**الدرس الثاني: تطبيقات حول الجملة الاسميّة**

 جاء في "مغني اللبيب" لابن هشام الانصاري: «الجملة الاسمية هي التي صدرها اسم، كزيد قائم، وهيهات العقيق، و قائم الزيدان ، عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون»( 2/507، 2008)

 وجاء في قصّة الإعراب لإبراهيم قلاتي:«الجملة الاسمية هي التي تبتدئ باسم بخبَر عنه أو هو في حكم المخبر عنه، ويعرب هذا الاسم مبتدأ، ويكون دائما مرفوعا»(ص575).

 وهناك من عرّفها على أنّها (كل جملة ابتدأت باسم **بدءا أصيلا**)، وعليه لا يدخل في هذا الحكم الجمل الفعلية التي تقدّم فيها المفعول به على الفعل والفاعل؛ أوكان أحد عناصرها اسما له حقّ الصدراة في الكلام كأسماء الشرط والاستفهام.

* **تطبيق:**
* بناء على ماسبق، ميِّز في الشّواهد الآتية بين الجمل الاسمية والفعلية:
* قال الله تعالى:﴿ هل من خالق غير الله يرزقكم﴾
* ﴿ ففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون﴾
* ﴿ولأمةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم﴾
* ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾
* ﴿فأيَّ آيات الله تنكرون﴾
* ﴿خشّعا أبصارهم يخرجون ﴾
* ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم﴾