نموذج إختبار رقم (1) لمادة تلاوة وتجويد 230 سلم

السؤال الأول: من أول من وضع قواعد التجويد العلمية؟

ج1: أول من وضع قواعد التجويد العلمية:

* **أئمة القراءة واللغة في ابتداء عصر التأليف.**
* **وقيل: إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي.**
* **وقال بعضهم: أبو الأسود الدؤلي.**
* **وقيل أيضًا: أبو عبيد القاسم بن سلام.**

**السؤال الثاني ما السبب في وضع قواعد التجويد؟**

**ج2:وذلك بعد ما كثرت الفتوحات الإسلامية، ودخل الاسلام كثيرٌ من الأعاجم، واختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي، وفشا اللَّحنُ على الألسنة، فخشى ولاة المسلمين أن يُفْضي ذلك إلى التحريف في كتاب الله، فعملوا على تلافي ذلك، وإزالة أسبابه، وأحدثوا من الوسائل ما يَكْفُل صيانة كتاب الله -عز وجل- من اللحن، فأحدثوا**

**فيه:**

* **النَّقْطَ والشَّكْلَ بعد أن كان المصحف العثماني خاليًا منهما،**
* **ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندما يتلو شيئًا من كتاب الله تعالى.**

السؤال الثالث: **إملئي الفراغ:**

1. **القراءاتُ المتواترةُ هي عبارة((عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني)) المنزل على سيدنا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- ونسبتها إلى قائليها المتصلِ سندهم برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.**
2. **القِرَاءَةُ:ويريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للَّفظ القرآني على ما تلقَّاه مشافهة متصلا سنده برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيقولون مثلا: قراءة عاصم، قراءة نافع وهكذا.**
3. **الرِّوَايَةُ:ويريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للَّفظ القرآني، وبيان ذلك أن لكلٍ من أئمة القراءة راويين، اختار كل منها رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءته، قد عرف بها ذلك الراوي ونسبت إليه فيقال مثلا: رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عن نافع، وهكذا.**
4. **إسناد الإمام عاصم في القراءة فينتهي إلى علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- وغيرهما من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.**

**السؤال الرابع:ما أقسامُ علم التَّجويدِ؟وما المراد منهما؟**

ج4:ينقسم التجويد إلى قسمين:

1- تجويد عَمَلي.

2- تجويد عِلْمي.

القسم الأول: التجويد العَمَلي أي التطبيقي

والمقصود به: تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.

القسم الثاني: التجويد العِلْمي "النظري"

والمقصود به: معرفة قواعده وأحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها في الأبواب التالية، وهذه القواعد وتلك الأصول والأحكام هي على قراءة الإمام حفص عن عاصم.