


محمد مكي نصر الجريسي ( ت. 7 آ اهــ) وفونولّوجيا أصوات القرآن الكريم دراسة في قضايا الصوت المركب

أحمد أبو بكر الصديق أحمد
مدرس بقسم أصول اللغة - كلية اللغة العربية بالقاهرة الملخص :
 در اسة الظاهرة الفونولوجية في أصوات القر آن، وما قدمه من ملاحظـــات ودراسات صوتية؛ تدور - في جملتها- حول الموازين الصــوتية التـــي يرجع إليها القارئ في أداء الأصوات عند مجاورتها لغير ها، وقد بثها في
 فيما يتعلق بتجويد القر آن المجيد". وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع؛ أن الشيخ - رحمه الهـ - لم يقصــر
 محر اب المخارج و الصفات؛ تحديدا، وتوزيعا، وتتميطا- بل أهم من هــذا كله: أنه جعل در اسة الأصوات سبيال إلى فهم التاثبر و التأثز اللذين يجريان
 في ذللك صحيح، لا تتقصـه المعرفة الحديثــة، ولا يجــري عليهــا كبيـر استندر اك؛ إلا في زيادات تقتضيها كشوف حديثة.
 اقتضت طبيعة البحث أن يكــون علـىى: مقدمــة، وتمهيــد، و عنوانـــه: الفونولوجيا: أهميتها، ومنهج مكي في دراستها، وفيــه مطلبـــان: الأول:

اللدراسة الفونولوجية - الطبيعة، والضرورة، و الثاني: محمد مكي نصـر و السياق الصوتي. وفصلين: الأول: الظو اهر التركيبية في الصوامت، وفيه مباحث: الأول: الإدغام، الثاني: الإظهــار، الثالـــث: الإخفــاء، الرابــع: الإقلاب، الخامس: التفخيم والترقيق. والثاني: الظــــواهر الثركيبيــة فـــي

 وملخص باللغتين: العربية، والإنجليزية.

الكلمات المفتاحية: محمد مكي نصر الجريسي - فونولوجيا - أصــوات القرآن الكريم - قضايا الصوت المركب.

# Mohammed Makki Nasr Al-Jarisi (T. 1316 H) and The Phonologies of the Voices of the Holy Quran Study in composite sound issues 

## Ahmed Abu Bakr Siddiq Ahmed

Teacher in the Language Origins Department - Faculty of Arabic Language in Cairo

## Abstract:

This study aims to reveal the efforts of Sheikh Mohammed Makki Nasr in the study of phonological phenomenon in the voices of the Koran, And his phonetic observations; revolve - in its entirety - about the voice controls that refer to the reader in the performance of sounds when adjacent to others. He spread them in his book " nihayat alqawl almufid fima yataealaq bitajwid alquran almajid".

It led me to choose this topic; that the Sheikh - God's mercy - did not limit his attention to describe the voices of Arab accurately only. But most important of all: it has made the study of sounds a way to understand the influence and influence of the sounds of one word and adjacent words. And much more than what he said in this is true, does not lack modern knowledge, and is not being a great remedy; only in increases required by modern statements.

The descriptive approach was the best in this scientific mission. The nature of the research required to be: Introduction, and a prelude, entitled: Phonology and its importance, and the approach of Makki in its study, which has two requirements: First: Phonological study - nature, and necessity. The second: Mohamed Makki Nasr and the context of the voice. There are two chapters: the first: the

Phonological phenomena in consonants, and the subjects of it: the first: diphthong, the second: manifestation, the third: concealment, the fourth: the inversion, the fifth: velarization and thtning. The second: Phonological phenomena in the vowels, and the topics: The first: long vowels, and conclusion, and a newspaper for sources and references, and fixed for the topics, and a summary in Arabic and English.

Keywords: Muhammad Makki Nasr Al-Jarisi - Funology - Voices of the Holy Quran - Complex Sound Issues.

مقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمدا يو افي نعمه، ويكافئ مزيـــده، والصـــلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصــــبه أجمعين، وبَعد:

حظيت دراسةّ الصوت اللغوي - عند علماء التجويد والقراءات- بقدر
 عبر الأزمـان والأجيال- إسهاما معتبرا في دراسة صوتيات لغة (القرآن(1). ومن ثم؛ صيانة هذا الكتاب من التحريف، وحمايته من اللحن والغلط على ألسنة المستعربين وغير هم.

ومن هذا المنطلق لم يألُ صاحبنا مكي - أحد أعلام التجويد في القرن الرابع الهجري(†) وسعا، أو يدخر جهدا؛ رعاية لحقوق التلاوة القر آنية، وعناية بمقتضيات الإجادة، أملا في تحقيق الغاية، والوصول إلى النهايـة
 وحدودها في دراسـة دقيقة تقوم علـــى المــنـهج الوصـــفي الاســـتّرائـي
( ( ) يكفي للوقوف على تلك الجهود وطبيعتها؛ مراجعة أحد كتابين يعدان أصلا في هذا

 الحمد، وعنو انه: " الدراسات الصوتية عند علماء التجويد".
 اللغوية - دراسة في فضايا الصوت المفرد


descriptive inductive approach الضو ابط الحاكمة لتلك الظاهرة، يحتكم إليها (لعالم، ويعتصم بها القـــارئ في رحلته مـع كتاب الله - قر اعةً و إقراءًا إيمـانـا بأن القراءة الجيدة تفاعل بين الأصوات، ومـا هذه الأحكام وتلثك الضوابط إلا تعبير عن صور مــن
 ودقيقة حين يقرأ النص المعجز؛ حتى يتميز هذا النص بقد(استه وإعجازه عن بقية النصوص.

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: ( محمد مكي نصر الجريســـي (ت. 7 آ اهــ) وفونولوجيا أصوات القرآن الكريم) أن الثيخ - رحمــهـ الله- اتخذ القرآن الكريم منطلقا لاستقراء ملاهــــح الظـــاهرة الصـــوتية، فكانت آياته مرتكزا لتطلعاته، وسوره مضمارا لاستلهام النتائج. ومعتقاي أن النص المقدس ينبغي أن يكون هو المدونة الأولى والحجر الأســـاس

 الأصوات؛ لأن الأصوات هي عماد أي لغة.

كذللك لم يقصر الثيخ - رحمه الله- اهتمامـه على وصــفـ أصــوات العربية وصفا دقيقا فحسب- اعتكافا في محراب المخـــارج والصـــفات؛ تحديدا، وتوزيعا، وتنميطا- بل أهم من هذا كـــه: أنـــه جعــل دراســــة الأصوات سبيلا إلى فهم التاثير والتئثر اللذين يجريان على أصوات الكلمة
 المباحث والأبواب التي تدور - في جملتها- حول الموازين الصوتية التي يرجع إليها في أداء الأصوات عند مجاورتها لغير ها.

ومما حفزني－أيضـا－على مواصلة اللسير في هذا الطريق، الرغبــة والطموح في اكتمال الصورة واتضاح الحقيقة؛ فقد أعددت بحثـــا عــن جهود الثيخ－رحمه الله－في دراسة قضايا الصوت المفرد، وقا وعدت أن يستأنف القلم（لمسير－بعد أن ينال ترويحة قصيرة، يعد فيها للأمـر عدته، ويأخذ له أهبته－في دراسة قضايا الصوت المركــبـ، واليــو الموم بحمد اللهـ ت تحققت الأمنية وتم المراد، إيمـانــا بـــأن الأصـــوات تـــدرس بشمولها، ولا ينبغي أن يستقل فرع بدوره بـيدا عن الآخر، أو أن يدرس اللصوت بمنأى عن وضعه الفونولوجي．

لأجل هذه الأسباب－مجتمعة－كانت ضرورة استدعاء هذا البحـــ؛ لدراسة الظاهرة الفونولوجية عند علم من أعلام الأداء القرآني في القرن الرابع عشر الهجري، جعل دراسة الأصــوات مقدمـــة منطقيــة لـــتلاوة القرآن؛ راجيا أن تكون تلك الار اسة لبنة نـافعة في صرح تراثر الثا القرآني والصوتي؛ مؤملا مزيدا من الاراسات والأبحاث، ليبقى الطــود شـــامخا قويا، والصرح شابا فتيا．

ولبلوغ（لهـف المرجو، فرضت علينا طبيعة الاراسة استخدام المنهج
الوصفي؛ القائم على معايشة الظاهرة، وملاحظتها، واستقراء أفرادها
 ومن ثم؛ الوصول إلى النتائج، واستنباط القواعد، وتقنين القوانين النـــي تحكم الظاهرة، وتضبط علاقاتها مـع غيرها، وتضع حدودا فاصـة بينهـــا وبين شقيقاتها．

ومن الاراسات التي طرقت هذا الميدان－من قبــل، والتـــي وقفــت عليها－دراسة لأستاذنا الاكتور عبد العزيز علام－رحمه اللهـ بعنوان：＂

من ظواهر الليـياق الصوتي عند علماء التجويد"('). كمـا ألـــف أســتـاذنـا الاكتور عبد المنعم عبد الله - رحمه الله- بحثا آخــر، بـنـــوان: " علــــ الأداء (القراني - أهميته وموقعه في ميدان الاراسات الفونولوجية، نظرة تطبيقية"(ケ)

ولكي يكون تحليل الموضوع دقيقا غير متثشعب، نسجنا حوله خطـــة حملت في فحواها: مقدمة، وتمهيدا، وعنو انه: الفونولوجيــا: أهميتهــا،
 الطبيعة، والضرورة، والثاني: محمد مكي نصــر واللــــياق الصـــوتي. وفصلين: الأول: الظواهر التركيبية في الصوامت، وفيه مباحــث: الأول: الإدغام، الثاني: الإظهار، الثالث: الإخفاء، الرابع: الإقـــلاب، الخــامس: التفخيم والترقيق، والثاني: الظواهر التركيبية في الصو ائت، وفيه مبحث واحد: وعنو انه: (الصوائت الطويلة، وفيه مطلب، وعنو انه: المد والقصر ، وخاتمة، وجريدة للمصادر والمراجع، وثبــت للموضـــوعات، وملخــص باللغتين: العربية، والإتجليزية.

وأحمد الله - تعالمى - على مـا رزقني من الصبر والمثّابرة على إتمـــام

( (1) بحث منشور في مجلة كلية الار اســـات الإســـلامية والعربيــة بالقــاهرة، ع ^،

$$
\text { . } 199 \cdot / 19199
$$

(Y) و هــو بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة اللغــــة العربيــة بالقـــاهرة، ع Y ا،

$$
\text { . } 99 \leqslant / \text { مام }
$$

تمهيد: (الفونولوجيا(1): أهميتها، ومنهج مكي في دراستنها
المطبب الأول: الادراسة الفونولوجية - الطبيعة، والضرورة-
يشكل الصوت المفرد - في الحقيقة والو اقع النطقي- اللبنة الأولى في البناء التركيبي للكلمة، ومـا يقع فوقها من مستويات بنيويـة أعلى، ولكن هذا لا يعني - البتة- أن الأصوات في الكلمة أو في المستويات البنيوية التي تعلو ها، تبقى محتفظة بخصائصها وسماتها الصوتية التي تتسم بها باعتبار ها أصو اتا مفردة.

إن الصوت في الكلمة وفي البُنى (المتنوعة يكتسب - كما يقرر الارس الصوتي الحديث- خصائص أو ملامـح جديدة؛ بسبب التفاعلات الناجمـــة عن جواره لغيره من الأصوات، وذلك في إطار الضوابط والمعايير التـــي تنظم العلاقات البينية بين التجمــــات الصـــوتية، وتســــــح لمجموعهـــا بالتعايش على نحو سلمي متّناغف(†). وهذه الملامح هي مـــ اصــطلحت
 رو ادها ومكوناتها، والعلاقة بينها وبين الفوناتنيك، ومنهـج الادر اسة والتحليـــلـ، وأراء الددارس اللغوية الأوربية والأمريكية في ذلك، د. عصام نور الدين: علم وظــــائف
 Y 99 ام. وأيضا: د. عبد القادر شاكر : علم الأصوات العربية - علم الفونولوجيا-


 الأصصوات التطوري ( (Evolutionary Phonetics)، بينما يسميه آخــرون عانـم الأصوات التجمعي ( Combinatory Phonetics ). ويسميه فريق ثالث: عاـــم ==

الار اسات الحديثة على تسميته بــ＂الصــفات المكتســبـة＂Acquired characteristics الصوت－سواء أكانت مُشخِّصة أم مُحسِّنة－باعتباره وحــدة تجريديــة مستقةة؛ منفردة، معزولة عن التركيب أو السياق． ＂إن بين الأصوات المتجاورة في اللسياق ظواهر من التفاعل متعددة، يؤدي كل منها إلى نتائُج ذات بال في التطور الصوتي، إذ الأصوات فــــي اللبياق تثبهه－إلى حد ما－العناصر الكيميائية في المختبر، أو المـــواد المشحونـة بالكهرباء، فتجاور مادتين من هذه المو اد يحدث بينهما تجاذبا، إذا كانتا مختلفتين في شحناتهما الكهربائية؛ بأن كانت إحداهما موجبــة،

الصرف الصوتي（ Morpho－Phonology）، و هذه التسميات المتعددة تكشف عن اللجالات أو الوظائف التي يؤديها هذا العلم، فهو تارة يدرس التطورات والتنغيرات الني تطر أ على الأصوات حال تركيبها مع غيرها．وتارة أخرى：يحدد الضـو الـو الـط و القو انين التي تضبط إيقاع الأصوات حال تسييقها مع غير ها في تجمعات أو عناقيد صوتية في سلوك تتاسقي أو إحكام تركيبي دقيق．كما أن كثيرا امن الموضـــو الـوات التي يدور حولها الصرف، إنما تتبني على قواعد صوتية؛ مرجعها ذلـــك التـــثـثر



 ص آ، عالم الكتب الحديث، الأردن، طّ،

والأخرى سالبة، أو يحدث تتافرا إذا كانتا متفقتين في شــحناتهما، بـــأن كانتا كلتاهما موجبة أو سالبة"(1).

وكما يقول ثان: " إن للأصوات فيمـا بينها نحوا خاصا، إن علاقاتهـــا تحكمها قواعد وأصول معينة، فنجد - مثلا- أن الصوت الفلاني يدغم في الأصوات الفلالية في مواضع معينة، ونجد أن هذا الصوت ينقلب صــوتا
 توفر فيه - وفيما يجاوره من أصوات- شروط معينة، وقد يظهر لهـــا الحذف أثر مـا في سواه من الأصوات المجاورة؛ ونجد أن المططع الفلاني إذا وقع في هذا الموقع من الكلمة نطق بقوة نفس أكبـر، وبجهــــــ مـــن الأعضاء أعنف ..."(٪) .

ويقول ثالث: " وللبيئة الصوتية تأثير كبير على الصوت، إذ قلما ينجو صوت من التأثر بالأصوات التي حوله، أو التأثنر بالموقع الأي يثغله في الكلام. وقلما ينطق الصوت وسط الكلام مثلما ينطق منعزلا وحيدا. ومن الأمثثة التأثيريـة: الإطالة، والتقصير، والتأنيف، والتثففيه، والإهمـــاس، والإجهار، والتغوير، والإطباق، والإهماز، والتققيم، والتأخير. كــلـ هـــا يحدث للأصوات اللغوية بتأثير اللسياق الصوتي، أي: البيئة الصوتية"(†) .
(1) د. فوزي الثـايب: أثر القو انين الصوتية في بناء الكلمـــة ص9 ا، عـــالم الكتــب
(Y) د. محمود السعران: علم اللغة - مقدمة للقارئ العربـــي صN^ه، دار النهضــــة
العربية، بيروت، بدون ت.


ولا تقتصر آثار التأثير والتنأثر والعلاقات التبالية والتفاعليــة بـين

 بواســطة المطيــاف الإلكترونـــي (Spectrograph) أن الخصـــائص

 أيضا- أن الأصوات المجردة تختلف عن الأصوات وهي تؤلدي وظائفهـــا داخل اللسياق، من حيث كمية الجهـ، والطاقة، والنثشاط الـــلازم لإتـــــج اللالاة.
 تسميتها بــ الفونتيكا- هي حجر الأساس للار اسة التنظيمية أو التثنكيلية
 العمليات اللسانية ضمن البنية الصوتية للغــة ونتائجهـــا ومحـــودوياتها تتطب معرفة كافية بطبيعة الصفات الصوتية للحروف كأصوات كلامية؛ لأن تلكم العمليات إنما هي تفاعلات بين الصفات الصوتية للحروف عنديا تتجاور في الكلام المتصل، حيث تؤثرّ صفات حرف على صفى صفات حـرف


تغيرات في ألفاظ المتكلم في الكلام المتصل"(؟).
( () د. عبد اللطيف إيراهيم الشيخ: أككام التنويد في ضوء علم الصوتيات الحـيب


 =

أو بـبارة أخرى: تعد الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب - وهـــي
موضوع الفونولوجيا- تطبيقا عمليا للمخارج والصفات - وهما حجــرا الزواية في الفونتيكا- في الكلام الإنساني. ومعنى ذلك: " أنـه عند البدع بدراسـة أصوات لغة مـا، تنتّهي مـهمة البـاحــث المتخصــص فـــي عنــم الأصوات النطقي، لتبدأ مرحلة علم آخر، أصلح تسمية لهه في نظري، هي علم النظم الصوتية Phonology"(1) فـالعلاقةّ بينهمـا جدٌ وثيةــــة، إذ إن كليهما متمم لـلآخر، ولا يمكن لأحدهمـا الاستثنتاء عن الآخر، بيد أن لكــل معطياته ووسائلـه

ويوضـح طبيعة تلثك العلاقةة بعض المحدثين؛ نـاقِلا رؤية يوسف فاشثك - Josef Vachek (الفونتيكا؛ أي من دراسة الصورة الصوتية، ونتّدرج في طريقتّهــا حتـى تصل إلى الصورة الو اققعية، فإنك ستجد نفسك في مجال الفونولوجيا. أما
 سنتصل إلى الصورة المجردة للأصوات، أي ســتّجد نفســـك فــي مجـــال (الفونـاتيك"(٪)

ولعل هذا يفسر لنا وجهة نظر سيبويـه الرائدة والوجيهة في استثهلاله بـاب الإدغام - بمفهومـه الأوسـع لايـه- بيـان شاف وتحليل واف لأصوات (العربية - مخرجا وصفة- وقد كشف عن الغاية من ذلك - وهو محق لا
( ( ) اللسانيات - المجالّ، الوظيفة، المنهج- ص ال7. (Y) (Y) (Y

شكك- في قوله: " و إنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات؛ لتعرف ما يحسن فيه الإدغام وما يجوز فيه، وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجـوز فيه ..."(1)

ففي هذا النص يصرح سيبويه " بأنـه إنما فعل ذلك من أجل أن يمهــــ الأرضية التي تساعد الدارس على معرفة الأســباب التـــي تـــؤدي إلـــى التغيرات اللسياقية في صفات الحروف في الكلام المتصل؛ أيٌّ منها جائز وحسن؟ وأي منها غير ذلك؟ وأين يكون الإدغام؟ وأين الإخفاء؟"(؟). وأعود فأقول: إن هذه الار اسة الوصفية للصـــوت المفـرد - علــى أهميتها وديناميكيتها- لا تمثل قيمة كبيرة إلا بقدر مـا تتلو ها من دراسات فعلية للأصوات؛ عندما تنخرط في سياق أو تركيب، أو تعيش مـع غيرها في بيئة صوتية بعينها. ذللك أن: " التفاعل بين الأصوات هــو المســـئول مسئولية مباشرة عن جميع التغييرات والتطورات الصوتية التي تتعـرض للأصوات والصيغ. فليست التطورات الصوتية إلا الأثر المباشر، والنتيجة الحتمية لتفاعل الأصوات المتجاورة في (السياق"(؟). وقد آثر بعض اللغويين المحدثين أن يسمي هذه الظواهر بـــالظواهر الموقعية، وثمَّن دور ها في خدمة العربية: " فالموقعية هي دراسة لسلوك الأصوات في الموقع، طبقا لما يقتضيه هو، سواء أكان هذا الموقع بداية


 نصوص كتاب سييويه ص\17 1 .


الكلمة، أو وسطها، أو نهايتها. أمـا دراسة الأصوات المفــردة المنـعزلـــة انعزالا مصطنعا عن اللســياق ليســت دراســـة موقعيــة ... و الظـــواهر الاتـزالية ظواهر أصوتية بحتة، أمـا إذا نظرنا إلى المـادة اللغويــة مــن وجهة النظر اللياقية، فسيكون صوابا أن نقول: إننا لو جدنا أية ظاهرة أصواتية خاصة بموقع أو نقطة (تصال بين الأصوات، فمن المفيـــ - أو ربما كان من الأكثر إفادةٌ- أن نـعبر عنها بأنها موقعية فـــي الجملــة أو
(الكلمة"(1)
ثم ذكر في موضع آخر: أن " نقطة الاتصال تدرس الموقيـــة فيهــا بالنسبة للحرف الصحيح يلتقي بالصحيح، وبالنسبة لحرف العلة يلثقـــي بحرف العلة. والتقاء الصحيحين مسئول - إلى حد كبيـر - عــن خلــق دراسة الأصوات (الصحيحة، ثم هــو أوضـــح مـــا ينبنــي عليــه علــم القراءات..."()
(1) د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغـــة صVE (1، مكتبــة الأنجلــو المصــرية،

القاهرةگV
(Y) مناهج البحث في اللغة ص^^٪ . .

## محمذمكيينصر.الجريسسيء وفونولوجياأصوات القرآلذ الكريمر

المطلب الثانت: محمد مكي نصر واللسياق الصوتي(1)
تعد الضوابط أو الأحكام التركيبية إحدى المرتكزات التي تثكل البنيان الذي يقوم عليه فن الأداء القرآني، إن لم تكن - من وجهــة نظــريـري
 الحقيقة، وأهمية المراعاة الاقيقة للتفاعلات الفونولوجية، ودور ها فـــي صون اللسان عن الخطأ في التلاوة القرآنية؛ حين بين أن تجويد القرآن يتوقف على أربعة أمور: أحدها: معرفة مـا يتجدد لهـــا ( أي: الحـــروف) بسبب التركيب من الأحكام(ץ).
 يحدث لها من ظواهر، تحت عملية التأثير والتأثر التي تتم داخل المفردات والصيغ، وير ادفه مصطلح الجوار الصوتي. د. عبد العزيز علام: مــن ظــــــاهر الهــيـاق

 الجليل: علم الصرف الصوتي ص100. وير ادفهما - أيضـــا- مصـطـلـح البيئــة الصوتية، والتي حدد عناصر ها د. محمد علي الخولي لصوت ما ما على النحو الآتي: 1- الموقع: هل الصوت استهلالي، أم وسطي، أم ختامي؟ ب- البيئة القبلية: ما هي
 هي الأصوات التي تتلو الصوت بشكل مباشر أو غير مباشر؟ الأصوات اللنويــة


 .

ولم يقف الأمر - على المستوى التنظيري- عند هذا الحد، بــل نبــهـ
القارئ إلى ضرورة إجادة أداء الأصوات وإتقان أحكامها حال تسبيقها في بيئاتها (الصوتية المتنوعة، أو انخراطها في جوارات أو سياقات متعددة، وأن ذلك مما يتوقف عليه الوصول إلى الغاية أو تحقيق النهاية في تلاوة
 (مخرجا وصفة)، فليُعملِ نفسه بإحكامه حالة التركيب؛ لأـه ينشــــأ عــن
 الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة، بحسب مـا يجاور ها مــن: مقـــارب، ومجانس، وقوي، وضعيف، ومفخم، ومرقق؛ فيجذب القوي الضــعيف، ويغلب (لمفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقــه؛ إلا بالرياضة الثثديدة حالة التركيب، فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيـبـ حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب ..."(').

وقد حدد الثيخ - رحمه الله- مـاهية هذا العلم في ضــو وء وظيفتــه، فقال: " وأما حقيقة التجويد: فإعطاء كل حرف حقه؛ أي من كــل صـــفة ثابتة لـه، ومستحقه: أي مـا ينشأ عن تلك الصفات، كترقيــق المســتـفل، وتفخيم المستعلي ....سواء كانت تلك الحروف أصلية أو فرعية، مركبة

أو مفردة"(٪)
وقد نبه - رحمه الله أيضا- على الفرق بين حق الحرف ومســتحقة بدقة وعمق، وأوصى القارئ بضرورة مراعاة الثقين؛ حتــى لا يتغيــر

مدلول الكلمة أو يفهم منها معنى آخر، وحتى تسلم التلاوة من اللحـن؛ خفيا أم جليا، وتبرأ من الرداعة في النطق(') . وهذه النصوص تكثف - بوضوح- وعــي الثثــيخ - رحمــه اللهـ بقضية التأثثير والتأتر بين الأصوات إذا تجاورت، أو عاشت في بيئـــة صوتية معينة، كما تدل - أيضا- على أنـــه كـــان مـــاركا أن الـــرس الصوتي لا يقتصر على تحرير مخارج الحروف وتحقيق صــفاتها - وإن

 يحدثه اللسياق الصوتي من آثار على صفات الأصوات. ولا بد من مراعاة مخرجات تلك الاراسة؛ حتى تخلو القراءة من الرداءة، وتتحقق لــلأداء

اللسلامة.
ولعل تدبرا خاشثعا وتأملا قانتا في محراب آية كريمة من آي الـــذكر الحكيم، يوضح صحة قول الثيخ - رحمـــه الله- فــي أهميــة معرفــة الظواهر الصوتية التي تنشثأ عن التركيب، وضرورة (القدرة على أدائهـــا،


 إن هذه الآية قد تضمنت عددا كبيرا من التغيرات الصوتية الناشئة عن ائتلاف الأصوات في كلمات، وائتتلاف الكلمات في جمل، وهذا بيان موجز لتلك الظواهر:

ا- إبدال لام المعرفة في كلمة ( النبي) نونا، وإدغامها في النون.
لوقوعها في درج الكـلام. همزة الوصل مــن كلمـــة ( المــؤمنين - المهـــاجرين)؛
r- إخفاء اللنون الساكنة في كلمة ( أنفسهم) في الفاء بعدها، وكذلك
التنوين في كلمة ( ببعض) في الفاء من كلمـة ( في).

ع - الصلة في كلمة ( وأزو اجه)، ومدها لوقوع الهمزة بعدها في كلمة


ه- تقصير مدة الواو في ( وأولو)، فإن نطقها يكون ( وأول)، وذلك لوقوع الساكن بعدها؛ اللام من كلمة ( الأرحام)، وكذلك تقصير مدة الياء في ( في)، وذلك لوقوع اللساكن بعدها؛ الثلام من كلمة ( الكتاب). - ترقيق اللام من لفظ الجلالة ( الله) لوقوعها بعد الكسر المحقــق في لفظ ( كتاب).

- V زيادة مدة الألف في كلمتي ( إلا - إلى)، لوقوع (الهمزة بـعــهمـا في كلمتي ( أن- أوليائكم)، وهي إن كانت من كلمتين أخــريتين، لكــن النطق المتصل يجعل نطقها معقبا لنطق الألف مباشرة، فيحصل التــأثر، ، وهو مـا يعرف عند أهل الفن بــ " المد المنفصل".

人- زيادة مدة الألف في كلمة ( أوليائكم)، لوقوع (الهمزة بعدها، وهو
ما يعرف عند أهل الفن بــ " المد المتصل".
9- إدغام النون الساكنة في ( أن) بتاء ( تفعلوا) إدغاما بغنة.

- ا- إدغام الميم الهاكنة في ( أوليائكم) بميم ( معروفا) إدغاما بغذة. 11-1 إففاء التنوين في كلمة ( معروفا) في الكاف من كلمة ( كان).
 النص القرآني محفوظا من التحريف، سليما في النطق، سلسا في الأداء؛ وذلك لارتباطه (الوثيق بالبنية القر آنية في محاولة جادية ونية لتحرير كلماتها،
 حوله دون إفراط ولا تكلف.
 بتوصيف الإطار التركيبي وطبيعة نسيجه، والتفاعلات الثاجمة عن أثـــر
 النطقية المختلفة؛ من إظهار لحرف، وإدغام لآخر، و وإقلاب ثلثالث، وإخفاء لرابع، ومد لخامس، وترقيق لسادس، وتفخيم لسابع ... وغير ذلكـ مسن القضايا الفونولوجية التي بسط القول فيها؛ مراعاةٍ للانســجام الصــــيـي بين الوحدات الصوتية المتجاورة، ودرعا للخلل الثاجم عن كيفية الألداء.

 القرآن الكريم المتنوعة، ولم يقتصر في توصيفه وتحلييله على نوع معين


 سياقاتها المختلفة، ووضع بين أيدينا كما هائلا من الضو ابط و المعــيير
('التي تمثل - في لحمتها وسداها- الأصول والأحكام التي نحتكم إليهــا في أداء الأصوات حال تركيبها مع غيرها في سياقات متنوعة،، وهو مـــا يمكن أن نسميه بالار اسة التنظيمية أو التثككيلية أو الفونولوجية لأصوات القرآن الكريم.

وعناية الثيخ - رحمه الله- بهذه القضية، تنم عن حســه (المر هــف ومنهجيته الاقيقة في دراسة أصوات الثرآن، فهذه الظــواهر الصــوتية الناجمة عن الثفاعلات البينية للأصوات هي من اللحن الخفــي الــذي لا يدرك كنهه إلا جهابذة العلماء، ولا يتوقى الغلط فيه إلا نحارير القراء. ولقد كان لاهتمام الثيخ - رحمه الله- بوصف تلك الظواهر الثركيبية أثر في ترسيخ النطق الصحيح، واجتناب بوالر اللحن الخفـي - وهــي الغاية المرجوة من فن الأداء القر آني- لأن ألسنة الناطقين تميــل نـــــو السهولة والاقتصاد في الجهـ، ولو ترك الأمر من غيــر ضـــــوابط لأدّى تراكم تلك الآحرافات إلى تغير النطق العربي، وابتعاده عــن الصـــورة المثلى التي كانت سائدة وقت نزول القرآن. لكن جهود علماء التجويد في دراسة الأصوات العربية، وتوضيح خصائص النطق الفصيح - تكاملـــت مـع جهود علماء العربية، فأدت - مجتمعة- إلى المحافظة علــى اللغـــة العربية حية؛ بعيدة عن التطور الصوتي الأي يؤدي إلى تنيير ملامحهــا

الأسناسية (`)
( ( ) أشـار الشيخ إلى ذلك بقوله: " وسنورد من ذلك ما هو كاف إن شـــاء الش تـعــالى". نهاية القول المفيد ص0م.
 ==

بقي أن أقول: إن تحليلات الثيخ - رحمه الله- وتفسير اته للظـــاهرة الفونولوجية القرآنية؛ قد بنيت على معرفة عميقة بمخــارج الأصــوات وصفاتها، وقدرة فائقة على النطق والأداء، نتجت من معايشتّه لكتاب الله قراءة و إقراو، فلم يكن اكتشاف تلك الظاهر ورصدها، وتوضيحها وتحذير الناطقين منها إلا دليلا على تلك المعرفة، وهو بهـــا ينقــلـل الاراســـات الالصوتية من مستوى النظرية والمعيارية التي تثببه القـــوانين العلميــة
 علم اللغة التطبيقي (Applied Linguistics). وسوف تكثف صفحات البحث عن جهر الثثيخ في هذا الجانــب مــن دراسة الأصوات.

مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون

الثصل الأول: الظو اهر الثركيبية في الصوامت
المبحث الأول: الإدغام

يعدُّ الإدغام (Insertion) من أبرز الظواهر التركيبيــة للصــوامت،
 Controversial concept لها من أهمية في اللغة، وبخاصة في القراءات القر آنية وعلم التجويـــ،


 مما سنوجز القول فيه على النحو الثتالي: أولا: حقيقة الإدغام:

عرَّفه الثيخ - رحمه الله- لغة بأنه: الإلنال، يقال: أدغهت اللجام في فم الفرس: إذا أذلتكه فيه، وأدغتت الميت في اللدث: إذا جعلته فيه. واصطلاحا: خط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين؛
( () استيفاء الحديث عن موقف النحاة واللغويين و القراء من مفهوم الإدغام أمر يطول، ويخر ج بالقارئ من البحث عن تصور الثشيخ - رحمه الشا - لمعنى الإدغام؛ إلـــى

 على تفاصيل ذلكـ- إلى كتب علماء العربية وعلماء القر اءات، ومقصــو الردنا هنــا: تركيز الضوء على رؤية الثيخ لمعنى الإدغام، وأبعاد هذه الرؤية.

فيصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند اللنطق بهما ارتفاعة
واحدة(1) .
محددات التعريف في رؤية الثيخ وأبعاده:

1- العلاقةة واضحة بين التعريفين، وأن مفهوم الإدغام اصطلاحا مأخوذ من معناه اللغوي، وإن كان استعمـال مصطلح الإدغام في وصف
 لفظ " الخلط" الوارد في تعريف الثيخ - رحمه الله- مصطلحا جديدا لم نعهده عند علماء العربية القدامي في تحديدهم لمفهوم الإدغام. وإن كان يعبر عن حقيقة الإدغام التي يتم فيها خلط الصوتين - ولا سيما المتقاربان والمتجانسان- حتى يفنى أحدهما في الآخر فناء تاما(؟) . ويؤكد هذا الفهم؛ قول الثيخ - رحمه الله- في بقية التعريف: فيصيران ( الصوتان: المدغم والمدغم فيه) حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند
النطق بهما ارتفاعة واحدة.
r - يلفت النظر في هذا التعريف أيضا: أن عملية الإدغام - في روئـة الثيخ- أشمل وأعم من النظق بمثلين؛ ساكن ومتحرك - وإنما تثمل
( ) ن نهاية القول المفيد ص9ّ ا.


$$
\text { العيون السود، دار الكتب العلمية، ط1، } 9 \text { اء (هــ/ 199 ام. }
$$

() و أود أن أنبه أن هناكَ لونا من الإدغام لا يفنى فيه الصوت الألو الأول في الثاني فنــاء
 حديثا عن الإدغام الناقص لاحقا.

قلب الصوت إلى نظيره وخلطه فيه، بحيث تذوب مـاهية المدغم في المدغم فيه، و هذا هو مفهوم التقارب والتجانس في الأصوات.

أما تعربف الإدغام في الاراسات الصوتية الحديثة، فعرَّفــه بعضــهـهـ بأنه: " نزعة صوتين إلى التماثل، أي: الاتصاف بصفات مشتركة، تسهل اندماج أحدهما في الآخر، ويقع ذلك خاصـــة فــــــي الحــروف المتقاربـــة المخارج"(1) . ومصطلح " الاتدماج" الوارد في هذا التعريف قريــب مـــن مصطلح " الخلط" الوارد في تعريف الثيخ - رحمه الله- ومرادف لـــه. بينما عبَّر آخر بلفظ " الصهر"، فقال: " ... فإن الإدغام يمكــن أن يفهــ على أنه إزالة الحدود بين الصوتين المدغمين، وصهر هما معا". وعرفــهـ مرة أخرى بقوله: " هو إدماج الصوتين المتتاليين ونطقهما دفعة واحدة؛ بقصد التخفيف و التيسير"(٪).

وأقول: إن هذه التحديدات تتفق - رغم تعدد الألفاظ واختلاف العبارات- على جامع مشترك يجمع بينها، وهو معنى الخلط والإدخال؛ الذي يؤدي إلى الالامـاج والآتصهار بين الصوتين: المدغم والمدغم فيه؛ تحقيقا للاتسجام الصوتي Phonetic Harmony - باعتباره قطب الرحى الذي تدور حوله فلسفة المنهج الصوتي للبناء اللغوي العربي، أو المظلة الرئيسة التي تنضوي تحتها كثير من التطورات أو التغيرات
(1) د. الطيب البكوش: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحـديث صYV،




الصوتية للتشكلات البنيوية في لغتنا- تيسيرا لعملية النطق، واقتصادا في الجهـ العضلـي المبذول - مـا أمكن.
r- هذا التعريف يشتمل على ما يسبق الإدغام من عمليات صوتية أخرى؛ كالحذف ( يقصد به حذف حركة الحرف الأول " المدغم" إذا كان متحركا، لأن إسكان الأول شرط أساس لعملية الإدغام، والقلب ( أي: قلب
 بالحرفين كالثاني - يقتضي ضرورة حذف الحركة عند وجودها، ثم قلب الأول من مثل الثاني، وإلا فلن يكون الصوت مشددا. ؟ - ومن إلماحات الثيخ - رحمه الله- الأكية: التّفاته إلى حقيقة الإدغام الفسيولوجية، وإثـارته الجلية إلى أن الحرفين ( (المدغم والمدغم فيه) يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة. وهو يومئ - أيضا- من طرف خفي بما سبق إليه الخليل من أن الإدغام علامته التشثديد(') . 0- تنبه الثيخ - رحمه الله- إلى حقيقة لغوية مهمة - تزيد الحقيقة التي قبلها وضوحا وكمالا- ألا وهي: " أن التشثديد لا يستلزم الإدغام، إذ بعض الكلمات فيه تثثديد، وليس سببه الإدغام، بل هو ثـابت في أصل وضعه، نحو: ( إنَّ، كأنّ، لكنَّ) وأشباهها، ولا أثر للغنة فيها في نقص
(1) أبو عبد الرحمن الظليل بن أحمـــد الفراهيــي: العــين //9 ٪، تـــح: د. مهـــي المخزومي، د. إبر اهيم السامرئئي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعـــات، بيــروت، طا، الـ،


مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
(التشديد ألبتة، بل تشديدها مستكمل ..."(1) . و المتبادر إلى (الذهن من هذا الوصف: أن العلاقة بين التشثديد والإدغام هي علاقة (العموم والخصوص، فكل إدغام تشديد، وليس كل تشديد إدغامـا.

> قضبية ورأي:

وهنا يرد على الخاطر سؤ ال عن طبيعة هذا الصوت المشدد الذي قصده الثشيخ؟ هل هو صامت واحد طويل أم أنـه صامتان؟

أمـا موقف الثيخ - رحمـه الله- من هذه القضية: فقد اعتبر المدغمين حرفا واحدا مشددا- أي: صـامتا طويلا بمفهوم الار اسـات الصوتية (الحديثة - برتفع اللسـان عند (لنطق بـهما لرتفاعة واحدة - كما ذكر في تعريف الإدغام. وهو تعبير يصف طريقة نطق الصوت المضعف، بتلبث اللسـان في موضعه مـع المشدد زمنا أطول من تلبثّه مع الحرف الو احد. ونراه تارة أخرى يصرح بأن الحرف المشدد حرفان، فيقول: " اعلم أن الحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان؛ أولـهما: ساكن، وثانيهما: متحرك، ولذلك يقوم في وزن الثشعر مقام حرفين. فيجب على (القارىئ أن يبيِّنه حيث وقع، ويعطيه حقه؛ لأـه إن فرط في تشديده حذف حرفا من

تـلوته"(٪) •
ويقول مرة أخرى: " إذا لقي الحرف المشدد حرفا يمـاثّه، نـحو: ( حَقَّ قَذْرهِ) الزمر: 7V ..
(1) نهاية القول المفبد ص•MV.
(Y) نهاية القول المفيد صץr (Y).

أمثال ... فإن كان الحرف الممـاثٌل مشددا، نـحو: ( وَمَن يَّيَّلَّ اللّهَ) (المائدة: 7 ه .. .فيكون أولى بـالبيان لما فيه من اجتماع أربعة أمثال. وقد تجّتمع ثُلاث مشُددات متواليات ... نـحو قولها: ( وَعَلَى أُمَمَ مِّمَّن مَّعكّ) هود:N ع، فهذه ثلالثة أحرف مشددات متو اليات قائمة مقام ستّة أحرف، قبلها ميمـان خفيفتان في " أمم"، فيجتمع في لفظ ذلك إذا وصل ثمـان ميمـات متو اليات، اجتمعن من أصل ومن إدغام"(1) . ولكي تتضـح حقيقة هذا (الصوت المشدد وطبيعته، أقول: لقد فرق المحدثون بين وجهتين متمايزيتين عن حقيقية الصوت المشدد: إحداهمـا: صوتية، و الثانيـة: بنيويـة.

وبيان ذلك: أن الإدغام - في رؤيتّه الصوتيةّ- إنما هو تطويل للصوت (الصامت، ولذا فإن الأصوات المدغمـة تسمى بالأصوات المضـاعفة. فإذا نظرنـا في نطث الصامت المضعف إلى طبيعة العملية النطقية ووحدتهاقلنا: إنه صامت ظويل، يشبه الحركة الطويلة، التي تساوي ضعف الحركة القصيرة. هذا من الناحية (لصوتية(ץ) .

(Y) أشثار إلى هذه الفكرة كل من: د. عبد الصبور شاهين: المــنهـج الصـــوتي لللبنيــة العربية - رؤية جديــدة فــي الصــرف العربــي صع V.r، مؤسســـة الرســـالة،


 د. عبد القادر عبد الجليل: علم الصرف الصوتي صهو.

وقد فصَّل بعض المحدثين القول في طبيعة طــول الحـرف المثشــد فسيولوجيا، وكيفية إنتاج هذا الطول ومـا يستلزمـه - أئًا مـا كانت طبيعــة الصوت- فقال: " أما كون المشدد حرفا واحدا طويلا؛ فذلك لأن التحركات العضلية التي تحدث في جهاز النطق - عند النطق به- هي هي بعينهــا التي تحدث عند النطق بالحرف البسيط غير المشدد، ولا فرق بينهـــا إلا في الزمن الذي تستغرقه نطق كل منهمـا"(1) . وهذا الطول (٪) الزمني نـاشئ - فيما أرى - من إطالة مرحلة الإمســــك حال النطق بالمدغم، والسبب: إلفاء وضع الراحة ( أعني عودة الأعضاء إلى طبيعتها وتأهُّها للنطق بالحرف (الثاني)، والضغط على (المخرج أكثر من المخفف. وكذللك إطالة مرحلة الإطــلاق، بســبب طبيعــة الحــرف
(المشددة.
وقال في موضع آخر: " فالحرف المشثدد من الوجهة الصوتية: صوت واحد طويل. وإطالته: بامتداد هواء النَّفَس في مخرجه، وذلك في حالة مـا
( (1) أبحاث في علم أصوات اللغة العربية ص109.
(Y) (Y) مصطلح طول الصـوت يقصد به: مدة نطقه التي تقاس عادة بأجزاء من الثانيـــة. ويدعو بعض اللنويين طول الصوت: كمية الصوت أو اســتـرارية الصــوت. د. د.

 ما ذكره السابقون، حيث عرفه: بأنه الزمن الحقيقي الذي يستغرق إحداث الصوت
 تر: د. ياسر الملاح، مراجعة: د. د. محمود محمود غالي، النادي الأدبي النقفاي بجدة، السعودية، طا،

إذا كان رخوا، وبإطالة مدة غلق مجرى الّهواء، والثقاء عضوي النطــق أحدهما بـالآخر، وذللك في حالة مـا إذا كان شديدا"(1) .

و هذه الحقيةـــة عبَّــر عنهــــا آخــر بقولــــه: " الســـو اكن المضـــعفة Geminated Consonants Continuants مختار واضحا حين عرفَّف الإدغام بأنـه إحلال صوت واحد سـاكن طويــل محل الصوتين السـاكنين القصيرين() . ولم تخف هذه الحققية الصـــوتية لطبيعــة الصـــوت المشـــدد عــن (المستشرقين، فقال كانتينو: " الحروف المضعفة: هي التّي يمتد النطــق بها فيضاهي مداها حرفين بسيطين ثقريبا ..."(\&) . وقال في موضع آخر : " ". أن التشديد لا يخير من طبيعة الحروف الخاصة، بل يطيل من مداها

فقّط"(0)

ويقول برجشتر اسر : " وللمد موضـع ثـان في تركيب الأصوات غير مد
الحركات هو النشثديد، فإن الحروف المشثددة - وخصوصا المتمـادة منهامن أهم خصائصها: أن امتداد نطقها أطول من امتداد نطق الحروف غير

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أبحاث في علم أصوات اللغة العربية ص97 ا. } \\
& \text { (Y) التشكيل الصوتي في اللغة العربية - فونولوجيا العربية صو (Y) الـ }
\end{aligned}
$$

(؟) جان كانتينو : دروس في علم أصوات العربية ص0ب، تـــر : صـــالح القرمـــادي، نشــريات مركــز الار اســـات والبحــوث الاقتصـــادية والاجتماعيــة، الجامعـــة

$$
\text { (0) التونسية } 97 \text { (0 } 9 \text { (م. }
$$

المثددة. فالتثثديد مد للحروف الصامتة نظير لمد الحروف الصائتة، أي: الحركات ..."(') . وقال أيضا: " والممدود أي ( فاعل) خاص بالعربية والحبشية، وهو مشتق من المشدد، أي ( فعَّل) بتعويض مد الحركة عن مد الحرف بعدها، أي: تثديده"(٪) . وقد أكد تلك الحققية غير واحد من (المستشرقين() ، كما أنه لم تغب تلك الحققية - أيضا- عن أذهان العرب

القدماء(ء)
وبجوار هذه الوجهة وُجِد تصور آخر؛ يؤكد أن الصوت المشدد يقوم مقام صوتين، وليس صوتا واحدا أطيل مداه، كما ذهب أنصار الفريق الأول.

يقول أحد الااعمين لهذا التوجه في معرض حديثه عن طبيعة الحرف المشدد: " حقائق التركيب المقطعي في العربية تدل على أن ثمة حرفين مستقلين لا حرفا واحدا. ويؤيد ذلك أن نتأمل الفرق بين تثثديد اللبين في كسَّر، وتثثديد الدال عند الوقوف في خالد، فإنه يترتب على تثثديد اللبين
(1) برجشتر اسر: التطور النحوي للغة العربية صّهه، تر : د. رمضـان عبد التــواب،
 (Y) التطور النحوي للغة العربية صّ 9 ( 9 .
 تر: عبد الحميد الدو اخلي، محمد القصاص، نقد: د. فاطمة خليل، المركز القــومي

(₹) قال الخليل: " اعلم أن الر اء في اقثشعر و اسبكر، هما راءان أدغمت واحــدة فــي الأخرى، و التشديد علامة الإدغام". العين /9 \&. ويبدو أن الخليــل هــو أول مــن استعمل مصطلح الإدغام، ثم تبعه تلميذه النجيب سييويه، ثم أصبح مصطلح الإدغام - بعد ذلك- مصطلحا قارًّا في كتب الأقدمين، لا يخلو كتاب من ذكره.

في كسَّرَ فرق في المحنى بينها وبين كسَرَ ( تخفيف الالبين)، وهو إفادة التكثير والمبالغة، على حين أنه لا يترتب على تثـديد الدال في خالدّ فرق بينها وبين خالد ( بغير تثنديد)، وهذا الفرق المحنوي بين كَسَرَ وكسنَّر، يدل على وجود سينين في كسَّر لا سين واحدة؛ لأن الزيادة في المبنى هي التي تجلب الزيادة في المعنى ... فالطول إذا لا يعني النكرار، على حين إن الإدغام يشير إليهه"(1) .

وقد استندت باحثة أخرى لتدعيم تلك الوجهة بنصوص تراثية، وبينت أنها فكرة قايمة، يقول مكي: " وكل حرف مشدد مقام حرفين في الوزن واللفظ، والحرف الأول منهما ساكن، والثاني متحرك. فيجب على القارئ أن يتبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه، ويميزه مما ليس بمشدد؛ لأـه إن فرَّط في تشديده حذف حرفا من تلاوته"(٪) . وقد عرضت الباحثة وجهة الاكتور شاهين وعلقت عليها قائلة: " ... إن كلام الاكتور عبد (الصبور شاهين هذا يعني: أن الدال المشددة في فعل
 وسماعها)، وهي تثثابه الألف مثلا التي هي حركة طويلة بالنسبة للفتحة
( () د. جعفر عبابنة: في حقيقة الإدغام ص\& ه، بحث منشور بمجلة أبحاث اليرمــوك
 تدعم رأيه، يراجع صب
 الـــتلاوة/Y\&
طVا

التي هي حركة قصيرة تساوي نصفها. و هذا غـــر صـــيِح علـــى مـــ أرجحع"(1)

ثم تستطرد لتصحع الأمر - من وجهة نظرها- فتقول: " إن الدال المثددة أو المدغمة هي دالان، أولاهما: ساكنة، والثانية: متحركة، على الرغم من قصر مدة حبس الههواء في نطق (الدال من ( قَّدِمَ)، وطولها وتوتر اللسان في مخرج الاال في ( قَدِّمْ) ... ونقول: إنتا نستطيع أن نطيل صوت اللام من ( قَلَمْ)، فنصل إلى نفس نطق اللام من ( قَلَّمْ)؛ لأن إطالة الصوت بها ( وهو ما يقابل مدة توتر اللسان في مخرج الالال في كلمة قِّم حسب تصور الاكتور عبد الصبور)، أقول: لأن إطالة الصوت باللام تستوجب سكونها، وللنطق بالمصوت الأي بعدها - وهو الفتحح(لابد من نطق لام ثانية. وهذا يؤكد نطق لامين في ( قلّم)، ودالين في قّم)، وأنها ليست دالا طويـة أو صامت طويـلا، وإنما صامتان متمـاثلان تداخلا؛ لأنهما من المخرج نفسه، ولا يفصل بينهما مصوت"(٪) . وقد قّدَم بعض اللغويين المحدثين كثيرا من الأدلة تؤيد تلك النظرة التي تبناها، " إن طريقة لفظ الأصوات اللغوية ليس هو (المقياس لاعتبارهما ( المدغم والمدغم فيه) صوتا واحدا أو صوتين، وإنما المقياس هو التحليل الأي يفسر الظواهر اللغوية تفسيرا أفضل. ومن
(1) د. مي الجبوري: القراءات القر آنية بين الارس الصوتي القديم والحــديث ص (1، سلسلة رسائل جامعية، دار الثشئون النقافية العامة، بغداد، طا، . . . . . (Y) القر اءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث ص (Y،A.A.

وجهة النظر هذه: نجد أنه لا بد من اعتبار الصوت المشدد في اللغة (العربية صوتين لغويين متماثلين لا صوتا واحدا، لأسباب عدة"(') . وبعد أن عرض جملة من الأسباب(٪) التي تبرر صحة مـا ذهب إليه، عقَّب قائلا: " من كل مـا سبق يتضح لنا أن الصحيح المضعف لا يمكن اعتباره في العربية صحيحا واحدا ( طويلا) من الناحية الصوتية اللغوية ( الفونولوجية)، سواء أكان من الناحية اللفظية ( (الفونوتيكية) صوتا واحدا أم لم يكن، وسواء أرمز إليه في (لكتابة بحرفين، أم بحرف واحد فقط"(ّ).

مناقثة وترجيح:
يرى البحث: أن الوجهة الأولى التي تعدٌّ المشدد صامتا طويلا؛ تتماشى مع القيمة الصوتية لظاهرة الإدغام، وهو تحقيق الخفة واللسهولة الناشئة عن الاقتصاد في الجهر المبذول، واختصار التحركات الفسيولوجية لآلة النطق. فالنطق بصامت طويل أيسر من النطق بمتماثلين - وهو ما سنفصل القول فيه في المكان المناسب من هذا

البحث(4)
( ( ) د. داود عبده: أبحاث في اللغة العربية ص.ّ، مكتبة لبنان، بيروت 9 (م.
(Y) لمر اجعة هذه الأسباب، ير اجع: أبحاث في اللغة العربية ص. دراسات في في علم أصوات العربية صУ

صحيحان قصيران أم صحيح واحد طويل؟ وسنورد منها ما يخدم الار اسة.


الكويت 9 ام.
( ₹) ير اجع: القيمة الصوتية للإدغام من هذا المبحث، فيها تفصيلات مفبدة، تثبت صحة ==

كما أن الرأي الأول يتسق - أيضا- مـع الاتجاه العام لظاهرة الإدغام، فإن فكرة الإدخال التي تنبني عليها ظاهرة الإدغام - أو مـا عبَّر عنه الثيخ - رحمه الله- بالخلط، والمحدثون بالاتدماج أو الصهر تارة، أو اللفناء تارة أخرى(1)- تـني: أن يتداخل الصوتان أحدهما بالآخر؛ بفضل عدم التكرار، لا أن يحذف أحدهما، وإنما الأي يحذف هو حركة الحرف حتى يتم الإدغام.

ولم يقل أحد من اللغويين- قديما ولا حديثا- بفكرة حذف أحد الصامتين في النطق حال الإدغام، حتى إن أول من عالج تلك الظاهرة بعمق، يقول: " هذا باب الإدغام في الحرفين اللأين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزول عنه"(٪) . بحيث لا يرجع الناطق مرتين إلى المخرج للفظ الصوت الثاني.

وقد أوضح عبقري اللغويين هذا المعنى، ومثَّل له بقوله: " ألا ترى أنتك في قطَّع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني؛ حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة، وزالت الوقفة ( وهو يعني إراحة أعضاء النطق، واستعدادها مرة أخرى لإلتاج المثل (الثاني) التي كانت تكون في الأول لو لم تدغمه في الآخر"(ّ) . ويقول في موضع آخر : " فإن الحرف لما كان
 (
(Y) أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص اللصرية العامة للكتاب، طّا، 999 ام.

مدغما خفي ( وهو يقصد إدخال أحدهما في الآخر)، فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة، فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد ( من

حيث التحركات (التقطيعية)"(1) .
ويظهر من هذه النصوص أنها تركز على اختزال الجهر الفسيولوجي المبذول في إخراج الحرفين المتماثلين ( المشدد)، الأمر اللي يؤدي بورره إلى ميلاد صامت طويل، وطوله ناشئ من طول مرحة الإمساك والإطلاق الزمني، والتي كان سيستغرقها نطق الصامتين معا، أي: أنه

طول مكتسب() .
ثم إنه يجب أن نفرق بين الصوت المثدد من زوايتين، الأولى: صوتية. والثانية صرفية. ويبدو أن أنصار الفريق الثاني خلطوا بين الوجهتين - و هما متمايزتان- فكانت أدلتهم وبراهينهم تدور حول تحليل المثد بنيويا. ومما يؤكد أن حكمهم على الصوت المدغم بأنه صوتان صامتان قد انبنى على أساس صرفي - استتلال أحدهم: بأننا نرد كثيرا من الكلمات التي تبدو مختلفة إلى نفس الوزن، فالفعل الثلاثي يرد كله
(1) الخصائص //ז9.
 الصوت المرتبط بكيفية نطقه، وتصنف الأصو ات على هذا الأساس - بدءا بالأطول

 أما الطول المكتسب: فهو الطول الناشئ عن عوامل خارجية، متل: النبر، والسياق


مجلةكلية|اللفةالعربيةبالقاهرة المكذالثامن والثلالثون
إلى وزن " فعل" بفتح العين أو كسرها أو ضمها في الماضي، ويفعل في
 فنحن نزعم أن هناك بالإضافة إلى وزن " فعل" أوزاتا أخرى، مثل: " فع" و " فال" و " فعى"(').

وقد صرح بذلك حين قال: " إن هناك أسبابا عدة تدفغنا إلى القول أن صوت المشدد إنما هو صوتان لا صوت واحث، منها: ان الصوت المشدل يقابل صوتين في بنية (الكلمة، فالدال في ( ارتدّ) تقابل دالين في (ارتددت)، والنون في ( أسنّة) تقابل نونين في سنان"(\$) .

وأقول: إنه لا خلاف عند اللنويين - قاطبة- أن المشدد يمثل حرفين في التحليل المورفولوجي للبنية اللنوية، أولهما: ساكن، وثانيهما متحرك. وإنما محل الخلاف في التحليل الفوناتيكي الأي يعتبر المثّدد صامتا طويلا؛ بسبب اختزال الطاقة المبذولة عند إخراجها الما أما من الناحية البنائية ( الصرفية أو الوظيفية): فإن الحرف المشدد صامت مكري تقسيمه إلى صامتين قصيرين، كما يحدث عندما تنقسم الحركة الطّا الطويلة إلى حركتين قصيرتين. ويعبارة أخرى: إذا كنت تسأل عن البناء الأي
 الحرف المشدد يع بحرفين() . " والميزان الصرفي لا يتأثر بهذه

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) داود عبده: أبحاث في اللغة ص • • } \\
& \text { (Y) أبحاث في اللغة ص. }
\end{aligned}
$$

 ص.) ص9،17

التبدلات الصوتية؛ لأنه يعتمد الأصل في وزنها، وما جاء بع ذلك من
تحولات، فإنها تخضع لعو امل الزيادة في أصوات الميزان"(') .
ويبدو لي أن المنهج في فهم الصوت المشدد ينبغي أن يراعي نوع الاراسة التي يعالجها الارس، وعلى أساسها تتحدد طبيعة الصوت المشدد. فاللرس أو التحليل الصوتي يعتمد في تحديد طبيعة الصوت المشدد على ما هو منطوق ومسموع، فيكون الصوت المشدد على أسساسه صوتا واحدا أطيل الاعتماد عليه. بينما الارس أو التحليل الصرفي يعتد في تحديد طبيعة الصوت المشدد على دورده في بنية الكلمدة، فيكون الصوت المشدد على أساسه قائما مقام صوتين متماثلين صحيحين غير

ناقص(1)
ويؤكد أن أنصار الفريق الثاني احتجوا لرأيهم بألدلة تدور حول التحليل الصرفي للبنية، استثشهادهم بالتكوين المقطعي للحرف المشدده، ولا ضير في ذلك: حيث يكون الحرف المشدد - بنيويا- نواة مزدوجة في التركيب اللمقطي للعربية، يكون الساكن قفلا لمقطع، بينما يكون المتحرك صوتا استهلاليا لمقطع تال.
( () علم الصرف الصوتي صـ 07 و وقارن بـ د. غانم قدوري الحمد، حيث تطابقـت
رؤيته مع رؤية الأصو اتيين المحديثن في نتييم الحرف المشـــد الـيد مـن النــاحيتين:




ومن ذلك: استدلالهم بالنبر (الذي يقع على الصوت المثدد، وأنه يتطلب تحليل الصوت المثدد إلى صوتين متماثلين متو اليين(") ، و هذا دليل واضح على أن المشدد - صوتيا- إنما هو صامت طويل؛ لأن الاراسات الصوتية الحديثة تؤكد أن الصوت المنبور أطول منه حين يكون غير منبور، وأن النبر أحد العوامل الخارجية التي تكسب الصوت طولا ${ }^{\text {() }}$

ومن ذلك: استدلالهم بالفرق المعنوي بين كَسَر وكسَّر، وأنه يدل على وجود سينين في كسنَّ لا سينا واحدة؛ لأن الزيادة في المبنى هي التي تجلب الزيادة في المعنى ( وهو إفادة التكثير والمبالغة). وهذا اعتراف واضتح بأنه زيادة في المبنى، وأن الأمر يتعلق بالبنية، وليس كل زيادة في المبنى تدل دائما على زيادة في (المعنى، فإنما ذلك يرجع إلى عادات القبائل النطقية، حيث تميل بعض القبائل إلى تطويل البنية بينما يميل آخرون إلى تقصير ها، وكثيرا ما نرى في معجماتنا اللغوية أن فعل وأفعل

بمحنى، هذا فضلا عما ألف في ذلك من مختصرات ورسائل لغوية(؟) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () أبحاث في اللغة ص آر. } \\
& \text { (Y) د. إبر اهيم أنيس: الأصـوات اللغوية ص100، د. الخـولي: الأصـــوات اللغويــة } \\
& \text { ص•r•• } \\
& \text { (٪) كتاب فعلت و أفعلت لأبي إسحاق السري، تح: د. رمضان عبد التو اب، د. صــبـيح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فعلت وأفعلت بمعنى واحد مؤلف على حروف المعجم لأبي منصور الجو اليقي، تح: }
\end{aligned}
$$

كما أن التثققيل والتخفيف لغتان ترجعان - غالبا- إلى عادات القبائل اللهجية؛ دون أن يرتبط ذلك بالمغنى(1).

وقّ عدَّ بعض اللغويين المحدثين مثل هذا تطويلا للبنية- وأطلق عليه

 وبين الكلمة والكلمة، فالفرق بين فَعَلَ وفَعَّل فرق في في الإفراد واد والتثنديد، والفرق بين فَعَلَ وفاعلَ فرق في الحركة والمد ... وبذلك تكون الكمية عظيمة الأهمية في مجال القيم الخلافية في اللغة"(٪)

بقي أن أقول: إن استْلالهم بأن تثديد الدال عند الوقوف في خالّا لا يترتب عليه فرق بينها وبين خالٌْ ( بغير تثنديد)، ليس محل استّلاله،

 المحثين أن هنا التثثديد " ليس المقصود به تضيف الحرف، وإنما هو
(1) أورد د. غالب فاضل المطلبي جملة متوعة من الأمنتّة التي مالت فيها تيهر إلـــى


(100) (10٪^) ام.
(「) اللغة العربية معناها ومبناها ص . - .
(ץ) الكتاب\&/991.
(₹) يراجع في تفصيلات القضية: د. أحمد علم الاين الجنـئ: اللهجات العربيــة فــي




مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
شبيه بقلقلة بطيئة للحرف الموقوف عليه، وهو يلاحظ في يومنا هذا في إلقاء الإملاء على (التلاميذ، وفي كلام المحاضرين المتأنين والمتأنقين، ويلاحظ في وقف الاكتور طه حسين على جمل كلامـه حين يحاضر، فهو يجعل تثديد الحرف الأخير المسكن للوقف وسيلة من وسائل الإبلاغ السمعي لإرادة التأكيد أو أي معنى آخر مناسب"(1) .

وأخيرا: فإن مما يثبت صحة المذهب الأول، أن وسائل التمكين الصوتي الحديثة - المختبرات والمعامل الصوتية- قد أيدته، فقد أخذ بعض الباحثين عينة لكلمات وقع فيها الإدغام، وأخرى لا إدغام فيها، ورسمها على جهاز الرسم (الطيفي (Spectrograph)، وهذه العينات هي: ( عفََّ- عفَفَ) و ( جدَّ- جَدَّ) و ( قَطَّع- قطع) و ( سمَّع - سَمِعِ)، ثم قام الحكم مشفوعا بالصور، فكانت على النحو التاللي: 1- أن طول صوت الفاء المضعف يساوي طول صوت الفاء المكرر في عفف، ويظهر هذا الصوت ( الفاء المضعف) في النطق صوتا واحدا طويلا لا صوتين.
r - أن طول صوت الدال المضعف يساوي طول صوت الدال المكرر في جدد، ويظهر هذا الصوت ( الاال المضعف) في النطق صوتا واحدا طويلا لا صوتين.
r- أن طول صوت الطاء المضعف يساوي ضعف طول صوت الطاء المفردة في قَطَع، ويظهر هذا الصوت ( الطّاء المشددة) في النطق صوتا

واحدا طويـلا.
(1) اللغة العربية معناها ومبناها صYVY. Y.
₹ - أن طول صوت الميم المضعف يساوي ضعف طول صوت (الميم اللمفردة في سَمِع، ويظهر هذا الصوت ( الميم المشددة) في النطق صوتا واحدا طويـلا.

ونستنتج مما سبق أن طول الصوت (المضعف يساوي ضعف طول (الصوت المفرد، وأن الصوت المضعف عبارة عن صوت واحد طويل، وليس صوتين(') .

ونخلص من ذلك إلى: أن المدغم - فوناتيكيا- إنما هو صامت طويل، وأنه - مورفولوجيا- صامتان قصيران متماثلان، وهنا يحل لنا إثكالية حكم الثيخ - رحمه الله- على الصوت المدغم - تارة- بأنه صامت طويل، وتارة أخرى: بأنه صامتان. فقد يبدو للو هلة الأولى أن رؤية الثيخ أو تقديره للحرف المشدد مضطرب أو متناقض، وأقول: إنه ليس مضطربا أو متناقضا ؛ بقلر ما هو تقييم للحرف المدغم من زاويتين
مختلفتين - صوتية وبنيوية- وهو

موقف يدل على عمق النظرة ودقة الملاحظة وسلامة المنهج الذي عالج به مباحث الصوت.

تتمـة:
بقي أن أقول: إن الثيخ - رحمه الله- لم يذكر شيئا عن مقدار طول الصوت المدغم، فحديثه عنه ليس حديثا عن قدر الطول بقدر مـا هو حديث عن خلط الأول في الثاني، والنطق بهما دفعة واحدة. وسواء أكان

هذا المشدد صامتا طويلا أم صامتين مثماثلين؛ فإنه لم يوضـح الزمن الأي يحتاج إليه نطقه: " وقد كان لعلماء التجويد مذهبان في فهم طبيعة الصوت (المشدد، الأول: هو أن المشدد يقوم مقام حرفين، ويستغرق نظقه مـا يستغرقه الحرفان من الوقت. والثاني: أن زمـان الصوت المشدد أطول

من زمـان الحرف الواحد، وأقصر من زمـان الحرفين"(1) .
وقد قدَّم بعض اللغويين المحدثين تصورا ثالثا عن طول (الصوت المشدد، فبعد أن ذكر أن هذا الحرف - من وجهة النظر الصوتية- حرف واحد لا حرفان، قال: " إلا أن المدة التي يستغرقها النطق بـه تبلغ ضعفي مدة الحرف البسيط أو ثلاثة أضعافها"(ץ) . وقـ أيَّ تلك الوجهة أستاذنا الاككتور البركاوي - رحمه الله- حيث قال: " أمـا الاعتراض بأن زمن النطق بالمشدد أقصر من زمن الحرف الواحد فليس بشيء؛ حيث أثبتت الاراسات الصوتية الحديثة أن الزمن الذي يستغزقه النطث بالحرف المشدد يساوي إن لم يزد عن ضعف ما يستنغرقه النطق بالحرف
(المفرد"(؟)
وقت رجَّح بعض الباحثين المذهب الثاني بقوله: " ولما كان علم التجويد يعني بالناحية الصوتية والعملية النطقية، فإني أميل إلى القول بأن الصوت المشدد صوت طويل يحتاج نطقه إلى زمـان أطول من زمـان


الشزوق العربي، بيروت، طّ، بد. ت.


الصوت الواحد، ولكنه أقصر من زمـان الصوتين. ولا نستطيع الاخول في الثفاصيل، واستخدام أجزاء الثانية في تحديد زمان النطق بالصوت
المشدد؛ لكون ذلك غير متيسر الآن"(') .

وإذا كان هذا الرأي لم يعتمد وسائل التمكين الصوتية الحديثة؛ لكون ذلك غير متيسر كما ذكر، فقد قام بعض المحدثين بإجراء تلك الاراسة على أصوات العربية قاطبة مدعومة بالصور التوضيحية Diagrams التي تقيس زمن الأصوات بالثواني Sounds Time in seconds، كما تقيس ذبذبة الأصوات بالدوائر في الثانية circles per second ضعف مـا يستغرقه الصوت (المفرد ويزيد، ونكتفي هنا بإيراد مثّالين، الأول: الأنفيات Nasals ( النون- (الميم)، حيث أثبت القياس أن مدى الأنفيات البادئة ( التي تقع في لبتداء الكلام) من •V-، . ام/ث،

 والمثال الثاني: الاحتكاكيات Fricatives، وكانت القياسات على




$$
\text { ( ( ) الدر اسـات الصوتية عند علماء التجويد ص9 9 } 9 .
$$


 ==

والرأي الذي أطمئن إليه؛ اتساقا مـع نظريـة الاقتصاد في الجهٍ العضلي - المقصد الأول لعملية الإدغام- هو: أن الصوت المشدد صوت طويل يحتاج نطقه إلى زمـان ضعف زمان الصوت الواحد، لا أكثر ولا أقل. وقد أيَّد تلك الوجهة بعض المحدثين، فبعد أن نقل عن التهانوي وابن القاصح تعريفهما الإدغام، عقّب على ذلك بقوله: " ويستتبط من جملة هذين التعريفين عدة أمور، منها: أن الزمن الذي يستغرقه (لنطق بالحرف المدغم يساوي ضعف الزمن الأي يستغرقه النطق بالحرف غير
المدغم"(1) .

وتبدو وجاهة هذا الرأي ومدى اتساقهه مـع نظرية الاقتصاد في الجهر
العضلي؛ لا في المدى الزمني الأي يستغغرقه النطق بالصوت المشدل أئَّا ما كان- وإنما في اختزال التحركات التقطيعية من جانب، ومن جانب

آخر: عدم تكرر تلك التحركات من وإلى مكان واحد مرتين متتالتين
على مـا سنفصل القول فيه عند حديثنا عن قيمة الإدغام الصوتية-
وإذا كان الطول - في بعض تعريفاته- هو: الفترة التي يظل فيها عضو أو عدد من

الأعضاء الصوتية على وضع بعينه أثناء إنتاج صوت بيينه(٪) . فإن الإدغام يختصر تلك الأوضاع (لفسيولوجية، مما يحقق اللسهولة واليسر .

للصور التوضيحية الملتقطة بو اسطة الأجهزة الحديثة داخل المعامل والمختبـرات صسY

 ==

ويطيب لي أن أختم هذا الجدل الائر حول مدى (الصوت المشدد، بأن مدى أي صوت ليس مطلقا، بل إنه نسبي، والمدى النسبي لصوت ما يعتمد على الوسط الأي يكون فيه الصوت؛ كالّسرعة التي يتكلم بها (الفرد، كما يعتمد على موقعيته من حيث البدء والتوسط والنهاية، وطبيته من حيث الرخاوة والثدة، والثهمس والجهر، وعوامل أخرى تتحكم في كيفية إحداثه.

ومن هذا التحليل المبين أعلاه، يمكن أن نقول: إن الثيخ - رحمه الله- قد تمكن من تحرير المصطلح وتحقيقه على أعلى مـا تقتضيه مستويات المنهجية العلمية والاقة البحثية: " وتدقيق المصطلح ليس هاجسا من هواجس التحري المعرفي، وليس ترفا يجري وراءه الفكر مستمتعا بلذة اكتثشاف ما كان متواريا من شقائق الدالاة الفنية التي تتقيد بها الألفاظ في سياق العلم، ولكنه في كثير من المواطن - كما في موطننا هذا- ضرورة يمليها الاستصفاء الفكري ... والناس ما لم يتساعلوا عند كل معضلة عن أوجه الإشكال المصطلحي، فلن يستقيم لهم فكر نقدي، وما لم يجرؤوا على الثكك في مسلماتهم المتصلة بالمفاهيم القائمة في أذهانهم، وما لم ينبشوا عن مواطن الاهتزاز في المتصورات التي يحصبونها راسخة مستوية صامدة، فلن يغادروا دائرة الظن والتخمين ليَنْزلوا منازلهم من العلم، ويستردوا حقوقهم من فضائل العقل"(1)

[^0]ثانيا: القيمة (الصوتية لظاهرة الإدغام:
ومما يحمد ثلشيخ - رحمه الله- أنـه لم يقف عند حد الإشثارة إلى
ظاهرة الإدغام، أو الاقتصصار على تثوضيحها، وإنمـا قدم تثفيرا أو تـعليلا صوتيا لتلكو (الظاهرة، ينحصر في إرادة الناطق (السـهولة والخفة، والاقتصاد في الجه (لعضلي، قال: " وفائدته: تخفيف اللفظ؛ لثقل عود اللسان إلى (لمخرج الأول، أو مقاربه، فاختار (لعرب الإدغام طلبا للخفة؛ لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار، كما يشهر به الحس والمشـاهدة، ولذلك شبـه النحاة الإظهار بمشي (لمقيد؛ لأن الإنسان إذا نظق بحرف، وعاد إلى مثڭله أو مقاربه - يكون كالراجع إلى حيث فارق أو إلى ڤريب من حيث فارق"(1) .

والنظر في هذا النص يوضـح لنا عبقرية الثشيخ - رحمه الله- في تحليله لقيمة الإدغام الصوتية، وإدراكه الفرق بين الواقع الفسيولوجي لهذه العملية؛ مقارنـة بعملية الإظهار. وبيان ذلك: أن الصوتين المدغمين - متمـاثلين أم متقاربين أم متجانسبن- يتطلبان جهدا عضليا زائدا في حال الإظهار: لأن الواقع النطقي يقضي بـأنه: يلزم - مع كل صوت من (المثلين- أن تقوم أعضاء النطق بتحركين أو بضربتين: أحدهما: تحرك أمـامي، بهه تاخذ أعضلاء النطت الوضع (لمطلوب لنطق المثل الأول. وثّانيهما: تـحرك خلفي، ويحدث بعد انتهاء زمن الڭلق أو التضييق، وفيه
$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيروت، طץ، • (. Y.م. } \\
& \text { (1) نهاية القول المفيد صهّا. }
\end{aligned}
$$

تعود أعضاء النطق إلى وضع الراحة. ومثل هذا يحدث بالنسبة للمثل
الثاني.
ومعنى هذا: أن في عملية الإظهار جانبين من الصعوبة: أولهما: ان التحركات التقطيعية التي تقوم بها أعضاء النطق أربعة تحركات. وثانيهما: أن هذه التحركات تنتكرر من وإلى مكان واحد، على حد عبارة الثيخ ( بمشي المقيد؛ يكون كالر اجع إلى حيث فارق أو إلى قريب من حيث فارق). أما في حال الإدغام؛ فإن هذه التحركات تختصر إلى اثثين على النحو التالي: فإدغام المثلين في قوله تِعالّى: ( الْهَب بِكَتَابِي هَاَّا) (النمل:Y^)، يتم بتّفيذ التحرك الأمامي، حيث تلاتصق الثفتان التصاقا محكما، وبعد أن ينتهي زمن الثلق المطلوب لنطق الباء، تَهُمٌُ الثشتّان بالرجوع إلى وضع الراحة، فيأتي الأمر من المـ؛؛ بأن تبقى الأعضاء في


زمن الغلق الثاني، تـعود الأعضاء إلى وضع الراحة. وهذا يعني أن حدوث الإدغام مرده إلى صعوبة التتابع الصوتي في النظق؛ نظر الصعوبة العودة إلى المخرج بين متتاليين. و إذا تغاضينا عن الهمٍّ بالرجوع إلى وضـع الراحة، تصبح التحركات اثثين: ( تـحرك أمامي+ تحرك خلفي). وفرق كبير في الجه (العضلي المبذول بين أن يكون أربعة تحركات في حال الإظهار، وأن يكون تحركين عند الإدغام. ومن ثم؛ كان الباعث على الإدغام في المثلين، وفي (المتقاربين، وفي المتجانسين:

الخفة، والسهولة، والاقتصاد في الجهل العضلـي(1) .
(1) د. عبد العزيز علام: عن علم التجويد القرآني في ضــوء الاراســـات الصـــوتية =

مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
وقد أوجز الثيخ - رحمه الله- تلك الإجراءات اللطقية المختزلة حال الإدغام بعبارة مقتصدة وقاطعة؛ حين قال في التعريف: " ... يرتفع اللسان عند النطق بهما ( الصوتين: المدغم والمدغم فيه) ارتفاعة واحدة". وذلك بدلا من الرجوع إلى وضع الراحة، ثم العودة مرة أخرى لنظق الثِثِل الثاني بإجراءات مثل الأولى. ويوضح الأمر ثان، فيقول: " ولا شكك أن فناء صوت في آخر، تلك الظاهرة التي نسميها بالإدغام يترتب عليه دائما اقتصاد في الجها العضلي، والوصول بالنطق إلى مرماه من أقصر الطرق. فإدغام الثاء في التاء في مثل " لبثتّ"، يوفر علينا انتقال اللسـان من مخرج الثاء إلى مخرج التاء، كما يوفر علينا الجمع بين عمليتين متناقضتين، ففي الأولى منهما: نسمع صفير الثاء التي هي من الأصوات الرخوة، وفي الثانية: نسمع صوتا انفجاريا للتاء. ووضع اللسان باللنسبة للحنك الأعلى والثغايا مختلف في كلتا العمليتين، إذ في الأولى يترك فراغا يتسرب منه (لههواء، وفي الثانية يلثقي بالحنك اللققاء محكما ينحبس معه الهواء. ولكنا في حالة الإدغام نحتاج إلى وضع واحد للسان، وإلى عملية واحدة، وفي هذا |قتصاد محسوس في الجهر العضلي"(1) .

 حيث يوضـح د. شاهين كيفية إخراج الدال المشددة في نحو ( قـدّمْ)، مقارنة بالـــدال المخفةة في نحو ( قَكِمَ)، والإجراءات النطقية اللازمة لكل منهما.

ويقول ثالث: " فعندما ينطق الإنسان أصوات اللثة يميل إلى أن يحصل على الحد الأقصى من التأثير بالحد الأدنى من الجهل، وهذا هو السبب في أننا نحرص - ونحن نجمع الأصوات - على الاقتصاد بقدر الإمكان في الحركات المخرجية، التي ليست ضرورية للتأثير الصوتي المطلوب. فإذا كان لازما - مثّلا- أن ننطق بصوتي تاء (T) متو اليين، في مثال: Get table متبوع بانفجار؛ لأن هذا سيكون عملا زائدا، بأن تفتح أولا مجرى الهوّاء لتتظلةه مرة أخرى من أجل التاء الثانية، التي تتماثل مع سابقتها من حيث المخرج، وكيفية النطق، بل إنتا نتماسك بالاتصال الأول، ونكتفي بإغلاق طويل ( تظهر في وسطه حدود مقطعية)"(') . وهذا يعني أننا نوفر خظوتين، هما: ا- فتح التاء الأولى. ومن هذه الحقائق والآراء المبينة أعلاه، يمكنتا أن نقول: " إن تحقيق ظاهرة الإدغام في المستوى الصوتي ذو غرض قصدي، مسلره التخفيف والتيسير في عملية الإجراء النطقي. فاللسان يعلوه الثقل وهو يرتفع ويعود في اللحظة ذاتها؛ ليرتفع مرة ثانية، بغية تحققي إنتاجية (الصوتين"(٪).




محمد مكي نصر وميلاد نظرية:
إن تعليل الثثيخ - رحمه الله- للإدغام بتخفيف اللفظ كما ذكرنا في
النص السابق؛ تعبير مصيب ومعبر، استبق به نظريات علم الصوت الحديث، وبهذا يكون محمد مكي نصر قد سبق عالم الأصوات الأمريكي Principle الأي صاغ قانون الجهر الأقّل أو الاقتصاد في الجهر Ziph of least Effort "or" Economy of Effort إلى تحقيق حد أعلى من الأثر بحد أدنى من (الجهر والطاقة(1) . وبهذا يكون محمد مكي نصر قد سبق - أيضا- عالم الأصوات Ease الألم صاغ ما عرف بقانون السهولة واليسر Whitney of articulation إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير المجهود الذي يبذل في النطق"(٪) " وأكدَّ ذلك بول كبراسكي Paul Kiparsky: " إنها لحقيقة مهمة، ولا يمكن إنكارها: أن التغيرات الصوتية تحدث غالبا في اتجاه تسهيل أعظم للنطق"().

ويقرر دراسو الأصوات المحدثون أن نظرية اللسهولة هي من أكبر العو امل التي تؤدي إلى تطور اللغات، " وليس معنى هذا: أن هذه اللظرية تنطبق على كل الحالات، وإنما يمكن تطبيقها على كثير من التطورات الصوتية في اللغة ... هذا ويجب أن ينظر إلى هذه النظرية، لا على أنها

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أثنر القو انين الصوتية في بناء الكلمة ص (Y) }
\end{aligned}
$$

العامل الوحيد في تطور الأصوات، بل على أنها قـ تكون أحد العوامل ذات الأثر البين في التطور الصوتي، فقد سبق أن أشرنا إلى أن التطور الصوتي - بصفة عامة- ليس إلا نتيجة عدة عوامل مجتمعة"(1) . وبذلك يكون الثيخ - على حق- حين فسَّ ظاهرة الإدغام بميل اللافظ إلى الأسهل، والأخف في النطق؛ لأن هذه الظاهرة - في الو اقع - ضرب من
ضروب التطور الصوتي.
تعقيب:

نخلص من هذا العرض إلى:
1- إن تصور الثثيخ - رحمه الله- لحقيقة الإدغام ومسبباته، وطبيعة (العملية فسيولوجيا تتسق- بل تكاد تتطابق- مع وجهة نظر (المحدثين؛ مع الفارق الكبير في الوسائل والأدوات، فما كان للرجل من وسيلة يدرس بها أصوات القرآن إلا الذائقة (الفطرية و الملاحظة الذاتية. r - إن رؤيته في تطليل أو تفسير حدوث ظاهرة الإدغام رؤية مؤيدة من الاراسات الصوتية الحديثة، ولست مبالغا إن قلت: إنها كانت سابقة لها، بل كانت بمثابة إرهاص لكبرى النظريات والقوانين الصوتية التي تحكم مسيرة التطور الّصوتي حتّى عصرنا الراهن.

 الصرف الصوتي ص؟ \& (.

مجلةكلية اللفة المرييةبالقاهرة العكىالثامن والثالثون
r- إن عنايته ببيان العلة، والإجابة الثشافية عن سؤال لماذا؟ يدل دلالة واضحة على دقته المنهجية؛ لأن بيان العلة أمر مهم في إثبات الأحكام .

ثالثا: ميكانيكية الإدغام ورؤية الثيخ و آلياتها: لم يفت الثشيخ - رحمه الله- في ثنايا حديثه عن الإدغام أن يوقف القار ئ على ميكانيكية عملية الإدغام، وآليات تنفيذها في الو اقع النطقي، وقا أصاب المحز حين اتسمت نظرته بالثشمول، ولم تقف نظرته عند حد الإجراءات الصوتية والنطقية لعملية الإدغام، بل تناولت خطوات العملية من البداية حتى النهاية؛؛ على النحو التالي:

أولا: الأسبباب الموجبة للإدغام، وأنها تنحصر في أمور ثلاثة لا رابع لها: " أحدها: التماثل: وهو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة، كالباعين والميمين ... وثانيها: التجانس: وهو أن يتفقا مخرجا ويختلفا صفة؛ كالتاء مع الطّاء، والثال مـع التاء ... وثثالثها: الثقارب: وهو ان يتفقا مخرجا أو صفة، كالدال واللبين المهملة، فإنهما متقاربان مخرجا ... وكالتاء والثاء، فإنهما متقاربتان صفة ... وكاللام والراء، فإنهما متقاربان فيهما ( أي: مخرجا وصفة)"(1) . ويفهم من هنا اللص: أن هناكّ عنصرين جوهريين يحكمان عملية الإدغام، هما: 1- مخارج الأصوات. r- 1 - صفات الأصوات. وهنا يعني أن العلاقة بين صوتي الإدغام تدور حول المخرج والصفة، بالثشكل الذي يساعد على تحقيق الانسجام بينهما، وذلك عن طريق الإدغام.
( () نهاية القول المفيد ص• \& !.

ثَانيا: شروط الإدغام، وأنها شرطان لا ثالث لها: " شرط للمُدْغْمْ: وهو

المدغم فيه: وهو كونـه أكثر من حرف إن

كان من كلمة ..."(1) .
ولم يشترط (لاكتور عبد الصبور شـاهين التقاء المدغمين خطًا، قال: " وإن كنا نرفض فكرة الالتقاء الخطِّي في هذا المقام؛ لأن الالتقاء الصوني هو الأساس، وظاهر أن (الفاصل الصوتي بين الهائين عارض، في نحو:
 . $\left.{ }^{(Y) " ~(ا ل ع ن ك ب و ت: ~}\right)$

ويرى البحث: أن فكرة الالتقاء الخطي جوهرية في تلك العملية؛ إذ إن وجود الفاصل الخطِّي يحول دون الثقاء المدغمين مباشرة، ومــن ثــــ؛ ارتفاع اللسان بهما مرة واحدة. ويمكن توضيح ذلك من خــلال الكتابـــة
 فالراء و النون لا يفصــل بينهــــا فاصل خطي - كما يظهر في الكتابة (الصوتية- لذلك أدغمتا. ومثال التقاء الصوتين خطا لا لفظا: إنه هو innah huwa إذ التقت هاء إن مـع هاء هو خطا، فلا يظهر فاصل خطِّي بينهما، لذلك جاز الإدغام، بالرغم مــن وجود الفاصل اللفظي. التقاء الصوتين لفظا لاخطــا، نـــو أنــا نـــنير

> ( ( ) نهاية القول المفبد ص • ع ( .
(Y) د. عبد الصبور شاهين: أثز القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن


مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المكالالثامن والثلآثون
ananadir الألف، لذلك (متتع الإدغام"(1) .

ثالثا: وإذا توفرت الثروط، وتحققت الأسباب، فلا بد أن ترتفع المو انع، وقد قسَّمها إلى قسمين: " متفق عليه، ومختلف: فالمتّفق عليه ثلاثة: وهي كون الأول من المثلين أو المتقاربين منونا أو مشددا أو تاء ضمير ... والمختلف فيه من المو انع: الجزم ..."(r) .

وقد أشثار الثثاطبي - رحمه الله- إلى تثلك الموانع بقوله:
إذا لم يكُن تا مخبرٍ أو مخاطَـبِ أو المكتَبِي تنوينَه أو مُثقَّلّا عليمٌ وأيضـــا تمَّ ميقـــاتُ مُثِّلا كــكنتُ تر اباً أنتْ تكره واسعٌ وعندَهُم الوجهانِ في كلِّ موضعٍ كيبتـــِّ مجزومـــاً وإن يكُ كاذباً ويخلُ لكم عن عالمٍ طيبِ الخَلا(٪) وتقوم فلسفة هذه الموانع على مراعاة خصائص العربية وسماتها في تثكيل أبنيها وصيغها، من نحو: امتناع التقاء اللساكنين، وخشية الإجحاف بالبنية، والالتباس وعدم الوضوح، أو (الفصل بين المدغمين كما
( () الإدغام في ضوء علم اللغة الحديث صّ^ه، رسالة دكتور اه، إعداد: وجدان عبــ اللطيف موسى الشمايلة، إشنراف: د. عبد القادر مرعي الخليل، قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة، الأردن با . .

() القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الثشاطبي: متن الثشاطبية المسمى حرز الأكــــني



في التنوين باعتباره حاجزا حصينا يجري مجرى الأصول، وقد ألمح الثيخ - رحمه الله، باختصار واقتّار - إلى كل ذلك(1) .

وبعبارة أخرى أقول: إن امتتاع الإدغام في الحالات المذكورة؛ قائم على مراعاة الغاية المرجوة من الإدغام- تلك التي ارتضاها واصطلح عليها العلماء قديما وحديثا- وهي: الاقتصاد في الجهُ العضلي، الأي يؤدي - بدوره- إلى اللسهولة واليسر في النطق؛ وذلك لأن الإدغام في مثل هذه المو اضع ينتج مزيدا من الثقل في الكلام. ويكفي أن ندلِّل على ذلك: بأنه لو تمَّ الإدغام و المدغم فيه حرف واحد، وهو ضمير المخاطب المفرد ( الكاف) في نحو: خلقك؛ لأدَّى إلى التباس صيغة بأخرى أو أنتج مزيدا من الثقل واللبس، إذ إنتا إذا أدغمنا فإنتا سوف نلفظها خلكّ. وذلك بخلاف نحو: خلقكم، فقد أدغمت القاف في الكاف، أي: في ضمير جمع المخاطبين؛ لأن صوت الكاف المدغم فيه

يتبعه صوت الميم، فالمدغم فيه (لكاف في " كم" أكثر من حرف.
رابعا: الإجراءات الصوتية:
وإذا وجد الثرط واللسبب، وارتفع المانع، لزمت بعض الإجراءات الصوتية التي أجملها بقوله: " ثم اعلم أن الحرفين إن تماثلا - والأول ساكن- ففيه عمل واحد، وهو الإدغام، أو الأول متحرك، ففيه عملان: إسكان، وإدغام. وإن لم يتماثلا بأن تقاربا أو تجانسا - والأول ساكن-
( ( ) نهاية القول المفيد ص ؟ § .

فعملان: قّب، وإدغام. أو متحرك، فثّلاثةّة أعمـال: إسكان، وقلب، وإدغام. فَالسـاكن أقل عَمَلا من المتحركّ ..."(1).

ونستخلص من هذا النص المذكور: أن الأصوات اللغويةة تتأثنز بعضها بالبعض الآخر في أنثاء (التأليف (لفونولوجي، تأثزا يؤدي إلى إلغاء (التخافر بينها - ومـا الإدغام إلا وسيلة من وسائل إلغاء هذا الثتافر - و هذا يستلزم تنوع العمليات الصوتية (التي تسبقة، والتي تتم من أجله، بـاعتباره أكثر الظواهر الفونولوجية شبيوعا في كلام العرب بعامة، وفي كتاب الله بخاصة، و هاكّ البيان:

1 - العملية الأولى: تسكين الحرف الأول ( حذف الحركة)؛ لأن اتصال (الصوتين شرط في الإدغام، والحركة حاجز قوي بين الصوتين، فإذا مـا أردنا الإدغام وجب حذف الحركة، وذلك إذا مـا كان الصوتين متماثلين، أو متقاربين، أو متجانسين، والحرف الأول متحركا. Y - العملية الثانية: القلب والتحويل، وذلك إذا كان الصوتان متقاربين أو متجانسين؛ لأن الإدغام لا يكون إلا بين المتماثلين:
"... " فلو أخذت في إدغام المقارب في مقاربه من غير قلب استحال؛ لأن الإدغام أن تجعل الحرفين كحرف واحد ترفع اللسان بهمـا رفعة واحدة، وذلك لا يتأتى مع اختلاف الحرفين؛ لأن الحرفين وإن تقارب مخرجاهما فهما مختلفان في الحقيقة، فيستحيل أن يقع

عليهمـا رفعة واحدة؛ فلألك وجب قلبه إلى لفظ الثاني"(؟) .
( ( ) نهاية القول المفيد ص 1 ٪ . .
 ==
r- العملية الثالثة: الإدغام مباشرة دون عمليات صوتية سابقة، وذلك إذا كان الصوتّان مثلين بالأصل أو بالصيرورة ( بأن كان متقاربين أو متجانسين في أصلهما)، والأول منهما ساكنا، والآخر متحركا. فإذا تحقق هذا الثرطان تصبح (لبيئة الصوتية مهيأة للإدغام مباشرة.

ونظرا لقلة الإجراءات الصوتية في هذا الضرب، لم يعده بعض المحدثين من الإدغام: " فأما مـا قيل: إنه إدغام المثلين، فهو ليس - في رأينا- إدغامـا- ولكنه تضعيف محض، مثل: قـْ دَخل - فالدال الأولى لقيت دالا مثلها، ونطق الصوتان صوتا واحدا مشددا دون أدنى تغيير"(1) . خامسا: التحركات التقطيعية ( (الفسيولوجية) لآلة النطق: وقد أوجزها في قوله: " فيصيران ( الثدغم والمدغم فيه) حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة"(٪) . وقد أوضح ذلك بعض المحدثين في قوله: " مـا يحدث عند إدغام حرفين مثلين، هو: أن ثانية مراحل إخراج الحرف الأول، وهي الإطلاق، وأولى مراحل الحرف الثاني وهي إمساكه لا تتحققان، فيققى من عملية

بعد مر اجعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعــة المنيرية، القاهرة، بد. ت. وقد أكد ابن يعيش على ضرورة هذا الإجراء الصــوتي وفلسفته اللغوية حال إدغام غير المتماثلين في مو اضع أخريات من كتابه، وقد أحلنا عليه خشية الإطالة. ينظر صبזّا، من الجزء ذاته.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صه؟ ا. }
\end{aligned}
$$

مجلةكلية اللغة|العرييةبالقاهرة المكدالثامن والثلالثون
إخراج الحرفين مرحلة إمساكّ الأول منهما ومرحة إطلاق الثاني، فتكون النتيجة تركيبا صوتيا متصلا من حرفين، لهما مرحلة إمساك واحدة، ومرحة إطلاق واحدة، فيبدوان كأنهما حرف واحد طويل فيه شدة في

النطق؛ لذا سموه مشدد|"(1)

## تعقيب:

بعد عرضنا لرؤية الثيخ - رحمه الله- الثمولية عن طبيعة ميكانيكية الإدغام - والتي تؤكد أن عملية الإدغام عملية معقدة، تتضافر مجموعة من العمليات والإجراءات؛ لإخراجها على النحو الذي يحقق الالسجام المنشود والخفة المرجوة"- يثور في الذهن سؤال، مؤداه: أي الحرفين يؤثر في الآخر؟

وقد أجاب الثيخ - رحمه الله- عن هذا التساؤل في النهاية؛ وعبَّر عن تفاصيله بدقة، واستتشهل له، فقال: " وكيفية الإدغام: أن تجعل الحرف الأي يراد إدغامه مثل المدغم فيه، فتّجعل اللام في نحو: "

 واوا، فإذا حصل المثلان، وجب إدغام الأول في الثاني حكما إجماعيا"(٪) . ومعنى ذلك: أن الحرف الأول من المتجاورين هو الاي يكون عرضةً للتغير في صفاته، بأن يأخذ من صفات الحرف التالي له في الكلام

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () شرح صوتيات سييويه - دراسة حديثة في النظام الصوتي للعربيــة مــن خــلال } \\
& \text {. | VA نصوص كتاب سيبويه صـ }
\end{aligned}
$$

المتصل، فيكون مثيلا له أو شبيها له في بضض الصفات، وأن الآخر ييقى على حاله دون تغير. وهذا وصف لما يجري عندما يلتقي حرفان غير مثلين على شروط الإدغام، فيتماثلان فيدغمان، ويخرجان بالتثنديا. " إن هنا الآجاه في الإدغام هو اللسائد في الكلام، والأكثر حدوثا كعلية صوتية بين الحروف، وتتفق في ذلك نتائج الاراسات الحديثة حيث لوحظ كثيرا في اللغفات الطبيعة"(1) .

وهذا ما تطلق عليه الاراسات الصوتية الحديثة مصطلح " التأثر

 وهو ما يسمى بـ " التأثر المقبل" أو " المماثلة التققمية، ولم يولئله الثثيخ - رحمه الله- اهتماما، حيث انصب حديثه عن الإدغام القر آني(؟).

 العربي صVr ז.
(Y) أثمار د. أنّس إلى أن النوع الأول كثير الثيوع في اللغة الفرنسبة والعربية أيضا،






 $=$

وقـ فسَّ بعض المحدثين كثرة حدوث المماثلة المدبرة مقارنةً مع المماثلة المقبلة بأنها تخضع لقو انين طبيمية تتُلق بطبيعة عمل كل من الجهاز العصبي والجاهز العضلي للإنسان؛ حيث تتم عطلية إخراج الكلام بأن يقوم الاماغ بالإيعاز لكل عضو من أعضاء النطق بأداء دوره ضمن الثشكل المخطط للفظة. ونظرا السرعة تنفيذ الخطة الكلامية فمن المتوقع أن يحدث استباق للحدث الكلامي قبل وقتّه، فيحدث تداخل بين حثين كلامين.

فإذا أَنَت عملية النطق واستباق إخراج الحروف إلى أن ينقلب الحرف الأول مثيلا للثاني، تحققت المضارعة التامة - وهي أبرز أنواع الإلداغ الْامـي أما إذا أَدَت إلى أن يكتّب الحرف الأول بعضا منا من صفات الحرف التالـي فستكون العملية مضارعة جزئية، لا يتم فيها انقلاب حرف إلى حرف آخر مختلف عنه.

أما المضارعة المقبلة فهي عمل يعاكس طبيعة الأمور المتوقعة، فيميل الحرف اللاحق لأن يصير شبيها أو مثيلا للحرف الذي سبقا الكلام. ويخضع ذلك لعو امل تغير اتجاه الإدغام، من ذلك: أن تتظلب صفة صوتية لحرف معين على القاعدة العامة في الإدغام، فيكون الآخر هو التابع للأول من الحرفين (1) .

وقا أكَّ تلك الحقيقة المستشرقون: " و الصوت المشت الحبه يسبق - في أغلب الأحيان- الصوت المشبه به، أي أن هناك في الواقع حالة تعجل،

$$
\begin{aligned}
& \text { الأصوات اللغوية ص1AV. }
\end{aligned}
$$

فالعقل باشتغاله بنطق صوت ما في في داخل مجموعة صوتية يجعله يصدره قبل أوانه، وينتج مرتين متتّابعتين (الحركات الصوتية التي

يقتضيها هذا الصوت"(1) .
والواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تكثف لنا - من وجه آخر طبيعة (لعلاقة بين الإدغام والمماثثة(٪)

يقول بعض (المحدثين: " والإدغام عند رواد المدرسة اللغوية الحديثة هو التماثل Similarity أو درجة منه، وفي تحقيقه يتحول الحرفان المتجانسان إلى حرفين يمتلكان صفة التماثل، والإدغام صنف من صنوف Regressive ( التماثل الصوتي Assimilation في مساقها الرجعي ()"Anticipatory) . ويقول آخر: " ولما كان الإدغام إدخالا للصوت

() تعددت تعاريف الممانلة وتتوعت بتتو ع المدارس اللغويــة، والمــذاهب النقديــة

الر اهنة، ولكننا نقدم -بين يدي القارئ- بعضـا من أبرز وأهم تلك التعاريف التــي حدَّدها كبار اللغويين، فقد عرَّفها بعضهم بأنها: " التعديلات النكيفية للصوت بسبب مجاورته - ولا نقول ملاصقته- لأصوات أخرى". كما عرَّفها بعض آخر : " تحول الفونيمات المتخالفة إلى متمانلة، إما تماثلا جزئيا أو كليا". نقلا عن د. أحمد مختار :


بمختلف الاعتبارات. وقارن بــ أثز القو انين الصوتية في بناء الكلمة ص. 19.


 الكلمة ص 191.

الأول في (الصوت الثاني عد من النتأثر الرجعي"(') . ويقول آخر: " والتأثير الرجعي من أكثر ظواهر التأثيرات بين الأصوات شيوعا في العربية، وهو أوضح مـا يكون في الإدغام الأكبر"(ك) .

ولم تغب تلك الحقيقة عن أذهان المستثرقين، يقول مـــالمبرج: " ولا

 التي يتم فيها فناء أحد (الصوتين في الآخر، بحيث يؤلفان صوتا واحــال، وســمى هـــا النــوع Coalescent Assimilation الـــي يقابــلـ
 الإدغام تماما، فقال: " إنها تماثل صوت مع صوت آخر ، فِيصبح صــوتا مضاعفا"(0)

وقد أطلق د. أحمد مختار على الإدغام مصــطلح المماثــــة الكاملــة Complete Assimilation

 (Y) المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص٪ ٪٪.

 منشورات دار الجاحظ، بغدادسه9 ام.
E. H. Palmer, Grammar of the Arabic Language, London1874. (o)

$$
\text { P. } 23
$$



الكلية(1) . وهو ما عبَّر عنه د. شاهين بقوله: " إن الإدغام هو أحد أشكال
 غيره بقوله: " والإدغام أعلى صور الممـاثلة بين الأصوات، فــإذا كانـــت المضار عة تؤد إلى تقريب صوت من صوت، فإن الإدغام يـــؤدي إلـــى قّب الصوت إلى مثل نظيره، ونطقهمـا نطقا واحد|"(؟) . ويفهم من هذه النصوص ومن أخريات غيرها في كتابات المعاصرين في اللسانيات الحديثة أن الإدغام الاصطلاحي الذي انتخب الثيخ - رحمه الله- مادته من القرآن الكريم، صنف من صنوف التماثل - بمفهومه الواسع عند المحدثين- الأي يغني كل تغيير يحدث بين صوتين متجاورين فيقارب بينهما مهما كان مبلغه. ولعل هذه الفكرة هي التي عبَّر عنها سيبويه - في غير موضع من كتابه- بفكرة المضارعة أو التقريب(4) .

وكان بعض المحدثين أوضح في التعبير على أن الممـثلة مفهوم عام للتقريب؛ تثمل مجموعة من العمليات (الصوتية التركيبية المشروطة والمقصودة، من بينها الإدغام، قال: " ويدخل في مفهوم المماثلة موضوعات الإدغام والإعلال والإبدال والإمالة و الإتباع وغير ها مما يدخل

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المدخل إلى علم الأصوات العربية صّبا وب. }
\end{aligned}
$$

في مفهوم ( تقريب الصوت من الصوت)، أو مـا سمَّاه ابن جني ( الإدغام
. الأصغز)"(1)
وقد قَّم بعض المحدثين تصورا جادا وموفقا عن طبيعة العلاقةّ بين
(المماثثة والإدغام، وأثبت أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا؛ فهما يجتمعان في حالة التفاعل الصوتي الكامل، بينما ينفرد الإدغام بحالة التضعيف الناشئ عن التقاء المثلين ( حالة الاندماج الصوتي الكامل) في حين أن المماثثة لا علاقةة لها بهذه الظاهرة، وعلى هذا الأساس يكون الإدغام أعم من المماثثة. بينما تنفرد الممـثثة بشمولها لكل حالات التأثر ( سواء أكان كاملا كما في الإدغام أم جزئيا كمـا في غيره، وسواء أكان مقبلا أم مدبرا، وسواء أكان متصلا أم منفصلا، وسواء أكان المتمـاثلين صامتين أم صائتين أم مختلفين)، ومن ثم تكون المماثثة أعم من الإدغام

من هذا الوجه(٪) .
ثم يختتم حديثه عن طبيعة تلك العلاقةة بقوله: " على أن الإدغام الاصطلاحي يحدث أحيانا مع بقاء أثر للصوت المدغم، كما في إدغام المتجانسين، وكما هي الحال في الإدغام بغنة، ومـع هذا تظل العلاقةّ بين الاصطلاحين ( الإدغام والممـثثة) - كما حددنـاها- عموما وخصوصا

وجهيا"(؟) و الا




وأقول: إنها محاولة رائدة ومشكور ة؛؛ تفض كثيرا من الإشكالات التي
قد تحوم في أذهان الباحثين، حول طبيعة العلاقة بين الإدغام والتماثل.
ولم يكن الاستثشراق بمنأى عن تلك الحقيقة، وتوصيف العلاقة بين الطرفين على نحو سليم وصحيح، حيث قال في صدد حديثه عن التماثل: " وهذا التثشابـه نظير لمـا سمـاه قدماء العرب إدغامـا، غير أن النشابـه والإدغام، وإن اششتركا في بعض المعاني، اختلفا في بعضها؛ وذلك أن معنى الإدغام: اتحاد الحرفين في حرف واحد مشدد، تماثڤلا أو اختلفا،
 أولاهما: لام الفعل، والثثانية: الضمير، فاتحادهما إدغام وليس بتثشابه. وأما " ادّعى" فأصل الدال المشددة: دال وتاء، الدال فاء (الفعل، والتاء تاء

الافتعال، قلبت دالا، فهزا إدغام وهو تشابـه أيضا"(') .
ولا يقف الأمر عند هذا (الحد، فقد ذكر الثيخ - رحمه الله - لونا آخر من الإدغام سمـاه بالإدغام الناقص(؟) - وسوف نبسط القول فيها عند حديثنا عن أقسام الإدغام- يمثل لونا آخر من الممـاثلة، سمـاها الارس الصوني الحديث بالتثشابه الجزئي أو الممـثثة الجزئية، ليشمل الإدغام القر آني بقَسيميَه درجات التأثنر المتمثل في الممـثلثة بنوعيها. ومن تتمـة القول: أن ننبه أن الأدغام الذي اصطلح الثـــيخ - رحمـــهـ الله- على معالجتّه، وانتخب مـادته من القرآن الكــريم؛ خدمـــة لـــلأداء ومراعاة لحقوق التلاوة، يندرج بقسميه - سواء أكان ممـاثــــة كليــة أم
(1) التطور النحوي للغة العربية ص9؟ (Y) نهاية القول المفيد ص109.

جزئية، أو بعبارة القر اء: كاملا أم نـاقصا- تحت مـا سمـاه الارس الصوتي (الحديث بـالممـاثلةّ التجاوريـــة أو المتصـــلة Contact Assimilation أو Contiguous حيث تقع بين أصـــوات متاخمـــة Immediate المباشرة sounds وذلك في مقابل مـا اصطلح على تسميته بـالممـاثلة الثباعدية أو (المنفصلة Distant Assimilation أو غير المباشرة Nonimmediate Noncontiguous تلك التي يقع فيها التأتر بين أصوات غير متاخمة
${ }^{(1)}$ sounds
بقي أن أقول: إن مفهوم الثماثل الأي يـني الإدغام - في بعض أحو الله- لم يكن غائبا عن ذهن الثيخ - رحمه الله- و هو يعالج مسائل الإدغام وقضاياه، فقد ورد هذا الاصطلاح في النهاية مرادفا لمفهوم الإدغام، وذلك حين ذكر أن من الحروف ما لا يدغم في شيء، وهو سبعة أحرف: الهمزة، والألف، والخاء، والطاء، والظاء، والصاد، والزاي، فالسبعة بمعزل عن التماثل_إلا الأربعة الأخيرة باعتبار الإدغام فيها (Y)

وأود في هذا السياق - قبل الاتتقال إلى فكرة أخرى من قضايا الإدغام التي تناولها الثثيخ- أن أنبه إلى أن مـا ذكره بعض الباحثين() من عدم وجود علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للإدغام، وأن نظرة القدماء


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نهاية القول المفبد ص }
\end{aligned}
$$

( ${ }^{(1)}$ د. جز اء محمد المصاورة في بحثه الموسوم بــ " الإدغام بين الاصطلِح و الو اقع


للإدغام لم يكن فيها دقةّ، وأنه كان من الممكن معالجة ظاهرة الإدغام تحت مسمى آخر أو ظاهرة أخرى ( وهي الإبدال)، وأن الارس اللغوي الحديث لم يكن على صواب عندما جعل الإدغام نوعا من المماثلة الصوتية، وأن هناك تداخلا بين مصطلح الإدغام ومصطلحات لغوية أخرى - كل هذه الاعاوى لا تقوم على دليل أو برهان من عقل أو نقل، وإنما تخالف الو اقع اللغوي لهذه الظاهرة، وقد أطلنا الوقوف في كل جزئية من تلك الجزئيات، وأوضحنا وجه الصواب فيها. ولذا فإن تلك الادعاءات تحتاج من صاحبها إلى إعادة نظر واستبيان، للاهتّاء إلى وجه الصواب، فالحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها، فهو أولى الناس بها. ويطيب في هذا المقام أن نقتطف بعضا مما قال، ليتبين القارئ رؤيته وتصوره حول هذه الظاهرة، حيث يقول في تحرير المصطلح: " ولْعل المتلبر هذه الظاهرة، المستقرئ لبحوثها، الناظر في أمثلتها، يجد أن هناك خلا في إطلاق مصطلح ( الإدغام) على هذه الظاهرة، إذ لا تناسب مطلقا بين هذا المصطلح ومـا يعنيه، ولا يجاب عن ذللك بما شاع من القول: ( لا مشاحة في الاصطلاح)، وأن المصطلح ليس بالضرورة أن يحمل الدلالة اللغوية للفظه، أقول: هذا لا ينطبق على الإدغام؛ لأن القدماء نصوا صراحة على أن مصطلح الإدغام مأخوذ من المحنى

اللغوي، بل انطلقوا في تفسير هم لهذه الظاهرة من هذا المعنى"(') ويقول في موضع آخر عن المصطلح؛ مستنكرا العلاقة بين المحنيين اللغوي والاصططلاحي: " بل إن اختيارهم لمصطلح الإدغام كان منبثقا عن

فكرة الإدخال؛ لأن الإدغام في اللغة يعني الإدخال، وهو مأخوذ من إدغام اللجام في فم الفرس، ولو كان الإدغام لا يعني عندهم إلخال الحرف في الحرف لما اختير هذا المصطلح عَلَمًا على هذه الظاهرة اللغويـة، إذ غالبا ما تكون الوشائج بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي قوية ظاهرة"(1)

ويقول نافيا علاقة الإدغام بالمماثلة: " الحقيقة أن (المحدثين عندما قالوا إن الإغام نوع من المماثثة لم يكونوا دقيقين في ذلك، وكانوا يعنون الإبدال لا الإدغام، أو قل إدغام المتقاربين لا المثلين"(٪)

ولا خلاف في أن المتقاربين والمتجانسين ميدان خصب للتماثل والانسجام، أما إدغام المثلين: " فإن الإنسان ينسلق إليه انسياقا لا خيار له فيه، فهو آلية نطقية حتمية"(؟) أو بعبارة أخرى: هو عملية تلقائية، وليست مفتعلة، ولكن ذلك لا ينفي - على أية حال - العلاقة الوثقى بين الإدغام و المماثلة، وقد فصلنا القول في تلك المسألة من قبل. ويوضح في موضع آخر تداخل العلاقة بين الإغام وغيره من المصطلحات: " نجد في الارس اللغوي القديم تداخلا بينا في المصطلحات الائرة في مدار الإدغام، هذا التداخل ينبئ عن تخليط في فهم حقيقة الإدغام واضطراب في تحديا مفهومه. ومن هذا المصطلحات: التخفيف

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الإدغام بين الاصطلِح و الو اقع اللغوي صو ا٪ }
\end{aligned}
$$

... ومن هذه المصطثحات أيضا: الثشديا ... ومن تثل المصطلحات: (التثقيل ... وأمـا (المصطّح الثثالث: فهو الثضعيف"(1) .

وأقول: إن إظلاق تلك التسميـات على حقيقة واحدة هو من باب اللتوسع أو التجوز في العبارة(ץ)؛ حيث نظر كل منها إلى حقيقة تلك (لظاهرة من زاويـة فسمـاها بـاسمـها، فالذي سَمَّوْه بـالتخفِيف، نظروا إلى الخايةة الكبرى أو القيمة الصوتية من تلك العملية، وهي التماس الخفةة أو تيسير النظق. والأين وسَمَوُوه بـالْتثديد، راعوا مظهر الإلدغام وصورتـه النطقية، وقد صرح الخليل بأن الإدغام علامتّه النشثديد، وكذلك اللغويون (المحدثون() ) و الأين نعتوه بـالتثقيل أو التضعيف - وهما متر ادفان - قد نظروا إلى حقيقة أو مـاهية مـا يئول إليه الصوت المدغم بعد الإدغام(؛)، وليس في ذلك مـا يلل - البتة- على تخليط في فهم حقيقة الإلدغام واضطراب في تحديد مفهومه - كمـا ذكر الباحث.
( ( ) الإدغام بين الاصطلِح و الو اقع اللغوي ص صץrـ-0 بr.
(Y) وإن كان الأولى عندي توحيد المصطلح وتحريره، حتى لا تضيع الحــدود بـــين المصطلحات، أو تتماهي الفوارق بين المفاهيم، حفاظا على الحقائق العلميــة مــن
 تتلخص - في نظري- في ركيزنين: تحرير المصطلح، وتحقيـق المــنهج. أمــا التحشية العلمية وما تتطلبه، فالأمر فيهها سهل، وإن كان مُهِمًّا. Palmer, Grammar of the Arabic Language, P. 11 ( ${ }^{( }$)
( ₹ ) و الحقائق الصونية تنقر أن السو اكن المضعفة ليست إلا سو اكن طويلة، كما أنهــا تتطق بقوة أثند مما عليه في حالة القصر ( الإفراد). أو بعبارة أخرى: فإن درجـــة توتر أعضاء النطق في الحرف المشدد هي أعلى منها في الحرف البسيط. اللغـــة ص9ء، المحبط في أصوات العربية صبץ ا.

خامسا: مراتب التثنديد:
إن حديثنا عن الحرف المشدد وطبيعته وطوله تقودنا - في الحقيقة إلى تساؤلين آخرين: الأول: هل تحتّاج بعض المشددات إلى جهر عضلي زائد عن البعض الآخر؟ والسؤال بعبارة أخرى: هل تتفاوت درجة توتر أعضاء النطق وقوتها (الفسيولوجية طبقا لحقيقة الصوت (المضعف، أم أن الأمر سواء؟

الثاني: هل يختلف الصوت المشدد في مقدار التلبث في نطقه (الطول(الكم) تبعا لطبيعة الصوت المشثد، أم أن الأمر سواء؟

وأقول: إن من إشر اقات الثيخ - رحمه الله- الرائعة إجابته الثافية على هذين التساؤلين؛ حيث التفت إلى أن المشدد ليس على درجة واحدة فسيولوجيا، وإنما يختلف تبعا لطبيعة نطق هذا الصوت (المشدد، وقد أسس سُّلَّمًا لارجات المشثدد - من حيث الحركات اللقطيعية والجهـ الفسيولوجي اللازم لإتتاجها- حين قسم المشددات - على هذا الأساسإلى ثلاثة أنواع:

ا- ضرب فيه ما يزيد تشديده: وهو الراء المشددة؛ لأن إخفاء تكريرها يزيد في تثنديدها فوق تثنديد سائر الحروفـ... وينبغي أن يزاد في هذا الضرب اللام المفخمة في اسم الله عز وجل ...
r - وضرب ليس فيه مـا يزيد تثـديده ولا مـا ينقصه: وهو كل مـا أدغم ليس فيه تكرير ولا إظهار غنة الحرف الأول ولا إطباقه ولا استعلاؤه،
 النور : • \&)، وهذا (الضرب تشثديده دون تثثديد الراء المشددة قليلا ...
r- وضرب فيه ما يُنقص تثـديده: وهو كل مـا أدغم مع بقاء الغخنة (و


 مشثدات مرتبة، فتشديد الراء أمكن قليلا من تثشديد الياء الأولى، وتشديد (الياء الأولى أمكن من تشديد الياء الثاثية(1) .

وواضتح من هذا النص - على طوله- أن الراء واللام المشددتين تحتاجان جهدا عضليا زائدا عن بقية المشددات، وأن درجة توتر أعضاء النطق حال إنتاجهما تصل إلى أعلى مدى، بسبب مـا فيهما من تكرير وانحر اف؛ يتطلب جهدا فسيولوجيا كبيرا حال إفرادهما، فكيف إذا كانت مشثددتين! ولذا وجب على اللافظ التوقي عند نطقهما حتى لا يخل بالأداء. ويقل هذا المعدل تدريجيا، حتى يصل إلى مرحلة وسطى عند بقية -الأصوات المشددة النتي ليس فيها صفة قوية، مثل: الغنة- الإطباق الاستعلاء وغير ها من الصفات التي تستلزم جها من أعضاء آلة النظق. ثم يقل هذا الجهذ العضلي حتى يبلغ أدنى مستوياته حال النطق بالياء المضعفة مع الغنة وما ماثلها، حيث تلطف الغنة من درجة توتر أعضاء النطق في مرحتي الإمساك والإطلاق، فلا يحدث الإحكام القوي الأي يسبب عبئا على أعضاء النطق.

وقد أجاب الثيخ - رحمه الله- عن اللسؤال الثاني، حين قسم
المشددات - من حيث زمن أدائها- على ثلاث مراتب:

1 - مـا يشدد بسرعة، وهو مـا ليس فيه غنة.
r - مـا يشدد بتراخ، وهو ومـا فيه غنة. ثم عقب على ذلك بقوله: "
أقول وهذا صريح في أن الغنة يتوقف أداؤ ها على التراخي.
世 - مـا يشدد بتر اخي التراخي، وهو إدغام النون اللساكنة و التنوين في
الو او والياء(1)
وإذا كان هذا هو رأي الثيخ - رحمه الله- في درجات الحرف المشدد كميا، فأين يقف رأيـه بـالنسبة إلى الارس الصوتي المعاصر؟ الوا اقع أن علماء الأصوات المحدثين لم يبتعدوا كثير ا عما قاله الثيخ - رحمه اللهـ بل إنهم لم يتجاوزوه إن أردنا الاقةّ. فقد صنفوا أصوات العربية - بدعا بالأطول- على (النحو التالي: (الصوائت، ثم الأنفيات، مثل: م، ن/ ثم الجانبيات، مثل: ل/ ثم النكراريات، مثل: ر/ ثم الاحتكاكيات، مثل: س،

ز/- ثم الوقفيات، مثل: ت، ق() .
ولعلنا نـلاحظ أن هذا التصنيف يعتمد - في المقام الأول - على الزمن الأي يستنغقه الصوت في آلة النطق، وإذا غضضنا الطرف عن الصوائت - باعتبار ها أطول الحروف مخرجا؛ حيث إن مخرجها مقدر ينقطع الصوت فيها بانقطاع النفس، كما أنها تمثل صنفا من الأصوات قائما ( برأسه في مقابل الصنف الآخر- وجدنا أن الثيخ قد جعل الأنفيات الميم والنون) من أطول الحروف (الصامتة كَمَّا؛ لأن الغنة صفة لازمـة


ص^r.r.

للنون و الميم لا تنفك عنها بحال من الأحوال، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، والغنة تحتاج إلى تمهل؛ لأنها تثبه اللين الذي في صوت المد، فكيف إذا كانتا مثددتين؟ ومما يؤيد هذا الفرض؛ أن هناك بحوثا أكوستيكية وتجارب معملية تقرر: مشابهة الأنفيات للياء والو او في اللسمات (الطيفية، مثل: ظهور بعض المكونـات واختفاء (لبعض الآخر، وانخفاض التردد، وشدة (الطاقة، حيث يشترك كل من الغنة واللين Glide manner في شدة الصوت Nasal manner
.(1) Intenisty manner
كما أنه جعل إدغام النون اللساكنة والتنوين في الواو والياء يشدد بتراخي التراخي؛ وتفسير تلك المعادلة الصوتية - من وجهة نظري- أنه قد اجتمعت في تلك البيئة الصوتية طبيعة الحروف الغنّاء - التي هي من أطول الحروف كمَّا- مع طبيعة الحروف الصائتة ( اللواو والياء) - التي هي أطول الحروف على الإطلاق، فاستغرق إخراج المشدد في هذه الحالة زمنا أطول من غيره. وقد أظهرت التجارب الأكوستيكية تميزا في ملامح مكونات غنة النون المدغمة في الياء والواو، من زيادة في اتساع الحزمة التردديـة، وزيادة في شدة الغنة، فضلا عن استمرار الغنة
(1) د. محمد صـالح الضـالع: التجويد القر آني در اسة صــوتية فيزيائيــة صلاّه دار غريب، القاهرةّ . . بام. نقلا عن J.M. Pickett في كتابه: " The sounds of Speech Communication p.p.130, University Press, Baltimore1980.

مجلةكلية|اللفةالعربيةبالقاهرة المكذالثامن والثلالثون
وانتشثارها في أكثر من مقطع حسب التركيب الصوتي للكلمة بصورة أوضح من بقية حروف الإدغام(1).

وقد قدَّ بعض المحدثين(٪) تصورا لا يختلف كثيرا عما مـا ذكره الثيخ - رحمه اللهـ حين رتب المثلددات بحسب ما تحتاج إليه من الوقت في نطقها إلى ثلاث درجات: 1- مـا يشدد بسرعة، وهو الأصوات الثثديدة (الآفجارية- الوقفيات). r- ما يشدد بتراخ وتمهل، وهو الأصوات الغناء. r- ما يشدد بتوسط، وهو الأصوات الرخوة ( المتمادة(المستمرة).

ولم تقف محاولة الثيخ المشكورة عند هذا الحد، بل إنه عقد تتمة تحت عنوان " في تجويد الحرف المشدد"(٪) . قدم فيها بعض التتبيهات والتحذيرات التي يجب على القارئ أن يتبعها أو يتوقاها حتى يخرج الحرف المشدد مستوفى أدائيا عند قراعة القرآن الكريم، نجمل القول فيها على النحو التالي:

1- يجب على القارئ أن يبيِّن (لحرف المشدد حيث وقع، ويعطيه حقه؛ لأـه إن فرط في تثثديده حذف حرفا من تلاوته.
r- ب- إذا لقي الحرف المشدد حرفا يماثلثه؛ فإن (لبيان آكد؛ لزيادة الثقل باجتماع ثلاثة أمثال، فينبغي أن يخلص بياته من غير قطع الأول.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) علم التجويد - در اسة صوتية ميسرة صّ } 9 \text { ( } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

r- كلما كثرت الأمثال وتوالت، كان البيان أولى، ويجب على (القارئ أن يتحفظ في ذلك غاية التحفظ. ع - تثنديد الحرف المشدد عند الوقف عليه أبلغ من تثنديده في الوصل؛ لأن الوقف عليه فيه صعوبة على اللسان.

0- يصعب تثثديد الواو والياء في الوصل أيضا بخلاف سائر الحروف؛ وإن كان دون صعوبة الوقف، فيتاكد الاعتناء ببيان ذلك.

و هذه الملاحظة والتي تسبقها من إلماحات الثيخ القيمة؛ و التي تعكس اتجاها يتسم بعمق النظرة والدقة في أداء أصوات القرآن، كما تدل على إلمام بأنساقها المتنوعة في مختلف سياقاتها التغايرية. ولاتعدو الحقيقة إن قلنا: إن هذه التنبيهات الاقيقة قد جعلت من الثيخ - رحمه اللهـ باحثا جادا متميزا، أنار بروئية جديدة جوانب من علم التجويد القرآني، لا تتحقق القراعة المجودة إلا بمراعاة قواعدها، ويعد بحثها الاقيق إضافة علمية عربية إلى علم الأصوات العام.

سادسا: أنواع الإدغام:
قسَّم الثشيخ - رحمه الله- الإدغام إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة،
نجمل القول فيها فيما يلي:
1- باعتبار القرابة أو (لعلاقة بين الصوتين المتجاورين، وللقرابة
مستويات:
أولا: القرابة المخرجية: كما بين أصوات الفم - باعتبارها أكثر الحروف التي يقع فيها الإدغام- وهو مـا أطلق عليه الثيخ - رحمه الله- إدغام المتقاربين.

ثانيا: القر ابة الوصفية: حين يتحد الصوتان في المخرج، كما في الدال والتاء، أو الزاي واللسين، ولكنهما يختلفان بالجهر والهمس، وهو مـا أطلق عليه الثثيخ - رحمه الله - إدغام المتجانسين.

ثالثا: اجتماع القرابتين: وهو مـا أطلق عليه الثيخ - رحمه اللهـ إدغام المتماثلين، كما في التاءين و الالين ...إلخ.
" وتقسيم الإدغام على هذا النحو يستتد إلى أصل الصوتين المدغمين قبل حصول الإدغام، وليس إلى ما يؤول إليه (الصوتان عند الإدغام؛ لأن
|الصوتين المتجانسين و المتقاربين يتحولان إلى متماثلين عند الإدغام"(') . وتقسيم أصوات العربية إلى متماثلة ومتجانسة ومتقاربة، وتقسيم الإدغام على أساس ذلك أمر يدل على إدراك لخصائص الأصوات، ويكفي أن نقول: إتها قسمة حاصرة. r - باعتبار الإجراءات الصوتية:

أولا: الإدغام الصغير: وهو أن يلتقي صوتان متماثثلان ( سواء أكان بالأصل أم بالصيرورة) الأول ساكن، والثاني متحرك، سواء أكان في كلمة واحدة أم في كلمتين.

وسمي هذا الإدغام صغيرا؛ لقلة الإجراءات الصوتية فيه؛ إذ لا يسبقه حذف للحركة، أو قلب للصوت إلا إذا كان بين المتجانسين أو (لمتقاربين. ثانيا: الإدغام الكبير: وهو مـا تحرك أول حرفيه، واشتهر به من القراء أبو عمرو بن العلاء " وسمي كبيرا؛ لكثرة وقوعه، وأن الحركة
( ( ) المدخل إلى علم الأصوات العربية ص ابّب.

أكثر من السكون، وقيل: بل لكثرة عمله؛ لأنه يحتاج فيه إلى إسكان الحرف الأول وإدغامه في الثاني من المتماثلين، ويزيد على ذلك قلب الحرف الأول من المتقاربين والمتجانسين مثل الثاني، فتبدل الحاء من:



وقّ قسنَّمه الثيخخ - رحمه الله- إلى مثلين، وإلى متقاربين، وإلى متجانسين. كما قسم كل نوع إلى ضربين: إما من كلمة، وإمـا من

كلمتين (؟
وقد استّوفى الثيخ - رحمه الله- جميع صور الإدغام الكبير بأقسامهـا المختلفة، واستثشهر على تلك الأنماط بنماذج عدة من الأسـاق القرآنية، ولكن استيعاب جميع تلك الصور بشواهدها المتنوعة يحتاج إلى مجال أوسع ممـا تسمح به طبيعة هذا البحث، ولذلك سوف أعرض بعض

النماذ ج ليتضـح منهج الثيخ، ثم نحيل على (الباقي(") .
وقد ذكر مكي أن المدغم من الحروف في مجانسه أو مقاربه من كلمتين ستّة عشر حرفا، وقدم - كما هي عادته- ضابطا لتلك الحروف

نقلّه عن الثاطبي، وهو الحرف الأول من كلمات هذا (لبيت:

(Y) نهاية القول المفيد ص٪٪ (Y)
 حرفيه صّ

شثِفا لَمَ تَضِقِ نَفَسا بها رُم دَوا ضَنٍ
ثَوَى كان ذا حُسْنٍ سَأى منه قَه جَلا(1)
ثم شرع في حصر أحوال كل حرف من تلك الحروف، مرتبة هجائيا، فقال مثلا: "وأما التاء المثثناة (لفوقية: فتدغ في عشرة فـر أحرف: في الثاء

 (الذاريات: ا)، وفي الزاي نحو: " بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّا ( (النمل: \&)، وفي النبين





 تُؤْمُورنَ" ( الحجر:

 (الذرايات: \& ب) فقط. وأمـا الجيم: فتدغم في موضعين: أحدهما في الثثين


( ( ) متن الثاطبية- باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ص٪ ا ا.


وإنما تخيرت تلك النماذج الثلاثة للإدغام الكبير من إدغام المتجانسين و المتقاربين في كلمتين، لسببين:

الأول: لأن لقاء المتجانسين والمتقاربين ميدان خصب وباب واسع لتحقيق التأثر والانسجام بين الأصوات، وهو أظهر في الكلمتين.

الثاني: ليظهر أن هناكو قانونا صوتيا آخر يعمل بقوة - جنبا إلى جنب- مع قانون الاقتصاد في الجهـ العضلي في تحقيق الإدغام، هو قانون الأقوى Law of the stronger الأي صاغه عالم الأصوات الفرنسي Maurice Grammont و الأي يقرر بموجبه أنه حينما يؤثر صوت في آخر، فإن الصوت الأضعف ( بموقعه في النطق، أو بامتداده

النطقي ...) هو الذي يكون عرضة للتأنٔر بالآخر (')
ونظرة تحليلية إلى الأمثلة التي وردت في النماذج التي سردنـاها تؤكد تلك (الحقيقة، فمثلا: إدغام التاء في الجيم؛ لقوتها بالثشدة، والجهر؛ و القلقلة، و إدغامها في الدال لقوتها أيضا بالصفات الثڭلاثةّ، وإدغامها في الطاء لقوتها بالثّدة، والجهر، والإطباق والاستعلاء، والقلقّة، وإدغامها في الظاء لقوتها بالإطباق، والاستعلاء، وإدغامها في (الصاد لقوتها بالإطباق، والاستعلاء، والصفير، وإدغامها في الضاد لقوتها بالجهر، والاستعلاء، والإطباق، والاستطالة، وإدغامها في الزاي لقوتّها بالجهر، والصفير ... و هكذا معظم الأمثلة والتطبيقات الصوتية التي يكتب فيها -غالبا- الغلبة للأقوى على حساب الأضعف.
( ( ) در اسة الصوت اللغوي ص

وقد أجرى بعض الباحثين(1) إحصائية للإدغام الكبير، وبلغت حالات
 و (007) للمتقاربين. وقا ظهر في إدغار الدام المتقاربين - وهو ما يهونا مدى درجة تأثير الصوت القوي في الأضعف - وهو الأصل القوي في

 المعيار (99) حالة إدغام، وهي نسبة ليست قيليلة، وهنا يؤكي المتكلم إلى التخفيف في الكلام، لا يمكن أن يحد بقيود ألوا أو تضبطه قو انين، وإنما هو أمر لا إرادي، تدفع إليه الفطرة الإسانية، وتستجيب له الملكة اللسانية. كما يؤكا - أيضا- أن القوانين الصوتية تبنى على الغالب الأعم، وليس على القطع والجزم.

ومع أن هنا القانون المهم يلعب هنا الدور الحيوي - مع قانون الاقتصاد- في تحقيق الإدغام(")، حيث يكون أحدهما مقدمة لعمل الآخر،
( () د. ضياء الاين الجماس: النطق بالقرآن العظيم/ (الّ، مركز نور الشام للكتاب،
بد. ت.
(Y) و هذا القانون أولى عندي من قانون الاكتور عبد الصبور شـــاهين الــــي أســمـاه



 الباحثين - غيري- أفكار علماء العربية والتجويد ( أعني قانون الأفوى) في توجيه ظاهرة الإدغام وتخريج وجو هها. ينظر : القراءات القر آنية بين الـــرس الصـر الصــوتي
 ==

أو نتيجة حتمية له، أقول - على الرغم من ذلك- لم يكن مطردا، حيث أدغم الأقوى في الأضعف، كما هو الحال في إدغام التاء في الثاء في
 الهمس، وتفضل التاء الثاء في القوة بالثشدة. وكذلك إدغام الراء في اللام
في: ( يَغْفِرْ لَكُمْ) ( الأحقاف: ا ب).

ومن ثم؛ رأينا ابن جني ينكر على أبي عمرو هذا الإدغام، ويقول: " واعلم ان الراء لما فيها من اللتكرير لا يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف؛ لأن إدغامها في غيرها يسلبها ما فيها من الوفور بالنكرير،
 وغير معروف عند أصحابنا، وإنما هو شيء رواه القراء، ولا قوة له في (القياس"(').

وقد حكم صاحب الكثف - أيضا- على هذا النمط بالقبح ومخالفة (القياس، قال: " والذي يقبح الإدغام فيه لقوة الأول وضعف الثاني، فهو نحو إدغام الراء في اللام، وهو قبيح؛ لقوة الراء بالجهر واللتكرير اللأين فيه، وضعف اللام لعدم التكرير فيه، وضعف الجهر فيه. فإذا أدغمت نقلت الأقوى إلى الأضعف، وذلك مكروه ضعيف، فقِس عليه هذا، فِاتِه

$$
\begin{aligned}
& \text { == }
\end{aligned}
$$

( (1) أبو الفتح عثمان بن جني: سر صناعة الإعراب // 9 ا، تح: د. حسن هنــداوي،

الأصل الذي بُعتمد عليّه"('). وعبارته الأخيرة تشثير إلى أن إدغام الأضعف في الأقوى أحد الأصول التي ينبني عليها الإدغام.

وكان سييويه - من قبل- قد منع إدغام الراء في اللام والنون، وصرح تارة بأن تظليب الحرف الأضعف ( اللام- النون) - في اللمثال الذي بين أيدينا- على الأقوى ( الراء)؛ إنما هو إجحاف بمنزلة الأقوى، ويقول في ذلك: " والراء لا تدغم في اللام ولا في النون؛ لأنها مكررة، وهي تفشثى إذا كان معها غير ها، فكرهوا أن يُجْحِفوا بـِها، فتّغم مـع مـا ليس يتفشى في الفم مثلها ولا يكرر"(٪). وصرح تارة أخرى بأن تغليب حرف ضميف كاللام؛ على آخر أقوى منه كالراء - بأنـه خلل: " وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء؛ لألك لِ تخل بههما كما كنت مخلا بـهِ لو أدغمتها فيهما، ولتقاربهن، وذلك: هَرَّأيتَ، مَرَّأيتَ"(ب)
" وكأني به يعامل الصفات الصوتية في الحروف وكأنها عناصر كيماويـة، يذوب الضميف منها في القوي - بموجب قوانين علم الكيمياءفينتج عنصر مختلف، أو كما تسيطر قوة كبيرة على قوة أصغر منها


(Y) الكتاب
(

خضوعا لقوانين علم الفيزياء. ثم يقرر بأن أي مخالفة لهذه القوانين يحدث خلا بمنزلة الحرف الأقوى عندما يخضع لحرف أضعف منه"('). ومن ثم؛ يمكن أن نقرر: إنه " في عمليات الإدغام يحتفظ - عادةبالملامح ذات الأهمية الالالية، والأوفر في الجهـ العضلي والنطقي، وهي مـا يعبر عنها القدماء - نحاة وقراء- بالصفات القوية ... وبذلك تحافظ اللغة على تلك (الملامـح من أن تفنى بسبب الإدغام"(؟). وقد يتكافأ الصوتان من حيث القوة والضعف، ويتحقق الثتأثير الإدغامي أيضا، كما هو الحال - فيما بين أيدينا من نماذج- في إدغام التاء في الذال، ففي التاء قوة من حيث شدتها، وفيها ضعف من حيث همسها، وفي الذال قوة من حيث جهرها، وفيها ضعف من حيث رخاوتها. وكذلك الحال في إدغام التاء في اللسين، فالسبن بصفير ها تعادل التاء - قوة- بشدتها. وفي هذه الحالة والتي تسبقها تتولى العلاقة المخرجية - دون غيرها- مسئولية تسوية هذا الوضع الصوتي؛ حيث -تعادلت الكتلتان الصوتيتان من حيث القوة والضعف، أو كان المدغم على خلاف الأكثر والمقيس- أضعف من المدغم فيه. ولقد وعى الثشيخ - رحمه الله- هذه الحقيقة، وفهمها فهما جيدا لا يقل عن فهم المحدثين، وذلك حين عثّل إدغام الضاد في الثشين بقوله: " فإن قيل: إن الضاد أقوى من الثشين لانطباقها واستعلااتها ولا تدغف؟ قيل: يقابل الإطباق والاستعلاء تفشي الثشين، فيعتدلان ويتكافآن، ثم إنهما
( ) شرح صوتيات سييويه ص . بY.
(Y) التجويد القر آني - در اسة صوتية فيزيائية ص ا ب.

مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
متقاربان في المخرج؛ لأن الثين من وسط اللسان، والضاد من حافته"(1). وظهر أيضا في توجيهه لإدغام الباء في الميم، حيث قال: "... وإدغامهما لاتحاد مخرجهما، وتجانسهمـا في الانفتاح والاستفال والجهر، وكافأت الغنة و الثدة ..."(「) .

ملاحظات: ونخلص من ذلك إلى:

1- أن القانونين ( الاقتصاد- والأقوى) هما المسئولان مسئولية كاملة عن عملية الإدغام، سواء عملا معا، أم انفرد أحدهما دون الآخر بالعمل، وقد أدرك الثيخ - رحمه الله-ذللك. ويكون الانفراد- دائما وأبدالحساب الاقتصاد - كما سنفصل القول عند حديثنا عن ظاهرة الإقلابحيث يمثل الغاية المرجوة من الإدغام - وغيره من التطورات الصوتية وهو مـا عبَّر عنه القدماء بقولهم: " أخف على أللسنتهم"، وتارة: " "التماسا للخفة"، أو: " ليكون عمل اللسان من وجه واحد"(「).

- r أدرك الثشيخ - رحمه الله- أن الصوت الأقوى هو الأي يحسم في الغالب- الصراع الصوتي بين الوحدات الفونيمية المتجاورة؛ أثناء عملية توزيعها في اللسياق الصوتي، وأن هذه الغلبة تكون بسبب أهميتها الالالية. الأمر الأي يحتم دراسة مكونات ومفردات نظريـة القوة والضعف
(٪) تكررت هذه المصطلحات كثبر ا في كتاب سيبويه فـــي ثنايـــا معالجتـــه لظـــاهرة الإدغام، ينظر : باب الإدغام كله من الجزء الرابع •

في أصوات العربية قبل التصدي لاراسة الظاهرة الفونولوجية، وقد ركز （فيها الثيخ－رحمه الله－على اعتبارين؛ هما：الواقع النطقي （الفسيولوجي）－مخرجا وصفة－والو اقع السمعي（ الإدراكي）دون

غير هما من الاعتبارات（＇）．
世－على الرغم من استراتيجية ومركزية الصوت القوي في عملية الإدغام－ولا سيما في الأصوات المتقاربة والمتجانسةّ－فإن الثيخ رحمه الله－لم يولِ تلك اللظريـة اهتماما كافيا، ولم يحلها المحل اللائق بها من كتابه كما فعل غيره من علماء التجويد（٪）．
（1）لمعرفة بقية الاعتبارات، وتحديد المعايير والأسس التي تتحكم في قوة الأصــوات وتقرر ها، يراجع：أثر القو انين الصوتية في بناء الكلمة ص．
 نصر الجريسي（ ت． 7 آזاهــ）والأصوات اللغوية－دراسة في قضـايا الصــوت


 النظرية．ينظر ص．0، ثم تبلورت أبعاد تلك النظرية، وتحددت معالمها في كتابــهـ
 القوية والضعيفة＂و＂باب في مقدمات أصول الإدغام والإظهار＂و＂باب في جملة من مخارج الحروف مختصر ا＂، طرح في ثناياها رؤيته الالقيقة والعيقة حول نتلك النظرية، وفصل القول في مرتكز اتها ومنطلقاتها؛ بما لا يدع زيادة لمسـتـزيد، ولا لا

 ومصطلحات براقة．للمر اجعة ينظر ：الكثف عن وجوه القراءات الســبع وعللهــا ＝

؟ - ظهرت في ثنايا معالجة الثيخ - رحمه الله- لأمثلة هذا اللـــون من الإدغام كثيرا من الملاحظات الإحصائية، من ذلك: مـا ذكره بأن الذال


 الثشين المعجمة: فتّغم في السبين المهملة من قوله: (ذَي الْْعَرْن سَبِيلًا)


وهذه الملاحظات - وأخريات غيرها في نهاية مكي()- تدل على استقراء الثيخ الواعي لأفراد الظاهرة، ومعايشته الاقيقة لأسساقها في مختلف سياقاتها، أملا في الوصول إلى النهاية في الإجادة، استجابة
 عن دراسات صوتية عميقة؛ جديرة بالتأمل والتتبع، والبحث والاستقصصاء.

0- محمد مكي نصر ونظرية الثشيوع:
" وقد نادى بهذه النظرية Vilhelm Thomson، وغيره من
المحدثين. وتقرر هذه النظرية: أن الأصوات التي يشيع تداولها في الاستعمال، تكون أكثر تعرضا للتطور من غيرها ... فالصوت اللغوي إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { وحججها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفبد صV }
\end{aligned}
$$

شاع استعماله في الكلام كان عرضة لظواهر لغوية،، كان القدماء يسمونها حينا إبدالا، وحينا آخر إدغامـا. هذا وقد يتعرض الصوت الكثير

الثيوع للسقوط من (الكلام"(')
وقد ظهرت تطبيقات تلك النظرية في تتعيلات الثيخ - رحمه اللهالصوتية لبعض الصور الاستثثـائية لأنماط الإدغام الكبير، حيث كان الد(فع الأساس لجوازها من وجهة نظره، هو كثرة الاستعمـال، وشيوع دورانها

في الكلام، وهاكو البيان:
فقد قرر أن اللام تدغم في الراء؛ بشرط تحرك مـا قباها بأي حركة، أما إذا سكن مـا قبلها فإنها لا تدغم إلا إذا كان الساكن مضمومـا مكسورا، فإن كان مفتوحا امتتع الإدغام لخفة (الفتحة، إلا لام ( قال)، نـحو: قَالَ رَبِّ، ( الأعراف:

حيث وقعت لكثرة دَوْرْهِابّا
كما ظهر أثر تلك النظرية جليا في تبريره لإدغام النون الساكن مـا قبلها في نحو: " نـحن" في الثلام، وذلك في مثل قوله: ( نَحْنُ لكَهِ) (الأعراف: ولكثرة دَوْرْها"().

ولو رُحْنا نقيِّم المنهج الصوتي الذي جوزَّ عليه الثيخ - رحمه اللهـ هذه الوجوه الإدغامية - في ضوء مـا توصلت إليه الار اسات الصوتية




الحديثة- تبين لنا صدق مـا قال. فقد قام بعض المحدثين باستقراء نسبة شيوع أصوات اللام والميم والنون في عشرات من صفحات القرآن
 مرة في كل ألف من الأصوات الساكنة. والميم (٪ ٪ ا) مرة. والنون
 ألف من الأصوات.

ثم يتابع حديثه قائلا: ولا يبعد أن تكون هذه الحقيقة في كل اللغات السامية، فمن النظرات الخاطفة أثناء قراعتي في العبرية واللسريانية أستطيع أن أتتبأ بهذه النتيجة، هي: أن اللام والميم والنون تكوِّن مجموعة من الأصوات الساكنة هي أكثر ها شيوعا، ليس في اللغة العربية فحسب، بل في كل اللغات اللسامية على مـا نظن(').

وهذا يفسر لنا سر ما يعتور أصوات تلك المجموعة من حالات مختلفة، فهي تظهر حينا، وتخفى حينا آخر، وتدغم تارة، وتقلب تارة أخرى، بل قد تكون عرضة للسقوط من الكلام.

ومن ثم، فإن عبارة الثثيخ ( لكثرة دَوْرها)، وهو يقصد بعض أصوات تلك المجموعة - وغيرها من عبارات القدماء- نحو: ( كثرة الاستعمال - لشيوعها ودورانها على الألسنة) كانت إيذانا - إو إن شئت قلتإرهاصاً بميلاد نظرية جديدة، وهي: " نظرية الثيوع"، كما أسماها الارس الصوتي الحديث. وقد ظهرت بذورها الأولى، أو نمت جذورها
( ( ) د. أنيس: الأصـوات اللنوية صّ؟ ٪. بتصرف واختصـار .

الأساسية في تأصيلاته المعيارية وتوجيهاته الصوتية لبعض الظواهر
القر آنية - كما رأينا.
r- باعتبار درجة درجة تأثر الصوت أو (لحرف الأول بالثاني:
وقد قسَّهـه إلى قسمين: التام أو المستكمل أو المحض. والثاني: الناقص أو غير (المستكمل أو غير المحض.

وعرَّف الأول بأنه: إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا وصفة(1)، أي: أن يذوب الأول في الثانتي ذوبانا لا يبقى له أثر||(Y) . وقد مثل لـه: بإدغام
 Total سماه الارس الصوتي الحديث بـ " المماثلة (الكلية
( $\left.{ }^{( }\right)$Assimilation
ويقصد بالثاني:إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا لا صفة(ڭ)، أي:
(1) نهاية القول المفيد ص•IV، ولم يختلف الأمر عند المحدثين، فنهم من أخذ هـــا


 الحديثة صM



 صهrr وما بعدها، وأيضا: عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية =

أن يذوب الأول في الثاني ذوبانا يبقى له أنثرا(1) .وهو مـا سماه الارس
الصوتي الحديث بــ " المماثثة الجزئية Partial Assimilation (「). وقد أثثار إلى أن الصفة الباقية واحدة من ثلاث:

1- إما غنة: كإدغام النون اللساكنة و التنوين في الواو والياء مـع بقاء
(الغنة.
1- وإما إطباق: كإدغام الطاء في التاء مـع بقاء صفة الإطباق، نحو:


مع إدغام (الطاء شبيه ببقاء الغنة مع إدغام النون(٪)"


$$
\begin{aligned}
& \text { (المرسلات: • r ( ) } \\
& \text { ६ - باعتبار الحكم: }
\end{aligned}
$$

وقد قسنَّمه إلى ثثلاثة أقسـام: واجب، وممتنع، وجائز . وقد فصَّل القول في تلك الأحوال؛ ذاكرا ما دار حولها من آراء وأفكار، مؤيدا كلامهـ بالأمثلة القر آنية.


محمذمكيهنصرالجريسسيء وفونولوجياأصوات القرآلّن الكريم.
وقد بين أن هذه الأحكام الثلاثة إنما تتسحب على الإدغام الصغير، أمـا الإدغام الكبير: إذا استوفى شروطه، وتحققت أسبابـه، وارتفعت عنه الموانع فحكمه الجواز، وليس بواجب في أي حالة من حالاته. أما الإدغام الصغير، فإنـه يكون واجبا بثلاثلة شروط:

- ألا يكون أول المثلين هاء سكت. r- ألا يكون حرف مد. r-

ألا يكون أول الجنسين أو المتقاربين حرف حلق(') .
" وأمـا (الممتنع: فهو أن يتحرك أولهما ويسكن ثـانيهما، سواء كان في
 الملأ) ( الأعر اف: • 7) ... فهزا لا يجوز إدغامه؛ لأن شرط الإدغام تحرك

المدغم فيه"(ب) .
وأمـا الجائز، فقد حصر الوارد منه في القرآن في تسعة أنواع، نجمل
(القول فيها على النحو التالي:
النوع الأول: إدغام الباء الموحدة في مقاربها وهو حرفان: الميم والفاء ... النوع الثاني: إدغام تاء التأنيث في مقاربـها، وهو ستة أحرف: الثاء، الجيم، الزاي، السين، (الصاد، (الظاء ... النوع الثالث: إدغام الثاء في مقاربها؛ ولم يـات في القرآن بعدها من مقاربها إلا الذال والتاء ... النوع الرابع: إدغام الدال في مقاربـها: وهو عشرة أحرف، الثاء والذال، وحروف دال " قو" ... النوع الخامس: إدغام الذال في مقاربها: وهو التاء، وحروف ذال " إذ" ... النوع السادس: إدغام الراء
( (1) نهاية القول المفيد ص9 1 10، 10. ملخصا. (Y) نهاية القول المفيد ص. 10.

الساكنة في مقاربـها: ولم يأت في القرآن إدغامها في مقاربها إلا في اللام ... النوع السابع: إدغام الفاء في مقاربها: وهو الباء ... النوع الثامن: إدغام اللام (المجزومةة في الذال، والراء، وحروف لام " هل، ويل" ... النوع التاسع: إدغام النون في الواو ..."(1) .

وقد قدَّم الثيخ - رحمه الله- كل هذه الأنواع مشفوعة بالأمثلثة الحية من كتاب الله، كمـا بين اختلاف (لقراء اللسبعة حول إظهار ها وإدغامها بدقة واستقصاء. واستيفاء الحديث عن كل صوت وحالات إدغامه في غيره أمر يطول، ويخرج بالقارئ عن موضوع البحث، ويمكن الرجوع للوقوف على تفاصيل ذللك إلى نهاية مكي، وأكتفي هنا بإيراد بعض

الأمثلثة:
قال: " النوع اللسادس: إدغام الراء اللساكنة في مقاربها: ولم يأت في (القرآن إدغامها في مقاربها إلا في الثلام، نـحو: ( يَغْفِرْ لَكُمْ) الأحقاف:ا ا غير أبي عمرو بخلاف عن الاوري. اللوع (السابع: إدغام الفاء في مقاربها: وهو الباء الموحدة، اختلفوا في إدغام الفاء فيها من قوله

(الكسائي، وأظهره الباقون"() .
" والذي يبرر هذا الإدغام في المثال الأول هو قرب المخرج مع اتحاد في (الصفة؛ لأن كلا منهما صوت بين الثدة والرخاوة. ولا يكاد يسمع



للراء حفيف، مثلها في ذلك مثل أشباه أصوات اللين التي منها اللام. هذا إلى أن الراء في نظر المحدثين من أوضح الأصوات اللساكنة في اللسمع. فهي لهذا تثبهه اللام والنون والميم النتي تعتبر حلقة وسطى بين أصوات اللين والأصوات اللساكنة، وكل الأي يتطلبه إدغام الراء في اللام هو ترك التكرار المختصة به الراء"(1) .
" ولتبرير الإدغام في المثّل الثاني يمكن أن يقال: إن الفاء جهر بها أولا، فأصبحت ذلك الصوت الثثائع في اللغات الأوربية، والذي يرمز إليه بالرمز (V)، ومثل هذا الصوت إذا ذهبت رخاوته باتحباس الهواء معه ليصبح (نفجاريا، أثبه (الباء كل الثبه، وبهذا يمكن الإدغام"(٪) . وإذا أنعمنا النظر في الأمثلة والنماذج التي أوردها الثيخ - رحمه الله- في الأنواع الجائزة لهذا اللون من الإدغام؛ وجدناها قد شملت ألوانـا مختلفة من التماثل، ودرجات متنوعة من التأثر، يمكن أن نجمل القول فيها على النحو التالي:

1- الاتتقال بين الجهر والهمس: إذا اقتضت صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت مجهور مع نظيره المهموس مجاورة مباشرة، فستظهر بيئة صوتية قد تكون مهيئة لاتققال إحدى هاتين الصفتين من حرف لآخر؛ بحيث يصبح الصوتان إما مهموسين، أو مجهورين. كما في إدغام
 (النساء: ד ه). إذ لا فرق بين الحرفين إلا أن الأول: مهموس، والثاني:
( () د. أنيس: الأصوات اللغوية ص1991.
(r) السابق ص - .

مجهور. ومثلثه إدغام الثاء في الذال في نـحو قوله: " يَلْهَث ذلَّكَك" (الأعراف: I VV). " فالإدغام هنا واضـح جلي؛ لأـه لا فرق بين الثاء والذال؛ إلا في أن الأولى مـهموسة، والثانية نظير ها المجهور، فمتى جهر بالثاء أصبحت ذالا، وبذلك يكون الإدغام بين صوتين متماثلين كل
(المماثلة"|(1) .
r- الانتقال بين الثثدة والرخاوة: فعند النظر في (حتمالات الإدغام بين حروف تتفاوت في الثشدة والرخاوة، وجب قلب أحد الصوتين إلى الآخر، حتى يصير الصوتان إما شديدين أو رخوين. وذلك مثل إدغام

 يجب أن يسمح للهواء بالمرور مـع الدال؛ لتصبح رخوة كالذال والزاي، و هكذا يتم الإدغام.

وفي هذا المقام ينبغي أن ننبه أن التأثر بين الحروف المتجاورة تتفاوت درجته، فقد يكون تمـاثلا في الهمس والجهر فقط - كما رأيناوقد يكون في الثدة والرخاوة - وقد ذكرنا أمثڭة مما رصدها الثيخوأحيانـا أخرى قد يجمع بينهما، ومن ذلك مـا ذكره الثيخ - رحمـه الله من إدغام التاء في الظاء في نـحو قوله تـعالىى: " إِلَّا مَا حَمَتَتْ ظُهُورُهُمَا" ( الأُعام:7 7 ( ))، ففي هذا المثال انتقلت التاء من دائرة الهمس إلى الجهر؛ لتماثّل (لظاء المجهورة، ثم سمح للهواء معها بالمرور فصـارت رخوة؛ لأن الظاء صوت رخو. (1) د. أنيس: الأصوات اللغوية صّ919،19. 19

ويمكن بعد هذا العرض أن نخرج بقاعدة تحكم مسيرة التأثٔر أو التماثل في هذه النماذج وغيرها، مفادها: إذا التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد، أو من مخرجين متقاربين، وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسـا، أو كان أحدهما شديدا والآخر رخوا، حدث بينهما شد وجذب، كل واحد منهما يحاول أن يجذب الآخر ناحيته، ويجعله يتماثّل معه في صفاته كلها

أو في بعضها.
r- انتقال مجرى الهواء بين الفم والأنف: فقد ينتقل مخرج الحرف في القناة الصوتية إلى مخرج آخر، تحت تأثير ظروف لغوية خاصة. وقد - روي لنا هذا التأثر مطردا في بعض أمثلة الإدغام التي ذكرها الثيخ
 ( هود: ( § )، " فقد قلبت الباء ميما، أي: أن صوت الفم " الباء" انتقل إلى نظيره من أصوات الأفف " الميم". كما اجتمعت النون واللام في " فَإن لَّمْ
 أصوات الفم " اللام"؛ لأن كلا من النون واللام من الأصوات الثببيهة بأصوات اللين"(1)

ع - انتقال مخرج الصوت: من أنواع التأثر التي رصدها الثيخ رحمه الله- والتي تحققت بوضوح في أمثلة الإدغام؛ أن ينتقل الصوت من مخرجه الأصلي إلى مخرج آخر، فيستبدل به أقرب الأصوات إليه في هذا المخرج الجديد، وقد برز ذلك جليا في إدغام لام المعرفة؛ حيث تدغم في ثُلاثة عشر حرفا من حروف الفم، وذلك مثل: " الثمس" و " النهار".
( ) د. أنيس: الأصوات اللغوية صهـ ا.

وفي هذا الصدد يقرر بعض المحدثين أن انتقال الأصوات اللسانية بعضها إلى بعض هو الثشائع في اللغة. فبعض أفراد المجموعة الكبرى قد تتنقل من مخرجها إلى أصوات وسط الحنك، أو العكس. وبعض أفراد أقصى (لحنك قد تنتقل من مخرجها إلى أصوات وسط الحنك، أو العكس(1).

ومن إشر اقات الثيخ - رحمه اللهـ الرائعة: أنه وضع قاعدة عامة لإدغام الحروف، حيث قسم الحروف الأصول التسعة والعشرين باعتبار إمكانية إدغامها أو عدم إدغامها، وما تدغم فيه وما لا تدغم فيه، إلى أربعة أقسام:

ا - قسم منها لا يدغم في شيء، وهو سبعة أحرف: (الهمزة، والألف، والخاء، والطاء، والظاء، والصاد، والزاي، فاللسبعة بمعزل عن التماثل إلا الأربعة الأخيرة باعتبار الإدغام فيها.
r- لا يدغم إلا في مثله، وهو ستة أحرف: الهاء، والعين، والغين، والياء، والفاء، والواو
r- لا يدغم إلا في مجانسه أو مقاربه - لأنه لم يلق مثله- وهو خمسة أحرف: الجيم، والثين، و (الضاد، والاال، و الذال.
( () د. أنيس: الأصوات اللغوية ص \&or.

؟ - يُُغم في مثله ومجانسه ومقاربه، وهو أحد عشر حرفا: الحاء، والثقاف، والكاف، واللام، والنون، والراء، والباء، والثاء، والثاء، و اللسين، والميم(1)

و هذه الملاحظة الإحصائية تعكس اتجاها يتسم بعمق النظرة وشمول الروئية في تحليل مو اقع الأصوات في الأبنية والتراكيب، وكيفية ائتنلافها مع شقيقاتها، والتغيرات التي تطر أ عليها، والنظم اللغوية التي تخضع لها؛ إذ إنها توضح - إجمالا- القواعد العامة التي نستطيع في ضوئها أن نفسر كثيرا من حالات التأثٔر والثفاعل بين أصوات العربية، و هي: 1- كلما ازداد الثبهه في الصفات بين الحروف المتجاورة، كلما كبر احتمال إدغامها، وكلما تباعدت في مخارجها واختلفت في بقية صفاتها، كلما كان البيان فيها أحسن. ومـا أجمل عبارة سييويه في هذا المقام: " كلما تقاربت المخارج وتدانت كان الإدغام أقوى، وكلما تبان الباعدت المار المخارج ازداد الإظهار حسنا"(٪) .
r- أصل الإدغام في حروف الفم واللسان، ويقل في حروف الثفتين و أقصى اللسان و الحلق.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- أن الحرف الضعيف يدغم في القوي - ولا يحدث العكس إلا } \\
& \text { نـادرا، وهو مستقبح- حتى لا تذهب مزيـة الحروف. }
\end{aligned}
$$

مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
وعلى هذا النحو من الدقة والإحكام، أخذ الثيخ - رحمه الله - يرسم الأبعاد الاقيقة والحدود (الفاصلة، لمجمل القضايا والتصورات المنطقية الخاصة بتلك الظاهرة. سابعا: صور الإدغام(1) :
(الصورة الأولى: إدغام النون اللساكنة و التنوين:
ذكر الثيخ - رحمه الله- أن التحليل الأدائي لموقعيات النون الساكنة في الأنساق القرآنية المتنوعة، وإفرازاتها المميارية - تتتج لنا مجموعة من الظواهر الفونولوجية، وقّ نقل الخلاف الائر بين العلماء فيها على النحو التّالي:

1- مذهب الأكثرين: أنها أربع حالات، وهي: الإظهار، والإدغام، و القلب، والإخفاء.
r - وجعلها بعض العلماء ثلالثة، وهي: الإظهار، والإدغام، والإخفاء،
فأسقط (القلب.
r- وجعلها بعض العلماء خمسة.
(1) اقتصرنا هنا على حالات الإدغام الواجبة، أما الإدغام الجائز ، نحو : إدغام لام هل
 ذكره الشيخ - رحمه الشَ وفصكّل فيه القول، فإن مجال البحث فيه - في اعتقادنا كتب القراءات، والخوض فيه يخر ج البحث عن طبيعته ومقصوده .

أسـاس الاختلاف:
يبدو أن أسـاس الاختلاف بين العلماء مرجعه إلى الثفصيل، والنظر إلى أقسام الظاهرة وفروعها، وبيان ذلك: أن من جعلها خمسة قد اعتد بنوعي الإدغام ( بغنة أو بغير غنة)، ومن جعلها أربعة أبهم الإدغام، واكتفى بذكره دون تقسيم فشَمِلِ الثيئين، ومن جعلها ثـلاثةّة، فقد أسقط الإققلاب وأدخله في الإخفاء، فعلى كلامـه يكون الإخفاء معه قلب أو لا قلب

معه.
واستثصاء الثشيخ - رحمه الله- لمثل هذه الجزئيات؛ نـبع من انشغاله التام بـذه القضية، ورغبته في دراستتها على أكمل وجه، فنراه يقلب النظر ويعيده في كل قضية من القضايا، ويطيل الوقوف عندها؛ محاولا

سبر غور ها، والكشف عن حقيقتها.
ولا أجد بأسـا من جعلها ثلاثة أو خمسة، وإن كان جمهور علماء العربية والتجويد على أنـها أربعة، وتابععهم في ذلك بعض المحدثين. فجعلها أربعة هو المشهور في كتب علم التجويد والأصوات اليوم. والخلاف لا يعدو أن يكون لفظيا، والمسألة ليست أكثر من شكلية لا تمس جوهر (القضية بـحال من الأحوال.

والذي يهمنا - بغض النظر عن التقسيمات والأعداد- أن للنون الساكنة والتنوين حال اتصالههما بأي من أصوات العربية حاللة من ثلاث: - 1 الإظهار الستة.

## مجلةكلية اللغة|المرييةبالقاهرة العك؟الثامن والثلالثون

r- التأثير الكامل، حيث تدغم كلية في الحرف التالبي لها دون أن يبقى أثر من صفاتها، وذلك في حالة الإدغام بدون غذة. r- التأثثير الناقص، حيث تلاغم جزئيا في الحرف التالي لها مـع بقاء صفة الغنة، وذلك في حالات الإخفاء والإقلاب والإدغام(1) . ولا يخفى أن تكوينها فسيولوجيا وراء هذه الأحوال التمييزيـة، فهي من حروف طرف اللسان، وأصل الإدغام لحروف الفم واللسان كما ذكر سيبويه(٪)، كما أنها لوضوحها السمعي تعد أثشباها لأصوات اللين، كما أنها تتميز بمجموعة من السمات الصوتية التي تتمثل في الجهر، والتوسط، والاستفال، والاتفتاح، والغنة، وليس فيها استعلاء، أو إطبق، أو تكرير، أو تفش أو غيرها من الصفات التي تستعصي على الآدماج مع مـا جاور ها. هذا بالإضافة إلى أنها تُكوِّن مـع أختيها - الثلام والميممجموعة صوتية هي الأكثر شيوعا في العربية كما ذكر المحدثون(؟). كما أنها حال سكونـها يتحقق اتصالها بما بعدها اتصالا مباشرا، ولأجل هذا كانت أكثر الأصوات استجابة للمؤثرات الصوتية؛ التي تستوجب مماثلتها مع مـا يجاور ها على نحو من الأنحاء التي سبق ذكرها.
( () فونولوجيا القرآن - دراسة لأحكام التجويد في ضوء عــــــــا الأصــوات الحـديث
 محمد الدسوقي الز غبي، د. محسن رشوان، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة. (Y) الكتاب
(Y) د. أنيس: الأصوات اللغوية صهع

وقد حدَّ الثيخ - رحمه الله- الخصائص اللنوية لكل من النون اللساكنة والتنوين، على النحو التالي:

ا- النون الساكنة: هي التّي لا حركة لها، كقولكَ: مَنْ وعَنْ. r-
الجن:Vז" و ( وَآِنِ أْمْرَأَةٌ) ( النساء: یז ا).

ץ- تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا.
६ - تكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة.
أما التنوين: فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تثبت لفظا ووصلا، وتسقط خطا ووقفا(1). ولعلا نلاحظ أن الثيخ - رحمه الله- قـ ألحق التنوين بالنون الساكنة في الأحكام، وقد أرجع ذلك بعض المحاثين لسببين، أولهما: " أن التنوين
 الأول، أنهم وجدوا في الأداء التجويدي أن الذي ينطبق على النّ النون هو نفسه الأي ينطبق على التنوين، فلذلك كانت الأحكام التي استخلصت من الأداء النطقي للتنوين؛ مطابقة لتثلك التي في الأداء النطقي للنون"(() . وهذا يل أن الشيخ - رحمه الله- قـ أدرك أنهـ لا يوجد فرق - على الإطلاق- في الخصائص الصوتية لكلا نوعي النون - النون الساكنة
(1) نهاية القول المفبد ص100 .
(Y) د. سمير شريف استيتية: القراءات القر آنية بين العربية والأصــوات اللغويــة -


ونون التنوين- ولهذا آثر أن يعالجهما معا كشيء واحد لا كثيئين مختلفين(') مما ينمٌ على قدر كبير من الوعي والإدراكّ بالحقائق و الخصائص الصوتية لكل منهما.

وسوف نخصص حديثنا هنا عن ظاهرة إدغام النون الساكنة والثنوين، وقد ذكر الثثيخ - رحمه الله- أنها تدغم في ستّة حروف يجمعها ( يرملون)، وتنقسم ثلاثة أقسمام:

القسم الأول: يدغمان - أي النون الساكنة والتنوين- بغنة في النون

 ... وقد سمـاه بالإدغام غير المستكمل أو غير المحض"() .
 شيئا واحدا: هو مر اعاة الفرق الوظيفي بين النون باعتبار ها وحدة صوتية تذخل في
 وحدة صرفية، أو بالأحرى وحدة صوتية وصرفية في آن واحد. وربما كان لطريقة
 ولم تجعل لنسس النون عندما تكون حرف معنى - كالدلالة على التنكير، والعوض، والمقابلة، والتككين ..- رمزا مستقلا إلا بأخرة، ولذا كان رمز التنوين مختلفا كــلـ

 في حالة الوصل، ولما كانت نون التتوين هذه تسقط في الوصل لم يخصو ها برمز
 و اختصـار (Y) نهاية القول المفيد ص10^1.

وكان لبعض المحدثين وجهة نظر أخرى، مفادها：أنه إذا ولي النون ميم أو نون مثلها، فالنون الساكنة هنا تفنى فناء تامـا في الميم والنون الثانية، فِهو إدغام كامل لا ريب في هذا．والغنة في هذه الحالة ليست إلا

لإطالة（الصوت المشدد، وهو الميم والنون（المشددتان（1）．
وقد أوضح الثشيخ－رحمه اللهـ－المسوغ الصوتي لهذا الإدغام بقوله： ＂وجه إدغامهما－أي النون اللساكنة والتنوين－في النون التماثل، فهو من باب إدغام المثلين．ووجه إدغامهما في الميم：التجانس؛ أي الاشتتر اك في الغتة، والجهر، والانفتاح، والاستفال، والكون بين الرخوة والثشديدة＂ （「）．وقال مرة أخرى：＂فإن قلت：النون من طرف اللسان وفوق الثنايا، والميم من بين الثشفتين، وبينهما مخارج، فلِمَ سـاغ الإدغام مـع التباعد؟ أجيب：بأنه قد يحصل للمتباعد وجه يسوغ إدغامه؛ فالوجه الذي قرب بين النون والميم ونحوهما هو الغنة الذي اشتركا فيها فصارا بذلك متقاربين＂（）．

وهو كلام سديد من وجهة اللظظر الصوتية البحتة؛ إذ لا يفرق بين الحرفين سوى أن طرف اللسان يلتقي بأصول الثغايا（العليا عند النون．أمـا الميم：فإن الثففتين هما العضوان اللذان يلتقيان، وفي كلتا الحالتين يتسرب الهواء من التجويف الأنفي؛ محدثا في مروره نوعا من الحفيف لا يكاد يسمع．

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) د. أنيس: الأصوات اللغوية ص٪٪. } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص109. } \\
& \text { (「) نهاية القول الكفيد ص109. }
\end{aligned}
$$

" القسم الثاني: إدغامهما في الواو والياء، نـحو: ( مِن وَالٍ)


$$
\text { الحاقة: } 7 \text { ا" و ( عَايَةَ يُعْرِضُوا) " القمر :r"(') . }
$$

وقد سمَّاه تارة بالتام المستكمل (لتثنديد، وتارة أخرى بالناقص غير المستكمل التشديد، وأرجع ذلك إلى اختلاف القراء في بقاء الغـة عند الإدغام، فحيث قرأ خلف عن حمزة بعدم بقائها أصلا مع إدغامهمـا فيهمـا، كان إدغاما تاما مستكمل التشثديد، وحيث قرأ الباقون بإدغامهـما فيهما مع بقاء غنة ظاهرة، فيكون إدغامـا ناقصا غير مستكمل التنثديد(؟) . ولم يفُّ الثشيخ - رحمه اللّ- أن يوجِّه هذا اللون صوتيا، فقال: " ووجه إدغامهما في الواو والياء: التجانس في الانفتاح والاستفال والجهر، ومضارعتهما اللنون والتنوين باللين الذي فيهما؛ لأنه شبيه بالغنة، حيث يتسع هواء الفم فيهما، وأيضا فإن الو او لما كانت من مخرج الميم أدغما فيها كما أدغم في الميم، ثم أدغما في الياء لثشبهها
بما أثبـه الميم وهو الواو "() .

وهذا التعليل (الصوتي(؛) يكثف لنا سر إدغام الواو والياء في النون والتنوين، فهما مع مضارعتهما للنون في الصفات المذكورة - والتي

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (') نهاية القول المفيد ص109 1. } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص109 109. }
\end{aligned}
$$

(؟ ) و إذا كان هذا التعليل - في شقه الأول- يقدم مبررا وجيها ومعقو لا - من وجهـــة
 شقه الثاني يغالط ما توصلت إليه الدراسات الصوتية الحديثة؛ والتي نؤكد أن الواو ==

توجب الإدغام قطعا- حلّ اللين والآساع الأي في الواو والياء محل الغنة التي في النون، حيث يتسع الهواء فيهما(1) - على حد تعبير الثيخ- فازدداد التوافق والتماثل بينهما. كما يكثف لنا سر إجماع القراء على إدغام النون بغةة مع مثيلتها والميم، وذلك - فضلا- عن التماثلّ في الأولى، والتجانس الثديد المقارب للتماثل في الثانية، فهما صوتان
 عارضة، وذلك بخلاف الواو والياء المختلف في بقاء الغةة معهما عند

ونظلص من ذلك: أن إدغام النون الساكنة والتنوين بغة يكون عند لقائهما أربعة حروف ( (الواو - الياء- النون- المير)، ومقتضى الثية الثة: أن تيار الهواء يخرج من الأفف والفم معا، أو من الألف فقط. فحيث التقت النون أو التنوين الواو أو الياء، خرج الهواء من الأفف والفم معا،

لا تخرج من مغرج المبي، وفد أُطلنا الوقوف عند تلك الفكرة في بحثّا: محمد مكي




 وقد وجب الإدغام للمير في النون الساكنة والتنتوين مع بـاء الغنة بلا مناز بع، وعليه



لكان خيرا وأثند ثشيّنا.
( (1) هواء التجويف الفهوي في الواو والياء، و هواء التجويف الأنفي في الغنة.

فالصوت مؤنف Nasalized؛ حيث (اكتسب صفة الأفية التي لم تكن فيه أصلا من غيره، ولذلك يسميها بعض المحدثين الواو الأنفمية والياء الأنفية(") . وحيث التقت النون نونا مثلها أو ميما، فإن تيار الهوواء يخرج - في تلك الحالة- كله من الأفف، حيث يكون التثنديد مكونا من نونين أو ميمين، فهو صوت أنفي Nasal بطبيتّه. وفي كلتا الحالتين يكون الإدغام ناقصا؛ حيث لم يتحول الصوت المقلوب إلى كل صفات الصوت المقلوب إليه، للبقاء الغذة اتفاقا في القسم الأول، وعلى المشهور المأخوذ به في القسم الثاني.

ويفس ذلك بضض المحدثين فسيولوجيا: " بأن النون في الإدغام بغة يذهب نصفها، وهو المخرج، فلا يلتصق مقام الحنك، وإنما يظل في وضعه العادي، وييقى نصفها الآخر، وهو الصفة ( الغذة)، وذلك بابمرار الههواء من التجويف الأنفي، فنسمع معه صوت الثغة، وبذلك تكون النون قـ فنيت بنسبة. 0\%"(٪) . وهنا يحدث ما يمكن أن نسميه بالمماثلة الجزئية.
 الأنفمي: وهو ما يشترك الفراغ الأنفي مع مجرى الصـوت من الفم فـــي إنتاجـــهـ.
 يميلون للنطق بمعظم الأصوات من أنوفهم كأنهم خنف، أي أن معظـــم أصـــواتهم أنفمية. الكتاب المذكور ص VIV.
(Y) عن علم التجويد القر آني في ضوء الدر اسات الصوتية الحديثة ص Y Y Y.

تنبيه وتحذير :
اشترط الثيخ - رحمه الله- لتحقق إدغام النون الساكنة بـغـة في حروف الإدغام أن تكون متطرفة، أي: أن يكون المدغم والمدغم فيه من كلمتين، أمـا إذا كانت متوسطة؛ بأن كانا - أي المدغم والمدغم فيه- من


وقد أوضـح الثيخ - رحمه الله- اللسبب في وجوب الإظهار في هذه الحالة " ... لئلا يلتبس بالمضاعف لو أدغم - وهو مـا تكرر أحد أصوله- كــ " صوَّان" و " رُمَّان" و " ديَّان"؛ لأنك إذا قلت: " الايّّا" و " صوَّان" ألبس، ولم يفرق السامع بين مـا أصله النون، ومـا أصله التضعيف، فلم يعلم أنـه من " الانى" و " الصنو"، أو من " الاي" و " الصو"، فأبقيت النون مظهرة .."(٪) . و هذا مـا يخالف المقصد الرئيس الأي بني عليه الإدغام، وهو السهولة والتيسير في النطق مـع وضوح المعنى، دون الغموض والإبهام. وهذا هو اللسبب - أيضا- في وجوب إظهار النون إذا تلتها لام أو راء في كلمة واحدة، ولم يقع ذلك في

القرآن ().
ولو أن أحدا (حتّج بأن الغخـة قد تكون فارقة بين المضـــاعف وغيــره عند الإدغام في مثل هذه الكلمات، أجابه الثيخ: " بأنها ( الغنـة) لما كانت




فارقة فرقا خفيا لم يكن معتبـــرا، فمنــع الإلدغـــام خوفــا مـــن (الثــبس ظاهرا..."(1)

القسم الثالث: إدغامهما بلا غنة في اللام والراء، فيبلّ كل من النون اللساكنة والتنوين لامـا ساكنة عند اللام، وراء عند الراع، ويدغم فيما



وهذا يعني - فسيولوجيا- أن نيـار الهواء لا يخرج من الأفت عند نطّ المدغم بل من الفم، حيث تضيع النون بنسبة . . 1\% مخرجا وصفة، ونتحول إلى لام مع اللام، وراء مع الراء(ّ) . وهنا يحدث مـا يمكن أن نسميه بـالممـاثلة الكلية أو الكاملة.

ويتجلى في هذه الصورة مسألة التفاعل بين صوت النون المشكل بالسكون مع أصوات العربية على حسب القرب المخرجي أو بعده على أَشُدِّهِ؛ حيث تفنى النون فناء تـامـا في مجموعة الأصوات المتوسطة (المـائعة))، وهي الثلام والراء والميم؛ وذلك بسبب الثرب الثشديا في المخار ج، والقرب الثديد في الصفات أيضا.

وقد أوضـح الثيخ - رحمه اللهـ السبب (الصوتي لهذا الإدغام بقولّه: " ووجه إدغامـهما ( اللام والراء) فيهما: قرب مخرجهن؛ لأثهن من حروف


طرف اللسان، أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، وكل منهما يستلزم الإدغام، وأيضا: لو لم يدغما فيهما لحصل الثقل؛؛ لاجتماع المتقاربين أو المتجانسين ..."(1) . ولإزالة هذا الثقل حصل الإدغام، وللمبالغة في التخفيف والتيسير وجب حذف الغنة؛ لأن بقاءها يورث ثقلا مـا. وسبب ذلك: قلّبهـا حرفا ليس فيه غنة ولا شبيها بما فيـه غنة"(Y).

ومن جملة مـا قـمه الثيخ - رحمه الله- يتبين أنه قد أدرك - وهو سابق للاراسات الحديثة- أن اللببب الأصيل لإدغام النون (الساكنة والتنوين - سواء أكان الإدغام مع غنة أم بدونها- مع أصوات " يرملون": " هو التقارب الثثديد في النطق؛ الناجم عن تقارب المخارج والاتحاد في معظم الصفات، ويكون الإدغام حيئٔذ نوعا من المماثثة التي تحقق الانسجام الصوتي وتوفر المجهود العضلي الذي يبذله اللسان"(؟) . أضف إلى ذلك: أن هذه الحروف وإن كانت أيضا من الفم، إلا أنها تتميز على سائر الحروف الفموية في اشتراكها مع اللنون في خاصية الوضوح السمعي الناجم عن كونها جميعا أصواتا مجهورة غير احتكاكية. وقد أطلق بعض الباحثين على هذه المجموعة اسم " الانطلاقيات" غير المحتكة، وقسمها إلى: الانطلاقيات الأنفية ( الميم والنون)، والانطلاقيات

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) نهاية القول المفبد ص } 7 \text { ( } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص }
\end{aligned}
$$

مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون

الجانبية ( اللام)، الانطلاقيات اللمسبية والمكررة ( الراء)، والانطلاقيات
الاتز لاقية ( الواو والياء)(1') .

الصورة الثانية: إدغام الميم الساكنة:
الميم صوت أغن مثل النون، ولا فرق بينهما إلا في موضـع الاعتمـاد
كمـا ذكرنـا من قبّل و وقد أدَّى ذلك إلى أن أحكامـها تشبهه - إلى حد مـاأحكام النون من إدغام وإخفاء وإظهار .

وقد أثبثت لها الثيخ - رحمه اللهـ الإدغام بغنة - وجوبا- عند الثقائها ميما مثلهاه سواء كانت الأولى مقلوبة من الثون الساكنة والثتنوين، نـحو: " مِّن مَّاءِ مَّهِين" ( السجدة:^)، أو أصليةة، نـحو: " خلّق
 ويطلق ذلك في كل ميم مشددة، نحو: قولّه: " دَمَّرَ" ( محمد: • ا) و " يُعَمَّر" ( البقرة: 7 9)، ويلزم أن يأنتي بكمال الثشثديد، وإظهار (لغنـة في ذلك؛ لأن الخنـة عندهم للمدغم فيه، فـلا فرق عندهم بين " وَمِمَّنْ" و " أَم

وتدغم الميم في هذه الحالةٌ؛ جريا على قاعدة إدغام (المتمـاثلين إذا الثقيا وكان الأول سـاكنا، والغنة ليست إلا إطالة للصوت (لمشدد. ويستوي في ذلك - كمـا ذكر الثيخ- الميم إذا كانت من أصل الكلمة، أم كاتت منقلبة عن نون ساكنة و اقعة قبل تنوين. (لصورة الثالثة: إدغام لام التعريف:

تتمثل ظاهرة الإدغام ( المماثلة (الكلية) - بوضوح- في الوحدات اللغويـة التي تحتوي على الأصوات الثمسية بعد " أل" التعريف. ولم يفت
 الأصوات صوتا صوتا، وداعما لها بالثواهد الثرآنية. قال: " وأما حكمها إذا سكنت: فإنها تارة تكون لام تعريف، وتارة تكون غيرها، فإن كانت لام تعريف كان لها عند حروف المعجم ( أي الثمانية والعشرين) حالتان: ... الحالة الثانية: إدغامها - أي وجوبافي الأحرف الباقية، وهي أربعة عشر حرفا، ذكرها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت، فقال:

طِب ثم صيلِ رحما تفز ضف ذا نـعْمْ دَع سوَوَ ظنٍ زُرْ شريفا للكرم وهي: الطاء المهملة ... وتسمى هذه الحروف حروفا شمسية؛ تثشبيها لها بالثمس، واللام بالكوكب، بجامع خفاء كل عند الآخر"('). وهذه Solar المجموعة الصوتية أطلق عليها الارس الصوتي الحديث مصطلح
 وقد علَّل الثيخ - رحمه الله- مماثلة اللام لهذه الأصوات بتقارب المخارج، قال: " وسبب إدغامها في هذه الأحرف: تُقارب المخرجين؛ أي في غير اللام، وفيها للتماثل"(†).
( (1) نهاية القول المفبد صع • 1.
.Palmer, Grammar of the Arabic Language, P.11(Y)
(Y) نهاية القول المفيد ص؟ • 10، • ـ . .

وبيان ذلك: أن اللام وأحد عشر حرفا من هذه الحروف هن من طرف
اللسان: اللنون- الراء- الدال- الطاء- التاء- اللصاد- اللسين- الزاي-الظاء- الثاء- الذال، وحرفان يخالطان طرف اللسان، وهما: الثين، والضاد. وهذه الأصوات ( أصوات الفم واللسان) هي مـا أطلق عليها بعض اللسانيين المجموعة الكبرى من الأصوات (المتقاربة المخارج(1)، باستثناء صوت الثين، وقا جعل ذك مبررا كافيا لإدغام اللام في تلك الأصوات.
" فكأن نتابع اللام وهذه الأصوات من تتابع المثال وهو مكروه، وقد موثلت اللام لما بعدها؛ لكون اللام هي الأضعف في مثل هذه الحال؛ لأن لام التعريف أبدا ساكنة، وسكونـها يعني أنها في نهاية مقطع مغلق، بينما الأصوات التالية لها تمثل بداية مقطع قصير، ولهذا كانت هي الأقوى،

فأثرت في اللام فجعلتها مثلها"(٪)
أما إدغام لام المعرفة في الثين فيبرره " أن الثبين أقرب أصوات (لحنك للمجموعة الكبرى التي سبقت الإشارة إليها، أو لصفة التفشي التي تقترب بها إلى مخرج اللام كما يقول القدماء من علماء
(') ووجه الثبه بين أصوات هذه المجموعة: هو أن مخارجها تكاد تتحصر بــيـن أول اللسان - بما فيه طرفه- و الثنايا العليا - بما فيها أصولها- و هذا التقارب المخرجي
 لضمها في محيط واحد. وإن انقسمت إلى مجاميع فر عية، على أساس درجة النتشابه والاختلاف في مخارجها الجزئية وصفاتها المُشخِّصة. د. أنيس: الأصوات اللنغوية
 (Y) أثن القو انين الصوتية في بناء الكلمة ص£ (Y)

الأصوات"('). ويمكن أن نقيس على ذلك الضاد، فهي - وإن كانت داخلة ضمن (المجموعة الكبرى- أقرب الأصوات مخرجا من اللام(٪)، هذا فضلا عن صفة الاستطالة التي تزيدها اقتر ابا من مخرج الثلام الجانبية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد - من وجهة الأصوات الحديثة- فقد عللوا إدغام لام المعرفة في هذه الحروف بأسباب أخرى، منها: كثرة لام المعرفة وشيوعها في الكلام، فهي أداة المعرفة في الأسماء والصفات: " والذي يبرر إدغام اللام في كل هذه الأصوات: أن اللام أكثر الأصوات الساكنة شيوعا في اللغة العربية؛ لأن نسبة شيوعها حوالي ( الا ( ) مرة كل ألف من الأصوات الساكنة"(٪). وقد ذكرنا - من قبل- أن الأصوات التي يثيع تداولها في الاستعمال تكون أكثر تعرضا للتطور من غيرها. وفي بحث آخر أجراه بعض المحدثن، ظهر أن اللام تتردد في الكلام بمعل يزيد عن خمسة عشر بالمائة مقارنـةً بباقي الحروف. و هذه أعلى نسبة بين معدلات تردد الحروف (الصحيحة في العربية(؟). ولعل هذا يرجع إلى خفتها؛ الناشئة من سهولة إخراجها، حيث تخرج من أول حافة اللسان إلى آخرها مـع ما يحاذيها من لثة الحنك الأعلى، وليس في
( ) د. أنيس: الأصوات اللغوية ص ب. ז.
 يحاذيها من الأضر اس العليا. وجعل اللام المخرج التاسع: ما بين حافتي اللسان معا


الحروف أوسع مخرجا منها(1). كما أنها تتميز بمجموعة من السمات الصوتية التي تتمثل في الجهر، والتوسط، والاستفال، والاتفتاح، والاتحراف ( الجانبية)، وليس فيها استعلاء، أو إطباق، أو تكرير، أو تفشِّ، هذا فضلا عن وضوحها السمعي، مما جعل (المحدثين يطلقون

عليها مـع الواو والياء مصطلح الجهورات Sonorants (٪)
وقد أضاف بعض المحدثين إلى جملة الأسباب الصوتية التي توجب إدغام لام المعرفة في هذه الحروف: " أنها نتصل بالاسم اتصال بعض حروفه؛ لأنه لا يوقف عليها"(†) .

ولا يخفى أن الغاية وراء هذا اللون من الإدغام، هو إحداث مزيد من الثوافق والآسجام بين اللام وهذه الوحدات الصوتية، وهو مـا أسماه

الارس الصوت (الحديث Euphonic Change (₹)
وبعد هذه الرحة التي استعرضنا فيها إنجازات الثيخ - رحمه اللهالصوتية؛ فيما يتصل بأكثر الظواهر الفونولوجية دورانا في الأنساق القرآنية، أقول: إن ما قدمه نمط يستحق الإشادة والتقدير؛ لأته قام منذ الو هلة الأولى على ما امتلكته المعرفة الإسسانية - في عصرنا الراهن-
(1) نهاية القول المفيد صror.
 مؤلف هذا العمل أن لهذه المجمو عة خصـائص أكوستيكية أقوى من أية مجموعــة أخرى من السو اكن. وهي تشبه في هذا الخصـائص الأكوستيكية للحركات. ينظــر صVA،VVV من الكتاب المذكور، فيه تحليل فيزيائي دقيق لهذا الصوت.

Grammer Of the Arabic language, p11. ( $\varepsilon$ )

## 

من المناهج العلمية الحديثة، تلك التي تعتمد على التوصيف، والتقرير للظاهرة المدروسة، والاستقراء والتتبع لأحو الها وصورها وجزئياتها، واستنباط الأحكام، واستخلاص النتائج بهذه الطريقة العلمية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالتعليل والتفسير لتلك الأحكام تعليلا لا يختلف في جوهره عما قدمته الاراسات الحديثة - مـع اختلاف الوسائل والأدوات- ثم ربط تلك الأحكام والنتائج بمجالات التطبيق والممارسات (لجريئة الاقيقَة، واستصحاب (لبعد التاريخي للظاهرة.

المبحث الثاني: الإظهار
مصطلح الإظهار - والذي يدل على ترك الإدغــام وإبــراز الصـــوت المنطوق- ظاهرة سياقية وحكم تجويدي، يتمثل في نزعة صوتين مثلين، أو ذوي صفات مشتركة إلى التباين. ولم تغب الحقيقة الصــوتية لهـــا
 واصطلاحا: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة فــــ المُظْهَــر (') .
 الطبيعي، من حيث المخرج والصفة - كما ذكر الثيخ(٪). وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن إظهار النون ليس هو الأصل في العربية فحسب، بل في اللغات السامية قاطبة، ثم تطور فيما بعد(ث)

وكما وصف الثشـيخ - رحمـــه الله- ظـــاهرة الإظهـــار - كمفهـوم
ومصطلح- فقد تتبع أصواتها، وأتى على جميع صــور ها فــي القـــرآن الكريم، وسوف نرصد جهود الثثيخ - رحمه الله- على النحو التالي: الصورة الأولى: إظهار النون اللساكنة والتنوين أرسى الثيخ - رحمه الله- مجموعة مــن الضــوابط الحاكمــة لتــــك الصورة:

 الحروف هو الأصل، والإدغام دخل لعلة. و إنما قلنا: إن الإظهار هو الأصل لأنــهـ أكثر، لأن الوقف يضطر فيه إلى الإظهار، ولاختلاف لفظ الحرفين". /ءזّا.
() د. أنيس: الأصوات اللغوية صّ ص٪.

أولا: ضبطه الثشيخ - رحمه الله- بقوله: " وذللك إذا وقع بعد النــون
اللساكنة أو التتوين حرف من حروف الحلق اللمــتة، وهــي: الهمــزة، والثهاء، والكين والحاء المهملتان، والثغين والخاء المعجمتان ... ســـواء كانت تلك الحروف في كلمـــة منفصـــة عنهـــا، نــــو : " مَــنْ عامَــنـن" (البقرة:
 ثانيا: بيَّن حقيقته وكيفية إجر ائه صوتيا وأدائيا: " وحقيقة الإظهار: أن ينطق بالنون والثتوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غيــر فصل بينهما وبين حقيقتهما، فلا يسكت على (النـــون، ولا يقطعهــا عــن حروف الإظهار. وتجويده - أي الإظهار - إذا نطقت به: أن تسكن النون، ثم تلفظ بالحرف ولا تقلقل اللنون بحركة من الحركات، ولا تسكنها بنقــلـ ولا ميل إلى غنة، ويكون سكونها بلطف"(ب). و هذا يعني أن النون - حال الإظهار - تخرج من مخرجها المحدد لها - معتمدا ومجــرى - محتفـــــة بكل صفاتها (الفارقة دون أدنى تأثر أو تأثثير فيما يليها من أصوات، هــــا من وجهة النظر الصوتية البحتة. أمـا من وجهة النظر الأدائيــة: فإنـهــا
 الإظهار حتى لا يؤدي ذلك إلى تحريكها بحركة خفية- وهو مــــا أســـــاه الثيخ بالقلقلةة- أو يؤدي إلى التلبث في نطقها أكثر ممــــا يحتـــاج إليـــه نظقها - وهو ما أسمـاه الثيخ باللسكت- كمـــا ينبغـــي التلطــف وعـــام المبالغة في إظهار اللسكون؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى التطنين - وهو مـــ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () نهاية القول المفيد ص107 } 107 .
\end{aligned}
$$

أسماه الثيخ بالميل إلى الغنة- وكل ذلك يخرج بالثقراءة ععـن اللـــبيل المحمودة التي درس الأصوات من أجلها، ونذر حياته ثمنا لها.

ثالثا: أوضح اللمبب الصوتي للإظهار: " والعلة في إظهارهما ( النون اللساكنة والتنوين) عند هذه الأحرف: بعد مخرجهما عن مخرجهن؛ لأنهن من الحلق، والنون من طرف اللسان، وغلإدغام إنما يسوغه الثقارب"('). وعبَّر عن هذه الفكرة مرة أخــرى، فقـــال: " ووجــهـه الإظهـــار : العلـــة المشثتركة، وهي بُعْ مخرج جروف الحلق من مخرج النــون، وإجــراء |الحروف الحلقية مجرى واحد|"(Y).

وقد أضاف بعض المحدثين سببا آخــر لإظهـــار النــون مــع هــــه المجموعة الصوتية: " هو أنـه لا يترتب على إظهار النون ( وهو الأصل) أدنى مشقة عندما يليها أحد هذه الحروف؛ إذ إن الهواء عندما يُعاق عند طرف اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، فإنه يرتـــــ ليتســرب مــن التجويف الأنفي، فإذا أردنا - بعد ذلكـ النطق بحرف حنجري أوحلقــي، فإن المنطقة التي يُعق فيها الهواء تكون خلف تجويف الأفف، فلا يحدث حينئذ أي نوع من التداخل بين الصوتين"(؟) .

وقد فطن الثيخ - رحمه الله- إلى هذا التفسير الصوتي، وسبق إليه في قوله: " ثم لما كان التنوين واللنون سهلين لا يحتاجان في إخراجههـــا إلى كلفة، وحروف الحلق أشثد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج، حصل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد ص107 } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص 1 Y OV . } \\
& \text { (r) مقدمة في أصوات اللغة العربية وفن الأداء القر آني صّ }
\end{aligned}
$$

بينه وبينهن تباين لم يحسن معه الإخفاء كمـا لم يحسن معه الإدغــام؛ إذ هو قريب منه، فوجب الإظهار الذي هو الأصل"('). رابعا: مراتبه ودرجاته: ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بنى - على أساسه- سلما لارجات الإظهار؛ معتمدا على درجةّ بُعْد مخرج الحــرف من النون والتتوين، وقد وضع لذلك قاعدة مبنية على أسـاس صــوتي: " فكلما بَعُ الحرف كان التبيين أعلى"(؟).

وتأسسيسا على ذلك: قسَّ الإظهار إلى ثلاث مراتب: ا- ا إظهار بيِّن، ويقال


 من أصوات يتوقف على قرب المخرج وبُعْها، ويتأكد لنا ذلك في النقطـــة التالية.

 الإظهار؛ إذا وليهما همزة أو هاء أو أو عين أو حاء. أما إذا وأليها وليها غين أو

 صوتيا: " ووجه الإخفاء عندهما: قربهما من حرفـــي أقصــــ اللســـن:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () نهاية القول المفيد ص1 YV } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص (Y) OV }
\end{aligned}
$$

القاف، والكاف"(1). وتثثير الاراسات الصوتية الحديثة إلــى أن مخــرج هذين الصوتين هو (لحنك الأقصى، أو مـا يسمى بالطبق، ومن ثم؛ فهــــا من حروف الفم - و أصل الإدغام لحروف الفم- بل هما أدخل في الفم من


وقد قـَّم بعض المحدثين مبررا صوتيا لإخفاء هـــنين الحـرفين مـــع
 حين تجاور العين والخاء بين الإظهار والإخفاء، يوضـــح لنــــا أن قــرب مخرج الصوت المجاور للنون هو العامل الأساسي في تأثرها؛ لأن مخرج هذين الصوتين هو أدنى الحلق إلى الفم، فمن نظر إليهمـا عاـــى أنـهـــا أقرب إلى أصوات الفم أخفى النون معهما، ومن نظر إليهما على أنهــــا من أصوات الحلق أظهرها"() . واللببب في ذلك: هو أن هذين الحـرفين يقعان عند الحد الفاصل بين حيز (الفم وحيز الحلق، وهو مـا يسمى فــي الار اسات المعاصرة بالحنك الأقصى، أو الطبق. الصورة الثانية: إظهار الميم الساكنة

ومعناه: أن تتطق الميم نطقا صحيحا كاملا معتمدا ومجرى (مخرجــا وصفة)، وهذا هو الثثائع (الغالب على هذا الصوت، وذللك لأنه أقل تـــأنثرا من النون بما يجاوره من الأصوات، فتأثر الميم بما يجاورها نـــادر، أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد صOV I }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حديثة في النظام الصوتي للعربية ص•؟ ٪. }
\end{aligned}
$$

يكاد يكون معدومـا. وقد أثلار الثيخ إلى ذلك، قال: " والوجــه الثالـــــ الإظهار - أي: وجوبا من غير إظهار غنة- عند بقية الأحرف، وهي مـا عدا الباء والميم، وهو ستة وعشرون حرفا، سواء وقعت فــي كلمــة،

 من الثفتين، وتمييزا له عن الإظهار الحلقي ( إظهار النون مع حـروف الحلق على رأي القدماء).

و اللسؤال الأي يثور في أذهاننا، هو: مـا السبب الذي قلل مــن تـــأثر

(1) (1) نهاية القول المفيد ص107 1 .
(Y) قمت بإجر اء إحصاء ومقارنة بين الأحرف الثغلاثة، فتبين أن النون تدغم في ســـتة حروف ( يرملون)، وتخفى عند خمسة عشر حرفا، ونقلب عند حرف واحد، فيكون
 من جملة الأصوات، وتظهر عند ستة حروف، وهو ما يمثل نسبة ا\% من جملة الأصوات. أما اللام: فإنها تدغم عند أربعة عشر حرفا، وهو ما يمثل نســبة. هـ من جملة الأصوات، وتظهر عند مثلها، وهو ما يمثل نسبة. $\%$ الأخــرى. أهــا الميم: فإنها تدغم عند حرف واحد، وتخفى عند مثله، وهو ما يمثل نسبة V\% مــن جملة الأصوات، وتظهر عند الباقي ( Y (Y) حرفا، وهو ما يمثل نسبة و \% \% \% و و هذه الإحصـائية تفسر لنا - أيضـا- قول الثيخ - رحمه الله- إن النون آصل في الغنـــة من الميم. فهو فول لا يبرره إلا كثرة شيو ع الغنة مع النون - كمـا رأينا- وقلتها مع الميم، أما صفة الغنة ذاتها فمركبة فيهما بالطبيعة؛ حيث يتخذ النَّفَس مجر اه خـــلال التجويف الأنفي ( الخياشيم)، فتحدث النغمة الصوتية الموسيقية المحببة إلى الأذن، والتي تعرف بالغنة. ومن ناحية أخرى: تؤكد بحوث أكوستيكية وتجارب صــوتية =

شقيقتيها- تثشكل المجموعة الأكــــر شـــيوعا فــي الهــلام ( ن-ل-م)، وتنثاركهن في أنها أحد أصوات أثشباه اللين لوضوحها اللسمعي، كما أنها
 والاافتاح، وإن كانت شفوية معتمدا.

والإجابة على هنا السؤال تقتضينا أن نذكر بأصلين من الأصول التي ذكر ها الثيخ - رحمه الله- و والتي تثنبي عليها عملية الإدغام: الأصل الأول: أن أصل الإدغام لحروف الفم واللهان، وليس لحـروف الحلق وأقصى اللسان والثڤفتين - كما ذكر سييويه(1) - وهو مفهوم من كلام الثيخ - رحمه الله- ضمنا، وإن لم يصرح به في هذا الموضع(") .

ニニ


 Theory of Speech Production, p.p.149. Mouton- The Hague.

Paris1970.
(Y) وقد صرح بذلك أحد علماء الأداء القر آني: " فيجب أن تعلم أن حروف الحــق لا
 في بعض؛ ؛لتقارب المخرج. وتعلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحقّ، ولا في حروف الثشفتين ... وتعلم أن حروف الشفتنين لا تدغم في حروف الحـــق، ولا في حروف الفم؛ لبعد ما بينهن في المخرج" الكشف عن وجوه القـــراءات الســبع وعللها وحججها ا/•••)

وأقول: هذا أصل يفسر الأحكام السياقية لأصوات العربية على اختلاف مخارجها وموقیيتها. ويؤكد هذا الاستتنتاج - فيمــا نـــن بصـــدـده أن الأحكام التركيبية للميم تنحصر في الأصوات الثثفوية ( م-ب-و)، أو مـا اشتركت في إنتاجه، أعني صوت الفاء الذي يشترك باطن الثفة السفلى مع أطر اف الثثنايا العليا في إخراجه.

الأصل الثثاني: وقد صرَّح به الثيخ - رحمه اللهـ - وعبارته نص فــــي المر اد: " اعلم أن الميم لا تدغم في مقاربها من أجل الغنة التي فيها، فلو أدغمت لذهبت غنتها، فكان إخلالا وإجحافا بـها، فــأظهرت لــــلكـ ... ولا يدغم القوي في الضعيف"(1) . فوجب الإظهار؛ ؛تى لا يؤدي الإدغام إلى ذهاب مزيـة الحروف. وهذان الأصلان يفسران السبب في قلة تأثثر الميم بما يجاور ها في اللبياقات الصوتية المتنوعة(٪). ومن تنبيهات الثيخ - رحمه الله- في هذه الظاهرة: ضرورة الاعتناء أو المبالغة في الإظهار مع الفاء والواو؛ لأن الميم قد تميل مـــع هــذين الصوتين إلى نوع من التأتر، نظـــرا لقــرب المخــرج(؟) : "... ويكــون
( ( ) نهاية القول المفبد ص79 1 ( 1 (
(Y) قد ألمح إلى هذين العالملين بعض المحدثين، د. غانم قـور بي الحمد: أبحاث في علم
 الار اسات الصوتية عند علماء التجويد صري
(T) يصدق هذا التنبرير على الفاء، أما الواو فلا. ولعل السبب هو القرب في الصفات؛ حيث إن اليمي لوضوحها السمعي تثبه أصوات اللين، كما أن اللين والاتساع الذي في الواو حل محل الغنة التي في اليم؛ حيث يتسع هواء الفم فيهما، فازداد النقارب الوصفي بينهما، و هذا هو ما يشجع على حدوث الإدغام المحظور .
(الإظهار) عند الو او والفاء أشثد إظهار ا؛ لئلا يتو هم أنها تخفى عنـــــهـا كمـا تخفى عند الباء. ومنشأ ذلك: اتحاد مخرجها بـلواو وڤربهـــا مــن (لفاء، فيسبق اللسان إلى الإخفاء، وذلك نـحو: " عَلَيهِمْ ولَّا" ( (الفاتحةة) و " وَتَرَكَهُمْ فِي" ( (البقرة: 1 V )"(1) .

وقد قدم سببا صوتيا آخر؛ لمنع إدغام الميم في الواو، وهو الثفريق بينها وبين النون؛ احترازا من الوقوع في اللبس: " لا تدغم الميم في الواو - وإن تجانسا في المخرج- فرقا بينها وبين النون المدغمة في (لواو، وخوفا من اللبس، فلا يعرف هل هي ميم أم نون"() . كمـا حكّم الأصل الثاني - السـابق ذكره- في منع إدغام الميم مع الفاء: " ... وكذلك لا تدغم في الفاء؛ لثوة الميم وضعف (لفاء، ولا يدغم القوي في (الضميف"() . وهو كلام سديد، إذ إن الفاء مع الهاء من أضعف الحروف. ومن إضافات الشيخ - رحمه اللهـ القيمة: أنـه قـم مجموعة من (لنصائح والإجراءات؛ لأداء إظهار الميم على الوجه الأكمل في آيات (الفرقان الحكيم- وهو الدافع الأصيلل لاراسةّ الأصوات عنده- فقال: " وإذا أظهرتّها ( الميم) عند هذه الأحرف ( وعدتها ستة وعشرون حرفا)، فاحذر من إحداث الحركة في الميم ( فلقلة)، ومن السكت عليها ( التّبث في نطقها) كمـا يفعله (لعامـة؛ خوفا من الإخفاء أو الإدغام، ولا تظهر غنتها عند إظهارها قبل حرف من حروف الإظهار، فيقوى الاعتمـاد على

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نهاية القول المفيد ص79 } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

مخرجها ... وأما الميم الساكنة المظهرة التي تظهر فيها الغتة، فهي الميم الموقوف عليها بدون الروم"('). وهذه التنبيهات تنم عن دقة ملاحظة، وصدق تجربة، وطول معايشة وممارسة لكتاب الله - قراعة و إقراء.

## الصورة الثالثة: إظهار أل التعريف

قال: " وأما حكمها إذا سكنت: فإتها تارة تكون لام تعريف، وتارة تكون غيرها، فإن كانت لام تعريف كان لها عند حروف المعجم ( أي الثمانية والعشرين) حالتان: الأولى: إظهارها؛ أي وجوبا - عند أربعة عشر حرفا- جمعها بعضهم في أربع كلمات، وهي: " أبغ حجك وخف عقيمه"، الألف أعني الههزة، والباء الموحدة ... وأسماء الحروف كافية عن الأمثلة، وتسمى هذه الحروف حروفا قمرية؛ تثبييها لها بالقمر، والثلام بالكوكب؛ بجامع الظهور في كل، وسبب ظهورها عند هذه الحروف: تباعد المخرجين(؟).

وهو ما اتفق عليه المحدثون، واصطلحوا على تسميته بالحروف
القمرية Lunar letters (").
ولعلنا نلاحظ أن اللسبب الصوتي في إظهار اللام مـع هذه المجموعة الصوتية هو بُعْ المخارج - كما ذكر الثيخ رحمه الله- وهي العلة المثتركة في جميع حالات الإظهار التي ذكرناها، كما أن تقارب المخارج

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نهاية القول المفيد صع • 1. }
\end{aligned}
$$

Palmer, Grammar of the Arabic Language, P. 11 ( ${ }^{( }$)

كان العامل المشترك في جمبع حالات الإدغام التي ذكرت سـابقا، و هذا الاستنتتاج يؤكد لنا مبدأ عامًّا ذكره سبيويه، يفسر حالات الإظهار والإدغام: " كلما تقاربت المخارج وتدانت كان الإدغام أقوى، وكلما

تباعدت المخارج ازداد الإظهار حسنا"(').
ولو نظرنا إلى تلك (الصورة - إدغامـا وإظهارا- في ضوء هذا المبدأ، وأحد الركائز الأخرى التي بنيت عليها عملية الإلغام، وهو: أن أصل الإدغام لحروف الفم واللسان، وليس لحروف الحلق وأقصى اللسان والشفتين، لوجدنا أن الحروف الأربعة عشر التي أدغمت فيها اللام من حروف الفم واللسان، واللام مخرجها من اللسـان، أمـا الحروف الأربعة عشر الأخرى والتي أظهرت معها اللام، ستة من الحلق، وهي غير مستعدة بطبيعتها لفناء الأصوات فيها(٪)، سواء أكان ذلك مع اللام أم مع غير ها. وحرفان من أقصى اللسان ( ق-ك)، وحرفان من المخرج الذي يليه مما يلي الفم ( ج- ي) وهو بـيد نسبيا عن مخرج اللام، وحروف
الثفتين ( ب-م-و-ف).

تعقيب
لقد اتسم مفهوم الإظهار - في رؤية الثيخ رحمه الله - بالثمول والاتساع؛ فلم يكن وقفا على الصور الثلاث التي ذكرناها - من قبلوإنما استخدمه مع أصوات العربية قاطبة، منبها القارئ على ضرورة
 صصV. صV

إخراج الحرف محتفظا بمخرجه وصفاته دون أدنى تأثير أو تأثر بما يجاوره؛ حتى لا يقع في الغلط، أو يخرج بالمعنى عن مقصوده. ولذا كثرت في كلامه مثل هذه العبارات: " وجب بيانها" و " كان البيان آكد" و " لئلا تشتبه بصوت ..." و " وجب التحفظ عند إخراجها" و " لئلا تختلط
بغير ها" و " لئلا يشوبها صوت أو لفظ ...".

والناظر في كتاب نهاية القول (المفيا يقع على عشرات الأمثلثة -
والتي تؤكد نضج تلك الفكرة واستتواوها على سوقها عند الثيخ- بما لا يدع زيادة لمستزيد أو قالة لمستدرك(1). ولست هنا بصدد سرد الأمثلة واستقصاء الثشواهد، فإن هذا مما ينبغي أن يستوفى في مقام آخر، ولكن وددت أن أؤكد: أن كل شيء في نهاية القول المفيد شاهد بأصالة فكر مكي وعمقه، من ذلك:

1- يقول عن صوت العين: " فإذا نطقت بها فِين جهر ها، وإلا عادت حاء؛ إذ لولا الجهر وبعض الثـدة لكانت حــاء، وكــذلك لـــولا الهـهـس والرخاوة اللأن في الحاء لكانت عينا ... وإذا تكررت فلا بـ من بيانـهـــــا لقوتها وصعوبتها على اللسان؛ لأن التلفظ بحرف الحــــق منفــردا فيــهـه

 اللعين؛ لئلا تقرب من لفظ الحاء وتدغم فيها الهاء فتصــير كأنهـــا حــاء

 ترتيب مخارجها، وفي ذكر ما يتعقق بكل حرف من التجويد".

بعدها غين معجمـة وجب بيانـها؛ لئلا يتبادر اللسـان إلى الإلدغـــام لقـــرب
 يُحتَرز عن حصر صوت العين بـالكلية إذا شدلتُ، نـــــو : " يَـــُعُّ الْيَيَّـيمَ" (المـاعون:Y)؛ لئـلا تصير من الحرف الثشديدة"(1).
r - ويقول عن الياء: " ... وإذا سكنت الياء بعد كسر ، وأتى بـعـــها مثلها - وحب بيـن كل منهمـا خشبية الإدغام؛ لأــه غير جـــائز، وتمكَــن الأولِى لمدها ولينهه، وذلك نـحو قوله: " فِي يُوسَف" ( يوسف:V) . .. و إذا تكررت اللياء في كلمـة أو كلمتين وجــب بيـنـهمـــا، نـــــو : " وَأَحْيَنْتَـَــا" (غافر : 1 ( ) . . خصوصا إذا كانت إحداهمـا مشددة مكسورة، نـهــو: " إنَّ

 (الفاتحة: 0) لثقل الثشثديد. وإذا كانت متطرفة ووقفت عليها بغيــر روم،
 س- ويقول عن الواو: " ... فإذا جاءت الو او مضمومـة أو مكســـورة وجب بيـنـها وبيان حركتهِا؛ لئلا يخالطها لفظ غير ها، أو يقصر اللفظ عن

 مَا وُورِِيَ" ( الأعراف: • ץ). وإذا سكنت، وانضم مـا قبلها، وأنـى بعــــها


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص. • (. }
\end{aligned}
$$

الأولى لمدها ولينها، وذلك نحو: " وقاتلوا وقتلوا" ( آل عمــران: 190 1) ... وإذا أتت مشددة فلا بد من بيـان التشثديد بقوة من غيــر تمضـــغ ولا
 ولما كانت الأزواج المتثثابهةة من الألفاظ أكثر تعرضا لذلك الاضطراب الصوتي، ومـا ينشأ عن ذلك من خلط دلالي، فقد حرص الثيخ - رحمــهـه
 بيانها وإظهار ها؛ لئلا تختلط بغير ها، أو يشوبها صوت أو لفــظ آخــر، فتختل بذلك ألفاظ التلاوة. وقد ظهر ذلك عند حديثه عن أصوات الطـــاء والظاء و الصاد والضاد، ومقابلاتها الصوتية: التاء والذال اللسين والزاي والدال.

يقول عن الظاء - على سبيل المثال لا الحصر -: " ... فإذا نطقت بها فََيِّن استعلاءها وإطباقها لئلا تثتتبهِ بالذال المعجمة؛ لأنها من مخرجها، ولو لا الإطباق والاستعلاء اللأن في الظاء لكانت ذالا، فالتحفظ بلفظ الظاء واجب؛ لئلا بدخلَه شائبـةِ لفظ الذال في نحو قولهه: " وَمَا كانَ عَطاءُ رِبِّـكَ

 بالالل من الحذر ..."(٪)

و هكذا يمضي الثشيخ - رحمه الله- على هذا النحو مــن التحريــرات الصوتية الدقيقة، والتقريرات الأدائية (العلمية (العميقة؛ مستقصيا أصوات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد ص91 } 1 \text { (. } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صY (1 } 1 \text { (. }
\end{aligned}
$$

مجلةكليةاللغة|العربيةبابالقاهرة العكوالثامن والثلالثون
(القرآن الشريف، مبينا طبيعة العلاقات بين الأصـــوات داخــل الســـياقات (الصوتية المتنوعة، ومـا يـب فعلّه أو اجتنابهه في كل حالةّ، وهو لا يكتفي - في أنثناء ذلك- بإحصاء مظاهر الخلل واللحــن، وتوصـــيف المشــــكـة وتثبعها، إنما يقدم الحل و(لعلاج، شـارحا أسس الحق و الصـــواب، مبينـــا (لطريق القويم والمنهج المستثقيم؛ لافتا النظر إلــى ضـــرورة التـــريب و التمرين.

وقّ هدف الثنيخ - رحمه الله- من وراء ذلك " إلى لفت نظر القارئ إلى أهمية (المحافظة، أو مـا أسمـاه هو بـالتحفظ على أصوات الكلام؛ خشبية ضياع (لمعنى، وذهاب الوظيفة (المقصودة، وحتى يؤكد على أهمية مـا يسمى حديثا بـالمهارات (الصوتية؛ التي يعدها المحثثون - اليوم- أولىى المههارات التي يجب أن يكتسبها المتعلم"(1).

 مجلة كلية اللغة العربية بالرياض، ع• (، . . \& اهــ| •9 ام.
المبحث الثالث: الإخفاء

وهو من الأحكام التركيبية الناجمة عن تسييق الأصوات في بيئات صوتية متنوعة، وهو يمثل مرحلة وسطى بين الإظهار والإدغام من الناحية الصوتية - كما سنبين بعد قليل- وتعد هذه الظاهرة الفونولوجية من أبرز الملامـح النطقية التقطيعية في تحقيق التلاوة القرآنية. الصورة الأولى: إخفاء النون الساكنة و التنوين

وقد حد الثبيخ - رحمه الله- ملامح تلك الصورة الاققيقة وجزئياتها الصغيرة بحكمة، وبلور أبعادها ومعالمها بدقة " وظاهرة انصياع النون لنطق (الصامت الأي يليها مباشرة، ومشابهتها لبعض من ملامحه؛ مع (N) المحافظة على غنتها موجودة في لغات العالم، ولذالك تعددت رموزها في (الصوتية (لاولية"(1) . وكانت إشـارات الثيخ على هذا النحو: أولا: حدد حقيقتة اللغوية والاصطلاحية، وبين حقيقته الفسيولوجية، بما يتفق - تماما- مع ما توصلت إليه الاراسات الصوتية الحديثة، قال " ... ومـناه لغة: الستر. واصطلاحا: النطق بحرف ساكن عار؛ أي: خال من التثثديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة أو التنوين"(ب) .

ويزيد القضية وضوحا وتفصيلا في موضع آخر، فيقول: " ... لأن الإظهار: إبقاء ذات الحرف وصفته معا، والإدغام التام: إذهابهما معا،
( () للاطلاع على هذه الرموز، يراجع: النجويد القرآني - دراسة صــوتية فيزيائيــة ص.varvy

$$
\text { (ץ) نهاية القول المفيد ص\& } 1 \text {. }
$$

والإخفاء هنا (النون اللساكنة والتنوين) إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ ، وإبقاء صفتهما التي هي الغنة، فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم؛ لأتك إذا قلت: ( عنك) وأخفيت: تجد اللسان لا يرتفع ولا عمل له، ولم يكن بين العين والكاف إلا غنة مجردة. ولا يرد " أَنتُم" ونحوه؛ فإن ارتفاع الطرف من اللسان لخروج التاء لا للنون"(1) .

فقوله: " على صفة بين الإظهار والإدغام"، يوضح الوضع الفسيولوجي اللي تكون عليها عليه عملية الإخفاء، ومدى علاقتها بغير ها من الظواهر التأثرية التي تثتترك معها في النون، فهي تمثل مرحة بينية بين الإظهار والإدغام؛ حيث يظل مجرى النَّفَس من الأنف، وهو من خصائص الإظهار الذي يتم باعتماد طرف اللسان على أصول الثغايا، وجريان النفس من الأنف. كما ينتقل معتمد اللهسان - أيضا- إلى مخرج الصوت الأي يقع بعد اللنون، وهو من خصائص الإدغام الكامل، حيث ينتقل معتمد اللسان إلى مخرج اللام والراء، مع بطلان جريان النفس من الأٔف - وقد مضى بيان ذلك من قبل(٪) - فتولات ظاهرة الإخفاء بأخذ خصيصة من خصائص كلتا العمليتين ( الإظهار - الإدغام)، وعلى هذا فإنه يمكن أن نقول: إن عبارته عن الإخفاء بأنه صفة بين الإظهار والإدغام - رغم وجازتها- قد أصابت المحز وطبقت المفصل، وأنها نص في (لباب تغني عن غيرها ولا يستغنى عنها(؟).
(1) نهاية القول المفيد ص77 17.

 بتصرف واختصار وزيادات.

وقوله: " مـع بقاء الفنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة أو التنوين" يكشف عن حقيقة فسيولوجية في نطق الإخفاء، تتمثل في إسقاط المخرج وبقاء (لغنة، وقد فصلَّل تلك الحقيقة ومثَّل لها عمليا في قوله: " والإخفاء هنا: إذهاب ذات النون والثنوين من اللفظ ، وإيقاء صفتهمـا التي هي الغنة، فانتقل مخرجهما من اللسان إلى (الخيشوم؛ لأثك إذا قلت: ( عنك) وأخفيت: تجد اللسان لا يرتفع ولا عمل لـه، ولم يكن بين العين والكاف إلا غنة مجردة. ولا يرد " أَنتُم" ونحوه؛ فإن ارتفاع الطرف من

اللسان لخروج التاء لا للنون".
ويظهر من هذا (لنص: أن الثككل الذي يتخذه اللسان عند النطق بالثون المخفاة هو الثككل ذاته الذي يتخذه في نطق الحرف الذي بعدها، وبذلك يتحقق معنى الإخفاء. و هذا وصف علمي دقيق من الثيخ - رحمه الله - حسب المعطيات المتاحة لله، والمنظومة المعرفية التي دار في فلكها، وبيان ذلك: أن النون يسقط مخرجها حال الإخفاء، بـيث لا يرتفع طرف اللسان أو يلتصق بما يقابله من الحنك الأعلى كما يحدث في النون المظهرة، وإنما يبقى في وضع الراحة حتى ينتقل أو يتصل بمخرج الحرف المخفى، فيكون عمل اللسان فيها وفي الحرف الأي بعدها من موضع واحد، ولا يبقى من النون - سـاعتئذ- إلا صويت من الأفف، يسمى الغنة(1) . و هذا يوضـح لنا القانون الذي تخضـع لـه ظاهرة إخفاء النون وهو تسهيل النطق، والاقتصاد في الجه؛؛ حيث يتحرك اللسـان حركة واحدة بدلا من حركتين، ففي المثال المذكور - عنكـ - يستند أقصى



مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المكالالثامن والثلآثون

اللسان إلى أقصى (الحنك عند (النطق بـالنون، ثمامـا كما يحدث عند نطق (الكاف، من غير أن يسد مجرى النفس.

وباختصار يحتمـه المقام أقول: " إن مـا يحصل عند التقاء النون بحرف من حروف الإخفاء: هو أنها تكتسب من الحرف الذي يليها في الكلام صفاته الصوتية مـع احتفاظها بالغنة، فنصير حرفا رخوا مع الحروف الرخوة، وتبقى شديدة مع الحروف الثديدة، وكذلك تنتقل من مخرجها الأصلدي إلى مخرج الحرف الذي يليها"(')

وبناء على هذا الفهم: ميز د. شـاهين بين عدة احتمالات أو تنوعات أو صور لفونيم النون حال إخفائها مع تلك المجموعة الصوتية (الخمسة

1 - النون الأسنانية: تنتج عندما تلتقي النون بأحد الأصوات البين أسنانية ( الثاء- الذال - الظاء)، فينقل مخرج النون إلى مخرج الصوت النتالب، أي بين الأسنان.
(النون اللثوية: عندما تلّتقي بـأحد الأصوات الأسنـانية اللثويـة التاء- اللالو- الطاء- الضاد)، أو احد الأصوات اللثوية ( السينالزاي - الصاد).

W- النون الغاريـة: عندما تلّتي بأحد الأصوات الڭارية ( الجيم(الثين - الياء)، فيتأخر مخرجها إلى مخرج الصوت النالي لها. ع - النون الطبقية: عندما تلتقي بصوت الكاف، فيتأخر مخرجها إليها.
( ( ) شرح صوتيات سييويه صو ص٪.

0- النون اللهوية: عندما تلتقي بصوت القاف، فيتأخر - أيضامخرجها إليها(1) .

وهنا يوضح لنا حققة الإخفاء اللنوية التي حدَّدها الثيخ - رحمه الله- بالستر، حيث تستتر النون في مخارج الحروف المخفية بعد أن تنتقل إليها، وذلك بعد زوال معتمدها في الفم. " ولهذه العلة لم يكن الإخفاء إلا في حرفي الغةة ( النون والميم)، لأن الاتصال لا يتأتى إلا فيهما، لأن الصوت إذا جرى في الخيشوم أمكن (تصال الحرفين من غير إظهار ولا تثشديد((). بل ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك؛ حين قرر أن الملاحظة الأتية تثير إلى أن صوت النون المخفاة يتغير جرسه قبل كل صوت من الأصوات الخمسة عشر التي تخفى عندها النون؛ وذلك لتغير حجم وطبيعة حجرة الرنين التي تحدث في التجويف الفموي مع كل صوت منها، فأتت إذا نطّت: ( من قال) و ( من تاب) و و ( من ذا ذا)، تجد صوت النون له جرس متميز في كل مثال من الأمثلة الثثلاثة، على الرغ اشتراكها بقيام عائق في الفم، وجريان النفس من الأنف، وذلك بسبن ما ذكرته من تغير حجم وطبيعة الرنين.
(1) أثز القراءات في الأصوات والنحو العربي صYY (1) بتصرف واختصار ـ وقارن
 اللنوية - منهج لساني معاصر ص ص . . .
(Y) عبد الو هاب بن محمد القرطبي: الموضح في التجويــد ص10^10، تــحّ: د. غـــانم


وقد خلص - بناء على ذلك- إلى: أن النون المخفاة لها خمسة عشر نوعا بعدد الأصوات التي تخفى عندها(1) . ولا يخفى أن المحاولات الثلاثة تعتمد في توصيف النون المخفاة على الجانب الفسيولوجي، وما يعتريها بعد بطلان عمل اللهان فيها، واستعداد آلة النطق لإخراج الحرف التالي لها، مـع مـا تبقى منها ( الغنة)، وهي تتكامل في تحديد شكل آلة (لنطق عند إخفاء النون. إلا أن هذه (المحاولات - رغم جديتها- تفتقر إلى شيء له أهميته وخطورته في مجال (البحث (الصوتي، ألا وهو الجانب المعملي؛ اللي يعتمد على التجربة، وأجهزة التحيل، ووسائل القياس التي تقدم الحقائق والنتائج بلغة الأرقام - ولا أدق منها- وهو ما نأمل أن يتاح في العاجل القريب- في جامعة الأزهر الميمون.

ولم تزد الارراسات الصوتية (الحديثة شيئا ذا بـال في توصيف حقيقة الإخفاء (الفسيولوجية، عمـا ذكره الثيخ - رحمه اللهـ إن لم تتطابق مع حقيقته وجوهره، مع اختلاف في العبارات والمصطلحات، فقد ذكر د. أنيس: " ... وليس مـا سموه بالإخفاء إلا محاولة الإبقاء على النون، وذلك بإطالتها مما أدى إلى مـا نسميه بالغنة. هذا إلى أننا نلحظ مع مـا يسمونـه بالإخفاء ميل النون إلى مخرج الصوت المجاور لها"(؟) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الأصوات اللغوية ص (Y) }
\end{aligned}
$$

ويقول د. أحمد مختار وهو يتحدث عن الأحكام المتنوعة للنون الساكنة المتطرفة والتنوين: " فهي تطول وتميل إلى مخرج الصوت الأي بعدها ( إخفاء) مـع الأصوات المبدوء بها الكلمات: صف ذا ثنا ..."('). ومع تحفظنا مع مـا ورد في هذين النصين من وصف النون المخفاة بالطول أو الإطالة أو الميل، فهو وصف غير دقيق أو واضـح(ץ) ، وإنما الوضوح في وصفها بالاتتقال إلى مخرج الصوت الأي يليها، وهو ما يؤيده الو اقع الفسيولوجي والأدائي لهذا اللون من النون. وقد أصاب نص ثالث المراد بقوله: " إخفاء النون الساكنة: بمعنى نطقها أنفية مع وضع اللسان موضع الحرف التالي لها بثكل متزامن"() .

وأود أن أضيف أنه على أساس هذا التزامن بين إنتاج الصامت (المخفي، وما تبقى من النون ( المجرى = الغنة) بعد إسقاط المخرج المعتمد الفموي)، أطلق بعض المحدثين على الإخفاء مصطلح المشاركة النطقية Co-articulation، ويقصدون به: أن يتداخل نطق النون مع نطق الصامت الذي يليها فتتأثر وتؤثر فيه أيضا. وفي هذا النوع من المشاركة النطقية تستعد أعضاء النطق لنطق الصوت التالي، وهي تصدر الصوت الأول، فيتخذ الصوت الأول تثككيلا يتكيف مع هذا النوع من المشاركة التي تتكيف بدورها مع انتظام الصوت في سلسلة الأصوات التي تتكون منها الكلمة، وبالتالّي يتأثر الصوت الثاني بهذه العملية؛ حيث
(Y) سبق إلى هذا التحهظ د. غر غانم قدوري الحمد، الار اسات الصوتية عند علماء التجويد


مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
تعمل أعضاء النطق بدورها على دمجه في الصوت الأول(1) . رأي واستنتّاج

يرى أستاذنـا الاكتور علام: أن التزامن يصحب عملية الإدغام بغنة، وهذا التز امن هو سبب إدر اكنا صوت الإدغام في هذه الحالة كأنه صوت مشدد. وهذه الصورة الصوتية لنطق الإدغام بغنة تختلف عن الصورة الصوتية لنطق الإخفاء، والتي تتسم - من وجهة نظره- بالتتابع لا بالتزامن؛ حيث تنطق النون اللساكنة أو التتوين أولا على (الكيفية المذكورة، ثم تنتقل أعضاء النطق إلى نطق صوت الإخفاء(٪).

و الأي أراه: أن التزامن عامل مشترك في كلتا العمليتــين - اعتمـــادا على الو اقع الأدائي لكلتيهما، ومشافهة نحارير القراء وجهابــــة الأداء وإنما الأي يجعلنا نشعر بالتثثديد في الإدغـــام ســبـان، الأول: طبيعــة حروف الإدغام الفسيولوجية - أعني الاتحاد أو الثةــــارب الثـــــيد فـــي المخرج، أو التجانس الثنديد المقارب للتماثل في الصفات بينهــا وبــين
 الأصوات بسياقها النطقي في الكلمات أو بين الكلمات؛ حيث تتشارك أعضاء النطق - مناط الأداء الصوتي- في أداء منطوق ملتحم ملتّم بطبيعية و انسيابية في زمنها
 المذكور، لمزيد من التفاصيل حول المفهوم وحياته وأنو اعــهـه وعلاقتــه بالمماتـــــة و غير ها من العطليات الصوتية، ينظر ص.
(Y) انتهى ملخصا: عن علم التجويد القر آني في ضوء الدراسات الصـــوتية الحديثــة


النون(1)، مما يجعل مشاركتها كبيرة، تصل إلى حد المماثــــة بــــرجاتها الااخلية المختلفة، وليس كذلك حروف الإخفاء، وإنما هي فـــي منزلــــة وسطى - نسبيا- بين القرب والبعد لكل من النون الساكنة والتنوين، ممـا يجعل مشاركتها محدودة بدرجات داخلية مختلفة أيضا ( مراتب الإخفاء). اللسبب الثاني: طبيعة العملية، ففي الإدغام يدخل حرف في آخر، وإدخال (الحرف وغيابه أو دمجه أو صهره ففي مماثل أو مقارب يستلزم التشثديد، أما الإخفاء فليس إدخالا، إنما هو اتصـال فحسـبب، وبالاتصـــال يخفــى الحرف ويستتتر ؛ ولذلك ينبغي أن يكون النطق بـــلـُـُخفى بــين التخفيــف والتثديد(٪). اللبب الثالث: فسيولوجية أداء الغنة، والتي يستلزم أداؤها
( () و هذه الحروف ( يرملون) و إن كانت أيضـا من الفم، إلا أنها تتتيز علــى ســـئر الحروف الفموية في اشنتر اكها مع النون في خاصية الوضوح السمعي الناجم عــن
 التفاصيل المفيدة، ينظر : مبحث الإدغام: الصورة الأولى: النون الساكنة و التنوين.
 أخفيت النون عند السين، ولا تقل في السين. وخفيت النون عند السين، ولا ولا تقل في


 الأنموذج الأكستي الســمعي Acoustic Auditory norm فــي الكـــلام، ولـــيس الأنموذج النطقي Articulatory norm". ويعقق د. الضالع على هذا النص بقوله: " والغنة السمة الوحيدة التي تبقى من النون عند إخفائها- صفة أكستية سمية أكثـر منها نطقية مخرجية". التجويد القر آني - در اسنة صوتية فيزيائية ص1،1، 17.

الثر اخي- وذلك في الإطار الزمني (لمنضبط الذي حدَّده (العلمـاء(1)- فبينما تستغرق الغنة المقدار الزمني اللازم لحدوثهها، تنثقل أعضناء آلة النطــق لإلتاج الصوت المخفى، مما يسمـح بحدوث التز امن بينهمـا - وتسمى تلك
 ()- Coproduction وجهة نظر ووجهة أخرى

اعترض بعض الباحثين عن توصيف الإخفاء بأنه اختفاء، فقال: " ومن المهم أن يكون مفهومـا بأن الإخفاء لا يعني الاختفاء، بل هو تغغير في صفة (الصوت ليكون أضعف - كمـا أو نوعا"(؟).

والذي أراه: أن تفسير الإخفاء بالاختفاء يمكن أن يكون مقبولا إذا نظرنـا أن لكل صوت عند نطقّه أطوارا ثلاثة: الشروع Onset، الحبس Hold، الانطلاقRealse، فإن النون يختفي آخر أطوارها النطقية بعد اتصالثها بمخارج هذه الحروف واستتار ها بها وزو الها عن طرف اللسان. Oral ( وبيان ذلك: أن النون ينعدم معتمدها في التجويف الفموي Nasal (Cavity)، ولا يبقى منها إلا صوت الغنة في التجويف الأنفي (م) (Cvity)، ممـا يمكن أعضاء آلة (لنطق أن تتنقل مباشرة لإنتاج الصوت (الذي يليها، بـأن تثقةدم أو تتأخر حسب طبيعة الصوت. ومـا سمي الإخفاء

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) و هو ما يسمى بدرجات أو مر اتب الإخفاء، وسنو فيها حقها من البحث في رابعا. }
\end{aligned}
$$

إخفاء إلا لإخفاء النون الساكنة عند الحروف الخاصة بهه، ومن ثم؛ يكون تفسير الإخفاء بالاختفاء أمر لا مُشثاحة فيه.

ويبقى بعد هذا تحديده للإخفاء بأنه تغير في صفة الصوت ليكون أضعف - كما أو نوعا- محل نظر؛ لأن صفة النون - وهي الغنة- لا يعتريها أي تغيير، بل تحافظ عليها عملية الإخفاء، وتكسبها صفات الحرف المخفى؛ لتتلاءم مع البيئة الصوتية التي وقعت فيها، فتكون مفخمة مع المفخم، ومرققة مع المرقق، كما قيل: وتتبع ما قبلها الألف، والعكس في الفن أُلْف. ولو أنه قال: تغير في الصوت لكان أقوم قيلا. حيث يتثكل الصوت من المخرج، (الصفة، درجة الإعاقة، إضافة إلى عوامل ثانوية أخرى تكسب الصوت جرسه (المميز له، والتغيير هنا في المخرج.

ثانيا: حدَّ البيئة (الصوتية التي تستوجب هذا الحكم اللسياقي، قال: " ... وحروفه خمسة عشر: وهي الباقية بعد الحروف المذكورة في الأحوال الثثلاثة اللسابقة ( الإظهار - الإدغام- الإققلاب). وقد جمعها بعضهم في أو ائل كلمات هذا البيت، فقال:

صِفِ ذَا ثَثَا كَم جَادَ شَخْصٌ قَ سَمـا لُم طَيَا زِد في تُقَى ضَع ظَالْمـا وهذه الحروف لا خلاف بين القراء في إخفاء النون اللساكنة والتنوين بغنة عندها، سواء اتصلت النون بهن في كلمة، أو انفصلت عنهن في
 تَحْنِهَا" ( البقرة:

## مجلةكليةة اللفة المريبيةبالقاهرة المذى الثامن والثلآثولن

وأربعون مثالا، للنون المتوسطة والمتطرفة منها ثلالثون، وللتنوين خمسة عشر "(').

وهذا يعني أن البيئة الصوتية لعملية الإدغام تتحدد ملامحها على هذا(النحو: 1- أن تكون النون ( ساكنة) غير متبوعة بصائت قصير (حركة). r- أن يتلوها أحد الحروف الخمسة عشر المذكورة سلفا. rإذا أضفنا إلى هذه اللمجموعة حرفي الغين والخاء التي ذكرنا - من قبل (「)- أن بعض القراء يخفي عندهما، صارت جملة الحروف المخفاة سبعة

عشر (ّ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد ص\&70،17 1 } 1 \text { (1) } \\
& \text {. ينظر : مبحث الإظهار (Y) }
\end{aligned}
$$

( ${ }^{(1)}$ تحفظ بعض الباحثين على إخفاء النون الساكنة و النتوين في الغين و الخاء؛ محتجا
 وأقول: ييقى هذا الإخفاء - رغم هذا الاعتراض- و اقعا لهجيا ماثلا في العـــادات
 (الكريم برو اياته المتو اتزة انعكاسا صـادقا لهــذا اللـــون مــن الإخفـــاء اللهجـــي الـا النشر 「/ 1 ()، والأصل فيما نحن فيه: الرواية لا الدراية. ثم إنه لا مـــانع - مــن وجهة النظر الصوتية والأدائية البحتة- من إخر اج الغنة مصحوبة بصوت الغين أو الخاء، و إن كانا من الأصوات ذات الحساسية المفرطة للأصوات الأنفية. كل ما في الأمر : أنه عندما تلتقي النون بأحد الحرفين، ينتقل مخرجها متأخر ا إليهما - نظـــرا لتأخر مخرج الحرفين عن النون - كما تأخر عند إخفاء القاف والكاف.

وقد أضاف بعض المحدثين إلى هذه الأصوات - معتمدين على كيفية النطق- صوت الباء الخاص بحكم القلب، ومن ثم صارت أحكام النون لايهم ثلاثة لا أربعة(1) .

ثالثا: قرَّر اللسبب الصوتي الأي أوجب هذا الحكم التركيبي بمنطقية ظاهرة ودقة متناهية، فقال: " والحجة لإخفاء النون اللساكنة والتنوين عند هذه الأحرف: أنهما لم يقربا من هذه الحروف كقربهمـا من حروف الإدغام، فيجب إدغامها فيهن من أجل القرب، ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار، فيجب إظهارهما عندهن من أجل (البُعد، فلما عدم القرب الموجب

للإدغام، والبُعد الموجب للإظهار، أعطيا حكما متوسطا بين الإظهار
والإدغام، وهو الإخفاء ..."(٪) .

وواضتح من هذا النص أن العلة وراء الإخفاء علة فسيولوجية بحتة، وبيان ذلك: أننا إذا نظرنا إلى المجموعات الصوتية لحالات النون التأترية نجدها متجانسة، فكل منها تنتمي إلى زمرة صوتية طبيعية. أمـا مجموعة الإظهار فتنتمي إلى الأصوات الخلفية في الممر الصوتي أو الحلقية الحنجرية أو الطبقية الحلقية الحنجرية، فهي بعيدة بُعدا تامـا عن النون. ومجموعة الإدغام تنتمي إلى الأصوات الرنانة، أو إلى الأصوات الذولقية



إلى أن د. الحمد: قد ضم - أيضا- إلى هذه المجموعة صوتي الو الو او او والياء.

$$
\text { (Y) نهاية القول المفيد ص70 } 1 \text { ، } 77 \text { ا . }
$$

مع ضم الواو والياء إليها، فهي قريبة نمامـا من النون. ومجموعة الإققلاب صوت واحد.

أمـا أصوات مجموعة الإخفاء: فمن الصعب ضمها إلى مجموعة واحدة تتدرج تحت مجموعة متجانسة. ولكن بقليل من التجاوز يمكنتا أن ندرجها تحت زمرة الصوامت الفمية إذا بدأنا الحصر من الصن الصت الثشوية ( ف) وليست الصوامت الثفتانتية، وتنتهي عند الصامت اللهوي ( ق)، وإذا عزلنا ثلاثة من الصوامت (الفمية ( ي، خ، غ). فلا هي قريبة

من النون ولا هي بعيدة(1).
Partial وعلى هذا يمكن أن نقول: إن الإخفاء ممـثثة جزئية بالمفهوم الحديث - دعت إليها مراعاة الآتسجام الصوتي بين حرفين متقاربين نسبيا- لأـه انتفت عنه صفة الإدغام (المماثثة الكاملة)، وما تتطلبه من تثنديد، كما انتفت عنه صفة

الإظهار(عدم المماثثة- المخالفة (لكاملة).
رابعا: لاحظ الثيخ - وهو محق- أن الإخفاء لا يكون مع هذه المجموعة الصوتية - خمسة عشر حرفا- على صورة واحدة، وإنما يكون - من الناحية الصوتية- على درجات، اصطلح على تسميتها بمراتب الإخفاء. وقد اعتمد في تقسيم تلك المراتب على ثثلاث ضوابط أو اعتبارات: الأول: درجة قرب مخرج الحرف أو بُعدِه من النون اللساكنة
( ( ) التجويد القر آني - دراسة صوتية فيزيائية ص9^،، وقارن بــ د. مصطفى زهــــي



والثتوين. الثاني: درجة إخفاء (الحرف في النون اللساكنة والتنوين. الثلث: زمن الغنة المتبقية من النون و التنوين بعد الإخفاء.

وهي محاولة من الثيخ - رحمه اللهـ يمكن من خلالها إعطاء صورة محددة لهذه الظاهرة، فقد استطاع في ضوء هذه الأسس الـعامة التي أرساها أن يقسم الإخفاء إلى ثلاث مراتب:

الأولى: وضابطها: كل حرف هو أقرب إلى النون - وأقربها مخرجا
إلى اللنون ثلاثة أحرف: الطاء، والدال، والتاء- يكون الإخفاء عنده أزيد. ويسمى هذا النوع إخفاء أعلى، يـني: أن المخفى منهما ( النون الساكنة والتنوين) عند هذه الأحرف أكثر من الباقي، وغنتهما الباقية قليلة، يعني أن زمـان امتداد الغنة قصير .

الثانية: وضابطها: كل حرف هو أبعد إلى النون - وأبعدها حرفان: القاف، والكاف- يكون الإخفاء عنده فليلا. ويسمى هذا النوع إخفاء أدنى، يعني: أن المخفى منهما أقل من الباقي، وغنتهما الباقية كثيرة، يعني أن زمـان امتدادهما طويل.

الثالثة: وضابطها: كل حرف توسط في القرب والبعد إلى النون وهو الأحرف العشرة الباقية- يكون الإخفاء عنده متوسطا. ويسمى هذا النوع إخفاء أوسط، يـني: أن المخفى منهما بين المرتبتين السابقتين، وزمـان غنتهمـا متوسط(1) .
( ) نهاية القول المفبد ص ז7 ا.

و هذه الملاحظة الصوتية - والتي اعتمد فيها الشيخ - رحمه اللهـ على الزمن، وهو مقياس مهم جدا في حقل الاراسـات الصوتيةّ- تدل على ذوقه وبراعته الفائقة في إدراك الفوارق الصوتية الدقيقة داخل الظاهرة الواحدة، وهو أمر لا يلثفت إليه إلا (المهرة المتمكنون، كمـا تظهر قدرته على استثثمار المنجزات الحديثّة وتوظيفها في ضبط (لظاهرة القر آنية.

وقّ أيدت وسائل التمكين الصوتي الحديث ما توصل إليه الثشيخ رحمه الله- فقّ قام بیض الباحثين المحثين بالتقاط صور طيفية لصوت النون اللساكنة مع هنه المجموعات الصوتية الثلاثة، وقد جزم باختلان درجة وطبيعة إخفاء النون الساكنة والتنوين حسب مخرج وصفات الصوت الأي يليها؛ حيث يطول زمن الغنة مـ صون صوتي القاف والكاف،
 يتجاوز OVO م/ث، ويكون بين بين مع باقي حروف الإخفاء، فيستغرق حوال هTO

ولا يقتصر الفرق على الجانب الكمي فقط، بل يتداه إلى طبيعة هذا الإخفاء، فهي كاملة الإخفاء مع الأصوات البعيدة عن مخرج الحلق، مثل إخفائها قبل الدال أو الطاء أو الهين أو الثشين، بينما يقترب هنا الإلخفاء كثيرا من الإظهار إذا تبعه صوت القاف أو الكاف؛ وذلك لقربه من مخرج الحلق(1) .


ولنا أن نتصور مقدار الجهر الأي بذله عالمنا الكبير في دراسة المادة الصوتية - رغم اعتماده على الملاحظة فحسب- مقارنـة بما تيسر لعلماء اليوم من معامل ومختبرات وآلات دقيقة، فيزداد إعجابنا بتر اثثنا، وإيماننا بإعادة قراعته من جديد، وضرورة إحلاله المحل اللآثق به في أكاديميات العلم والتنوير، ومؤسسات المعرفة والتثقيف. خامسا: من إضافات الثشيخ - رحمه الله- المفيدة في معالجته وتحيله لظاهرة الإخفاء: نظرته الثمولية - تلك التي تدل على وعي عميق بطبيعة الظاهرة، وإدراك كامل لحقيقتها- حيث قسم الإخفاء إلى قسمين: الأول: إخفاء الحركة، ويعني: تبعيض الحركة(1) ، كما في قوله: " "
 أحدهما: تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة، كما في الميم الساكنة قبل الباء أصلية أو مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين. وثانيهما: إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء غنته؛ كما في إخفاء النون اللساكنة والتنوين عند الحروف (الخمسة عشر (٪) .
(1) وهو ما أطلق عليه العلماء مصطلحات: الاختلاس، التقليل، التثبيض، التقصـيرير،
 Reduction للصوت، وتنتكافأ هذه المصطلحات قاطبة مع المصطلح الإنجليـز الرا Reduced Vowels الذي يستعطل في الإنجليزية عند وصف الصوائت المختلسة دلالة شاملة على أنواع التقليل و التقصير . لمزيد من النفاصيل، يراجع: علم التجويد
" و هذا يتفق مع مـا أثبته بعض الـعلماء المعاصرين في علم الأصــوات تجريبيا، فقد تبين لهم أن بعض أنواع مشاركة النطق ( الإخفاء) تختلس Consonants and Vowel بـعــض الصـــووامت والصـــووائت Reduction لمشاركة النطق. ومنهم من أدرجها تحت (المفهوم الثشامل للمماثلثة"(') . سـادسا: قَّمَ الثيخ - رحمهه اللهـ ضوابط قيمة تتتعـــق بكيفيــة أداء النون المخفاة على وجهها الأكمل، حتى لا يقع القار ئ في دائرة اللحـن (المنهي عنه شرعا، تمثلت في هذه المحاذير :

المحذور الأول: إثباع الحركة: فقد نبَّه الثيخ - رحمــه الله- إلــى ضرورة المحافظة على الاستغراق الزمني المعتدل لصوتين فـــي حالـــة الإخفاء وتحقيقهما سويا؛ حتى لا يؤدي إثباع الحركة إلى تتيير في بنية الكلمة القر آنية، مما يفسد المعنى. وذلك على نوعين:
 الحروف الخمسة عشر، يقول " يجب على القارئ أن يحترز فــي حالـــة

 ومن الكسرة ياء في مثل: " مِنكُ"،، كما يقع من بعض القراء المتعسفين، فإن ذلك خطأ صريح، وزيادة في كلام الله تعالى"(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () التجويد القر آني - در اسة صوتية فيزيائية ص^^. } \\
& \text { (Y) نهاية القول الكفيد صY (Y) . }
\end{aligned}
$$

" فهذا النوع من الامـج الصوتي، والتداخل الزمني، والمحافظة عليها في التلاوة مهم جدا في تدقيق مهارة الأداء. ولذلك أطلق بعض علمــــاء الأصوات البارزين على هذه العملية في تحقيق الكلام العـــادي مصــطلح

التنسيق Coordination " (1)
الثاني: إثباع الحركة التي تسبق (الميم والنون المثـــددتين خاصـــة، يقول: " وليحترز أيضا من المد عند الإتيان بـالغنـة في النون والميم فــــي
 إظهار الغنة، فيتولا منها حرف مد، فيصير اللفظ: " إِينَّ الـــنين"، " إيمِّــا

فِداء"، وذلك خطأ أيضا"(؟).
المحذور الثاني: الإخلال بالحقيقة النطقيــة أو الفســيولوجية للنــون المخفاة: ولذلك صورتان، وقد نبه الثيخ - رحمه الله- إلـــى ضـــرورة الاحتراز منهما؛ حتى لا يخرج القارئ بذلك عــن الإخفـــاء المقصــود، ويحدث اللحن في القراءة اللسليمة التي يجب مراعاتها، وتطبيق أحكامها. أما الأولى وهي: الإخلال بالمخرج، وذلك عن طريق تحقيق معتمدها في الفه، يقول: " وليحترز - أيضا- من إلصاق اللسان فوق الثثايا العليا عند إخفاء النون؛ فهو خطأ أيضا"(٪). معلوم أن اعتراض النفس في نطق النون يكون بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ( اللثة)، وهو مـا يسمى بالمخرج، وعند إخفاء النون اللساكنة ينعدم أو يسقط المخرج

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) نهاية القول المفيد صVY I I . }
\end{aligned}
$$

تمـامـا، وينتقل إلى الحرف الأي يليها، فيكون عمل اللسـان فيها وفي (لحرف الذي بعدها من موضع واحد(1)، وتبقى الصفة ( (لغنة)، ولذلك ينبغي على (لقارئ المجيد أن يتوقى عند أداء الإخفاء من إلصاق طرف اللسان بأصول (الثنايا (لالثيا ( اللثة)؛ حتى لا تخرج النون مظهرة، فيقع اللبس بين الإخفاء والإظهار .

وبعد أن حذر الثيخ - رحمه اللهـ من الوقوع في هذا العيب الأدائي، قدم الحل، فقال: " وطريق الخلاص منـه: أن يُجافَى اللسـان قليلا عن ذلك"(؟) فهذه العبارة - على وجازتهها- ترسم الطريق الأمثل ذلإتيان بالحقيقة النطقية المثلى للنون المخفاة، والثي لم تزد عليها الاراسات الصوتية الحديثة شيئا ذا بـال، يقول أحد أسـاطين علم الأصوات البارزين: " و الحقيقة النطقية للنون عندمـا تكون متبوعة بأحد هذه الأصوات (يقصد حروف الإخفاء): تتلخص في أن اللسان لا ينطبق تمـاما على موضع النطق، فيظل بينـه وبين ذلك الموضـع فجوة يمر منها الثهواء بحريـة تـامة. وهذا هو الذي يجعل بعض علماء الأصوات يصفون النون في هذه الحال

بأنـها حركة ... وهي لا شك حركة مؤنفة Nasalized Vowel" ()
( ( ) و هذا هو معنى قول سيبويه: " ... فلما وصلوا إلى أن يكون لها ( النون) مخـرج
من غير الفم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بهــا
أنها نون من ذللك الموضع ( الخياشيم) كالعلم بها وهي من الفم". الكتاب٪/\&0٪.

() القر اءات القر آنية بين العربية والأصــوات اللغويــة - مــنهج للــــاني معاصــر ص • • ( . و لا يخفى أن الجامع بينهما: إنما هو انساع المجرى، وخــروج الهــو اء حر ا طليقا من غير إعاقة - كلية أم جزئية- أما في الحركة: فظاهر، حيث يكـون =

أما الثانية وهي: الإخلال بالصفة، ويتم ذلك على وجهين، الأول: ترك غنة النون تمامـا، وعدم الإتيان بها بتاتا، وبهذا يكون القارئ قـ أسقط النون أو التنوين انتهاء، بعد أن أسقط معتمدها في الفم ابتداء، وهو خطأ فاحش، يدل من فاعله على غباوة في الأداء ظاهرة، وجهالة بحقية الإخفاء الصوتية متناهية.

الثاني: إظهار النون ( تحقيق المخرج الفموي)، مع الاكتفاء بالغغة العادية المركبة في جسم النون والتنوين دون الزيادة على هذا المقار الطبيعي، فتخرج النون - ساعتئذ- محتفظة بحقها - مخرجا وصفة وهذه هي صورة الإظهار الصوتية لا الإخفاء. وقا أشثار الثثيخ - رحمه الله- إلى هذين الوجهين بقوله: " وليحترز عن ترك الغنة في موضعها، وعن إظهار النون؛ فإنه خطأ فاحش ممن يعلم وممن لم يعلم؛ إذ ليس الجهل بعذر "(1).

فترك الغتة - في النص السابق- قد يكون بالتخلي عنها كليا، والإجحاف بحقيقتها جملة، أو الإتيان بها عادية دون مراعاة التكيفات

مجرى الهو اء أوسع ما يكون عند اقتراب عضوي النطق من بعضهما أثناء الـــلفظ بالحركات - قصيرة أم طويلة- كما يقول الأصـو اتيون. وأما في النــون المخفــاة: فذلك ناجم عن زوال معتمدها في الفم، وبقاء أعضاء النطق - حال النطق بها- في وضع الر احة، فلا يحدث تضييق يحدث رخاوة، أو غلق ينتج شدة؛ مع الاســتـعداد لنطق الحرف الذي يليها، وهو الوقت ذاته الذي يتسرب فيه هو اء النون من الأنف؛ ولذا كان وصفها بالتأنيف - إضـافة إلى كونها حركة- وصفا دقيقا، ير اعي أبعــاد
( ( ) نهاية الوضع الفسيولوجي. الكفيد صY I .

مجلةكلية|اللفةالعرييةبالقاهرة المكذالثامن والثلالثون

الصوتية الملانمة للبيئة الصوتية التي وقعت فيها. والوجهان كلاهما يُخِلَّان بحقيقة الإخفاء الصوتية والأدائية. الصورة الثانية: إخفاء الميم الساكنة وقد قدمها على هذا النحو:

أولا: ضبط الثيخ - رحمه الله- تلك الصورة بقوله: " الإخفاء عند الباء بغنة ظاهرة ... سواء كان سكونها متأصلا، نـحو: " يَعْتصصِم بـالَّلَهِ" (آل عمران: 1 • 1) و " يَوْمَ هُم بَارِزُون" ( غافر : 7 ا ). أو عارضا، نـحو : "
 قراعة أبي عمرو ويعقوب"(').

ثانيا: اصطلح على تسمية هذا اللون من الإخفاء باسم الإخفاء الثشفوي؛ تمييزا لهه عن إخفاء النون في الحروف الخمسة عشر، وهو مـا |صطلح على تسميته - عند علماء الأداء-بالإخفاء الحقيقي، وقد بين أن سبب هذه التسمية هو خروج الباء والميم من الثشفتين(٪). ثالثا: حكى اختلاف العلماء والقراء حول هذا الحكم الأدائي للميم اللساكنة، فبعد أن ذكر أن لها أحوالا ثلاثة مع حروف المعجم، قرر أنـه لا خلاف بين أهل الأداء على إظهارها أو إدغامها، وإنما اختلفوا في حكمها الثثلث - إذا اتصلت بالباء اتصالا مباشرا- على هذا النحو:

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص^7 1 } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

1- مـا عليه أهل الأداء بمصر والثام والأندلس، وسائر البلاد (لغربية وهو الإخفاء مع الغنة، وهذا الذي اختاره الحافظ الااني، وغيره من
(المحققين.
r - مـا عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية، وهو الإظهار التام من غير غنة، وقد اختاره مكي القيسي وغيره.

وقق رجح وجه الإخفاء، فقال: " والوجهان صحيحان مـأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى؛ للإجماع على إخفائها عند القلب ( حال اتصال النون بالباء اتصالا مباشرا، وهو ما سنبينه في المبحث التالي)، وعلى إخفائها

في قراعة أبي عمرو ويعقوب حالة الإدغام(')
ويبدو أن الخلاف بين الفريقين قائم - فيما أظن - على إدر اكهم حقيقة الإخفاء (الفسيولوجية للنون؛ والتي تعني: زوال المخرج مع بقاء الختة، وڤياسهم إخفاء الميم على النون، وذلك لا يستّقيم مـع الميم ( زوال مخرجها من الثشفتين)؛ لأن العلاقة بين الميم والباء لا يتضـح معها وجه لإخفاء الميم عندها؛ لكونهمـا من مخرج واحد " إذ لولا أصل الغنة، لكانت

الميم باء؛ لاتفاقهما في المخرج و الصفات والقوة"(٪).
وقد حاول بعض الباحثين الثوفيق بين المذهبين على أساس أن حقيقة
النطق واحدة في الأمرين، وأن الخلاف لا يعدو أن يكون لفظيا، قال: " ... و المتأمل يجد أن نطق الميم الساكنة قبل الباء يكون واحدا عند من
 (Y) نهاية القول المفيد ص171 1 ( 1 (

سماه إخفاء، وعند من سماه إظهارا. فالاختلاف - على الأرجح- لفظي، فالأولى إغفاله، وإجراء حكم الميم الغالب عليها وهو الإظهار"(1). وتأسيسا على هذا الفهم: حصر أحكام الميم الساكنة في الإظهار؛ لأن إدغامها لايتأتي إلا في مثلها، وهذا أمر طبعي لا يستلزم إفراده بحكم مستقل، وإخفاؤها عند الباء لا يظهر له وجه، ويحمله كثير من العلماء على معنى الإظهار (). رابعا: بيَّن المنهج الصوتي لهذا اللون من الإخفاء بقوله: " ووجه إخفاء الميم عند الباء: أنهما لما اشتركا في المخرج، وتجانسا في الانفتاح والاستفال، ثقل الإظهار والإدغام المحض،
فذهبت الغخة، فعدل إلى الإخفاء"(؟).

والعلة الصوتية التي ذكرها الثيخ - رحمه الله- في هذا النص تدعم فكرة إظهار (الميم عند اللباء وتقويه؛ لأن هذا القرب (الفسيولوجي الثديد يوجب أحد أمرين: الأول: الإدغام المحض ( المماثـة)، ولا وجه لـه؛ لقوة الميم بالغنة، والغالب في الإدغام: إدغام الأضعف في الأقوى، وقد ذكر سيبويه أن الميم لا تدغم في الباء، لكن الباء تدغم في الميم، كما في

 كتاب: فونولوجيا القر آن ــر اسة لأحكام التجويد في ضوء علم الأصوات الحــديث صVT.rV7
() نهاية القول المفيد ص^71.

قولهم: اصحمَّطرا، تريد: اصحبْ مَطَرا، مدغ(1). والثاني: الإظهار أو البيان كما يسميه علماء الأداء ( المخالفة)؛ لأن العربية تكره نتابع المتقاربات، كما تكره تتابع الأمثال؛ لأن عمل أعضاء النطق ضمن
 وصف عمل أعضاء النطق في مثل هذه الحالة بأنه كمشي المقيد الذي يرفع رجله ويضعها في

موضعها الذي كانت فيه أو قريبا منه، فيثقل ذلك عليه، كذلك اللسان(؟). وقد اختار أهل الأداء لتسوية هنا الوضع إظهار الميم الهساكنة عغد اتصالها بالباء، مع بقاء أصل الغنة في الميم؛ لأهها من الحروف الألفية. " لأن قولنا بالإظهار هنا: لا يراد منه تفكيك وقطع نطق الميم عن الباء؛
 الإظهار شكلا ومضمونا؛ حيث خرج كـ كل من الصوتان محتفظا بحقه مخرجا وصفة- دون أدنى تأثير أو تأثر .

وإذا أنعمنا النظر في نص الثيخ - رحمه الله- اللسابق؛ والأي يبرر فيه تلك الظاهرة صوتيا، نراه - بعد أن استّبع وجه الإظهار والإلدغام لعدم تناسبهما- قرر وجه الإخفاء بعد ذهاب الغذة(ڭ)، وهذا هو حقيقة
 دريد، وابن جني، وابن سنان الخفاجي في هنا الباب. يرابع: أنّز التو انين الصوتيّة

(६) وهذا يتعارض مع ما قرره الثيخ - رحمه الشّ- ابتناء، حين قرر أن إنفاء الهــيم ==

مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المكالالثامن والثلآثون

الإظهار. وممـا يقوي هذا الاختيار : أن موجب الإخفاء ليس هو الثرب
الثثديد - كالحالثة التي نحن فيها- وإنما هو الثتوسط بين القرب والبعد -
كمـا ذكرنـا من قبلـ|(')
وقد تظاهرت الروايات على إظهار الميم (الساكنة وبيانها عند (لباء، وسنغتفي بإير اد نص ابن (الباذش، يقول: " قال لي أبي - رضي الله عنه: (المعوَّل عليه إظهار الميم عند الفاء والواو والباء، ولا يتجه إخفاؤها عندهن إلا بـأن يزال مخرجها من الثفة، ويبقى مخرجها من الخيشوم، كمـا يُفعل ذلك في النون المخفاة. وإنما ذكر سيبويـه الإخفاء في النون دون الميم، ولا ينبغي أن تحمل الميم على النون في هذا؛ لأن النون هي
 (البقرة: ( ) )، فحمل الميم عليها غير مُنَّجه، لأن للنون تصرقّا ليس للميم، أللا ترى أنـها تُدغَم ويُوغَم فيها، والميم يُـُغَم فيها ولا تُدغم، إلا أن يريد القائلون بالإخفاء انطباق الثڤفتين على الحرفين انطباقا واحدا ... وقد تقدم امتناع ذلك، فإن أرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رقيقا غير

عند الباء يكون بغنة ظاهرة، وهو يعني - فيما أفهم- غنة زائدة عن المركبة فــي جسم الميم، مكتسبة من سياق ( ميم ساكنة + باء). ويبدو - والله أعلم- أن الثيخ رحمه الله كان مترددا في هذا السياق الصوتي بين الأمرين ( الإظهار -الإحفاء)، أو أن مفهوم إخفاء الميم لم يكن واضحا في ذهنه مثل النون، وذلك لاستحالته مــع الميم - كما أوضحنا من قبل- إلا أنه يجب أن ننتبه إلى أن الغنة لا نذهب إطلاقا، وإلا كان ذلك خطأ؛ لأن الميم من الحروف الغناء بطبيعتها، وطبيعة نطقها الصوتبة نؤكد ذلك، بغض النظر عن تأثرها بما يجاورها. (1) ينظر : الصورة الأولى: إخفاء النون الساكنة و التنوين.

عنيف فقد اتفقوا على المعنى، واختلفوا في تسميته إظهارا أو إخفاء، ولا تأثير لذلك. وأمـا الإدغام المحض فلا وجه لـه"(1)

وهذا النص - على ظوله- يجلي أبعاد القضية وزواياها المختلفة، كما يرد على الثيخ - رحمه الله- في ترجيحه إخفاء الميم عند الباء؛ قياسا على إخفائها عند القلب، بأنه احتجاج في غير بابه، واستدلال في غير محله، بل هو قياس مع الفارق - كما يقول أهل الأصول. فضلا عن أنـه يبين حقيقة نظق الميم اللساكنة عند الباء - سواء سميناها إظهارا أم إخفاء- وذلك في قوله: " فإن أرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رقيقا غير عنيف ..."، وهو أمر حتمي تفرضه طبيعة تلك البيئة الصوتية؛ لأن الغنة ثورث - وإن كانت خفية- للاعتماد ضعفا، وقوة الحرف وظهور ذاته بقوة الاعتماد على مخرجه، فكلما كان الاعتماد أقوى كان صوت الحرف أقوى(ץ) . وقد أشار الثيخ - رحمه الله- إلى هذا التفسير فيما نقله عن المرعشي: " والظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها في الجملة، بتقليل الاعتماد على مخرجها وهو الثشفتان"() .






نهاية القول المفيد صرّا 1 .


وتقتضينا أماتة اللعلم أن ننوه إلى أن من المحدثين - أيضا- من قال إن إخفاء الميم نطقيا كإخفاء النون، " بمعنى أننا كما نسقط مخرج النون ونبقي الصفة وهي الغنة، فإننا نسقط مخرج الميم ونبقي الصفة وهي الغنة. وعلى ذلك يكون نطق الإقلاب في نحو: ( أَنْ بُورِكَ) هكذا: ننطق النون ميما مخفاة، أي نقلبها مميا، ثم نسقط مخرج الميم، فلا نجعل الشفتين تتطبقان، ونكتفي بإخراج الهواء من التجويف الأنفي، وبعد انتهاء زمن نطق الميم بهذه الكيفية، نجعل الثفتين تنطبقان من أجل الباء، وبعد انتهاء فترة الغلق نبعد الثففتين إحداهما عن الأخرى، فيحدث الاتفجار الذي نسمع معه صوت الباء دون أن تتأثر بالميم في شيء. ويظهر من ذلك: أن صورة الإققلاب تتفق مع صورة إخفاء الميم في مثل:

$$
\text { " يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ" ( غافر : } 7 \text { ) "(') . }
$$

وبعد هذه الرحلة يمكننا أن نقول: إن الثيخ - رحمه اللهـ قدّم - كمـا هي عادته- بحثا متميزا عن الإخفاء، فالمعايير الصوتية التي أخضع في ضوئها ظاهرة الإخفاء للمر اقبة والملاحظة والتحليل جدير أن يُنظر إليها بالأصالة و التفردّد.

المبحث الرابع: الإقلاب
أولا: بيَّن الثيخ - رحمه الله- حقيقته اللفوية بأنه تحويل الثيء عن وجهه، أما حقيقته الاصطلاحية، فهو: جعل حرف مكان آخر، أو عبارة عن قلب مع إخفاء لمراعاة (الغةة(1) . و التعريف الثاني أكمل من الأول في تظطية أبعاد تكت الظاهرة Cover term، حيث يشبير الأول إلى الشثق الأول من تلك العملية، وهي: قلب النون ميما خالصة. بينما يشير الثاني إلى ذلك أيضا، فضلا عن بيان الحقيقة النطقية لتلك الميم المقلوبة، وهي: إخفاؤها قبل الباء، مع مراعاة الظةة الظاهرة.

ثانيا: خصنَّ النون اللماكنة والتنوين قبل الباء بهذا الحكم، وهو مسلك
القراء جميعا، سواء أكان ذلك في كلمة واحدة أو كلمتين مع النون، أما التنوين فلا يكون - بطبيعة الحال- إلا من كلمتين، قال: " والمراد هنا: قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة قبل الباء مع بقاء الغنة الظاهرة، سواء كانت النون مع الثاء في كلمة أو كلمتين. والتنوين لا


" وقلب النون الساكنة في اللفظ ميما ظاهرة صوتية لا تقتصر على العربية وحدها، بل نجد نظائر لها في اللفات الأخرى، فقـ ذكر كونر O,Connor أن النون تنطق في اللفظ ميما في الإنكليزية متى وقعت قبل الأصوات الثشفوية، وهي الميم والباء، فكلمة " tin" مثلا، شكلها

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) نهاية القول المفيد صY } 7 \text { (Y } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صY } 1 \text { (. }
\end{aligned}
$$

الصوتي والإملاالي هو " tin"، ولكنها تغير شكلها الصوتي إلى "tim"، إذا ما وقعت قبل الصوت الثففوي، كما في " tin pan"، فإنها في هذا اللبياق تنطق: " timpan"، و المثل الأبرز فيها هو: - In+possible
( ()"impossible
ثالثا: لم يبتعد تفسير الثشيخ - رحمه الله - لتلك الظاهرة صوتيا عما ذكرته الاراسات الحديثّة؛ إن لم يتطابق معها تماما، ولعل من (المناسب أن ننقل النص - على طوله- قال: " ووجه قلبهما ( النون الساكنة والتتوين) ميما عند الباء: أنه لم يحسن الإظهار؛ لما فيه من الكلفة من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين من مخرجهما على مـا يجب لهما من التصويت بالغنة، فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الموقف، وإخراج الباء بعدهما من مخرجها يمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الثفتين بها - أي بالباء- ولم يحسن الإدغام للتباعد في المخرج والمخالفة في (لجنسية، حيث كانت النون حرفا أغن، وكذلك التنوين، والباء حرف غير أغن، وإذًا لم تدغم الميم في الباء لذهاب غنتها بالإدغام مع كونها من مخرجها، فترك إدغام النون فيها مـع أنها ليست من مخرجها أولى، ولم يحسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار والإدغام؛
 حرف يؤاخيهما في الغنة والجهر، ويؤاخي اللباء في المخرج والجهز، فأمنت الكلفة الحاصلة من إظهار النون قبل الباء"(٪) .

ومن هذا التطليل المذكور أعلاه، يمكن أن نستتبط أمرين: الأول: أن وراء هنا التنير اللثوي اللسياقي علة فسيولوجية، تتمثل في أن نطق النون قبل باء لا يخلو من الكلفة لاحتياج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقف بعد النطق بالنون من مخرجها على ما يجب لها من التا لانصويت بالغةة. الثاني: أن ظاهرة الإقلاب هناه هي وليد قانون الاقتصاد في الجهّ، ولا يوجد مجال - إطلاقا- لعمل قانون الأقوى لسببين: الأول: البعد الثديد بين النون والباء في المخارج. والآخر: البعد الثشديد بين النون والباء في الصفات. ولهأين اللسبيين مجتمعين لم يتّخل قانون الأقوى أو توقف عمله نهائيا؛ حيث لا يوجد تقارب في المخرج أو (الصفة(1).

والتُليل الصوني لهذه الظاهرة عند المحثين(ب): هو أن النون لثوية خيشومية، والباء شفوية، فالمخارج متباعدة، ثم إن النون - بوصفها خيشومية- تتتضي انخفاض الحنك اللين، وأما الباء - بوصفها وفقة انفجارية- فتّتضي ارتفاع الحنك اللين، فالصفات متباعدة أيضا. فانتفى موجب الإظهار ( بُعد المخرج)، كما انتفى موجب الإدغام ( قرب المخرج)؛ لأن النون بعيدة نسبيا عن (الباء، ولأنه لو حدث إدغاء إلـام لذهبت غذة الميم، وتحولت الميم إلى باء، فحدث اللبس، وقد انتفى أيضا موجب


 عند علماء التجويد صو RO.

مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المكالالثامن والثلآثون
الإخفاء ( وهو التوسط في المخرج بين أصوات الإظهار والإدغام)، ولم يبق إلا ذلك الحكم الذي سماه الثيخ - رحمه الله- بالإقلاب. وقد اختير لتسوية هذا الصراع الصوتي - ومرده تتابع صوتين متباعدين؛ معتمدا ومجرى- صوت الميم؛ الأي يلتقي مع النون في (الصفة ( الأنفية)، كما يلتقي مع الباء في المخرج ( الثشفوية)، فهو وسَنط بين (المتباعدين ( قاسم مشترك)؛ ولذا تعد تلك الظاهرة أبرز مظاهر المماثلثة الجزئية المدبرة المتصلة.

ولعل من أسباب اختيار صوت الميم - إضافة إلى مـا سبق- أن نطق النون ميما قبل الباء لا يوقع لبسا بين المفردات، وذلك لأن من خصائص العربية: أن الميم الساكنة لا تقع فيها قبل الباء البتة، قال سيبويه: " و والميم لا تقع ساكنة قبل الباء في كلمة، فليس في هذا التباس بغيره"(1) . رابعا: عني الثيخ - كما هي عادته- بالجانب الأدائي، فضبط كيفية نطق الإققلاب بقوله: " وبالجملة إن الميم والباء يخرجان بانطباق الثشفتين، والباء أدخل وأقوى انطباقا، فتلفظ بالميم في نـحو: " أَن بُوركَ" ( النمل:^) بغتة ظاهرة، وبتقليل انطباق الثفتين جدا، ثم تلفظ بالباء قبل فتح الثفتين بتقوية (انطباقهما، وتجعل المنطبق من الثفتين في الباء أدخل من النطق في الميم"(٪) .

وقد قَّم الثيخ - رحمه الله- تحذيرا يضمن سلامة الأداء على النحو
الأمثل، يتلخص في ترك المبالغة في إطباق الثفتين عند الميم، قال: "

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتاب٪/ (1) } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صسז } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

وليحترز القارئ عند التثفظ به ( القلب) من كز الثشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ؛ لئلا يتولا من كزهما غنة من الخيشوم ممططة"، وبيَّن طريق الخلاص منه: " فَلْيُسكِن الميم بتلطف من غير ثقل ولا ولا

تعسف"(1).
ومن هذين النصين يتضح أن الثيخ - رحمه الله- يؤكد على انطباق الشفتين عند النظق بالميم الساكنة قبل الباء للصوتين معا. وقـ ذكر بعض الباحثين أن أهل الأداء منقسمون على قسمين: فمنهم من ينطق على نحو ما وصف (المتقدمون ( وفيهم الثيخ(ب))، وهو المشهور في الايار العراقية. ومنهم من يجافي بين شفتيه بفرجة قليةة عند نطق الميم، وهو (المشهور في الايار المصرية(؟) ثم عقب على ذلك بقوله: " ولا أملك رد أي من المذهبين، ولكني أرجح الرواية التي تتطابق مع وصف علماء التجويد المتقدمين لنطق الميم المخفاة، وهي التي تؤكد على انطبق الثفتين عغد النطق بالميم؛ لأن القول بانفراجهما لم تشر إليه المصادر (القديمة، ولأته لا يتوافق مع نظريـة اللسهولة في نطق

$$
\text { ( ( ) نهاية القول المفبد صڭ7 } 1 \text {. }
$$

(Y) وها الاختيار مثار استغراب؛ حيث خالف ما جرت به عادة القراء في مصر. () وبهذا قرأت على شيخي - الشيخ نبيل محمد محمد علي - شيخ مقر أة السيدة سكينة رضي اله عنها- ومدرس القراءات بالأزهر الشريف، وقد كانت هذا النقطة محـلـ خلاف بيني وبينه؛ حيث كنت أرى أن أداء الميم المخفاة على هذا النحو فيه تقــل
 يقتدي فيها الخف بالسلف.

الأصوات التي تتحقق عند النطق بانطباق الثفتين أكثر مما تتحقق عند

> النطق بانفر اجهما"(').

وهذا الوجه هو ما أميل إليهه عند الأداء، وإن رجح الوجه الآخر أستاذنا الاكتور علام(٪).

 (Y) وقد ألمحنا إلى ذلك في مبحث الإخفاء، الصورة الثانية: إخفــاء المــيم الهــاكنة، وير اجع أيضا: عن علم التجويد القر آني في ضوء الار اسار الــــات الصــوتية الحديثـة ص.ronrrov

المبحث الخامس: التفخيم والترقيق
لقد أدرك الثيخ - رحمه الله- هذه الخاصية في لغة القرآن، أولاها اهتماما كبيرا في كتابه، وبلغ في ذلك حدَّا يستحق الإعجاب بدقة بتوصيفه لها، وملاحظاته حولها، ويتلخص جهـ الثيخ: أولا: ما يتعلق بدلالة المصطلح، حيث عرَّف التفخيم بأنه: سِمنَ يدخل على جسم الحرف، أي صوته، فيمتلئ الفم بصداه. أما الترقيق: نُحُول يدخل على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه('). وقد عقّب على ذلك بعض الباحثين بقوله: " و هذا التعريفان لا يكثفان عن حقيقة كل من الثفخيم والترقيق، فمضمونهما يمثل وصفا للصوت المتحقق، والذي اصطلح على تسميته بالتفخيم أو الترقيق"(٪). وهذا الكلام فيه نظر، وسيتضح ذلك من خلال تحليلنا لمفهوم الثيخ في ضوء ما أنتجته الاراسات الصوتية المعاصرة.

فقد عرقَّه المحدثون بأنه: " ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قّليلا في اتجاه الطبق اللين، وتحركه إلى الخلف قليلا في اتجاه الحائط الخلفي للحلق. ولألك يسميه بعضهم الإطباق Velarization بالنظر إلى الحركة العليا للسان. ويسميه بعضهم التحليق Pharyngalization بالنظر إلى الحركة الخلفية للسـان"(؟). بينما عرَّفه آخر بأنه: " أثر سمعي تدركه الأنن؛ نتيجة لعملية فسيولوجية معقدة تتعاون في تثككيلها مجموعة من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نهاية القول المفيد صO } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) د (Y) سالم قدوري الحمد: مقدمة تحقيق كتاب جهـ المقل صVVV. }
\end{aligned}
$$

العوامل، أظهرها وأقربها إدراكا: ا- تقعير اللسان - بمعنى انخفاض وسطه نسبيا عند النطق بالصوت المفخم- ويتبع ذلك حتما ارتفاع الجزء الخلفي من اللسان نحو الحنك الأعلى. r- حدوث شيء من التوتر في أعضاء النطق وبخاصة في أوردة الرقبة، ويتصل بذللك أو ينتج منه تعديل في تجويف (الفم، والنظق بشدة أو قوة نسبية"(')

والفرق واضح بين التعريفين: فبينما يركز التعريف الأول على (البعد الفسيولوجي المصاحب لتتك الظاهرة فحسب، يراعي التعريف الثاني البُعدين: الفسيولوجي والإدراكي معا. ولو أنعمنا النظر في تعريف الثثيخ - رحمه الله- لوجدناه يراعي البُعدَين كلاهما، فالسمن الأي يدخل على الحرف ناشئ عن تصعد أقصى اللسان نحو الحنك الأعلى، أو نـاتج عن ذلك - أيضا-

مع تقعر اللسان، ثم يكون من جرَّاء تلك العملية العضلية أن يمتلئ (الفم بصدى الصوت، وفي هذا إثـارة بينة إلى الأثر اللسمعي أو الإدراكي. وأمـا النحول الأي هو أمارة أو سمة الترقيق فناشئ عن تسفل اللسان أو اتخاذه وضعا محايدا عند النطق. وهذا يمثل ردا علميا على مـا ادَّعاه بعض الباحثين، حين زعم أن التعريفين اللذين ذكرهما الثيخ - رحمه الله- لا يكثفان عن حقيقة كل من التفخيم والترقيق.


أقول - على الرغم من فطنة الثيخ واتفاقه مع المحدثين في إدرالك أبعاد ظاهرة التفخيم- وهو مـا عناه باتحصار الصوت الذي تحمله جزئيات الهواء المضطربة بين اللسمان والحنك الأعلى، وهي منطقة نطقية تنتشر فيها جزئيات الهواء المضطربة بقوة بعد أن تكون تجاوزت منطقة الوترين الصوتيين ومنطقة الحلق، وهذا الانتشثار أدَّى إلى حدوث ما وصفه الجريسي بالصدى الأي تمتلّئ به الحجرة الفموية، مما يؤدي إلى سماع صوت يتسم بالقوة المغلظة. وعلى الرغم من أن الصوت كما نص الأصواتيون- ينحصر مع الأصوات المطبقة من المجموعة المستعلية فحسب،إلا أن الجريسي قد جعلها خاصية نطقية تثمل كلا من (المستعلية والمطبقة، فمع الأولى يرتفع أقصى (اللسان من غير إطبق، ومع الثانية يرتفع وينطبق على الحنك الأعلى. وعليه؛ فكيف يمكن للصوت أن ينحصر مع ارتفاع دون إطباق؟! هذا من جانب، أما الجانب الآخر: فإن تحديد التفخيم باتحصار الصوت يُخرج الأصوات المستعلية غير المطبقة - القاف، والخاء، والغين- من مجموعة (المفخمات، كما يخرج كلا من اللام والراء (المفخمتين، فكلها أصوات لا ينحصر معها (الصوت، ومـع ذلك توصف بالمفخمة في سياقات صوتية معينة(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () سكينة يوسف الرو اثثدة: أثنر أصوات النفيم في تثكيل بنية الكلمة العربية ودلالتها } \\
& \text { ص19،19، 19، رسالة دكتور اة، إشثراف: د. عبد القادر مرعي الظليل، قســم اللغــة } \\
& \text { العربية، جامعة مؤتة، الأردن٪ ( • ام. }
\end{aligned}
$$

ثانيا: مرادفات المصطلح وتطور الدلالة: استعمل إلى جانب مصطلح التفخيم بعض المصطلحات الأخرى النتي تغني الثيئ نفسه، مثل: التجسيم، والتغليظ، والتسمين، وكلها بمعنى على حد قوله(1). وعندما نبحث عن دلالات هذه المصطلحات نجدها تشترك جميعا في تفسير الظاهرة الصوتية، حيث تدل- في مجملها- على الفخامة و القوة و العظمة والكثرة، مما يشير إلى (متلاك (الصوت المفخم طاقة وقوة تميزه عن غيره من الأصوات الأخرى على المستويين السمعي والنطقي، الأمر الذي يعكس مقدار الوعي الصوتي لايه، وقدرته على التمييز الكامل والإدراكك الثشامل للحقيقة الصوتية.

وعندما لاحظ أن التفخيم قد يظهر في صوتي الراء واللام في سياق صوتي معين، استعمل - إلى جانبه- مصطلحا آخر، يعني عكس مـا هو عليه التفخيم، وهو الترقيق؛ ثلإشثارة إلى حالة خلو الصوت من اللفخيم في اللسياقات المغايرة. ثم اتجه - في مرحة ثالثة- إلى مزيد من التخصيص في استعمال المصطلحات، فاستعمل في اللام التغليظ عندما لا تكون مرققة، وفي الراء التفخيم عندما لا تكون كذلك(ب).

ثالثا: موجب الظاهرتين الصوتيتين وسبيهما: اتسمت رؤية الثيخ رحمه الله- إلى تلك الجزئية بالعمق والثمول؛ إذ فطن إلى أن اللسبب
(1) نهاية القول المفيد ص0 Y ا .

حفظت للشاطبي قوله في أول باب اللامات: وغلَّط ورش فـــتح لام لصــــادها ها ... وقوله في باب الراءات: وتفخيمها في الأعجمي وفي إدم ... و أيضا: وتفخيمهِ ذكرا وستر ا وبابه ... متن الشاطبية: باب الراءات واللامات ص برA،rA.

اللاي يتحكم في مسيرة تلك (لظاهرة في لغتنا العربية يقوم على محورين:
الأول: فسيولوجي مللزم لأصوات الاستععلاء حيث وقعت في التركيب، وهو مترتب على استتعلاء أقصى اللسان في الفم نـو الحنك الأعلى، مـع

تقعير اللسان في بعض الأصوات.
و هذا يعني أن التفخيم - في غالب أحو اله- ظاهرة صوتية تصاحب أو
تنتج عن صفات صوتية أخرى؛ كالاستعلاء أو الإطباق، وأن الترقيق اتيق أيضا- ظاهرة صوتية تصاحب الاستفال. وقا ظهر ذلك من تقسيمه حروف المعجم إلى حروف استتعلاء، وحروف استفال " أما حروف الاستعلاء: فكاها مفخمة، لا يستثنى شيء منها في حال من الأحو ال، سواء كانت متحركة أم ساكنة، جاورت مستفلا أم غيره ... وأما حروف الاستفال: فكاها مرققة، لا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام في

بـغ أحولههما ..."(1).
والجملة الأخيرة من هذا النص تتبئ أن التفخيم ليس ظاهرة صوتية

- ناتجة عن وضع نطةي يورث موصوفه اللتفيم فحسب، وإنما هو أيضا- صفة يكتسبها (الصوت بالمضارعة؛ نتيجة تأتره بما يجاوره من أصوات. و هذا يقودنا - في الحقيقة- إلى المحور الثاني: وهو سياقي أو تركيبي(「)- يطرأ ويزول- يختص بيعض الأصوات - الراء والثلام-

 الأصوات التي تندرج تحته ( اللام- الراء)، لا يتحقق تفخيمها إلا إذا كانت مسبوقة
 سواء أكانت ساكنة أم متحركة - كما سنبين، كما أنها ترقــق إذا كانـــت مســبوقة =

عندما يتم تسييقها في بيئات أو سياقات صوتية بعينها، ومن هذا الباب كانت نظرتنا لتلك (الظاهرة.

وتأسيسا على هذا: رأينا الثيخ - رحمه الله - يقرر قاعدتين مهمتين، تحددان المعيار أو الأساس الأي يتحكم في درجة التفخيم، وهو (لمقار الذي يستعلي فيه مؤخر اللسان باتجاه الحنك اللين، إذ كلما ارتفع مؤخر اللسان أكثر زادت (القيمة السمعية للتفخيم، أمـا الأولى: " وتفخيم كل حرف يكون على قدر استعلاآه، فما كان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمه أبلغ"(1). أما الثانية فهي تحدد معيار التفاوت في درجات التفخيم وسببه في تلك المجموعة الصوتية " وأعلاها ( حروف الاستعلاء) في التفخيم حروف الإطباق الأربعة: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء؛ لأن اللسان يعلو بها وينطبق، بخلاف الغين والخاء والقاف، فإن اللسان يعلو بها ولا ينطبق"().

بالكسرة القصيرة أو الطويلة. و عند إنتاج اللام المفخم: يخفق جذر اللسان باتجاه الجدار
 وحدث تقعر أبسط في ظهر اللسان، وعلا اللسان قليلا تنتج الراء المفخمة. ومن ثم؛ يمكن القول: إن الموجب لعملية التفخيم بجميع أنو اعه: كاملا- جزئيا- ســيـاقيا- مؤقتــــ؛ إنما هو - أولا وأخير ا- فسيولوجي في المقام الأول، والش أعلم. (1) نهاية القول المفيد صهY ا.


## تَقَب:

إن ملاحظة مكي وجود علاقة بين مقار التففيم ومقار الاستعلاء والإطباق لجديرة بالتأمل والنظر، فهي تعبر عن دقة في الملاحظة، وفضلا عن ذكره لهذه العلاقة، فهو يضيف تفاصيل أكثرّ، نحو : " ... ولما كانت الطاء المههلة أقوى في الإطباق من أخواتها، كان تفنيمها أزيا أزيد من
 متوسطتين في التفييم أيضا. ولما كانت الظاء المعجمة أضعف حروف الإطباق - في الإطباق- كان تفخيمها أقل من تففيم أخواتها ... ولما كانت القاف أبلغ في الاستعلاء من الخاء والعين، كانت أفخم منهما، لكن لا يبلغ تفظيمها إلى مرتبة حروف الإطباق، فالمجود الماهر يفرق بين
 وكأن الثيخ - رحمه الله- يربط على المستوى الصوتي بين الإطباق والاستعلاء والتففيم(') ، فالإطباق والاستعلاء النطقيان يؤديان إلى تفيميم سمعي، في إثثارة منه إلى تمكن صفة التفغيم في الأصوات المستعلية
( ( ) نهاية القول المفيد صک
(Y) شاع بين كثير من اللغويين المحدثين من أمثال: كمـال بشر، رمضـان عبد التو اب، داود عبده، جان كانتينو ...إلخ استخدام مصطلحات التفخيم والاستعلاء والإطبــاق لتدل على مضمون واحد. في حين تجنب بعضهم المساو اة أو الجمع بينهم، ومنهم: عبد الرحمن أيوب، سعيد مصلوح، سمير استيتية الذي يقول: " وقد يكون من الظن الثائع بين دراسي علم الأصوات أن التفخيم والإطباق مصــطلحان يــدلان علــى مضمون واحد. وهو ظن لا يثمر شيو عه في إثبات صحته" الأصـــوات اللغويــة رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية صّ؟ (ا، دار وائل، الأردن، طّ . . . . ام.

المطبقة، وقدرتها على إكساب الأصوات (المجاورة لها قيمة تفخيمية. ومن ثم؛ كانت الطاء والقاف - في رأيه- أقوى أصوات (المجموعتين تفخيما؛ حيث تتحقق معهما أعلى قيمة استععلانية لمؤخر اللسان. ورؤية الثيخ - رحمه الله- لهذه القضية - على هذا النحو - لا تختلف قِيد أنملة عما توصلت إليه الاراسات الحديثة، ولست مبالغا إن قلت: إنه استطاع أن يقدم لنا تفسيرا يتفق مـع ما توصل إليه العلم في العصر الحديث، وإن غابت عنه بعض المصططحات العصرية، وذلك مع الفارق الكبير الأي لا ينكر في الوسائل والأدوات؛ فكل الأي يملكه وسائل ذوقية تحسسية يمـارسها مـع نفسه.

يتضح ذلك مما ذكره أساطين علماء الأصوات في هذا الباب، فقد ذكر بعضهم أن: " العامل الأساسي في حصول التفخيم في الأصوات: هو تصعد أقصى اللهسان باتجاه مـا يقابِه من الحنك الأعلى، ومن ثَمَّ كاتت أصوات الإطباق الأربعة مفخمة دائما؛ لأن أقصى اللسان يتصعد معها نحو الحنك في الوقت الأي يضع الناطق طرف لسانه في مخارجها عند أصول الثثايا. وكذلك كانت أصوات الاستعلاء - وهي: القاف، والثين، والخاء- مفخمة؛ لأن أقصى اللسان يتصعد عند النطق بها، بينما لا تعد الكاف والجيم والثثين والياء من أصوات الاستعلاء؛ لأن الذي يستعلي

معها وسط اللسان، أو مـا بين أقصاه ووسطه"(')
وفسر ثان في مقاربة منهجية ومقارنة علمية الوضع (الفسيولوجي الأي يصاحب كلا من الظاهرتين، والحركات النقطيعية التي تحدد نطق

$$
\text { ( ( ) علم التجويد - دراسة صوتية ميسرة ص } 7 \text { I . . }
$$

الأصوات مفخمة، ونطقها مرققة، متخذا من صوت اللام نمذجة لتتك اللمقارنة، يقول: " والفارق بين الأنواع المرققة من اللام وبين الأنواع المفخمة: هو فارق في ( الرنين)، ففي المرققة يرتفع وسط اللسان تجاه (لحنك الصلب = وسط الحنك، فيكون له رنين شبيه برنين الصوائت الأمامية، مثل: ياء في. أما المفخمة: فيرتفع أقصى اللسان، نحو: الحنك اللين= أقصى (الحنك، فيكون لهه رنين شبيه برنين الصوائت الخلفية، مثل:

ألف قال"(1).
وقد أكدَّ الارس الصوتي الحديث - في سياق آخر - مـا سبق إليه الثيخ - رحمه الله- حين أقر أن التفخيم ظاهرة صوتية تلون الصوت المنطوق برنين خاص، وأن تلك الظاهرة ناتجة عن حركات عضوية تغير من شكل حجرات الرنين بالققر الذي يعطي الصوت هذه الثيمة Velarization الصوتية (المفخمة، ويحكمها عنصران، الأول: الإطباق وهو: ارتفاع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق بحيث لا يتصل به، على حين يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق. أما العنصر الآخر: فهو التحليق (الاستعلاء) Pharyngalization وهو: قرب مؤخر اللسان من الجدار الخلفي للحلق؛ نتيجة لتراجع (اللسان بصفة عامة. أما التغوير(٪)
 اللغوية ص17،70.7 بينما رأى آخر أن اللام الكفمة التي في متل لفظ الجلالة: ( اله) لا يتم إنتاجها برفع اللسان نحو الطبق، بل نقيض ذلك هو الذي يحدث، فــــإن ظهر اللسان ينقعر . الأصوات اللغوية - رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ص؟ عـ ا. (Y) وتدعى هذه السمة - أيضـا- نرطيبا، ويدعى الصــوت مُنـَـوَّر أو مُرَطَّبـا. د. الخولي: الأصوات اللغوية ص7 7 ٪.

وها ما مقابل الإطباق، وهو: الميل بالصوت ذي المخرج الأي خلف الغار

إلى أن ينطق في الفار، أو أقرب مـا يكون إليه، فنتيجته قيمة أصواتية مرققة ترقيقا عظيما(1).

أما مـا قرَّره الثيخ - رحمه الله- من أن حروف الإطباق أعلى تفخيما من المستتعلية غير

المطبقة؛ فهي - فضلا عن كونها حقيقة صوتية ظاهرة لكل ذي بصر وبصيرة، لا تحتّاج إلى برهان إلا إذا احتّاجت الثمس في كبد اللسماء إلى بيان- يقرها الواقع النظقي (لمصاحب لكلتا (المجموعتين، وقد أكدّها المحدثون بما تيسر لهم من التقنيات والأدوات: " إن تقرير حقيقة أن (الحروف المطبقة أبلغ تفخيما من الحروف المستعلية غير المطبقة يستتد إلى الفرق في عملية نطق كل واحد من الصنفين؛ فعند إخراج الحرف المطبق يحدث توسع في التجويف الفموي، تحده من طرفيه فتحتان متضيقتان، من أمامه ومن خلفه. أما عند إخراج الحرف المستعلي غير المطبق: فإن التوسع المذكور يكون محدودا بتلك الفتحة المتضيقة عند طرفه الخلفي فقط، فطرف اللسان يرتفع عند إخراج الحروف المطبقة الأربعة، بينما لا يرتفع عند إخراج الخاء أو الغين أو القاف. إن الفرق بين هاتين الطريقتين في اللفظ: هو إن طبقة الصوتPitch تكون أوطأ

$$
\begin{aligned}
& \text { الصوتي في اللغة العربية - فونولوجيا العربية ص اV، د. الخــولي: الأصــوات } \\
& \text { اللغوية صڭا }
\end{aligned}
$$

مع الحروف المطبقة، مما هي عليه مـع بقية الحروف المستتعية غير المطبقة، وتكون النتيجة أن صفة الثفخيم في المطبقة، تكون أعلى مما هي مع البقية من المستعلية"(1).

وقد عبَّر آخر عن المعنى ذاته، حين وصف أصوات الإطباق بأنها كاملة اللتفيم أو مفخمة من الارجة الأولى. أما أصوات الاستعلاء: فهي ذات تفخيم جزئي أو مفخمة من الارجة (لثانية(؟).

وهذا التصنيف يقودنا - في الحقيقة- إلى إدرالك فارق جوهري بين (الصنفين، مؤداه: أن الخطأ في (الصنف الأول، يوقع المتكلم في محظورين، الأول: خطأ صوتي. والثاني: خطأ دلالي. إذ لو زال التفخيم عن هذه هذه الأصوات الأربعة بترقيقها، لتحولت إلى نظائر ها المرققة، وهو خطأ نطقي لا يجوز، فضلا عن كونه يجر إلى اللبس والخلط بين المعانتي، كما في نحو : صاد×ساد - ضل×دل - طاب×تاب - ظل×ذل. أما الخطأ في الصنف الثاني فهو خطأ صوتي محض لا يؤثر على المغنى ولا يؤدي إلى اللبس فيه؛ لاتعدام نظائر مرققة لها في الـعربية تختلط بها إذا وقعت مرققة، على عكس مـا يحدث عند ترقيق أصوات الإطباق().
 قضايا اللغة العربية ص، دار النهضة بيروت (Y) امه
 ص0 F10.
 بتصرف واختصار .

رابعا: نـاقش الثّيخ - رحمه اللهـ قضية حروف المد ( الحركات (لطوال)(') من حيث التفخيم والترڤيق، وهو مـا أسمـاه الارس (الصوتي الحديث بـالتفخيم السياقي، ويقصد بـه: أن يفخم الصوت ليس لسمـة ذاتية فيه، بل لتأثنزه بصوت مفخم مجاور. فهو يمثل نوعا من أنواع الممـاثلة بين الأصوات (لمتجاورة(ץ)، قال: " ... و إلا الألف (لمدية: فإنها تابعة لمـا قبلها، فإذا وقعت بعد (لحرف (لمفخمَ تُفخَّه، وإذا وقعت بعد الحرف (لمرثّق ترثَّق؛ لأن الألف ليس فيها عمل عضو أصلا، حتى يوصف بالتفخيم أو الترقيق"(). ويقول في موضع آخر موضحا حال الألف، ومُمثِّ夫ا: " وتكون تابِعة للحرف الذي قبلها، فإن وقعت بعد حرف مستفل وجب ترقيقها (اتفاقا، نـحو: " الْعَالَمِينَ" ( (الفاتُحة:Y) و " الرَّحْمْن"
 وقوعها في التركيب، وقد آثرنا أن نذكرها هنا لتكتمل الصورة في ذهن القــارئ. ولم يلتقت الثيخ - رحمه الشه إلى ما اصطلحت عليه الار اسات الحديثة بالحركات القصبية ( الفتحة، الكسرة، الضمة)، ولعل السبب في ذلك: النتشابه المطلـق فــي الأحكام، بمعنى أن الحركات القصيرة ينطبق عليها مـا ينطبــق علــى الحركـــات الطويلة؛ من حيث حدوث التفخيم والترفيق لها. أو ربما لأن الشيخ - رحمـــه الشهلم ينظر إلى الحركات القصبرة على أنها أصوات مسنقلة، تعد من جملة الحـروف الأصلية، وإنما نظر إليها على أنها صفات للحروف ( الصـوامت)، من الفتح عنــد نطق الحرف، أو الضم، أو الكسر . وقد فصلنا القول في ذلك - من قبل- في بحثنا الموسوم بــ " محمد مكي نصر الجريسي ( ت. 7 آّاهــ) و الأصموات اللغويــة در اسة في قضـايا الصوت المفرد"، مبحث مخارج الحروف. (Y) د. الخولي: الأصوات اللغوية صY، Y) () نهاية القول المفيد ص1 (1)

محمذمكيهنصر.الجرينسيء وفونولوجياأصواتالقرآلن الكريم.




و هذا هو الثائع المشهور في الألف، ولم يخالف المحدثون الثيخ رحمـه الله- في كلامـه عن الألف، يقول أحدهم: " وخلاصة القول في ألف المد ( الفتحة الطويلة): ليست مفخمة أو مرققة بذاتها، وإنما يرجع تفخيمها إلى السياق، شأنها في ذلك شأن سائر الحركات. وهذا هو رأي الرواد من السابقين، والثقات العارفين من المتأخرين. أما القول بإطلاق تفخيمها أو ترقيقها دون تحديد أو شرط فهو وهْم لا يؤخذ بـه ولا يعتمد

عليـه"(ب)
ولم يقف الثيخ - رحمه الله- عند هذا الحد، بل يلتفت إلى الياء والو او، ويحكي فيهما أقوال أهل الأداء، فيحكي مرة عن المرعشي أن الواو المدية تفخم بعد الحرف المفخم، ومرة أخرى: أنها مرققة في كل

حال. أما (لياء المديـة: فلا شكك في أنها مرققة في كل حال()".
وق ذكر المحدثون أن الكسرة والضمة ( طويلة أم قصيرة) ينطبق عليهما مـا ينطبق على (الفتحة تفخيما وترقيقا، فبعد أن بينوا حال الفتحة (السابق قالوا: " ومـا قلناه عن الفتحة ينطبق على الكسرة والضمـة

(

مجلةكليةاللغة|العربيةبابالقاهرة العكوالثامن والثلالثون

طوياة وقصيرة)، فهما مفخمتان مع أصوات الإطباق، وبين (لثفخيم والثرقيق مع القاف والغين والخاء، ولكنهما مرڤقتان مع الأصوات الأخرى"(1)

خامسا: من إثر اقات الثيخ الرائعة: تأسيسه سلمـا لارجات (لمفخم، والتفاته إلى أن مقدار تفخيم الحرف يـختلف بـاختلاف مـا يجاوره، وقد قّم في ذلك محاولتين، إحداهما: لابن (الطحان الألدلسي، ومفادها: أن المفخم على ثُلاثة أضرب، الأول: مـا تمكن أي قوي فيه التفخيم، وهو مـا كان مفتوحا، والثاني: مـا كان دونـه، وهو المضموم، والثالث: مـا كان دون (المضموم، وهو المكسور. أما المحاولة الثانية: فقد نسبها لابن الجزري، وقد ڤسم المفخم إلى خمسة أضرب، الأول: مـا كان مفتوحا بـده ألف، الثثاني: مـا كان مفتوحا من غير ألف، الثالث: مـا كان مضمومـا، الرابع: مـا كان ساكنا، الخامس: مـا كان مكسورا.

وقد رجَّح الشّيخ - رحمه اللهـ المحاولة الثانية، حيث ذيَّها بقولّه: " وهو المـأخوذ بـه والمعول عليه، واسنصوبـه شيخنا عمدة المحقڤقن الثيخخ
محمد المتولي ..."(ץ) .

ولم يقف الثّيخ - رحمه الله - عند هذا الحد، بل ڤدَّم تطبيقا فعليا لاختياره، مثّّت فيه القاف قطب الرحى، كما أضاف بعض الزيـادات التي ضبطها من أفواه مشيختهه، حين قال: " فتفخيم القاف - مثلا- على خمسة أضرب: الأول: مـا تمكنَ فيه النفخيم - أي: مـا قوي - وهو مـا كان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) علم الأصوات صک (1) } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صه }
\end{aligned}
$$

مفتوحا بعده ألف، نـحو: " قَالَ" ( البقرة: ، ب) ... و الثثاني: مـا كان مفتوحا من دون ألف بعده، نـحو: " لَقَدْ كَانَ" ( يوسف:V)... و الثالث: مـا كان دونـه، وهو المضموم، نـحو: " يَقُولُ" ( البقرة:^)... الرابع: مـا كان سـاكنا، قـال شبخنا: اللساكن فيه تفصيل، وهو: إن كان مـا قبله مفتوحا، ( يعطى تفخيم المفتوح الذي لم يكن بعده ألف، نـحو: " يَقْطَعُونَ" التوبة: ا I ( ) ... وإن كان مـا قبله مضمومـا، يعطى تفخيم المضموم، نحو: " أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ" (التوبة: ع 0) ... وإن كان مـا قبَهه مكسورا، يعطى


نـحو: " لَا قِبَلَ لَهُم" ( النمل:
ومـع تثمنينا وتقديرنا لاختيار الثيخ - رحمه الله- ومـا أضافه مما تلقاه من نحارير القراء، فإنه لم يكن مصيبا حين وافق الأوائل على أن المضموم أقل تفخيما من المفتوح؛ " فالتفخيم من سمـات (المضموم أكثر مما هو من سمـات المفتوح؛ لأن الضم يضيق من (الفتحة الأمامية للتجويف الفموي، ويعزنّ من صفة التفخيم، بينما الفتح يوسعها. فإذا كان الحرف مضمومـا ظهر عليه من التفخيم مقدار أكثر مما يظهر لو كان

مفتوحا"(「)
و هذا الضمة المذكورة هنا تو افق المقياس الثامن على مربع دانيال جونز، والمرموز لثها بـ (u)، أمـا (الفتحة فهي توافق المقياس الخامس، والمرموز لها بـ (a). وفي كلتا الحركتين يحدث تضييق بين اللسان



وما يقابله، فيتكون ممر يشبه القناة الضيقة التي تفصل بين فراغين كبيرين، إحداهما: الفراغ الخلفي، والثاني: هو الفراغ الأمامي. إلا أن حجم الفراغ الخلفي للحركة (a) أصغر بشكل ملحوظ مما هو عليه في الحركة (u)، كما أن الفراغ الأمامي للحركة (a) يكون أكبر بدرجة كبيرة - أوسع نسبيا- بالنظر إلى مـا هو عليه في (الحركة (u)(u) ولعل من تتمة القول أن أنبه إلى ملاحظة ينبغي أن يقف الذهن عليها؛ احتراسا من فهم خاطئ يرد على أذهان بعض المحدثين(ץ) مؤداه: أن المرتبة الخامسة تكون مرققة؛ اعتمادا على أن التضييق الذي يحدث مع الكسرة أمامي، فيما بين مقدم اللسان وبين مـا يقابله من الحنك الأعلى، وفتحته الخلفية ضيقة، وهذا فهم ليس بصحيح، بل محض وهم؛ لأن أدنى مرتبة من مراتب التفخيم هي أعلى من الترقيق، ذلك أن (الكسر في أصوات الاستعلاء - سواء أكانت مفخمة تفخيما كليا أم جزئيا- يضعف التفخيم، ولا يلغيه نهائيا. وقد أشار الثيخ - رحمه الله- إلى هذا المعنى، فقال: " ... لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته، أي قوته |المفخمة؛ لتحركه بالكسر المناسب للترقيق ..."(٪) .

 ص0 صا في اللغة العربية - فونولوجيا العربية ص• ع، ع1 ؟.
(Y) د.


سادسا: انسم حديث الثيخ - رحمه الله- في قضية التفخيم والترقيق بالثشمول والاستثصاء، ولا أدل على ذلك من أن حديثه قد استوعب جميع أنواع التفخيم ( التفخيم الكامل - الجزئي- السياقي)، وقد تحدثنا عن ذلك - من قبل- وسنخصص حديثنا في تلك الفقرة عن النوع الرابع وهو التفخيم (المؤقت، ويقصد بـه: أن يكون (الصوت مفخما في بـغض الأحيان، ومرققا في بعضها، وهو يختص بالراء و اللام، إذا كانتا مسبوڤتتين بشرط محدد، هو الفتحة القصيرة أو الطويلة، أو الضمة القصيرة أو الطويلة. وأود أن أنبه - في هذا الصدد- أن التفخيم اللسياقي والمؤقت كليهما مشروط بسياق صوتي معين، ولكنهما يختلفان في نوعية الثرط، حيث يلاحظ في الأول وجود صوت مفخم مجاور، بينما الثرط في الثاني: وجود فتحة أو ضمة. كمـا يختلفان - أيضا- في طريقة تأثثير الشرط؛ ذلك بأن التفخيم السياقي يعد نوعا من أنواع المماثثة بين الأصوات

المتجاورة(1)
وأقول: إن حديث الثيخ - رحمه الله- في هذا النوع - بخاصة- قد تميز بالْعمق والاستثقاء، ولا ضير في ذلك، فقد درج علماؤنا على عقد هذا الباب، لسرد أحكام هذين الصوتين بخاصة، ويمكن أن نستخلص ممـا ذكره (الضوابط العامة لهذين (الصوتين، بـيدا عن اختلافات القراء حتى لا ينشعب بنا الحديث:

أولا: أحكام الراء: استثقصى الثيخ - رحمه الله- الراء في كل أحو الها: في الوصل وفي الوقف، متحركة وساكنة، مسبوقة ومتبوعة
(1) د. الخولي: الأصوات اللغوية صYV، بتصرف واختصار .

بحركة، أولا ووسطا وآخرا، وحكى في كل الأحوال أوجه (لقراء، مختّارا الوجه الأصح لا ناقّلا فحسب، ومعلّل لاختياراته - في غالب الأحيان بتعليلا صوتية دقيقة؛ لا تختلف - في جملتها- عمـا توصلت إليه الاراسات الصوتية الحديثة ومبينا الكلمات المستثناة من كل حالة وقاعدة، كما نقل الخلاف الدائر بين العلماء في كل ذلك، وقدم رؤيته مدعومة بالأمثلة الحية من القرآن الكريم، وخلاصة مـا ذكره في هذا
(الباب بغض النظر عن التفصيلات('):
1- إذا كاتت الراء متحركة، فهي مرققة إذا كانت مكسورة، وإذا
كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة.
r - إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر فهي مرققة؛ بشرطين: ألا تكون
الكسرة عارضة، وألا يقع بعد الراء حرف مستعل. أمـا إذا وقعت
بعد فتح أو ضم فهي مفخمة.
r- إذا كانت الراء موقوفا عليها بالسكون فإنها تتبع مـا قبلها، فترقق
بعد الكسر، وتفخم بعد الفتحة والضمـة.
وإلى هذا كده أشـار ابن الجزري بصورة مجملة بقوله:

كذالك بعد الكسر حيث سكنت
أو كانت (الكسرة ليست أصلا

ورقِّق الراء إذا مـا كُسِرت
إذا لم تكن من قبل حرف استععلا
وملاحظة الثشيخ - رحمه اللهـ أمر الترقيق والتفخيم في الراء مشروطا بحركتها إن كانت متحركة، وبحركة مـا قبلها إن كانت ساكنة
(1) نهاية القول المفيد ص7ץ ا-شץ

تبدو وجيهة منطقية؛ وذلك لأن التفخيم ينتج عن تصعد أقصى اللسان - باتجاه ما يقابله من الحنـك الأعلى، وهو مـا يحدث مـع الضمة و والفتحة كما ذكرنا من قبل- أما الكسرة: فإن اللسان يتسفل في قاع الفم عند النطق بها، أو يكون العمل بمُقَقِّمه، وهذا مـا يستوجب الترقيق، وهذا يؤكد - مـا سبق أن ذكرناه- أن موجب التفخيم فسيولوجي بالدرجة الأولى.

وقد قـَّم الثيخ - رحمه الله- كما هي عادته بعض التنبيهات الخاصة بكيفية أداء الراء مرققة، فقال: " وليحترز حال ترقيقها من نُحولِها نُحولا يُنهِبِ أثرَها، وينقل لفظها عن مخرجها كما يفعله بعض الغافلين"(1). ثانيا: أحكام اللام: وقد ذكر أنها تفخم في حالتين، إحداهما: متفق عليها. والأخرى: مختلف فيها.

أما الأولى: إذا وقعت في اسم الله المعظم - وإن زيد عليه الميم- بعد

 إلى ذلك في قوله:

( ( ) ( ) نهاية القول القول المففبد صس صسّ ا .

وقد قَّمَ الثيخ - رحمه اللهـ تعليلين لهذا اللون من التفخـيم، الأول: دلالي أو معنوي، فقال: " ... وإنما فخمت اللام مــن اســـــ الله؛ قصــــا لتعظيم هذا الاسم الأعظم ..."(1) . وقد أكد هذا المعنى حين افترض سؤالا
 أسمائه تعالى؟ قلّ: نـم من أسمـائه تعالى، لكن الأول يدل علـــى الـــات
 (المنافرة"(「)

و الثاني: صوتي، قال فيــه: " ".. ولأن موجـبـ الترقيــق معــووم،
و الفتحة والضم يستعليان في (لحنك، والاستعلاء خفيف"(؟).
وأما الموضع الآخر: قال: " وأمـا المختلف فيــه: فكــل لام مفتوحــة مخففة أو مشددة، متوسطة أو متطرفة، قبلها صاد مهملـــة أو طـــاء أو
 نص على أن تلك قراءة ورش من طريق الأزرق. ومن الو اضـح أن النص على تغليظ اللام، يعنـــي - ضِــمُنا- وقــوع الترقيق في غير هذا المنصوص عليه أو بعبارة الثشيخ - رحمــه اللهـ - " ... فإن كان قباها كسرة محضة فلا خلاف في ترقيقهــا، ســـواء كانـــت الكسرة متصلة في الرسم أو منفصلة، عارضة أو لازمة ... و إنما رُقِّقت

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نهاية القول المفبد صسّا . } \\
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صع؟ ا. } \\
& \text { (r) نهاية القول المفيد صسّرا . } \\
& \text { (₹) نهاية القول المفيد صگ٪٪. }
\end{aligned}
$$

بعد الكسر؛ كراهة تصعد بعد التسفل له واستثققالا له. أما إذا كانت الـــلام مضمومة أو مكسورة أو ساكنة، نـحو: " لَظلَّوا" ( الروم: اه ) و " إِلَّا مَنْ
 ترقق لا غير . وكذلك إذا كانت هذه الأحرف ( الصـــاد، الطـــاء، الظـــاء)
 (التكوير: \&) و " فُصَِّّتْ" ( هود: ا) فالترقيق لا غير "(').

تتمة:

- وقبل أن نبرح مقامنا هذا؛ تقتضي أمانة البحث أن نقرر أن الثيخ رحمه الله- لم يتعرض لفكرة الأصل في كلا الصوتين ( الراء - الــلام)
 والأصوات على حد سواء. وقد اتفقوا على أن الأصل في الراء التفخيم،
 النقطة، يرجع - من وجهة نظري- إلى عدم جوهريتها، فهي لا تمــس أصل (القضية، ولاتغير من أحكامها شيئا. سابعا: بقي أن أقول: إن الارس الصوتي عند الثيخ - رحمه اللهـ - قد بلغ شأوا بعيدا من الاقة والثمول؛ حيث تجاوز الحديث عــن مخــارج
( () نهاية القول المفيد صسّ ا،0٪ ا.




الأصوات وصفاتّها، والأحكام التركيبية الناشئة عن الجوار الصوتي، إلى النظر في دقائق الكلام الملفوظ، وتحديد الملامح الناشزة عن العربية الفصحى ووصفها، وتحذير (القراء من الوقوع فيها، وبخاصة مـا يتعـــق بالتفخيم و الترقيق.

وفي سبيل تحقيق هذا (لهذف الأسمى: نراه قد تناول أصوات العربية - صوتا صوتا- مرتبة على مخارجها، منبها القارئ على مـا يقتضيه كل صوت حتى يوفى رتبته، ويبلغ حقه ومستحقة، ومحذرا إياه من الإخلال
 عالج هذه الفكرة تحت هذا العنوان: " وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف مــن التجويد"، وقد شغلت قضية التفخيم والترقيق - فضلا عن غيرها- حيزا كبيرا، وقسطا عظيما من عنايته.

والحق يقال: إن هذه الفكرة لم تخطر على أذهان الأصوتيين - القدماء و المحدثين- ولم يتعرضوا لها في كتبه؟، وإنما نجمت من معايشة الثشيخ - رحمه الله- لكتاب الله (العزيز، ومحاولته الاؤب للحفاظ علـــــ أدائـــهـه كما تلقته الأمة عن الحضرة النبوية الأفصحية- و الوصول بـه إلى أعلـــى درجات الاقةة والجودة، وقد امتلأت نهاية مكي بالمحذورات النطقية التي ترجع إلى التفخيم والترقيق، والتي ينبغي أن يكون الثقارئ بمنأى عنـــهـ؛ در عا لأخطاء التتلاوة،

ويكفي أن ندلل على صدق هذه الحقيقة ببعض الأمثلة:
1- فمن تنظيره في هيئة النطق - تفخيما وترقيقا- مـا قرره بصـــد صوت العين، يقول: " ... فإذا وقع بعدها حرف مهموس، كقوله: " تُعْتَؤوا"

و " الْمُعْتَدِين" ( البِقرة: ، 9 1)؛ فلا بد من ترقيقها وبيان جهر ها وشـــــتها.
 الألف، وبعض الناس يفخمونـه، وهو خطأ ..."(1).
r- r- ويقول عن صوت الكاف: " ... وإذا أتى بـدها حـرفـ اســـتعلاع وجب التحفظ ببيانها؛ لئلا تلتبس بلفظ القاف، نـحو قوله: " كَطَيِّ اللسِّـجـِِّّ (الأنبياء: \& • 1):... ولا بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف، نــــــو " كـــــرفر"
(البقرة: ا \& )..."(؟).

ץ- ومن المحذورات النطقية الخاصة بترقيق الحـروف وتفخيمهــا، والتي ألمع إليها الثشيخ - رحمه الله- مـا قرره عن الياء، يقــول: " ... وإذا كان بـد الياء ألف وجب ترقيقها، نحو: " شَيَاطِيْهِمْ" ( البقــرة: ع ا ) ... وإذا أتى بعد الياء حرف مفخم وجبت المحافظة على ترقيق الياء؛ لئلا يسبق اللسان إلى تفخيمها؛ لتفخيم مـا بـدها، نــــو : " يَصْــطرَرخُون"
. ${ }^{(\Gamma) " . . . ~(r v: ~ ف ا ط ر) ~}$
६- ويقول عن الذال: " فإذا نطقت بها فوفها حقها مــن مخرجهــا وصفاتها، واعتن بترقيقها وبيان استفالها وانفتاحها إذا جاور ها مفغـــ،




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص(Y) }
\end{aligned}
$$

 عن عن الظاء إلا بـالاستفال والاففتاح ... و إذا أتى بعدها قاف؛ فـلا بل من ترقيقها، وإلا صـارت ظاء، نـحو قوله: " ذُقْ" ( الآخان: 9 \& ) و " ذَاقُـــوا"
 لئُلا تصير ثُاء مثلثّة كما يفعله بعض الناس ..." (')

0 - وقد أكد على المحافظة على ترقيق الميم والباء، إذا جاورت حرفا مستعليا بوجه خاص، ليسلمـا من التفخيم، وهمـا إن كانــــا مــن أصـــوات الشثفتين، فإنهمـا يتأتز ان بوضع اللسـان عند النطق بهمـــا، فـــإذا تصـــعد أقصى (للسان شييئا قليلا عند النطق بهما حصل لهمـا الثفخيم، لا سيما إذا جاءت بـدهما (لفتحة أو الألف، يقول عن الباء: " ... وإذا (لثتقت البـــاء المتحركة بمثلمها، وجب إتيان كل منهمـا على صفتّه مرقّـــا، مخافـــة أن يقرب اللفظ من الإد غام، وذلك نــــو: " سَـــبَبًا" ( الكهــف: ع ^) ... و إذا سكنت وجب على (لقارىئ أن ينطق بها مرققة، وأن يظهر قلقلتها، سواء كان الإسكان لازمـا أو عارضا، لا سيمـا إذا أنى بعدها واو، نـحو: " بَرَبْوَةٍ"
 وإن أنتى بعدها حرف مفخم، وجب على (لقارىئ أن يرقق اللفظ بـها، نـحو:

 مفخمـان، نـحو: " الْبَقَرَ" ( البقرة: • V) ... وليحذر في ترقيقها من ذهـــاب شدتها وجهر ها لا سيمـا إذا كـــان بعـــلها حــرف خفـــي، نــــو: "بـــهِ"
(1) نهاية القول المفيد صV I . .
 وليحذر أيضا إذا رققها أن يدخلها إمالة، فكثيرا ما يقع في ذلـــك عامـــة المغاربة" (1).

צ- أما الميم فيقول عنها: " ... فإن أتى محركا فليحذر من تفخيمــه،
 فإن أتى بعده ألف، كان الحذر من التفخيم آكد، فكثيرا مـا يجري ذلك على (الألسنة - خصوصا الأعاجم- نحو : " مَالثِك"


ويطول نفس الثيخ - رحمه- في هذا الميدان؛ ملقيا (الضوء - شرحا وتفصيلا، تأصيلا وتمثيلا- على فونيمات العربية(†)؛ لافتا النظر إلى مـــا ينبغي وما لا ينبغي حال أدائها، تأتثرا بالأسلـاق التجاوريـة، وملانمـة ذلــــك لطبيعة الأداء القر آني، بما يؤكد أنتا أمام عقلية صوتية من طراز نـا لــادر ونسيج فريد، تدل على ألمعيته وعبقريته وأسبقيته وموقعيته على خارطة الارس الصوتي؛ حيث نبتت ونمــت تأصـــيلاته المـياريــةّ؛ مثـــفوعة بتطبيقاتها في البيئة القر آنية الخصبة - ولا شكك أن تطبيق النظرية أهم من تأطير ها وتنظير ها- في حقل الاراسات الفونولوجية، بالقـــدر الـــــي يجعلها رافدا لا غنى عنه من روافـ هذا العلم، وموردا لا يقل بحال مــن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول الكفيد ص (Y) }
\end{aligned}
$$

() ص () ترتيب مخارجها، وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد".


وفي نهايهة المطاف أقول: لقد استوت نظريـة الثفخيم والثرقيق لدى الثشيخ - رحمه الله- على سوقها؛ واستثغظت على عودها، وكيف لا؟! وقد تناولها بـالنظر والدرس، وصنف أفرادها إلى طوائف، ونعت كل
 هذا فضلا عن وصفه الاقيق لأسبابها، والثنبيهات الأدائية النتي تتعلق بها، واستثمار ذلك كثه في تجويل التلاوة وتحبير (القراعة.
|الفصل الثاني: الظواهر التركيبية في الصوائت
المبحث الأول: الصوائت الطويلة
المطب الأول: المد والقصر
هي إحثى الظواهر الكمية المتعلقة بالصوائت الطويلة والناشئة عن التركيب. وقد عالج الثيخ - رحمه الله- تلك الظاهرة في سياق معالجتّه للظواهر التي تختص بطريقة الأداء القرآني. وأولاها عناية كبيرة من حيث: التوضيح و التقسيم، والتحيل والتعليل، وتبيين الأوجه المحتملة في كل نوع لجميع القراء، والتحريرات النفيسة التي ضبطها من أفواه مشايخه، وسوف نعرض ما قامه من ضو ابط وجزئيات تلك الظاهرة على النحو التالي:
أولا: المد والقصر - المفهوم و اللالاة-
 أما القصر: " إثبات حرف المد من غير زيادة عليه"(٪) . ويلاحظ أن التُعيفين يركزان في تحديد مفهوم الظظاهرة على الكم الزمني
 حيث يقتضي إثبات حرف المد من غير زيادة الإثيان به مستوفى زمنـي الفونولوجي - وهو مقار حركتين- وهنا هو الزمن الطبيعي الأي لا لا يقوم ذات الحرف إلا به. و إما إطالته: فتقتضي الزيادة على ذلك - على

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص(YY IV }
\end{aligned}
$$

مـا سنذكره في موضعه- ولْعلنا نلحظ أن الثشيخ - رحمه الله- لم يتثعرض في هذا (لثعريف إلى حرفي اللين، وموقفهما من حيث المد والثصر •

ثانيـا: أقسـام المد:
قسَّم الشيخ - رحمه اللهـ المد إلى أقسام متعددة، باعتبارات مختلفة
على النحو (التالي:
باعتبار السبب اللفظي: وهو إما همز أو سكون:
الأول: المد الأصلي: وقد فصلَّل القول في مـاهيته وشروطه وعلامتّه الصوتية، وكيفية أدائـه، فقال: " فَالأصلي: هو (لمد الطبيعي الذي لا تثوم ذات حرف المد إلا بـه، ولا يتوقف على سبب، بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثثلاثة المجنمعة في قوله نعالثى: " نوحِيهآ" ( هود: 9 \&)، وعلامتّ: أن لا يوجد بعده سـاكن ولا همزة ... وحدُّه: مقدار ألف وصلا ووقفا ... فإن قيل مـا قدر الألف؟ فقل: هو أن تمد صوتك بقدر (لنطق بحركتين، إحداهما حركة (الحرف الأي ڤبل حرف المد، والأخرى هي حرف المد، مثالثه: ب ب، فحركة (لباء الأولى: هي حركة (الحرف الذي قبّل حرف المدن والثانية هي مقدار حرف المد، نـحو: " قال، يقول، قيل"، فحركة الثقاف في الأمثلة الثڭلاثة المذكورة هي إحدى الحركتين (المذكورتين، والألف في المثال الأول، والواو في المثال الثثاني، والياء في

المثال الثثالث هي الحركة الثانية" (1) .
( ( ) نهاية القول المفيد ص IVr.

وقّ علّل سر تسميته بهذا الاسم بقوله: " ... وسُمِّي طبيعيا؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه" () الثاني: المد الفرعي - وهو بيت القصيد في تلك الظاهرة، ومحل تفصيل العلماء- وقلا أثبعه الثيخ - رحمه اللهـ ت تأصيلا وتفصيلا، وقد عرَّفه وبيَّن شروطه وأحكامه؛ فقال: " وأما المد الفرعي: فهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب الآتية، وله شروط، وأسباب. أما شروطه فثلاثة: الواو اللساكنة اللضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها ... وأما أسبابه فثيئان: أحدهما: لفظي، والآخر: معنوي. فاللفظي: إما همز بعد أحد
 وهو سبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان سبيا ضعيفا عند القراء، وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: مد تعظيم، وهو في " لا" النافية في
 المبالغة؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي الألو هية عما سوى الله تعالى ... والثناني: مد التبرئة، وهو مروي عن حمزة في نحو: " لَآ رَيْب"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد صYY ( ) }
\end{aligned}
$$

ثالثا: أحكام (المد ('):
ذكر الثثيخ - رحمه الله- للمد ثلاثة أحكام، وهي:
أولا: الوجوب، ويكون للمد المتصل. وقد علَّل ذلك بقولـــه: " ... لأن جميع القراء أجمعوا على مده من لان رســول الله - صـــلى الله عليــهـ وسلم- إلى يومنا هذا، ولا خلافـ بينهم في مده قطعا، حتى قّـــل إمـــام المتأخرين، محرر الفن، ابن الجزري - رحمه الله تعالئ: تتبعــت قصــر المتصل، فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود - رضي الله عنـه" () .
 المنفصل، المد العارض للإدغام، المد العارض للوقف، مـا نقلت فيه حركة
 (يونس: 1) (9)، مد البدل، مد اللين، مد الصلة، مد الروم. وقد قال في تعليل المد المنفصل: " وتقدم أن المد في هذا النوع يســمى جـــائزا، أي لاختلاف القراء فيه، فابن كثير واللسوسي يقصر اته ويمدانـه، والبـــاقون يمدون بلا خلاف" (ّ) . وينسحب هذا التعليل على جميــع الأــــواع التـــي يصدق عليها هذا الحكم.

ثالثا: اللزوم، وهو قسمـان، كلمي وحرفــي، وكـــل منهمـــا مثقـــل أو مخفف. وقد علل هذا الحكم بقوله: " وسُمِّي لازمـا لالتزام القــراء مـــــه

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) نهاية القول المفيد ص 1VV. }
\end{aligned}
$$

مقارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور من خمسة أقو ال ذكرها صاحب النشر . ويقال أيضا: سُمِّيِ لازما للــزوم سببه في الحالين، أي حالي الوصل والوقف" (') . وقد كان الثيخ - رحمه الله- من الحصافة بمكان؛ إذ أدرك أن اللزوم والوجوب شيء واحد، ولا فرق بينهما باعتبار المعنى اللثوي. فـــالفرق في التسمية بين المد اللازم والواجب اصطلاحي لــيس إلاء إذ لا يجــوز قصر أحدهما عند أحد من القراء " ...أقول: يعني يقال لكل منهما باعتبار المعنى اللغوي: مد لازم، ومد واجب، إذ معناهما بحسب اللغة واحد، وهو ما لا يجوز تركه" (؟ (') رابعا: وقفة مـع أنواع المد الفرعي كما عرضها الثيخ - رحمه الله-: 1- المد المتصل: وقد عرَّفه بقوله: " هو الذي اتصل سببه بشــرطه
كـــــ " جاء" و " شاء" ..." (") .

وحكمه: وجوب المد وهو محل اتفاق بين القراء كمـا ذكر الثيخ، وأمـا محل الاختلاف فهو مقدار المد، فأطولهم مدا ورش وحمزة، يمداته ست حركات، قدر ثلاث ألفات، وهو مـا يسمى بمرتبة الإشباع، وباقي القــراء
 خمس حركات)، والثامي وعلي بألفين ( أي قدر أربع حركات)، وقالون

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد صYO (Y) } \\
& \text { (r) نهاية القول المفيد صVO I. }
\end{aligned}
$$

مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون

وابن كثير وأبو عمرو بألفين وبألف ونصف( أي قـــدر أربــع أو ثـــلاث
حركات)" (1) .
ويظهر من هذا العرض أن نسبة (الطول في هذا النوع من المد كانت ومـا زالت موضـع خلاف بين القراء، كل منهم يحددها ويقيسها قياسا اجتهاديا، على أنهـم جميعا قد أجمعوا على الإطالة مـع اختلانف في مقدار ها.
r - المد المنفصل: وقد عرفَّه بقولـه: " هو الذي انفصل عن شرطّه، وهو أن يقع حرف المد آخر كلمة، والهمزة أول كلمـة أخرى، نـحو: " بمـا أنزل" و " في أنفسكم" ... وحكمه: الجواز، لاختلانف القراء فيهه، فابن كثير و السوسـي يقصر انـه ويمدانـه، والباقون يمدونـه بـلا خلاف " (٪) .

وممـا يدل على عقلية الثيخ - رحمه الله - الفارقةة هذا النص الذي يضبط بـه الفوارق الجوهريـة بين المتصل والمنفصل، قال: " و الحاصل أن المد المنفصل والمتصل اتفقا في الزيـادة وتفاوتا في (لنقص، فِلا يجوز فيهما الزيادة على ست حركات ( وهو يعني بذلك من أشبع وجوبا في المتصل وجوازا في (المنفصل على حسب مراتبهم في (القراعة)، ولا يجوز نقص المتصل عن ثڭلاث حركات ( إذ لا يجوز فيه القصر إطلاقا)، ولا (لمنفصل عن حركتين ( وهو حد (لقصر عند من قصر)، وهذا كله تقريبا
(1) نهاية القول المفبد صVo (Y)
(Y) نهاية القول المفيد صVV IV.

لا يضبط إلا بالمشافهة من أفواه المشايخ، والسمـاع من الأستاذ الراست،
ثم الإدمان عليه" (').
r- المد اللازم: وهو على أربعة أقسام: لازم كلمي، ولازم حرفي، وكل منهمـا مثقل أو مخفف، ولكلِ ضابط يميزه.

- اللازم الكلمي (المثقل؛ فضابطه: أن يأتي بعد حرف المد حرف
 لازما لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور • ويقال أيضا: سمي لازما للزوم سببه في الحالين، أي حالي الوصل والوقف. وسمي كلميا لوجود حرف المد مـع (لحرف المدغم في كلمة واحدة، ومثقلا لوجود التثشديد بعد حرف المد، إذ الحرف المشدد أثقل" (٪).
- وأما (اللازم الكلمي المخفف؛ فضابطه: أن يأتي بعد حرف المد
 مخففا؛ لأن الحرف الساكن الموجود بعد حرف المد أخف من (المدغم" (「)
- وأما اللازم الحرفي، فضابطه: أن يوجد حرف في فواتح بعض اللسور، هجاؤه ثثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، والثالث ساكن، وذلك في ثمانية أحرف يجمعها قولك: نقص عسلكم ... ثم المدغم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد صYA (1. }
\end{aligned}
$$

مجلةكليةاللغة|العرييةبالقاهرة العكذالثامن والثالثون
من ذلك فيما بعده من الحروف يسمى مثقلا، وغير المدغم يسمى مخففا... ويسمى كل من هذين النوعين لازمـا لالتزام القرَّاء مدَّه الققر المتقدم في الكلمي، وحرفيا لوجود حرف المد مـع الحرف (الساكن، أو المدغم في حرف واحد" (') فتحصل من هذا النص أن اللازم الحرفي أيضا نوعان، مثقل ومخفف.

وقد قدَّم الثيخ - رحمه الله- في كل ذلك الأوجه المختلفة للقراء، ممـا هو مبسوط في مظانه في كتب القراءات. كمـا قدم ضابطا حاكما للحروف في أوائل السور، حيث حددها وقسمها إلى أربعة أفسام بقوله: " والحاصل أن مجموع أسماء الحروف في أوائل اللسور أربعة عشر حرفا، جمعها صاحب التحفة في قوله: صله سحيرا من قطكك ... و هي تنقسم إلى أربعة أقسام، سبعة منها تمد مدَّا مثبعا بلا خلاف لوجود (لموجب لذلك، وهو اللسكون، وواحد منها فيه الخلاف وهو (العين، وخمسة منها ليس فيها إلا المد الطبيعي لعدم اللساكن بعدها، وهي المذكورة في قول بعضهم ( حي طهر)، وواحد ليس فيه مد أصلا وهو ألف؛ لكون هجائه ثلاثة أحرف ليس أوسطها حرف

؟ - المد العارض للسكون: " ضابطه: أن يقع بعد حرف المد أو اللين

(1) نهاية القول المفبد ص1 (Y7.
(Y) نهاية القول المفيد صغ^).

للإدغام عند بعض (القراء كالإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية اللسوسي،

أما حكمه فقد بين أن للقزاء فيه ثلاثة مذاهب: " الأول: الإشباع، كاللازم لاجتماع اللساكنين اعتدادا بالعارض... والثاني: التوسط لمراعاة اجتماع اللساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فحطه عن الأصل... والثالث: القصر لعروض السكون فلا يعتد به؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء اللساكنين مطلقا" (「). ولعلنا نلاحظ أنه يأكر الوجوه المحتملة في هذا اللون مشفوعة بالتعليل الصوتي الاقيق الذي يبررها، الأمر الأي ينم عن ملكة صوتية فريدة وفلسفة لغوية نادرة.

خامسا: حاول الثيخ - رحمه الله- أن يقلم الأسباب الحقيقية والأكثر قناعة- التي ألَّت إلى ظاهرة المد الفرعي من وجهة النظر الصوتية، فقال: " ووجه المد: أن حرف المد ضعيف خفي، والهمز قوي صعب، فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي. وقيل: ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها من شدتها وجهرها. وقيل: ليستعان به على النطق بالهمزة، وليكون صونا لحرف المد عن أن يسقط عند الإسراع، لخفائه وصعوبة الهمزة" (؟) . وقال في موضع آخر : " ووجه المد للهمز : أن حروف المد خفية، والهمز بعيد المخرج، صعب في اللفظ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () نهاية القول المفيد صمه ا . }
\end{aligned}
$$

مجلةكليةاللغة|العربيةبالقاهرة العكوالثامن والثلالثون
فإذا لاصق حرفا خفيا خيف عليه أن يزداد خفاء، فقوي بالمد (حتياطا
لبيانه وظهوره" (1)
تعقيب:
وبالنظر في هذه المبررات الثلاثة التي قـَّمها الثيخ - رحمه اللهـ لظاهرة (لمد، فإنه يمكن لنا أن نسجل بعض (الملاحظات (「) :

أولا: إن الدّعاء الثثيخ - رحمه الله- بأن حرف المد ضعيف خفي غير مسلم؛ إذ ليس حرف المد ضعيفا ولا خفيا، بل هو على العكس من ذلك صوت قوي، إذا وضعنا في اعتبارنا أن قوة الصوت تبرز في سماعه وإدراكه، والأي دفع الثيخ إلى الحكم على أصوات المد بالضعف هو اعتداده بالجانب الفسيولوجي والجها العضلي عند إخراج الصوت دون غيره(؟) ، ولما كان صوت المد - في نظره- لا يحتاج إلى جهر عضلي حكم بضعفه. لكن الحقيقة الإدراكية والسمعية أثبتت أن أقوى الأصوات في ذلك هي أصوات المد.

أضف إلى ذلك أن صوت المد ليس خفيا، إذ أثثبت الاراسات الصوتية المعاصرة أن أصوات الحركات - ومنها أصوات المد- أكثر الأصوات
(1 ) نهاية القول المفيد ص1V9 .
(Y) عن علم التجويد القر آني في ضوء الدر اساسات الصوتية الحديثة، بتصرف واختصار
وزيادة ص ا ६ץ-؟ £
() يراجع مطلب " نظرية الأصوات القوية والضتيفة" في بحثّا الموسوم بـ " " محمد

مكي نصر الجريسي الّاهاهــ والأصوات اللغوية- دراسة في قضـــايا الصــوت

اللغوية وضوحا في جميع اللغات، بناء على غناها في درجة الوضوح لارجة أنها تسمع على مسافات لا تميز عندها الأصوات Sonority الأخرى. لذا فإن هذا الرأي غير مقبول ولا يعتد به في تعليل ظاهرة المد، إذ إنه بُبْي على مقدمة غير مسلم بها، وهي: ضعف صوت المد وخفاؤه. ثُانيا: إن ادعاءه بأن سبب المد جاء من أجل التمكن من النطق بالهمزة الأي يتطلب جهـا وقوة وعناية في نطقه، فإن هذا الرأي - على وجاهته- تبدو عليه ملاحظة تتلخص في اعتباره الهمزة صوتا مجهورا، وقد أثبتت الاراسات المعملية الحديثة أن الهمزة لها وضع فسيولوجي خاص يختلف عن كل من الأصوات المجهورة والمهموسة، فهي تعد بمثابة وقفة حنجرية Glottal stop فعند النطق بالهمزة ينغلق الوتران الصوتيان غلقا محكما، ثم يبتعد كل منهما عن الآخر دفعة واحدة، فيحدث الانفجار الأي نسمع معه صوت الهمزة. ولعل هذا مـا دفع المحدثين إلى اعتبار الهمزة قسما برأسه؛؛ بإزاء الأصوات المجهورة من ناحية، وبإزاء الأصوات المهموسة من ناحية أخرى.

ثالثا: إن الرأي الثالث في تعليثه لظاهرة المد يتثابهه مع الثاني في حصره القيمة الصوتية للمد بقدرة الناطق على النطق بالهمز، وإن وقع - في الوقت ذاته- فيما وقع فيه الرأي الأول من نسبة الخفاء لأصوات المد، وهو ما يخالف الو اقع الصوتي لهذه الأصوات.

ومما يحسب لهـا الرأي أنـه زاد عن سابقَيْه أن الإسراع في زمن صوت المد قٌ يعرضه للحذف؛ بناء على أن استعداد أعضاء النظق سوف تتركز على نطق الصوت الصعب التالي لـه، وهو الههزة. وهذه زيادة لها قيمتها العلمية؛ ومن ثَمَّ فإن الرأي الثالث هو الأرجح والأولى بالقبول.

أما وجهة نظر المحدثين في تلك القضية، فقد لخَّصها د. أنيس بقوله: " أما السر في الإطالة ( وهو يقصد المد) فهو - كما يبدو لي الحير الحرص على صوت اللين وطوله لئلا يتأثر بمجاورة الهمزة أو الإدغام؛ لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين متاقفضين، إذ الأول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حرًا طليقا، وأن تكون فتحة المزمار النطق بيه منبسطة منفرجة، في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقا محكما يليه انفراجها فجأة. فإطالة صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم فرصة ليتكن من الاستعداد للالطق بالهمزة التي تحتاج إلى مجهود عضوي كبير، وإلى عملية صوتية تباين كل المباينة الوضع الصوتي الأي تتطلبه أصوات اللين" (1) .

ثم يواصل حديثه قائلا: " وهذا هو نفس السر في إطلة صوت اللين حين يليه صوت مدغم؛ لأن طبيعة اللغة العربية ونسجها تستلزم قصر أصوات اللين الطويلة حين يليها صوتان ساكنان، فحرصا على صوت اللين وإبقاء على ما فيه من طول؛ بُولغ في طوله لئلا تصيبه تلك الظاهرة التي شاعت في اللهجات العربية قايمها وحديثها، من ميل صوت اللين إلى القصر حين يليه صوتان ساكنان" (') .

وإذا أنععنا النظر في هذا التُعليل وجدناه يسير في نفس الاتجاه الذي سار فيه الثيخ - رحمه الله- فالإطالة من أجل المحافظة على المد من جهة، وللتككن من النطق بالهمزة لصعويتها من جهة أخرى،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأصوات اللغوية ص101. } \\
& \text { (Y) السابق ص109 } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

## محمدمكيين نصرالجريسيي وفونولوجياأصواتاتلقرآنا الكريم.

وهنا يؤكد أن الموقف واحد، والتحليل للظاهرة واحد مع اختلاف الوسائل والألدوات.

بينما يرى بعض الباحثين أن فائدة المد بعامة هي: " تركيز الثبر على مقطع معين ليعين ذلك على تحقيق همزة، أو إظهار حرف مشدد، أو ساكن في نهاية الكلمة، وهنا حين يكون المد مشبعا..." (') .
 هنا التعليل طبيعة صوتية وطريقة أدائية خاصة؛ تجمل للمد القرآني
 إيقاعيًّا عذبا ومؤثرا في جمال الألاءء، بل وتنغيما جميلا يضفي على آيّى
 السياق والمقام (Y)

ساسا: عُّي الثيخ - رحمه الله كما هي عادته- بالجاتب الأدأئي لتلك الظاهرة، فقام مجموعة من التتبيهات والتحذيرات التي تمثل - في جملتها- الموازين الحاكمة لتلك الظاهرة، الضامنة لألألئها على الوجه الأي تلقته الأمة من الحضرة النبوية الأفصحية، والثي تعكس - في

 ففيه تفصيل وزيادة إيضاح.




جوهرها- مقدار إدراكه لأثر (التركيب على خصائص تلك الأصوات، وعمق وعيه بأبعاد تلك (الظاهرة وزواياها، وكان ذلك على النحو (التالي: 1 - وجوب التسوية بين المدود إذا اجتمعت، وقد نبه على هذه الفكرة في أكثر من موضع، وظهرت تطبيقاته في ثنايا معالجتّه لظاهرة المد

بأنو اعها، وهاكّ البيان:

* قال في المد المتصل: " إذا اجتمع في حال القراعة مدان متصلان
 أحدهما دون الآخر، بل تجب التسوية بينهمـا؛ لقول ابن الجزري في مقدمته: واللفظ في نظيره كمثله"، ولأهـا من جملة التجويد. فإن مد الأول مقدار ألفين لا يمد الثاني أكثر من ألفين ولا ينقصه، وإن مده مقدار
(ألفين ونصف لا يمد الثاني أكثر من ألفين ونصف ولا ينقصه ('). * وقال في المد المنفصل: " وكذا اجتمع في حال القراعة مدان منفصلان
 يجوز للقارئ أن يمد أحدهما دون الآخر لما تقدم؛ فإن مد الأول مقدار ألف ونصف لا يمد الثاني أكثر من ألف ونصف ولا ينقصه. وإن مده

مقدار ألفين لا يمد الثانتي أكثر من ألفين ولا ينقصه" (٪). * وقال في المد العارض: " إذا اجتمع في حال القراعة مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على قوله: " رَبِّ الْعَالَمِينَ" ( الفاتحة: بَ ) و " الْْحَّحْنِ الرَّحِيمِ" ( (الفاتحة: ا)، لا ينبغي للقارئ أن يمد أحدهما أقل أو أكثر من

(Y) نهاية القول المفيد ص(Y) 1 (Y9
(الآخر. وكذا إذا اجتمع حرفا لين، كأن وقف على قوله: " "نَا رَيْبَ"
 وإن لم يكن حرامـا، لكنه مكروه ومميب يقبح على الفاعل ارتكابه، ويعاتب عليه عند أهل هذا الثلأن، لما فيه من تركيب الطرق وتخليطها، ولأن التسوية في ذلك من جملة التجويد" ('). ** وقال في المد اللازم: " إذا اجتمع في حال القراءة مدان لازمان مثقلان
 (البقرة: 1) و " المص ( الأعراف: ا)، لايجوز للقارئ أن يمد أحدهما

دون الآخر، بل تجب التسوية بينهما" (٪).
r - وجوب إعمال القوي وإلغاء الضعيف إجماعا؛ إذا اجتمع سببان قوي وضعيف، وذلك في نحو قولهه: " عَامِيّنَ الْبَيْتْ الْحَرَامَ" ( المـائداة: ب)، و " جَآءُو أَبَاهُم" ( يوسف:7 7 ()، فلا يجوز فيه توسط ولا قصر للأزرق، وإذا
 أْلْوُوِ" ( الأعراف: 17 1) بالسكون، لا يجوز فيه القصر عن أحد ممن همز، وإن كان ساكنا للوقف. وكذا لا يجوز التوسط لمن مذهبه الإشباع وصلا، بل يجوز عكسه،، وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا" ()

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نهاية القول المفبد ص1^1. }
\end{aligned}
$$

وقد ظهرت تطبيقات تلك القاعدة في ثنايا حديثه عن تلك الظاهرة بجلاء ووضوح، حين رأيناه يقرر أن المد لأجل اللببب المعنوي وسط لا يبلغ حد الإشباع ( مقدار ثلاث ألفات)، وذلك لضعف سببه عن اللمبب اللفظي، ولكن إذا اجتمع اللسببان اللفظي والمعنوي في نحو: " نَآ إلَّهَ إلَّا لْلَدَّه" ( محمد:9 1)، فيمد لحمزة مدا مشبعا على أصله لأجل الهمزة، ويلغى المـنوي؛ إعمالا للقوي، وإلغاء للضعيف ('). r- وقد نقله عن صاحب الإتحاف (ץ)؛ حيث قرر أنه إذا تنغير سبب المد، جاز المد والقصر؛ مراعاة للأصل ونظر اللفظ، سواء كان اللبيب همزا أو سكونا، وسواء كان التغيير بين بين أو بإبدال أوحذف أو نقل. وقا نقل اختلاف أهل الأداء في ذلك: وأن المد اختيار الداني وابن شريح والثشاطبي والجعبري وغيرهم. والتحقيق عند صاحب النشر: التفصيل بين مـا ذهب أٔثره كالتغير بالحذف، فالقصر نحو: " هَؤلْاَتِ إنْ" (البقرة: ابّ)، عند من يسقط أولى (لههزتين، ومـا بقي أثر يدل عليه، فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم؛ كقراءة قالون بتسهيل الهمزة المذكورة بين بين. ونص عليه في طيبته بقوله: والمد أولى إن تغير اللببب وبقي الأثر أو فاقصر أحب (ث)





६- وكذلك من المحاذير الأدائية التي نبه القارئ على ضرورة مراعاتها " ومنها الإفراط في المد زيادة عن مقداره؛ لأن المد له حد يوقف عنده ومقدار لا يجوز تجاوزه، ومراتب القراء فيه مختلفة بحسب تفاوتهم في الترتيل والحدر والتّوسط. ومنـه مد ما لا مد فيه؛ كمد واو: " مَاللكِ يَوْمِ
 كذلك؛ لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما كانا حرفي لين لا مد فيها، ولكنهما قابلان للمد عند ملاقاة سببه وهو الهمز أو السكون"(') فهذه من الأمور المحرمة المنهي عنها في القراعة.

سابعا: إيمانا من الثيخ - رحمه الله- بأن طول الصوت اللثغوي من أبرز الظواهر اللغوية التي يترتب عليها النطق الصحيح بأي لغةّ كما ذكر المحدثون(「)، فقد حاول ابتكار وسيلة لقياس مقادير المد وضبطها، فكان أن قـَّر أصوات المد بتشكلاته المختلفة بالحركات والألفات، وضبط ذلك أو مثَّه بحركة الإصبع قبضا وبسطا، قال: " ... ثم إن هذه الألفات قدر كل منها حركتان عربيتان، وكان مشايخنا يقدرون لنا ذلك تقريبا بحركات الأصابع، أي قبضا وبسطا، وذلك يكون بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا بتأن. فاعلم ضبط ذللك لتكون على يقين في ضبط كل مرتبة. ومن قال بأن أطول المد خمس ألفات، فعنده مقدار كل ألف حركة، فتكون الجملة ست حركات؛ لأنه يريد غير ما فيه من المد الطبيعي، ومقداره عنده حركة، وكذا من قال بأن مقدار التوسط ثلاث ألفات، ودونـه ألفان: فإنـه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهاية القول المفيد صّ }
\end{aligned}
$$

مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المكالالثامن والثلآثون
يريد غير ما فيه من المد الطبيعي، ومقداره عنده حركة كما تقدم، فتتبه لذلك؛ لئلا تختلف عليك الأقوال"(1).

وتكمن أهمية هذا النص في إدر اكه أن للزمن أهمية واضحة في تأطير كل ظاهرة، وأن الزمن وسيلة مهمة لضبط أفراد الظاهرة الواحدة، وقياس ظول (الصوت يعطينا فكرة محددة عن القيمة (الصوتية لكل منها، وبهذا القياس يمكن أن نفرِّق بين القيم الصوتية المتقاربة (المد المتصل-المنفصل- البدل- اللازم)، ويمكن كذلك أن نعرف إن كان اللافظ لسياق صوتي معين قد تجاوز (لحد المسموح به أم لا، وهو أمر قد تنبه إليه الارس (الصوتي الحديث بأخرة.

وإذا كان الثيخ - رحمه الله- في هذا النص - على قدر مـا تيسر له
نقلا عن شيوخه- قد ضبط مقدار الحركة بثني الإصبع أو فتحها بلا إسراع أو إبطاء، فإن وسائل التمكين الصوتي (لحديث قد قدرت زمن امتداد الحركة بالثانية بما يعادل (7 ا , • ) من الثانية(٪).

وينبغي أن ننوه في هذا المقام، أن المدة الزمنية للمد قضية لا يمكن الحكم عليها إلا في ضوء اعتبارات عديدة، منها - على سبيل المثال لا الحصر - التأثثيرات الأدائية والسياقية، وكذلك موقعية المد، وما إذا كان أولا أو وسطا أو في النهاية، وكذلك تعدد المدود داخل النص - سواء أكانت من نوع واحد أو أكثر - وكذلك مرتبة القراعة من تحقيق أو حدر
(1) (1) نهاية القول المفيد ص1V،1V0.
(Y) د. محمد حسن جبل: المختصر في أصوات اللغـــة العربيــة - در اســــة نظريـــة


وما بينهما ...إلخ، الأمر الأي يحتاج من وجهة نظري إلى دراسة مستقة(1). وكان الثيخ - رحمه الله- قد صرَّح بذلك حين قال: " فالمنقول عن القراء ليس إلا التفاوت في المد، فمن مدَّ فمدُّه متفاوت على قدر مراتبهم في: التحقيق، والترتيل، والتوسط، والحدر"(٪) وقـ قَّمَ تطبيقات لهذه القاعدة مبينا تفاوت مذاهب القراء في مد المنفصل بتفاوت مراتجهم في القراوة " فأطولهم مدًّا ورش وحمزة، وقدر بثلاث ألفات ( وذلك لأن ورشا وحمزة يذهبان إلى التحقيق)، ثم عاصم بألفين وألفين ونصف ( لأنه في القراءة دون ورش وحمزة؛ ؛ إذ يذهب إلى الترتيل الأي هو نوع من التحقيق)، ثم (ابن عامر والكسائي بألفين (لأهـهما يميلان إلى التوسط في القراءة؛ أي بين الترتيل والحدر، ثم قالون والاوري بألفٍ وبألف ونصف، ثم ابن كثير واللسوسي بألف ( لأههم
يذهبون إلى الحدر والإسراع في التلاوة)"(") .

وقد عزا مراتب القراءة للقراء على النحو التالي: " فأمـا التحقيق.. وهو عند أهل هذا الفن عبارة عن إعطاء الحروف حقها من إشباع
( (1) هناك محاولة قام بها د. يحي علي مباركي، تحت عنو ان : " ظاهرة المد في الأداء القر آني - در اسة تطبيقية في المدة الزمنية، المد الفرعي بســبب الهمــز"، وهــي محاولة رائدة ومشكورة إلا أن الظاهرة ما زالت بحاجة إلــى مزيـــد مــن التتبــع و الدر اسة في ضوء المؤثرات الخارجية - كما ذكرنا سابقا- هذه الار اسة المشـــار إليها بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، السعودية، اللـــنة العاثــرة، العـــد الخامس عشر V 1 (هـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهاية القول المفيد ص(YVV) }
\end{aligned}
$$

(المد.. وهو مذهب ورش من غير طريق الأصبهاني عنه، وحمزة، وعاصم.. وأمـا (لحدر: فهو مذهب من ڤصر المنفصل؛ كابن كثير، وقالون، وأبي عمرو، ويعقوب، وأبي جعفر، والأصبهاني عن ورش.. وأمـا التّوير: فهو الذي ورد عن أكثر الأيمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع؛ كابن عامر و الكسائي" (1) .

ثـامنا: بـالغ الثنيخ - رحمه اللهـ بذاكر أنواع كثيرة للمد؛ حتى أنـهاهـــا إلى واحد وعشرين نوعا() على هذا النحو: مد الأصل، المــــد المتصــلـ، (لمد (الممكن، المد المتّوسط، المد (لمنفصل، مد الثتعظيم، مد المبالڭةة، مد الروم، مد الحجز، مد العدل، مد الفرق، المـــد الخفــي، المــــد اللعـــارض لالإدغام، المد العارض للوقف، مد الثمكين، مد البدل، مد اللهجــاء، مــــ اللين، مد الصلة، مد الالعوض، المد الطبيعي.

ولا يقال عن مثل هذه الأنواع إلا مـا قالـــه المرعثـــي مــن قبــل: " والاشثتغال بمعرفة تلك الأسـامي قليل الجدوى" (؟ّ) إذ إنتا إذا أنعمنا النظر في هذه الأثواع وجدنـاها ترجع إلى الأصل الذي يـتمد عليه المد؛ وهـــو مجاورة حروف المد للهمزة والسكون.

وقد حاول بعض المحدثين أن يفسر السبب أو السر في تلك الألقــــاب المتعددة للمد، فقال: " و هذا الأنواع قّامت على عـــدة اعثبــــارات؛ مثـــل:
(Y) وقد استوفى الثيخ - رحمه الله- هذه الأنواع في خاتمة باب المد و القصر، حيث



اعتبار الوظيفة التي يقوم بها صوت المد في ثنايا النسيج الصوتي فـــي داخل الكلمة، أو على حدود وحدتين لغويتين، أو على مستوى تــركيبين؛ كالإخبار والاستفهام في مثل: " آلأَكَرَيْن" ( الأنعام: اعتبار المعنى والالالة ( كما هو في مد المبالغة، ومد التعظــيم)، ومثـــلـ اعتبار طريقة النطق من حيث الصعوبة واللسهولة، ومثل اعتبار طريقــة
الأداء ...إلخ" ( ')

وإذا أنعمنا النظر في تلك الأنواع أمكن ردها إلى أصولها، فمد الأصل - مثلا- والمد الممكن، والمد المتوسط، جميعها من أقسام المد المتصل. كما أن المد الخفي، ومد العدل، ومد الفرق تندرج جميعها تحــت المـــا اللازم الكلمي، سواء أكان مثقلا أم مخففا. وقد فطن الثيخ نفسه إلى ذلك حين قال: " ثم اعلم أن هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيم بعضهم المد

 ذلك فرعيا، وجعلوا مـا عدا ذلك أصليا، وعنوا بالأصلي المــــ (لطبيعـي، وبالفرع الللازم والواجب والجائز؛ للأن هذه الألقاب لتكي (لمدود لا بضــر فِيها تعدد اللقب لشيع و(حد" (٪). وفي الختام نستطيع أن نقول: إن مـا ذكره الثيخ - رحمه اللهـ حول ظاهرة المد من آراء، ومـا ناقثنه فيها من جزئيات، هو شائع معروف، إلا أنه قـَّم عرضا حننا لقضاياه، متمثلا بحسن الثقسيم، فأكثر منها لكي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ( ) عن علم التجويد القر آني في ضوء الار اسات الصوتية الحديثة صYYY. }
\end{aligned}
$$

مجلةكليةاللغة|العرييةبالقاهرة المكوالثامن والثالثوون
يستطيع بحث الموضوع من كل جوانبه، وأظنه قل فعل. ولا يخفى على ذي بصيرة أن عنايته بتلك الظاهرة تؤكد إيمانه بأن قراءة القرآن يجب أن تتوفر فيها كل مظاهر العناية والإتقان في توفية الحروف حقوقها من الأحكام الخاصة بها؛ لأن طول الصوت اللغوي من أبرز الظواهر اللغوية التي يترتب عليها اللطق الصحيح في اللغات بوجه عام.

الخاتمة
وقبل أن يجف مداد القلم؛ يطيب لي أن أســجل بــــض المـلاحظـــات
والنتائيج التي تمخضت عنها الار اسة:


اتسمت رؤيته بالثشمولية والتكاملية. كما وضع الحدود الفاصــــة
 (المحدثون شيئا ذا بال عما ذكره الثيخ في هذا الباب، ولم تتعد
 (لعلمي و الثقنتي.
r - فطن الثشيخ - رحمـه الله- إلى أهمية الزمن فــي ضــــــط حدود الظاهرة، وقد اعتمد عليه في تحديد قيمة كل ظاهرة، ظهر ذلك عند حديثه عن طول الحرف المشدد في الإدغـــام، وتقـــدير زمن الغذة، وتحذيره من تمديدها، واللسكت على الميم المظهــرة (التلبث في نطقها) خشية (اللحن، وتحديد قـر الألف فــــــي المـــــ، ووجوب التسوية بين المدود في الكم الزمني إذا اجتمعت. كمــــا استغظله في الثوزيع والترتيب الاخلي لبعض الظواهر - على مـا هو مبين في مراتب الإخفاء والمدود.
r- كان الثيخ - رحمه الله- أسبق من الار اسات الصـــوتية الحديثة في معالجة الظاهرة الفونولوجية (القرآنية فــي ضــــــو فكرتي: السـهولة ( الاقتصاد في (الجهر (لعضلي)، والأقوى - ولا سيمـا الإدغام والإققلاب-. ويمكننا أن نقول: إن حديثه في هـــا

مجلةكليةاللفة|العرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون

الباب كان إر هاصـا بمولد كبرى القوانين فذـي حقــلـل الار اســــات الصوتية المعاصرة.

ع - لم تثف عنايـة مكي بـالظاهرة الفونولوجية في القرآن عند التحليل و الثقييم، أو ترسيم (الفو اصل بــين الثـــقائق و النظـــائر فحسب، بل أولى الأداء مـا يســتّحق، فبــين الطريةـــة المثلـــى للاتطبيق، وقام من التتبيهات والاحترازات مـا يضمن له السـلامـة، ويحقق له الإجادة. وخير دليل على ذلك: حديثّه في إظهار النون وإخفائهها، وإظهار (لميم، والتفخيم والثترقيق لفونيمـات العربيـــة في السياقات المختلفة و البيئات المتنوعة ...إلخ.

0- عُني مكي عنايـة بـالغةّ بتفسير الظواهر والأحكام والتعليل لها، وهذا - إن دلَّ يدل على دقته المنهجية؛ لأن بيان العلـــة أمر مهم في إثبات الأحكام اللغوية. وقد كان هذا منهجا له فـــي جميع مـا تنـاول من ظواهر وأحكــام، يطيــل الوقّــوف عليهـــا، ويتريث في المكث عندها؛ مُستكنها أسر ار ها، ومُستبطنـا أسبابها.
المصادر والمر اجع

أبحاث في علم أصوات اللغة العربية: د. أحمد عبـــد النـــواب الفيــومي،


أبحاث في علم التجويد: د. غانم قدوري الحمد، دار عمـار، عمـــن، طا،


أبحاث في اللغة العربية: د. داود عبده، مكتبة لبنان، بيروت 9 Iمr. أبنية العربية في ضوء علم التشكيل الصوتي: د. عبد الغفار حامد هلال،


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : أحمد بن محمد البنا، تح: د. شعبان محمد اسمـاعيل، عالّم (لكتب، بيروت، طV • \& ا، ا هــ/ 9 ام ام. أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء: د. عبـــ
 أثر القو انين الصوتية في بناء الكلمة: د. فوزي الثايب، عـــالم الكتــب الحديث، الأردن، طا،

أسناس البلاغة: أبو القاسم محمود جار الله الزمخشري، تح: محمد باسل


الأصوات اللثنوية: د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القـــاهرة،
طo، هvolم.

الأصوات اللغغوية: د. عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء، عمـــن، طا،
^1

مجلةكلية|اللفةالعرييةببالقاهرة المكالالثامن والثلآثون

الأصوات اللخٔويـة: د. محمد علي الخولي، مكتبة الخريجي، الريـاض، طا،


الأصوات اللنوية- رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية: د. سمير شــريف استيتية، دار وائل، الأردن، طا، ז . .

 أهمية علم الأصوات اللنفوية في دراسة علم التجويد: د. غـــم قـــدوري

(التجويد القر آني - دراسـة صوتية فيزيائية: د. محمد صـالح الضالع، دار غريب، القاهرة゙ . . .

التشكيل الصوني في اللغة العربية - فونولوجيــا العربيــة: د. ســلمـان الاعاني، تر: د. يـاسر الملاح، مراجعة: د. محمود محمود غالثي، (النـــادي الأدبي الثقافي بجدة، السعوديـة، طا، r • ع أهـ/ 9 ه 9 ام.

الثصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: د. الطيــب الب<<ـوش، تقد: د. صالح القرمـادي، (المطبعة (لعربية، تونس، طّا، 9 و 9 ام. جها المقل: محمد بن أبي بكر المرعشي، تح: د. سـالم قدوري الحمـــد،

(الخصائص: أبو الفتح عثمـان بن جني، تح: محمد علي النجـــار، الثهيئــة


الاراسات الصوتية عند علماء التجويد: د. غـــانم قـــوري الحمـــد، دار عمار، عمـن، طץ،

دراسات في علم اللغة: د. كمال بشر، دار غريب، القاهرة199 9 ام. دراســة الصــوت اللغــوي: د. أحمـــا مختـــار عمــر، ععـالم الكتـبب،


دروس في علم أصوات العربية: جان كانتينو، تـــر: صـــالح القرمـــادي، نشريات مركز الارراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعيــة، الجامعــة التونسيةج7 9 امر.

الرعايـة لتجويد القراعة وتحقيق لفظ التلاوة: أبو محمد مكي بــن أبــي طالب القيسي: تح: د. أحمـــ حـــن فرحــات، دار عمـــار، عمـــان، ط.م1997/-ها

سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني، تح: د. حسن هنداوي، دار (القلم، دمشق، ط ب،

شرح صوتيات سيبويهه - دراسة حديثة في النظام الصوتي للعربية مـن خلا نصوص كتاب سيبويه: د. عبد المنعم الناصر، دار (الكتب العلمية،


العربية والإعراب: د. عبد السلام المسدي، دار الكتاب (الجديد المتحـــدة، بيروت، طץ، • ( + م.م.

شرح المفصل: موفق الاين بن يعيش، صحح وعلق عليه حو اشي نفيسة بعد مراجعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة (لمنيريـة، القاهرة، بد. ت.

علم الأصوات: برتيل مالمبرج، تر: د. عبد الصبور شاهين، مكتبة الثباب، القاهرة٪ 9 1)
علم الأصوات: د. كمـال بشر، دار غريب، القاهرة . . . . بم.

علم الأصوات العربية - علم الفونولوجيا- دراسة تبحث فــي مســـتوى التثككيل الصوتي القديم الجديد: د. عبد القادر شـكر، دار الكتب (العلميــة،

علم التجويد - دراسة صوتية ميسرة: د. غانم قاوري الحمد، دار عمار، ، عمان، طا،

علم الصرف الصــوتي: د. عبــــ القـــادر عبــــ الجليـل، دار أزمنــة، عمـن^99 9 ام.

علم اللغة - مقدمة للقارئ العربي: د. محمود اللـــعران، دار النهضـــة العربية، بيروت، بد. ت.

علم وظائف الأصوات اللثوية - الفونولوجيا: د. عصام نور الـــين، دار


عن علم التجويد القر آني في ضوء الاراسات الصوتية الحديثة: د. عبــــ العزيز علام، طا، القاهرة، بد ت.

العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمــــ الفراهيـــي، تـــح: د. مـهـــي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،
طا، ^.

القراءات (القر آنية بين الارس الصوتي القديم والحديث: د. مي الجبوري،

سلسلة رسائل جامعية، دار الثشئون الثقافية العامة، بغداد، طا، . . . 「 م. القراءات القر آنية بين العربية والأصوات اللغوية - منهج لساني معاصر : د. سمير شريف استيتية، عالم الكتب الحديث، الأردنه ه . . الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان ( سييويه): ، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، طّ،

الكثڤف عن وجوه القراءات اللسبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بــن أبي طالب القيسي، تح: د. محيي الاين رمضـــان، مؤسســـة الرســـالة،


في البحث الصوتي عند العرب: د. خليل إبراهيم العطية، منثــورات دار الجاحظ، بغدادّ 9 ام.

اللسانيات - المجال، الوظيفة، المنهج: د. سمير شريف استيتية، عــالم الكتب الحديث، الأردن، طז،

اللغة: جوزيف فندريس، تر: عبد الحميد الاواخلي، محمــــ القصـــاص، تقد: د. فاطمة خليل،

اللغـــة العربيــة مـناهـــا ومبناهـــا: د. تمـــام حســـان، دار الثقافــة، المغرب ؛ 9 9 ام.

اللهجات العربية في التراث: د. أحمد علم الاين الجندي، الـــار العربيــة للكتاب، القاهرةّ 9 1مر امر

اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية: د. صالحة راشد، دار المدني،

$$
\text { السععودية، طا، 0 ، ع ا هــ/0 } 0 \text { ا } 9 \text { ام. }
$$

 منشورات وزارة الثقافة والفنون، العـــراق، سلســـلة دراســـات ( 100 ) -p) $9 \mathrm{~V} \wedge$

متن الشماطبية المسمى حرز الأمـاني ووجه التهاني في القراءات السبع: (القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الثاطبي، ضبطه وصححه وراجعه: محمد تميم الزعبي، مؤسسة ألف لام ميم للثقنية، السـعوديـة، ط9،

$$
\text { qur } 10 / 1 \leqslant \text { مr }
$$

المحيط في أصوات العربية ونـحو ها وصــرفها: محمــــ الأنطـــاكي، دار الثروق المربي، بيروت، طّ، بد. ت.

المختصر في أصوات اللغة العربية - دراسة نظريـة وتطبيقية: د. محمد


المصطلح الصوتي في الار اسـات المعربية: د. عبد العزيــز الصــيغي، دار
 مفهوم القوة والضعف في أصوات (لعربية: د. محمد يحيي الجبــوري ك


مقدمة في أصوات اللغة الاعربية وفن الأداء القرآنـــي: د. عبــــ الفتـــاح

(لمنهج الصوتي للبنية الاعربية - رؤية جديدة في الصـــرف (لالعربــي: د. عبد الصبور شـاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت • • ع ا هــ| • 9 ( 9 (م.

محمذمكيينصر.الجمريسيا: وفونولوجيهاأصواتاتلقآآن الكريم.
الموضح في التجويد: عبد الوهاب بن محمد القرطبــي، تـــح: د. غـــــم


النشر في القراءات العشر : أبو الخير محمد بن محمد الامشقي الثــهـير بابن الجزري، تق: الثيخ علي محمد الضــباع، تـــح: الثــــيخ زكريــا
 النطق بالقرآن العظيم: د. ضياء الاين الجماس، مركز نور الثشام للكتاب، بد. ت.

نهاية القول المفيد: محمد مكي نصر، تصحيح ومراجعة: الثيخ علي الضباع، تدقيق وضبط: أحمد علي حسن، مكتبة الآداب، القاهرة، ط؛، r المجلات والاوريات

أحكام التجويد في ضوء علم الصوتيات الحديث: د. عبد اللطيف إبـراهيم الثثيخ، بحث منشور في مجلة بيادر، نادي أبها الأببي، السعودية، عه،

الإدغام بين الاصطلاح والواقع اللغوي: د. جزاء محمد المصاورة ، بحث منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع) ع،، مايو بّ ا بام. أصوات العربية والقرآن الكريم: منهج در استها وتعليمها عدا مكي بــن
 في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض، ع. 1 ، . . \& اهـ/.• 9 ام. جمال الأداء لآي الأكر الحكيم في ضوء عـــــ الصــوتيات: د. مــــوح

إبر اهيم محمود، بحث منشور في مجلة العلوم العربية، جامــــة الإمــــام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ع ع ع، عr في حقيقة الإدغام: د. جعفر عبابنة، بحث منشور في مجلة أبحاث
 محمد مكي نصر الجريسي ( ت. 7 آ اهــ) والأصوات اللغوية - دراسة في قضايا الصوت المفرد-د. أحمد أبو بكر (الصديق أحمد، بحث منشور في مجلة قطاع كليات اللغة العربية والثـعب المنـــاظرة لهـــا، اللـــاهرة،
عr

من ظواهر اللسياق الصونتي عند علمـاء التجويد: د. عبد العزيــز ععــلام، بحث منشور في مجلة كلية الاراسات الإسلامية و العربية، القاهرة، عی،

$$
. p 199 \cdot / 1919
$$

النون في اللغة (لعربية- دراسة لغوية في ضوء القرآن الكريم: د. مصطفى زكي التوني، بحث منشور في حولية كلية الآداب، جامعة

الرسائل الجامعية
أثر أصوات التفخيم في تشكيل بنية الكلمة العربية ودلالتها، رسالة دكتور اة، إعداد: سكينة يوسف الرواشدة: إثشراف: د. عبد القادر مرعي الخليل، قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة، الأردن ٪ ا ب بrم. الإلدغام في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة دكتور اه، إعداد: وجدان عبد اللطيف موسى الثمـايلة، إشراف: د. عبد القادر مرعي الخليل، قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة، الأردن ب . . .


## المراجع الأجنبية

1) E. H. Palmer, Grammar of the Arabic Language, London 1874.

مجلةكلية|اللفة|العرييةبابالقاهرة العك؟الثامن والثڭالثون

فهرس الموضوعات

| عنوان البحث |
| :---: |
| ملخص بـللغة (لعربية |
| ملخص باللغة الإلجليزيـة |
| (المقدمة |
| التمهيد: الفونولوجيا: أهميتها، ومنهج مكي في دراستها |
| (لمطلب الأول: الار اسة الفونولوجية - الطبيعة، والضرورة |
| المطلب الثاني: محمد مكي نصر والمبيا (الصوتي |
| الفصل الأول: الظواهر التركيبيّ في (الصو |
| (المبحث الأول: الإد |
| المبحث الثاني: الإظهار |
| (لمبحث الثالث: الإخفاء |
| المبحث الرابع: الإقّلاب |
| (المبح (لخامس: الثتخيم والثرقيق |
| الفصل الثاني: الظواهر التركيبية في الصوائت |




[^0]:    ط ط
    (1) د. عبد السلام المسدي: العربية والإعراب ص\& ج، دار الكتاب الجديد المتحــــة، ==

