**التفريق بين (الضاد)، و (الظاء):**

 من المعلوم أن لغتنا سميت بلغة الضاد ؛ لأنها اللغة الوحيدة التي نطقت بها ، ويعد نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ( أفصح من نطق بالضاد ، إذ قال : ( أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش ، وتحتفل البلدان العربية بيوم الضاد الذي يصادف في كل سنة في الثامن عشر من كانون الأول .

 عقبة التميز بين الضاد والظاء ليست جديدة وحولها ألف العرب العديد من المؤلفات والكتب منها (زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء لأبي البركات الأنباري) و (الغنية في الضاد والظاء - لأبن الدهان فهذه المؤلفات وغيرها الكثير وضعت لتسهيل المهمة على المتحدثين باللغة العربية للتميز بينهما في الكتابة وفي التحدث

**التفريق بين الضاد والظاء من حيث :**

١- الكتابة :

كتابة حرف الضاد ونطقه أيضا ينتهيان بحرف الدال (ضاد) ولا يوجد هذا الحرف في غير اللغة العربية لذلك سميت بلغة الضاد.

أما الحرف المقابل فهو حرف (الظاء) وهذا الحرف ينتهي بالهمزة إذا كتبناه وإذا نطقناه.

٢-النطق (مخرج الحرف وصفته )

فالضاد تخرج من حافتي اللسان مما يلي الأضراس (ضرب - ضغط - ضابط)

و الظاء تخرج من مقدمة اللسان مع أطراف الثنايا العليا من قرب اللثة. (ظلام موظف ظریف