**المحاضرة الرابعة**

**نواسخ الابتداء**

**كان واخواتها**

معنى الناسخ :

 الجملة الاسمية في " الرياحين مُتْعة " تتكون من اسمين مرفوعين : يسمى اولهما : المبتدأ ، وله الصدارة في جملته - غالباً - .، ويسمى الثاني : الخبر ، كما هو معروف .

 ولكن قد يدخل عليهما ألفاظ معينة ، تغير اسمهما ، وحركة إعرابهما ، ومكان المبتدأ من الصدارة في جملته ، ومن هذه الالفاظ : كان ، إنَّ ... ظنَّ ، ولكل واحدة أخوات ، مثل : كان العامل أميناً . وقول الشاعر :

 وإذا كانت النفوس كباراً وتَعِبتْ في مرادها الاجسامُ

 فيصير المبتدأ اسم " كان " مرفوعاً وليس له الصدارة الآن ، ويصير خبر المبتدأ خبر " كان " منصوباً ، ويسمى : خبره .

ومثل : " إنَّ العاملَ أمتنٌّ " فيصير المبتدأ اسم " إن " منصوباً ، وليس له الصدارة . ويصير خبره خبر " إنَّ " مرفوعاً . ونقول : ظننت العامل أميناً . فيصير المبتدأ والخبر مفعولين منصوبين للفعل " ظننت " وليس للمبتدأ الصدارة . وتسمى الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير اسمهما اعرابهما .

**المفاعيل الخمسة وإعرابها**

1. **المفعول به .**
2. **المفعول المطلق .**
3. **المفعول فيه .**
4. **المفعول لأجله .**
5. **المفعول معه .**

**المفعول به**

 هو الاسم الذي وقع عليه فعلُ الفاعل في الجملة ، ويكون منصوباً ، ومن الجدير بالذكر أنَّ الفعل قد يكتفي بمفعول به واحد ، مثل : ( قرأتُ كتاباً ) ، وقد لا يكتفي الفعل بمفعول به واحد ، فيتعدى لمفعولين ، مثل: ( منحَ محمدُ أحمدَ ثِقَتَهُ ) ، وفي هذا المثال مفعولان ، وهما ( أحمد وثقتهُ ) ، وقد لا يكتفي بمفعولين ، فيتعدَّى الفعل بثلاثة مفاعيل ، وجدير بالذكر أنَّ المفعول به يُنصب بالفتحة اذا كان اسماً ظاهراً او كان جمع تكسير، وبالياء اذا كان مثنى ، وبالياء ايضاً اذا كان جمع مذكر سالم ، ويُنصب بالكسرة نيابة اذا كان جمع مؤنث سالم ، وينصب بالألف اذا كان من الاسماء الخمسة .

**المفعول المطلق**

 هو مصدر منصوب