## الإدغام في العربية

## هوازنة بين المبرد وأبن جني

## د.إبراهيم أحهد عميـري علي أللاهيبي

## المديرية العاهة لتربية هحافظة صلاح الدين

## قسص تربية الشرقاط

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سبي المرسلين ، وعلى آلــ وصحبـه أجمعين ، و على من تنعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
فالإدغام من موضوعات اللغة التي تحتاج إلى رهافة حس ودقة درس وكثرة
 في العربية على وجه الخصوصر ، واللغات الأخرى على وجه العموم . فقد كان الإدغام خير وسيلة لإدخال بعضل الاصوات اللغوية ببعضها ، وتحقيق هدفاً جامعاً ألا وهو تقريب الأصوات من بعضها ؛ فهو واحد من عناصر تسهيل نطق بعض الأصوات في مفردات اللغة العربية لتوخي التيسبر والتسهيل أحياناً ، وممارسة اللهجات العربية أحيانـاً أخرى ، فَوْرَدَ الإدغام في اللغة العربية الفصحى مرّةً ، وفي اللهجات العربية أخرى ، و وجاء للاستخفاف والابتعاد عن الاستثقال ثالثة ، فمن الأولى إدغام الدال في السين نحو قراءة : \}


 \{
 أدغمت في الدال المقاربة لها ، أما ما جاء للكثرة والخفة والابتعاد عن الاستثقال فنحو : ( فُداءِ لكَ ) بالجر بدلاً من ( فـاءٌ للك ) بالرفع ، لآن العرب تميل إلى الكسر لأنه اخف عليهم من الضم .

ولابد من الإشارة إلى أن بحثي لهذا الموضوع جاء متضمناً تعريفاً لغويـاً


 جهة أخرى ، ومعززا حديثهما بما جاء عند الخليل سيبويه و غير هما ، ثم خلصت إلى خاتمة أوجزت فيها خلاصة للبحث واهم اهنتائجه وبعد : فإنني قد أفر غت جههاً كبير| في بحث هذا الموضوع ، فأن أصبت فبتوفيق من الله ، وان كانت الأخرى فمن نفسي ‘ومـا توفيقي إلا بالله العلي العظيم ، وآخر

## Introduction

Slurring of language issues that need to be subtle sense of accuracy and studied the frequent application of Troy, to the advantage of its property to facilitate the language in the pronunciation of sounds in the Arabic language, in particular, .and other languages in general
He was slurring the best way to introduce some of the sounds of language to each other, and to achieve the target inclusively, namely bringing the sounds of each; He is one of the elements to facilitate the pronunciation of certain sounds in the vocabulary of the Arabic language to be easing and easing sometimes, and the practice of Arabic dialects other times, Ford slurring in classical Arabic once, and in other Arabic dialects, and came to disparage and stay away from Alastthagal , third
It should be noted that the research for this topic came including the definition of linguistically and termed the elision, and then dealt with all its aspects, from the introduction of the votes each, and the replacement or the heart of them, and the heart and then diphthong where, and ease of movements, through the budget, including Word of it when chilled (T. 285 e) on the one hand and the son of reaping (d. 392 AH ), on the other hand, and upping their conversation came when including Sibawayh Hebron and elsewhere, and then concluded that
conclusion summarized the research and a summary of the most important results
الإدغام

الإدغام لغة : هو (( الإدخال ))(1) وفي نظم الكلمات هو (( إدخال حرف في حرف )(2) آلخر

 فالإدغام إذاً , هو إدخال حرفين ببعضهما , ولفظهما دفعة واحدة , مع تثنديد في نطقهما , ويحدث ذللك في اللفظ أحيانا ؛ وفي اللفظ والكتابة أحيانا أخرى ، ففي \}\} الأولى نحو: إدغام الدال في اللين لفظاً دون الكتابة نحو قراوة :
 43/24] ، أما إدغام اللفظ والكتَابة فنحو إدغام الدار بــا بماتلها كمـا في ( شدد فتصبر شدَّ )
 نحو : ( ردد فتصير ردّ) ) ,وومنه منا بكون في الحرفين المتقاربين في المخرج
 الحرف الثناني ليجانس الحرف الأوله ، ثـم إدغامهـــا معـاً ، نحـو : ( آدّعى الذي
 وأثشار الإمام السيوطي ( 911هـ ) إلى أن الإدغام يكون (( في الأسماء والأفعال
 ألا ترى إدغامهم ( ردّ ) وفكهم (شرراً ا ) )) (4)
 من مخرج واحد دفعة واحدة فيقول في ذللك : (( وتنأويل قولنا : مدغم أنه لا حركة تفصل بينهما , فإنما تعتّمد لـهما باللهـان إعنمادةً واحدة ,لان المخرج واحد , ولغ
 . مّعك ,فهذا معنى الإدغام )(5) وقد عرذ ابن جني (-392 هـ) الإدغام بقوله : (( والمعثى الجامع كهذا كله تقريب الصبوت من الصوت () (6) وقد قس المبرد ومعظم علماء العربية رحمهم الله الإدغام إلى نو عبن هما : الأول : إدغام المثلين ، أي : في الحرفين المتشابهين المتمانلين في الثنكل والمخرج الصوتي ، نحو : ( ردد فيصبر ردّدَّ)

الثاني : إدغام الدتقاربين ، أي : الحرفين المتقاربين في المخرج الصوتي ، حيث تقلب احدهما إلى حرف يماثل الحرف الذي يقاربه ، ثم تدغم الحرفين ببعضهمها ، نحو : ( ادتعى فيصبر اددعى ، ثُم تُدِم فيصبر ادَّعَى ) .

 بقوله : (( الإدغام في الكالام على ضربين : احدهما : أن يلتقي المثالان على الألأحكام التي يكون عنها الإدغام ، فيدغم الأول في الآخر/، ... و الأخر : أن يلتقي المتقاربان




 فهو تقريب الحرف من الحرف هو وإدناؤه منه من غيك إدغام يكون هناك ))(8) ، ثم أردف معرفاً الإدغام بقوله : (('والمعنى الجامع لهغا كله نقريب الصوت من
الصوت )() (9)

فالإدغام إذاً ورد بأنواع عديبّة ؛ تختاف الموضوع نفسه ، وقد أثرنا أن نقام أنواعها عنا عـا ابن جني وذللك لكثرة الموضو عات التي تناولها في بناء هذا المبحث في كتابه الخصائص . الإدغام
قسم ابن جني الإدغام/الـى نوعين هما :
أولاً : الإدغام الأكبر : و هو على ضربين (10) :

1. إدغام الحرفين المتماتلّين :

إذا كان الحرفان متماتلّين ، فيكون الحرفا الأول على نوعين: إما ساكناً ، وإما متحركاً ، ويكون الحرف الثناني متحركاً دائماً ، و هما أ ـ النوع الأول : الددغم ساكن الحرف الأول في الأصـل ، نحو : طاء ( قطّع ) ،
 ب ـ النوع الثاني : المدغم اللمتحرك الحرف الأول فـي الأصـل ، نــو : دالـ (شدَّ )
 2. إدغام الحرفين المتقاربين في المخرج الصوتي: يدغم الحرفان المتقاربان في المخرج الصوتي ، بقلب أحدهما إلى صـاحبه ثم

 وقد أثنار الزمخشري (ت531 هـ ) إلى نوع آلخر لم يشر إليه ابن جني ، ألا وهو إدغام حرفين متقاربين في كلمتين متجاورتين(11) ، نحو إدغام الدال في اللسين ، إذْ

تقلب الدال سيناً ، ثم تدغم ـ السبن المنقلبة ـ في السين الأصلية ، نحو إدغام الدال




 ثانياً : الإدغام الأصغر : عرَّف ابن جني الإدغام الأصغز بقوله :(( هو نقريب الحرف من الحرف ، و إدناؤه منه من غير إدغام يكون هنالك) (14) (14) و لابد من الإشارة إلى أن الإدغام الأصغر عند ابن جن جني هو تقريب بين أصوات الحروف ، وليس إدغاما بالمعنى الذي يراد به الإدخال ، أي : إدخال الحر الإين المتماثلين ، أو الحرفين المتقاربين في المخرج الصوتي ببعضهيا ، فهو تعليلا صوتيا أكثر مما هو إدغام بالمعنى المعروف ، وقد ختم ابن جني كلامه عن الإدغام الصغير بخلاصة أجمل فيها معنى ما اشرنا إلبه ، وذلك في فوله : (( وجميع ما هذه حالة مما قُرِّب فيه الصوت من الصوت ، جارٍ مجرى الإدغام بما ذكرناه من التنقريب ، وإنما احنطنا له بهذه اللِيمَةُ التي هي الإدغام الصغير ، لان في هذا إيذانا بان التقريب شامل للموضعين ، وانـه هو المر|د المبغيّ في كلتا الجهتين ، فاعـرف الانـي ذلك . ) (15) ، ويكن تقسيم هذا النوع ع إلى قسمين : الأول في بعض اللهجات العربية خاصة ،الاو الثاني في لغة العراب عامة ، و وهما
 1. الإمالة : ولها صورَتان هما (16) أ ـ إمالة الالالف نحو الياء : تحصل الإمكالة عندما يكون أصل الألف باء ، أي : ألم الألف
 وقضى ) لأنه أصلهن ( هُدي ، وسُعي ، وڤُضي ) ، أما مما يصير إلىى الياء ، نحو :
 الألف في ( عَالم تصير عَيلم ) ، إذْ أردف ابن جني إلى ذللك بقوله : (( عالِمّ ، حيث

قربت فتحة العين من ـ عالم ـ إلى كسرة اللام منه ، بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة ، فأملت الألف نحو الباء ()(17) ومما تجدر الإشارة إليه ، أن هذه الإمالة فر أ بـها القراء المشهورون ، كإمالة
 5 5 5 ، ولُ أَمَاتَوَاََحْيَا مُ [ النجم :44 ] ، وإمالة الألف نحو الياء معروفة اليوم في ( $)$ : بعض اللهجات العر اقية كلهجة الموصلين الحضر ، ولهجة تكريت ، فيقال مثالا ويقِفْ , وقِبِعِدْ ، ووِيحِدْ ) ، بدلا من (و اقف و قاعد وو احد) (19) ب - إمالة الفتحة نحو الكسرة : أُشـار ابن جني إلى أن العرب تميل فتحة الحرف إلى الكسر إذا جاور حرفا من حروف الحلق كما في ( شِعير وبِعير وزِئير ) (20) ، وحروف الحلق هـي : (الهمزة و الخاء و/الحاء والعين و/الغين و/لهاء ) ، ومنـهـ أيضاً

 ( معروف اليوم بلغة الموصلبن قولهم : (إنجاني هوطويلي ) ؛ بدلاً من قولهم : إنجانة وطويلة ) (22) 2. قلب السين صـاداً وبالعكس : أي : تقربب السبن من الحرف المستعلي إذا وقعت فبله صـاداً ، والعكس صحيحا : وذللك بنقريبهما من الحرف المستعلي ، نحو قولهم
 بَصَقَّ ) ، ومنه فول الخليـل : (( السَّقَقفُةُ: ... و الصـاد لغة ) (24) ، أي : أن الصقيفة





 ${ }^{(30)}$ (

 ، يسـأل ) ... وذلك أنهم ضـار عوا بفتحة العين في المضـار ع جنس حرف الحلق لمّهـا كان موضعاً منه مخـرج الألـف النـي منـهـا الفتحــة ) (31) ، ويربد ابن جني بقوله المذكور سلفاً ؛ أن العرب حين فتحت عين المضـار ع الذي عينـه أو لامه من حروف الحلق ، فإنها نريد تقربب الصوت من الصوت _ وهو ضرب من الإدغام الأصغر

فمخرج الألف عند ابن جني من الحلق ، والفتحة بعض الألف ، فناسب العرب
 يقر أ ، وقرع ع يقرع (32)
 ( الحمدِ لِّه ) ، بكسر الدال ، وذلك لان الكسر اخف على العرب من الضم ، وبه
 تحدث سييويه عن ذللك بقوله : (( وسألت الخليهل عن قوله: فداعِ للـك ، فقال : بمنزلة

 وقد علت الدراسات اللغوية الحديثة هذه الظاهرة اللاهِيْةُ بأن قُلِبَتْ الضمةُ كسرة
 6. الإشمام : وهي الإتيان بحركة الفاء بين الضم ووالكسى ، كالإشمام في ( مررت


 القسم الثثاني : ينتمثل في لغة (لعرب عامة، ، ويشمل نو عين(38) : النوع الاؤلّ : الإبدال دون إدغام :

1. الإبدال في تاء الافقتعال من غير إدغام(39)

نحو : اصتبر ، فتصبر: اصطبر ، وازتان) ، فتصبر : ازدان .
2. قلب تاء ( افتعل ) طاء ، دون إدغاء إدام (40) :
 ( نحو : ( إصتبر ، فتصير ، إصطبر ) ، و : ( إضترب ، فتصير ، إضطرب ) ، ، و : ( إضتـلم ، فتصيـر ، إضطلم ) )

 ( إزتان ، فتصير ، ازدان ) و : ( إدنحى, ، فتصصبر ، إدّعى ) و: ( إذنكر • فتصير

النوع الثاني: القلب ثم الإدغام : (42). 14. إذا صـادف أن جاء ما يقابل ( فاء افتعل ) طاء ، نحو : ( اطترد ) ، فتقلب التاء طاءً ، فيصير : ( اططرد ) فههنا وجب الإدغام في الطائيين لأنه من غير المدكن لفظ حرفين متجاورين متماثلّين في الثكل ويخرجان من مخرج صوتي واحد في

الوقت نفسه ، فصــار ( اطّرد ) ، فهزنا ورد الإدغام (( النقاطا لا قصدا )) (43) ، أي : أن الإدغام حصل فجأة وعن غبر فصد 2 أ . إذا وافق أن جاء ما يقابل فاء ( افتعل ) دال ، وتاؤه تاء ، مثل : ( ادتعىى ) ، فعندئذ تقلب التاء دالاً ، نحو : (ادتعى ) فتصبر ( اددعى ) ، ثم تدغم الدالين فتصبر ( ادّعى ) ، فهزنا وجب الإدغام لأنه لا يمكن لفظ حرفين متمانلين يخرجان من مخرج صوتي واحد في الوقت نفسـ.
 ألأول : عدم الإدغام(45) ، نحو : (اذذكر ) ، و هذا رأبي فيل بـه ، وقد أثبته أبو عمرو الثاني : الإدغام(46) ، وذلك لكون الدال, ,والذال صونين مجهورين ، ولقرب الذال من الدال ، فأوثز ابن جني الإلغام لتضـامّالحرفين في الجهر ، فقلبت الذال دالاً ، ثم ادغم الدالين ببعضهها ، نحو : ( اذدكر ) فتصبر ( اددكر ) ، ثم ادغم الدالين 3. فـلب السبن ( ادكّر ) ) (47) :

تقلب السين تاءً للنقربب بينها وبين الحرفـ الذي سبقها ، نحو : ( سِدْس ) فتصبر ( سِدْت ) ، أي : قلبت السين تـاءً للنقريبِ بينها وبين الدال ، ثم أبدلوا ( الدال ) تاءاً لقربها من الناء المنقلبة لقربها منها أبضاً ، فصـارت ( سِثْت ) ، ، و عندئذ وجب الإدغام فصـارت (سِت ) ، (( فالتغير الأول كان للانقريب ، من غير إدغام ، و التغير الثاني مقصود بـه الإدغام )(48) (48)

 وجب الإدغام فصـارت : ( اذّكر ، وأسّمع ،و اصَّبّر ) (49) الإدغام عند المبرد :
الإدغام عند المبرد أربعة أنو اع هي(50) : 1. إدغام الحرفين المتماتلّين المنصلبن في الثلاثتي من الأفعال والأسماء(51)؛
و هـو ضربان :

الضرب الأول : إدغاح الحرفين المتمانتلبن المنصلين في كلمة واحدة ، يكون الحرف الحو

علـى (قوّة ، و : ردّة )

الضرب الثاني : إدغام الحرفين المتمانلّين المتصلين المتحركين في كلمة واحدة ،

النوع الأول : ما كان على وزن ( فَحَـَلَ ) ، نحو : ( ردَدَ ) فيدغم فيصير ( ردَّ ) .

النوع الثناني : ما كان على وزن ( فَعِلَ ) ، نحـو : ( عضِضنَ و: شَهِمَ ) فتـغـم فتصيـر ( عضنَّ ،و: شـدَّ ) .
 ولم يأتي في هذا الباب غير هذا ، وذلك لثقل الضمة مع التضتيف ، أي : الإدغام ،


 هذا ما ورد في في هذا الموضوع من إدغام كلاففعال ، أما الأسماء فإذا ما ورد منها على ما سبق من الأوزان ، فيجب فيها الإدغام أيضاً ، نحو قوللك في ( فَحِلَ ) :
 2. إدغام الحرفين المثلين في الذي زاد على ثنالثة أحرف من الأفعال والأسماء(54) ، وهو اضرب:



 معيزه ) .


 من الأوزان فأنها تدغ مثلّ أفعالها ، نحو : ( منقذّ ، و: مرتدّ ، و و: رادّّ ، و: مادٌّ ، و:

إذا ما التقى حرفان متماثثلان في كلمنين منفصنلثين ، وكان احدهما في نهاية الكلمة الأولى ؛و الثاني في بداية الككمة (لثانية ، يجوز الإدغام ، أو نركه ، ولما و هذا يكون في اللفظ نحو قورلك : ( إجعلّك)، (أو قولك : إجعلْ لك ) ، ومنهـ قر/ءة أبو



 4. إدغام الحرفين المتقاربين في المخرج الصوتي :

علمنا أن المبرد ( رحمه الله ) قد قسم مواطن مخارج الحروف إلى موطنين ، الأول منها موطن الحلق ، والثاني موطن الفم ، فالحروف المتقاربة في المخارج الما في
 وقد قسمناها الى ما يجوز إدغامه ، و ما لا لا يجوز إدغا إمامه ، بحسب مو اطنها فا في الحق ، أو الفم ، سواء كان الحرفين متقاربين متصلين في كلمة واحدة ، أو متقاربين منفصلين في كلمتين متجاورتين ، وهي كالاتي :

بحسب مخارجها من اقصى الحلق هي : ( الهمزة والهاء والألف والحاء والعين والخاء والغين ) (59) ، ويتحقق جواز إدغار إِما أصوات الحلق بقلب أحد الحرفين المتقاربين في المخرج الصوتي ، ثم اددغامه في الحرف الذي يجاوره ، فما يجوز إدغامه ما يأتي:
(1) . إدغام الّهاء في الحاء

إذا وافق أن جاء حرف الهاء في نهاية كلمة ،و حـاءً في بداية الكلمة التي تليها ،
 أجْبحَّميداً ) ، لان الحرفان (( متُقاربتان وليسن بينهُها إلٍ أن الحاء من وسط الحلق،
 ويشرح سيبويه ذلك بقوله : (( الهاء مع الحاء: كفقولك: اجبه حملاً، البيان أحسن لاختلاف المخرجين، ولأن حروف الحفّ لبست بأصلٍ للإدغام لقلتها. والإدغام فيها

(2) المخرجين والهـس ) (21) (21)
(2) ـ إدغام العين في الحاء (62) إذا و افق أن جاء حرف الحاء في نهابة كلمة ، و عبنا في بداية الكلمة التي تليها ، ،

 العين مع الحاء كقولك: اقطع حمالً، لالإدغام حسنٌ والبيان حسنٌ، لأنهما من مخرج
واحد) (63)
(3) . إدغام العين والهاء حاءاً : يجوز إدغام العين والهاء ببعضههم بعل أن نقلبهما إلى حائين ، فيكون الإدغام في

 أردت الإدغام حولت العين حاء ثم أدغدت الهاء فيها فصـارتا حاءين. والبيان أحسن.

ومما قالت العرب تصديقاً لهذا في الإدغام قول بني تميم: محم، يريدون: معهم،

$$
\begin{aligned}
& \text { ومحاؤ لاء، بريدون: هع هؤ لاء) (65) } \\
& \text { (4) . إدغام الغين في الخاء (66) : }
\end{aligned}
$$

يجوز إدغام الغِين في الخاء ، بِعد أن نقلب الغين خاءً ، نحو : ( اصبغ خلفاً ،
 وقد علق سيبويه على ذلك بقوله : (( الغين مع الخاء. البيان أحسن والإدغام حسن، وذللك قولك: ادمخلفاً، كما فعلت ذللك في العين مع الحاء والخاء مع الغين. البيان فيهما أحسن لأن الغين مجهورة وهما من حروف الحلق، وقد خالفت الخاء في

(5) ـ إدغام الخاء في الغين :

يجوز إدغام الخاء في الغين بعد أن نقلب الخاء غبنا ، نحو : ( اسلخ غنمك ، (6تصير ، اسلغّنمك ) (68)
(6) . إدغام العين في الغين (69)

يجوز إدغام العين في العين بعد فَلب العين غبنا ، نــو : ( اسمع غالباً ، فتصير ،
(7) ـ إدغام إلعأ العين قي الخاء (70)

يجوز إدغام العين في الخاء بعد أن نقاب العين خاءاء، نحو : ( اسمع خلفاً ،
فتصبر ، اسمخّلفاً ) .
(8) . إدغام الحاء في الغين (71) يجوز إدغام الحاء في الغين بعد أن نقفل الحاء عيناً ، نحو : ( إمدح غالباً ، فتصبر ، إمدَغّالباً ) .
(9) . إدغأم الحاء في الخاء (72) : يجوز إدغام الحاء في الخاء بعد أن نقلب الحاء خاءاً ، نحو : ( اددح خلفاً ، فتصير ، امدَخَّلفاً )
 . لا يجوز الإدغام في الألفين ؛ ولا مع ما ما يفاربهما من الحروف ، لا لان ذلك

 لأن الألنـ لا تدغم في الألف ، لأنهما لو فعل ذلل بهماً فأجريتا مجرى الدالين و التاءين تغيرتا فكانتا غبر ألفين ، فلما لم يكن ذللك في الألفين لم يكن فيهما مع المتقاربة ، فهري نحوٌ من الهمزة في هذا، فلم يكن فيهما الإدغام كما لم يكن في الهمزتين)(74)
 سأال ، ورأس (75) (2)

ويعلق المبرد على ذلك بقوله :(( فإن قال قائل : فما باللك تجمع بين الهمزتين في

 قد قدمنا بعضه ، ونرده هاهنا ونلا ونته ، إنما التقت الهمزتان إذا كانت علان عينين فيما


 ويشرح سيبويه ذللك بقوله : ((ومن الحروف ما لا يدغم في مقاربه ؛ ولا بدغم فيه مقاربه ؛ كما لم يدغم في متله ، وذللك الحرف اللمزة ، ، لأنها إنما أمر ها في الاسنتقال التغيير والحذف ،وذلك لاز وحدها ، فإذا جاءت مع مثلها أو مع مل فرب منها أجريت عليه وحدها ، لأن ذللك
 (3) . لا تدغم الحاء في الهاء ، ٪لان الحاء اقرب إلى اللسان (78) ، فضلا عن أن حروف الحلق ليست بأصلٍ للإدغامٌ ، لبعدها عنمخار الجا الحروف الأخرى ، ولكن

 وافق سيبويه ، إذْ جاء في الكتاب قوله : (( مـا كان اقرب إلى الِّ حروف الفم ، كان


 (5) . لا تدغم الهاء في العين ، والسباب لمخالفة الهاء العين في الهمس والرخاوة (81)
 والضاد ، واللام ، والنون المتحركة ، والراء ، و والطاء والتاء والداء والدال ، واللين ، والصاد والزاي،، والظاء والثاء والذآل ، و الفاء ، والواو والباء والميم ) (83 ، فالحروف التي يجوز إدغامها هي : (1) . إدغام البـاءفـي الفـاء (84)






. إدغام القاف في الكاف : نحو : ( الحقٌ كِلْدة ، فتلفظ ، الحكِّلدة ) ، ويقول في ذلك سيبويه : (( الإدغام حسنٌ ، والبيان حسنٌ ، وإنما أدغمتَّ لقرب المخرجين ، المِّ ،
 أما المبرد فيقول : (( والإدغام أحسن ، لان الكاف أدنى إلى سائر حروف الفم من


(60) المبرد : (( البيان أحسن ، ... والإدغام حسن )

 ذكر سييويه ذللك بقوله : (( وقد تذغم الطاء و التاء و الدالل ، في الضـاد ، لانها إنّصتَات (933)
(7) . إدغام اللام :
لإدغامْ اللكّم في البعض الحروفـ الأخرى حالتان مها :
 منها احد عشر حرفا مجاورا لها وهي: وهي: (الناء والثناءو الدال وال والذال والراء واء والز اي
 الثثين و الضاد ) . ويعلق سيبويه على ذلك في ما ملخصه : لا يجوز في لام المعرفة ـ ـمع ثلاثة عشر حرفا ـ إلا الإدغام ، وذلك لكثرة لام المعرفة في الكالٍام ، ومو افقتها لأحد عشر حرفا في الخروج من طرف اللسان وهي : ( (التاء والثاء والدال وال والذال وال والراء
 الثين والضاد ) ، فهما يخالطان لام المعرفة في الخرو ج من طرف اللسان أيضاً ،
 بيُخرج الطاء (95) ، ومن الأمثلة على ذلك نحو : ( التمر ، والنمر والرسول ،
 الحالة الثانية . إدغام اللام لغير المعرفة: يجوز مع اللام لغير المعرفة الإدغام آو الإظهاه و وهو أنواع : النوع الأول :الإدغام :


 (() وإن لم تدغم فقلت : هَلْ رَأَيْنَّ ، فهي لغةٌ لأهل الحجاز ، وهي عربية جائزة ))

النوع الثناني : تساوي الإدغام أو الإظهار : يتساوى الإدغام أو الإظهار إذا كان الحرفان متحركين ، نحو : ( جعلَ رَاشَد ، فتلفظ ، جعرَّاشد ) ، ويعلق المبرد على ذلك بقوله : (( فالإدغام حسن، والبرا واليان حسن ، وهو عندى أحسن، لتراخي المخرجين )) (99) . أي : البيان والإظهار عنده أحسن
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ُّ
 طُ النوع الثالث : تفضيل الإظهار على الإدغام : يفضل الإظهار على الإدغاه مع الحرفين ( الضاد والثثين) لبعد مخرجهما عن
 و هي _ يعني اللام _ مع الضباد والثين أضعفٌ ، لا الض الضاد مخرجها من أول حافة اللسأن و الثين من وسطه ،ولكنه هجوز إدغام الللام فيههما لما ذكرت للك من اتصـال
 فالثـاهد فيه جواز إدغام اللام من ( هل ) في الثشبن التي بعدها ، وذلك لاتساع مُخرج الثشين وتفشيها واختلاطها بطرف اللسانٍ ، و اللام من طرف اللسان فأدغـ
 وكذلك يقبح الإدغام مع النون لكنه جائز ، وذللك لقرب مخر ج النون من اللام لغير
 (8) ـ إدغام النون : إدغام النون أنواع هي : الأول : إدغام النون في الراء : تـدغ النون في الراء ، نـحو: (مِنْ رانثدٍ ، فتّلفظ ، مِـرّاشندٍ ، ومَنْ رأيتَّ ؟ ، تلفظ
 المخرجين على طرف اللسان ، وهي مثلهِا في الثندة، وذلك قولك : من راشثد ومن
 الثاني : إدغام النون في الثلام :

 ، فإن شئت كان إدغاماً بلا غنة فتكون بمنزلة حروف اللسان ، وإن شئت أدغـت بغنة ؛ لأن لها صوتاً من الخياشيم فترك على حاله ؛ لأن الصوت الذي بعده ليس له

في الخياشيم نصيبٌ فيظلب عليه الاتفاق () (107) تدغم النون في الميم إذا أمِنَ الالتباس ، نحو : ( انمحى ، فتصبر ، امّحى ) ، و ومنه
 وتدغم النون مع الميم لأن صوتهمـا واحد، و همـا مجهوران قد خالفا سـائر الحروف التي في الصوت ، حتى إنك تسمع النون كالميم ، والميم كالنون ، حتى تتبين ، فصـارتا بمنزلة اللام والراء في القرب، وإن كان المخرجان متباعدين ، إلا أنهها

 سيبويه علي ذللك بقوله : (( وتكون - النون -ساكنة مع الميم إذا كانت من نفسِ الحرف بيّنـةً ... وذللك قوللك : (شنـاةٌ زَنْماءُ ، و غَنَمٌ زُنُمٌ ) ، ... و إنمـا حملهم على البيان كر اهية الالتباس ، فيصبر كأنه من المضناعف ، لأن هذا المثال قد يكون في كلامهم مضـاعفا ... و لأن هذا المثال لا تضـاعف فيه الميم) (110) الر ابع :إدغام النون في الو او
 (111) وقد علق سيبويه على ذللك بفوله : (( وتـدغم النون مع الواو بغُنّـة وبلا غُنَّة لأنها من مُخْرِج ما أُدغمتْ فيـه النون () (1112)



 المضـاعف () (113) الخامس : إدغام النون في الياء : تـدغم النون في الياء إذا أمنت الالثتباس ، نحو : ( مــنْ يريــ ؟ ؟ ، ومَـنْ يقـوم ؟ ؛

 أمـا إذا لم تأمن الالتباس فاليبان والإظهارِ أحسن فالا ندغم وفيهٍ يقول سيبويه : (( ونكون - اللنون - ساكنة مع الميم إذا كانت من نفسِ الحرف بيّنةً ، و الواو و واليـاء

 أما حروف الفم التي لا يجوز الإدغام فيها فهي : أ . لا تدغم الياء في الجيم ولا في الثبين (117):

لا تدغم الياء في الجيم و لا في الثين لأنها حرف لين ، ولو أدغمت فيها لذهب ما فيها من اللين ، فلا يجوز أن ندخل ما لا يكون فيه اللين على ما يكون فيه اللين ، اللا نحو : ( رأيت قاضيَ جابرٍ ) ، فلا يجوز فيه الإدغام . ب. لا تدغم الثين وّلا الجيم في الياء (118) :
لا تدغم الثبن ولا الجيم في" الياء ، حتى لا با بدخل في حروف المدِّ ما ليس مددّ ،

 جـ . لا تدغم الواو في الباء والميم: الوا لا تدغم الواو في الباء ولا فيالميح ،لأنها حرف لين أيضاً ، ولو أدغمت فيهما لذهب ما فيهمها من أللين (119) د ـ ـلا تدغم الثين في الجيم والراء والضاه والفاء والميم : لان الثبين من حروف التفشثيّ (120).
هـ ـ ـ لا تدغم الضاد في الثتاء وألداله , الطاء : وذلك لانحرافها (121) و ـ ـ لا تدغم الفاء في ألباء (122) :
وقد فسر سيبويه ذلك بقوله : (9 واللفاء لا تندغ في الباء لأنها من باطن الشفة السفلى وأطر اف الثنايا العلى وانحدرت إلىى الفה، وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء ؛ وإنما أصل الإدغام في حروف الفم واللسان لأنها أكثر الحروف ، فلما صـارت
 وذلك فوللك : اعرف بدر اً ) ( ${ }^{\text {(123) }}$ لان فيها تكرار ، والإدغام يذهب اللتكرار (124) ، وقد علق سيبويه على ذلك بقوله : (( والراء لا تدغم في اللام ولا في النون ، لأنها مكررة ، و هي تفشثى إذا كان معها

 بالإطبّق ، فهذه أجدر أن لا تدغم إذ كانت مكررة ، وذلك فوللك : اجبر لبطة ، واختر نقالً ) (125) (لا
 العين و القاف والكاف والهاء) نحو: :العين ،و القوم ، و الكرم ،و والهادي ، وكذلك لا تدغم مع حروف الثشفة ،نحو : البـاء والفاء والهيم والواو ، نحو : البأس والفرج والمثل واللو عد) (126)

 [ 14/67

ك . لا ندغم الميم في النون : (( لان الميم تتفرد بالثشفة ، وإنما تُشرب غُنَّة من

ل . لا تدغم الراء في النون ولا في الحروف التي تدغم النون فيها (129)
أسباب منع الإدغام في المنقاربين(130) يمنع الإدغام للأسباب التالية :






فيه إعلالان و هو فول : (ـحـرّ) .
خاتمة البحث ونتائجه
لقد أولى علماء العربية موضوع الإدغام اهتمامـاً بالغاً ؛ ولا يكاد يخلو مؤلف من
 الأصوات والابتعاد عن الوحشية والاسنتقال ؛ إذْ لا يمكن نطق صوتين من مخرج واحد دفعة واحدة - في معظم الكماتع_ نحو : الطائين في ( قطّع ) ، وكذلك الأصوات المتقاربة المخارج ، إذْ يعد المتكلم إلى قلب أحد الأصوات إلى لفظ صـاحبه ثم يدغمه فيه ، نحو قلب النون في ( إنماز ) إلى ميماً ثم لإدغامه فيه فيصبر : ( امّــاز ) ، و هكذا معظم بقية الأصوات . ومن أشهر علماء العربية الذين بحنوا موضو ع الإدغام و افردو اله أبو اباً خاصة ، هما أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 185 هـ ) ، وأبو الفتح عثمان بن جني ( ت 392 هـ ).
فالمبرد تناول الإدغام بمبحث خاصِ درسه بشكل تفصيلي لم يسبق إليه ، فقد عرَّفه ؛ ثم بين أصوات العربية وأعدادها الاوصفاتها ، ثم حدد مخارجها ، ثمْتناول
 بحسب مخارجها ، فبدأ بأبعدها مخرجا من حروف الحلق وهو الهمزة إلى أقربها مخرجامن حروف الفم وهو الميم . أما ابن جني فقد تناول موضوع الإدغام بشكل عام في كتابه الخصـائص ، إذْ عرفه ثم قسمه إلى نو عين :

النوع الأول : الإدغام الأكبر ، وضمنه الإدغام الاعتيادي المتعارف عليه في اللغة العربية الفصحى الذي سبق ذكره سلفاً . أما النوع الثناني : فسماه الإدغام الأصغر وقد ضمنه نقريب الأصوات من بـرات بـضها فضلاً عن نقريب الحركات من بعضها دون الإدغام الحقيقي ، وبحث فيه ما ورد في اللغة العربية الفصحى ؛ وفي اللهجاث العربية المشهورة .
 جهة ، وابن جني من جهة أخرى فتوصلت إلى النتائج الآتية : 1. لقد بحث موضوع الإدغام معظث علماء العربية ، ولا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاتهم في اللغة و النحو منه . 2. لقد أفرد المبرد باباً خاصاً للإدغام:؛ وبحثة بشك العل تفصيلي بحسب مخارج
 أقربها مخرجا من حروف الفم وهو الميم، وممعززا آ حديثه بالأمثلة لكل حرف 3. أفرد ابن جني باباً للإدغام أيضاً ؛ لككنه بحثه بشكل عام ؛ وقسمه إلى الإدغام الأكبر والأصغر مع أمثلة عامة لكل نوع ،، ولم يتعرض لكل الأصوات والحركات .
4. لقد أولى ابن جني اهتمامً بالغاً للهجاث العربية ؛ ويكاد يكون بحثها في هذا الموضو ع بفوق بحثه الفصحى ، أي لغة القر آن الكريم . 5. لابد من الإشارة إلى أنه يجب النركيز في بحوثنا ودراساتنا على اللغة العربية الفصحى ـ أي لغة القرآن الكريم _ ولبس على اللهجات العربية ، ونجعل دستور قياسنا ـ في فصاحة اللغة من عدمها ـ القران الكريم ، فما و افقه فهو فصيح وما خالفه فهو من اللهجات وثمة فرق كبير بين اللغة الفصيحة و اللهجة . فأتصور أن في ذللك حفظاً لأصول اللغة العربية وفوا اعدها ، وتميز ها عن اللهجات و عدم اختالطهما ، و آخر دعو انا أن /الحمد لله رب العالمين و الصالاة والسلام على سيد المرسلين . الهو امش
(1) ـ لسان العرب ، لابن منظور ، (دغم ) : 12 /203.
(203/12 - لسان العرب، (دغ ) (3)
 (4) - همع الهو امع شرح جمع الجوامع : 225/2. 2 . (5) - المقتضب ، للمبرد : 197/11 (5) (6) - الخصائص : 142 / 1 (7) (7) - الخصائص ، لابن جني :2 / 141-142 ، وينظر المفصل ، للزمخشري 191: اومابعدها .
(8) - الخصائص : 142 / 2 :
(9) (10) - الخصائص : 142/2 (10) 191. (11) - ينظر المفصل 191: - المفصل (12) - المصل
191: المفصل
143/2 : الخصائصل ( ${ }^{14}$ ) - الخصا
 143/2 : الخصائص . 143 / 2 : ( ${ }^{17}$ ) ( الخصائص) ( ${ }^{18}$ - - التنبيان ، للطوسي : 158/7 والكشف عن وجوه القرآت السبعة وعللها وحجتها : 168/1 ، ونقريب النشر في/القرآت العشر : 55 ، وفقه اللغة العربية : 235.
(19) ـينظر: (عاميتتا والفصيح في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ) ، د. گاصد الزيدي ، بحث منشور في مجلة آداب المستنصرية ، العدد :11 /90 ، 11 ، وفقه اللغة العربية ، د. كاصد الزيدي : 235 . (20) - الخصائص : 143/2 (21) ـ التبيان : 514/6 ، ومنهج الطوسي في تفسير القرآن ، د. كاصد الزيدي .278: (22) - ينظر بحث : (عامينتا والفصـيح فَ ضوء الاراسات اللغوية الحيثة ) ، العدد :90/11
(23) (244/2 : الخصائصن
(24) - العبن (سقف ) :51/5 ، 1244: وينظر فقه اللغة العربية
(25) - العين:1 1 / 178 (25)
(26) ــ ـكتاب السبعة في القراءات ، لابن مجاهد : 105-106
(27) ـ الخصائص : 1874/1 و 146/2.
(28) - العين (بسق ) : 85/5

|  | (29) - العين (زدق) : |
| :---: | :---: |
|  | (30) - العين : 382/1 |
|  | (31) |
| 340- | (32) - ينظر الدراسات اللهـ |

(33) - 145 / 2 : الخصـائص/3
(34) - الكتاب : 302/3 (33
(35) - ينظر فصول في فقه اللغةة، د. رمضان عبدالتواب : 133، و فقه اللغة

$$
\text { العربية : } 230 \text {. }
$$

(36) - 143 / / 2 : الخصائص
 (38) - الخصائص : 143/2 ه وبنظر اللراسات اللهجيّة والصونية عند ابن جني :

$$
\text { . } 340
$$

(39) - ينظر الخصائص :1449143/2. (40) ـ ـينظر الخصائص :143/2 (41) - ينظر الخصائص :143/2) (42) - ينظر الخصائص : 143 (143 (43) ـ الخصائص : 2 /143 ( أي من غبر فيمد أن يقصد إليه ، نقول : لقيت فلانا التقاطا : أي فجأة ، وقال سيبويه التِقاطاً أي فَجأَةً ، ينظر لسان العرب : 7 / 7 /

$$
\text { . } 392
$$

(44) - ينظر الخصائص: 2 /144
(45) - ينظر الخصائص : 144/2 /148
(46) - ينظر الخصائص : 144/2 / 2 (47)
(47) - ينظر الخصائص : 145/2 (48) - الخصائص : 145/2 (49) - الخصائص : 144/2
(50) - ينظر المقتضب : 197/1ومابعدها
(51) - ينظر المقتضب: 197/1ومابـحكها (52) - المقتضب: : 199/1 وينظر الكتاب : 226/2
 كنتَّ طَبيباً ولقد طَبِبْتَ بَالكَسر ، لسـان العرب : لابن منظور : 1 / 1 / 553 .
(54) - ينظر المقتضب : 197/1ومابعدها (55) - ينظر المقتضب : 206/1/ (56) - ينظر المفصل :195.
(57) - المقتضب :206/1 وفيّ تفسبر الطبري : 24 / 629، ورد (( في قراءة

(58) - ينظر المقتضاُوبا :207/1ومابعدها.
(59) - ينظر المقتضب :192/1 وينظر شييويه : 433/4 ، وينظر سر صناعة

الإعراب : 52/1
(60) - المقتضب :207/1.
(61) - الكتاب : 449/4 - الكـ
(62) - ينظر المقتضب : 207/1 (61/4

(64) - المقتضب : 208/1 (63
(65) - الكتاب :449/4-450
(66) - ينظر المقتضب :207/1/4
(67) (671/4: - الكتاب (68)
(68) - ينظر المقتضب :207/1 والكتابج : 451/4
(69) - 207/1 : ينظر المقتضب
(70) - 207/1 : ينظر المقتضب
(71) - ينظر المقتضب :207/1/1

(73) - المقتضب : 161/1 و198 وينظر الكتاب : 166/2 و 411 .
(74) - الكتاب:446/4)
(75) - ينظر المقتضب:158/1والكتاب :443/4 و المفصل:192 .
(76) - المقتضب: 158/1.
(77) - الكتاب:446/4.
(78) - ينظر المقتضب : 158/1 والمفصن: 192.
(79) - الكتاب : 449/4 - الكا
(80) - المقتضب: : 208/1 ، وبنظر الكناج: 2089/4.
(81) - المقتضب : 208/1 م، وينظر الكتاب: 449/4. (83) - ينظر المقتضب : 208/1 ومابعدرها .
(83) - ينظر المقتضب :192/1/20 ، وينظر سيبويه : 433/4 ، وينظر سر صناعة

> الإعراب : 52/1
 (858) - ينظر المقتضب : 212/1 ، والكتاب :447/4و4848. 448 ،
(86) - المفصل:195.
(87) - ينظر المقتضب م. ن : 211/1 ، والكتاب:452/4 . (88) ـ ـ الكتاب : 4522/4



(92) - ينظر المفصل : 193 .
(93) ـ الكتاب : 465/4.
(94) - ينظر المقتضب : 213/1 ـو والكتاب :457/4.
(95) - ينظر الكتاب : 457/4
(96) - ينظر المقتضب :214/1 ، و الكتابج: 457/4 (97) - الكتاب : 457/4 (98) - الكتاب : 457/4 (99) - ينظر المقتضب : 214/1. (100) - ينظر الكتاب :459/4 و الكقتضب :214/1 . المفصل:194. (101) - قر اءة الإدغام هذه لحمزة والكسائيمو هشام كبنظر إتحاف فضلاء البشر : . 437



 ايضا : $334 / 10$ و 503. (103) - الكتاب : 458/4
(104) - ينظر المقتضب : 212/1، و الكتاب : 452/4. (105) - الكتاب : 452/4 .
(106) - ينظر المقتضب : 217/1 ـ (107) - الكتاب : 452/4 (108)
 452/4 : الكت الكتاب - (109) . $455 / 4$ :
(111) - ينظّر المقتضب : 217/1.

(113) - الكتاب : 455/4 .
(114) - ينظر المقتضب : 217/1. (115) ـ الكتاب : 453/4.
(116) - الكتاب : 455/4 (
(117) - ينظر المقتضب : 210/1 والكتاب :446/4 و476 (118) - ينظر المقتضب : 211/1 ، و والكتاب :447/4.

(120) - ينظر المتتضب : 211/1 و212.
(121) - ينظر المقتضب : 212/1.
(121) - ينظر المقتضب : 212/1.
(123) - الكتاب :448/4
(124) - ينظر المقتضب : 212/1.

(126) - ينظر المقتضب: 215/1
(127) - ينظر المقتض: :216/1.
(128) - المقتضب : 218/1 (127)
(129) - ينظر المقتضب : 218/1
(130) - ينظر المفصل : 191 ــ

ثبت المصـادر و المر/جع

1. القرآن الكريم • الإد في
2. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الانربع عشر : الثيخ احمد بن محمد الامياطي ، الثهير بالبناء (ت 1117هـ) ، صحسه محمد علي الضباع ، مطبعة المشهد الحسيني 3. تاج العروس من جواهر القاموس : أبو الفيض ، محمد بن محمد بن محمد بن
 تحقيق : مجمو عة من المحققين ، طبع وتنشر: دار الهـداية ، ( د.ت (ت). 4. التنبيان في تفسير القرآن ،ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت ت الهـ ) ، تحقبق: احمد حبيب قصبير العاملي ، دارل احباء التراث العربي ، الطبعة الأولى
: 1409 ــ ـ
3. تقريب النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري ، تحقيق إبر اهبي عطوة عوض ، الطبعة الأولى ، مطبعة البابي ، القاهرة : 1381هـ الـر /1961مج. 6. جامع البيان في تفسبر القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت310هـ ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، أعيد طبعه بالاوفسبي ، بيروت : 1392هـ - 1972م ،.
4. الجنى الداني في حروف المعاني ، تأليف : حسن بن قاسم المر اديّ ( ت749هـ ) ، تحققق: طه محسن ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، طبع بمطابع مؤسسة الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل ، 1396 هـ - 1976 1 1 م .
5. الخصائص ، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني ( ت392هـ ) ، تحقيق : محمد علي النجار، مشروع النشر العربي المشنترك ، دار الشؤون الثقافية العامة
 9. الاراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ، الدكتور حسام سعيد ألنعيمي ، العر اق ، منشور ات وزارة الثققافة والأعلام، ، دار الرشبيد : 1980م .

 11. سر صناعة الإعراب ؛ ابين جني (ت392هـ ) ، ، تحقيق/لجنة من الأساتذة : مصطفى السقا وجماعنّه، وزارة المعارف ، دار إحياء اللثراث القديم ، إدارة الثقافة العامة ، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر ، الطبعة الأولىى، 1374هـ - 1954م
 الهمداني المصري (ت ت769هـ ) ، تحمقي : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية) ، (د.ت ) ، عاميتا والفصيح في ضوء الدراسبات اللغوية الحديثة ، الاكتور كاصد الزيدي ،

$$
\text { منشور في مجلةَ آداب المستنصرية ، العدد :11 } 11 \text { /90 }
$$ 14. العين ، الخليل بن احمد الفراهيبي ، نحقبق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبر اهيم السامر ائي ، دار الرشيد ـا بـغيداد :1980-1986 م . 15. فصول في فقه اللتغة ، د. رمضان عبد النواب ، الطبعة الأولى ، دار الحمامي للطباعة ، القاهرة : 1973 16. فقه اللغة العربية ، الاكتور كاصد الزيدي ، العراق ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل) :1407هـ ــ 1987م .

 وشرح: عبد السلام محمد هارون، عالم (لكتب ، بيروت ،(د. 18. الكثناف عن حقانقّ التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التنأويل ، أبو القاسمهجار

 رمضـان ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، بيروت : 1401 هـ / 1981م • 20. لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ت911هـ ) ، دار صـادر ، بيروت ، ( د.ت ) .
21. المفصل في النحو ، للزمخشري ( ت538هـ ) ، تحقيق : البروفيسور J.P. 0 1840 ، (P. T. MALLINGII) ( مطبعة BROCH) 22. المقتضب ، للمبرد ( ت285هـ ) ، تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة ، الاعيا الجمهورية العربية المتحدة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، 1386 ، 23. النشر في القراءات العشر ، الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المشهور بابن الجزري (ت833هـ ) ه اشرف على تصحيحه : محمد علي

 ت911هـ ) ، عني بتصديحه : السيدوحمد بدر الدين النعاسني ، دار المعرفةّ ،
بيروت؛ ( د.ت ):
25. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، /أبو العباس/ ششمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان (ت681هـ) ، مطبعة النـيضـة الكصرية ، 1948م . 26. منهج الطوسي في تفسير القرآن الكريم|، الدكتور كاصد الزيدي ، رسالة دكتور اه من جامعةة القاهرة؛ مطبوعة بالرونيو ، القاهرة : 1976 م .


