**الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ**

Iltiqoussakinain adalah bertemunya dua sukun atau dua sukun yang berdampingan. Setiap ada Tanwin bertemu hamzah washol adalah iltiqoussakinain karena Tanwin adalah nun sukun yang dibubuhkan diakhir kata benda yang diucapkan tetapi tidak tertulis, maka apabila ada tanwin bertemu hamzah washol maka tanwinnya (nun sukun) dibaca kasroh

|  |  |
| --- | --- |
| نُوحٌ ٱبۡنَهُۥ = نُو حُنِ ابْنَهُ | |
| إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ | وَأَنَّهُۥٓ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ |
| إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمَسَاقُ | هُوَ خَيۡرٌۚ ٱهۡبِطُواْ مِصۡرٗا |
| وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبۡنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعۡزِلٖ يَٰبُنَيَّ ٱرۡكَب مَّعَنَا | |
| وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢ | |
| قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ | |
| ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِۚ | |
| وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١١ | |