة الثّانية مِن حالاتِ الرّاء: 26](#_Toc376188483)

[الحالة الثّالثة مِن حالات الرّاء: 30](#_Toc376188484)

[علامات الوَقْف في المصحَفِ: 32](#_Toc376188485)

[تَدرِيباتٌ على ما سَبَقَت دِراسَتُه: 33](#_Toc376188486)

1. ) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلمه، برقم (5027). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) سورة الطارق آية 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) سورة البروج آية 20. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) سورة ص آية 53. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) سورة ق آية 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) سورة ص آية 56. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) سورة المائدة آية 28. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) سورة يوسف آية 80. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) سورة النمل آية 22. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) سورة الزمر آية 56. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) سورة يوسف آية 47. [↑](#footnote-ref-11)
12. ) سورة الكهف آية 51. [↑](#footnote-ref-12)
13. ) سورة فصلت آية 21. [↑](#footnote-ref-13)
14. ) سورة المائدة آية 61. [↑](#footnote-ref-14)
15. ) سورة البقرة آية 60. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) سورة هود آية 42. [↑](#footnote-ref-16)
17. ) سورة العاديات آية 11. [↑](#footnote-ref-17)
18. ) سورة العصر آية 3. [↑](#footnote-ref-18)
19. ) سورة الفاتحة آية 7. [↑](#footnote-ref-19)
20. ) سورة الفلق آية 3 [↑](#footnote-ref-20)
21. ) سورة عبس آية 24. [↑](#footnote-ref-21)
22. ) سورة القدر آية 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. ) سورة الحديد آية 3. [↑](#footnote-ref-23)
24. ) سورة الفاتحة آية 1. [↑](#footnote-ref-24)
25. ) سورة الناس آية 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. ) سورة الفلق آية 1. [↑](#footnote-ref-26)
27. ) سورة يوسف آية 33. [↑](#footnote-ref-27)
28. ) سورة الفاتحة آية 6. [↑](#footnote-ref-28)
29. ) سورة الفرقان آية 74. [↑](#footnote-ref-29)
30. ) سورة الناس آية 4. [↑](#footnote-ref-30)
31. ) سورة الإخلاص آية 3. [↑](#footnote-ref-31)
32. ) سورة النصر آية 1. [↑](#footnote-ref-32)
33. ) سورة العصر آية 1. [↑](#footnote-ref-33)
34. ) سورة آل عمران آية 2. [↑](#footnote-ref-34)
35. ) سورة النمل آية 30. [↑](#footnote-ref-35)
36. ) سورة الحج آية 38. [↑](#footnote-ref-36)
37. ) سورة الشمس آية 13. [↑](#footnote-ref-37)
38. ) سورة النصر آية 1. [↑](#footnote-ref-38)
39. ) سورة الشورى آية 49. [↑](#footnote-ref-39)
40. ) سورة التين آية 2. [↑](#footnote-ref-40)
41. ) سورة الشعراء آية 80. [↑](#footnote-ref-41)
42. ) سورة غافر آية 13. [↑](#footnote-ref-42)
43. ) سورة الإنسان آية 25. [↑](#footnote-ref-43)
44. ) سورة المزمل آية 15. [↑](#footnote-ref-44)
45. ) سورة الشعراء آية 214. [↑](#footnote-ref-45)
46. ) سورة هود آية 109. [↑](#footnote-ref-46)
47. ) سورة الحج آية 39. [↑](#footnote-ref-47)
48. ) سورة الشعراء آية 50. [↑](#footnote-ref-48)
49. ) سورة الحجرات آية 13. [↑](#footnote-ref-49)
50. ) أبو الخير محمد الجزري، أحَد عُلماء التَّجوِيد والقِراءات الكبار، توفي سنة (883 ه). [↑](#footnote-ref-50)
51. ) سورة القدر آية 3. [↑](#footnote-ref-51)
52. ) سورة القدر آية 5. [↑](#footnote-ref-52)
53. ) سورة النور آية 37. [↑](#footnote-ref-53)
54. ) سورة الفجر آية 10. [↑](#footnote-ref-54)
55. ) سورة التوبة آية 60. [↑](#footnote-ref-55)
56. ) سورة إبراهيم آية 44. [↑](#footnote-ref-56)
57. ) سورة ق آية 5. [↑](#footnote-ref-57)
58. ) سورة لقمان آية (18) أي: لا تمل خَدَّك لِلنّاس كِبْراً عليهِم واحتِقاراً لهم، فإذا حَدَّثَك زَمِيلٌ لك، أو أيُّ إنسانٍ فأَصْغ إليه حتى يُكمِل حَدِيثَه، وكذلك كان النَّبيُّ يَفْعَل. [↑](#footnote-ref-58)
59. ) سورة الشعراء آية (54) أي: طائِفة مِن النّاس. [↑](#footnote-ref-59)
60. ) سورة البلد آية 13. [↑](#footnote-ref-60)
61. ) سورة يس آية 9. [↑](#footnote-ref-61)
62. ) سورة الحجرات آية 11. [↑](#footnote-ref-62)
63. ) سورة التحريم آية 12. [↑](#footnote-ref-63)
64. ) سورة يس آية31. [↑](#footnote-ref-64)
65. ) سورة البقرة آية 185. [↑](#footnote-ref-65)
66. ) سورة التوبة آية 122. [↑](#footnote-ref-66)
67. ) سورة الأنعام آية 7. [↑](#footnote-ref-67)
68. ) سورة الفجر آية 14. [↑](#footnote-ref-68)
69. ) سورة النمل آية 37. [↑](#footnote-ref-69)
70. ) سورة الأنبياء آية 28. [↑](#footnote-ref-70)
71. ) سورة النور آية 50. [↑](#footnote-ref-71)
72. ) سورة الذاريات آية 18. [↑](#footnote-ref-72)
73. ) سورة ص آية 62. [↑](#footnote-ref-73)
74. ) سورة سبأ آية 15. [↑](#footnote-ref-74)
75. ) سورة البقرة آية 25. [↑](#footnote-ref-75)
76. ) سورة الرحمن آية 1. [↑](#footnote-ref-76)
77. ) سورة يوسف آية 81. [↑](#footnote-ref-77)
78. ) سورة التوبة آية 122. [↑](#footnote-ref-78)
79. ) سورة إبراهيم آية 28. [↑](#footnote-ref-79)
80. ) سورة الرعد آية 24. [↑](#footnote-ref-80)
81. ) سورة النبأ آية 21. [↑](#footnote-ref-81)
82. ) سورة النبأ آية 24. [↑](#footnote-ref-82)
83. ) سورة النبأ آية 27. [↑](#footnote-ref-83)
84. ) سورة البينة آية 7. [↑](#footnote-ref-84)
85. ) سورة يوسف آية 81. [↑](#footnote-ref-85)
86. ) سورة الأنبياء آية 28. [↑](#footnote-ref-86)
87. ) سورة الفجر آية 14. [↑](#footnote-ref-87)
88. ) سورة الفاتحة آية 1. [↑](#footnote-ref-88)
89. ) سورة الشرح آية 4. [↑](#footnote-ref-89)
90. ) سورة العاديات آية 6. [↑](#footnote-ref-90)
91. ) سورة القارعة آية 7. [↑](#footnote-ref-91)
92. ) سورة التكاثر آية 6. [↑](#footnote-ref-92)
93. ) سورة الزخرف آية 51. [↑](#footnote-ref-93)
94. ) سورة سبأ آية 12. [↑](#footnote-ref-94)
95. )سورة الشعراء آية 52. [↑](#footnote-ref-95)
96. ) سورة الفجر آية 4. [↑](#footnote-ref-96)
97. ) سورة القمر آية 16. [↑](#footnote-ref-97)
98. ) سورة الشعراء آية 63. [↑](#footnote-ref-98)
99. ) وإليه ذهَب كَثِيرٌ مِن القُرّاء، وحكى غيرُ واحِدٍ الإجماعَ عليه. قال الحافظ أبو عمرو الدّاني: لأنَّ حَرْفَ الاستِعلاءِ قد انكَسَرت صَوْلَتُه بِالكَسْرِ، وأمّا التَّفخِيم فقد ذَهَب إليه كَثِير، وهو القِياس. [↑](#footnote-ref-99)