**الأفعال الخمسة**

كلّ فعل اتّصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة.

 وتُرفع بثبوت النّون، وتُنصب بحذف النّون نيابة عن الفتحة، وتُجزم بحذف النّون نيابة عن السّكون.

**نون الرّفع ونون الوقاية:**

تزورانِني، تُسعدونَني، تُسعِدينَني، تُسعِدانِني

نون الوقاية: هي نون تتوسّط بين الفعل، وياء المتكلّم؛ لتقي الفعل من الكسر،

أكرم +ي= أكرمَني

**اللغات المشهورة في النطق:**

"وإذْ قال موسى لقومه: يا قومِ: لِمَ **تُؤذونَني** وقد تعلمون ..."

1- **بقاء النونين على أصلهما**:

**تزورانِني**، تُؤنِسونَني، تُسعِدونَني

2- **إسكان النّون الأولى**: نون الرفع، **وإدغامها في الثّانية**، فتصير نونًا مشدّدة.

"قلْ أفغير الله **تأمرونّي** أعبدُ أيّها الجاهلون".

3- **حذف النون الأولى** تخفيفًا للنّطق: **تزروانِي** تسعدوني، تُسعديني.

الفرق بين: الرّجال يعفون عن الجاني، والنّساء يعفون عن الجاني.

**توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد:**

1. **المسند إلى المفرد:** مبني على الفتح

ليُسافرَنَّ أخوك، ليسعَيَنّ، ليدعُوَنّك

اتّصل الفعل المضارع بنون التوكيد اتّصالاً مباشرًا؛ لذلك فهو مبني على الفتح

أمّا إذا وُجد حاجزٌ أي لم يتّصل الفعل المضارع بنون التوكيد اتّصالا مباشرًا، أي إذا أُسْند الفعل إلى ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، نحو:

**لتذْهبانِّ، لتذهبُنّ، لتذْهبِنّ**

في هذه الحالة اتّصال الفعل المضارع بنون التوكيد غير مباشر فهو إذن معرب، وحُذفت نون الإعراب في الأفعال الخمسة منعًا لتوالي ثلاث نونات، إذ اجتمعت نون الإعراب ونون التوكيد المشدّدة، فحُذفت النون الأولى.

**لتذهبانّ**: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النّون المحذوفة لمنع توالي الأمثال، والألف: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

**لتذهبُنّ**: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لمنع توالي الأمثال، والواو التي قُصّرت إلى ضمة (أو حُذفت وعُوّض عنها بالضمّة) ضمير متّصل مبنيّ في محل رفع فاعل، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب.

**لتذْهبِنَّ**: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوف لتوالي الأمثال، والياء التي قُصّرت إلى كسرة (أو التي حُذفت وعُوّض عنها بالكسرة) ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل، ونون التوكيد: حرف لا محلّ له من الإعراب.

2. **المسند إلى ألف الاثنين**:

لَيُسافرانِّ، ليسْعَيانِّ، لَيدْعُوانِّ

إذن حذفت نون الإعراب لتوالي الأمثال، والأصل: ليسافرانِ +نّ، فأصبح الفعل:

**لتسافرانِّ**: ولم تحذف الألف رغم التقاء الساكنين، لمنع اللبس، إذ لو حذفنا الألف لأصبح الفعل: لتسافرَنَّ، وحينئذ يلتبس بالمفرد. وحرّكت نون التوكيد المفتوحة بالكسر لمشابهة نون الإعراب المحذوفة.

**لتسافرانِّ**: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين في ضمير مبني في محل رفع فاعل.

3.**المسند إلى واو الجماعة**:

**إذا كان الفعل صحيح الآخر** حذفت نون الإعراب لتوالي الأمثال، وحذفت أيضا واو الجماعة لالتقاء الساكنين، وعوّض عنها بالضمّة:

لتأمرونَ+نَّ – لتأمرونّ – **لتأمرُنّ**

**لتأمرُنّ:** فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوف لتوالي الأمثال،

وواو الجماعة: ضمير متصل في محل رفع فاعل.

**وإذا كان الفعل معتل الآخر بالواو، أو الياء** حذفتا، وحذفت أيضا واو الجماعة وعوّض عنها بالضمة:

لتغزونَنّ – لتغزونّ \_ **لتغزُنّ** ( أصل تغزون: تغزوون)

لترمونَنَّ – لترمونَّ – **لترمُنَّ** ( أصل ترمون: ترميون)

**لتغزُنَّ:** فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل.

**إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف** حذفت الألف، وعوّض عنها بفتح ما قبلها، وحرّكت الواو بالضمّة:

لتنهَونَ +نَّ – **لتنهَوُنَّ** (لَترَوُنَّ الجحيم) (لتنْهَوُنَّ)

إذن حذفنا نون الإعراب لتوالي الأمثال، فأصبح الفعل: تنهَوْنَّ، ولم نستطع حذف الواو، والتعويض عنها بالضمّ، لتحريك ما قبل الواو بالفتح للدلالة على الألف المحذوفة، فاضطررنا إلى تحريك **الواو** بالضمّة منعًا لالتقاء الساكنين.

**لتنهَوُنّ**، **لتخشَوُنّ**: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.

4. **المسند إلى ياء المخاطية**

**الفعل الصحيح الآخر**: أنتِ تأمرينَ

لتأمرينَ + نَّ – لتأمرينَّ – **لتأمرِنَّ**

تحذف النون لتوالي الأمثال، ثمّ تحذف الياء لالتقاء الساكنين

**لتأمرِنَّ**: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والياء المحذوف لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل.

**وإذا كان الفعل معتل الآخر، بالواو أو الياء**:

أنتِ تغزينَ و ترمينَ (تحذف الواو والياء)

لتغزِنَّ: أصلها تغزوين

**لترمِنَّ**:

لترمينَ + نَّ - لترمينَّ – لترمِنَّ

تحذف النون لتوالي الأمثال، ثمّ تحذف الياء لالتقاء الساكنين.

**لترمِنّ، لتغزِنَّ**: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل.

**وإذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، حذفت هذه الألف،**

أنتِ تخشَيْنَ، تسْعَيْنَ

لتخشَيْنَ+نّ – لتخشَيْنَّ – لتخشَيِنَّ

إذن حُذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها، ثم عند توكيد الفعل بالنون نحذف نون الإعراب لتوالي الأمثال، وحرّكت **الياء** بالكسرة منعًا لالتقاء السّاكنين، ولعدم إمكانية تحريك ما قبل الياء بالكسر، لأنّ الفتحة علامة على الألف "لام الكلمة" المحذوفة، فاضطررنا إلى تحريك الياء بالكسرة.

(فإمّا **تَرَيِنَّ** من البشر ...)

**لتخشَيِنَّ**: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والياء: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

5. **المسند إلى نون النسوة** (تُزاد **ألف فاصلة** بين نون النسوة، ونون التوكيد)

**لتأمُرْنانِّ، لتسْعيْنانِّ، لتدْعونانِّ**

فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة: ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل.

 **والألف فارقة** لا محل لها من الإعراب، **ونون التوكيد** لا محل لها من الإعراب.