**(٥) النوع الخامس: الوقف بالإبدال :**

وله حالتان :

**(۱) الحالة الأولى:**

"مد العوض" : وهو إبدال التنوين المنصوب ألفا وقفًا كما في الحالات الآتية:

-التنوين في الاسم المنصوب، سواء رسمت الألف أم لا، نحو: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلٗا﴾، ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءٗ وَنِدَآءٗۚ﴾ ، وفي لفظ «إذا» ﴿إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ﴾، وفي الاسم المقصور، نحو: ﴿وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًىۚ﴾.

-**ومثلها إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا لدى الوقف** في موضعين في التنزيل بالإجماع وهما ﴿لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ﴾، ﴿لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونٗا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ﴾.

وفي كل هذه الأنواع وما شابهها يبدل التنوين ألفا في الوقف وهذا ما يسمى في الحالات السابقة "بمد العوض".

**(٢) الحالة الثانية:**

تاء التأنيث المربوطة تقرأ تاء في الوصل، وتبدل هاء في الوقف، نحو: ﴿بِٱلۡحِكۡمَةِ﴾ ، ﴿نِعۡمَةَ﴾ فإن كانت منونة نحو قوله تعالى: ﴿وَتِلۡكَ نِعۡمَةٞ﴾ ﴿وَرَحۡمَةٞۖ﴾؛ يحذف منها التنوين وقفا، وتبدل هاء ويوقف عليها بالسكون المحض فقط.