**ثالثا : همزة الوصل في الحروف :**

وتدخل على حرف اللام من «ال» التعريف فقط، نحو: ﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا١ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا﴾ (الشمس: 1-2)

وحركة البدء بها الفتح دائما لسهولة الفتحه وكثرة دورانها.

وتحذف همزة الوصل لفظا وخطا من «ال» التعريف إذا دخلت عليها لا الجر نحو:

﴿لِلرُّءۡيَا﴾ - ﴿لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ - ﴿لِّلَّذِينَ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ - ﴿إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ﴾ ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ﴾

 وذلك بخلاف دخول بقية حروف الجر عليها فإنها حينئذ تحذف لفظا وتثبت خطا نحو: ﴿بِٱلۡأٓخِرَةِ﴾، ﴿بِٱلۡغَيۡبِ﴾ ﴿مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾، ﴿فِي ٱلۡحَيَوٰةِ﴾.

مثل قوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُون﴾ (البقرة: 4) - ﴿لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾

فائدة: وردت كلمة الأيكة في أربعة مواضع في القرآن:

-اثنان بإثبات همزة الوصل قبل اللام الساكنة، وهما: ﴿وَإِن كَانَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَيۡكَةِ لَظَٰلِمِينَ﴾ ( الحجز: 78)، ﴿وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡأَيۡكَةِ وَقَوۡمُ تُبَّعٖۚ﴾ (ق:14) ،فتقرأ

 " أصحاب الأيكة" بدئا ووصلا لجميع القراء.

واثنان بحذف همزة الوصل وهما: ﴿كَذَّبَ أَصۡحَٰبُ لۡ‍َٔيۡكَةِ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ (الشعراء: 176) ، ﴿وَثَمُودُ وَقَوۡمُ لُوطٖ وَأَصۡحَٰبُ لۡ‍َٔيۡكَةِۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡأَحۡزَابُ﴾ (ص:13)، على اعتبار سقوطها وصلا.

أما في حالة البدء بها فقد اختلف القراء في ذلك: فبعضهم أتى بهمزة الوصل ليتوصل بها للنطق باللام الساكنة، ومنهم حفص، فقرءوها عند البدء: ﴿ ٱلۡأَيۡكَةِ ٖ﴾، والبعض الآخر قرأها بلام مفتوحة، وحذف الهمزة التي بعدها، فقرءوها)ليكة)