**الدرس الثّالث: المبتدأ والخبر**

جاء في جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني:

المبتدأ والخبر: اسمان تتألّف منهما جملةٌ مفيدةٌ، نحو، " الحقُّ منصورٌ". " الاستقلالُ ضامنُ سعادة الأمّة".

يتميّز المبتدأ عن الخبر بأنّ المبتدأ مخبَرٌ عنهن والخبر مخبَرٌ به.

والمبتدأ هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل.

والخبر ما أسند إلى المبتدأ، وهو الذي تتمُّ به مع المبتدأ فائدة، والجملة المؤلّفة منهما هي "الجملة الاسمية".

* **تطبيق:**
* إليك الشّواهد الآتية، عيّن فيها كلاّ من المبتدأ والخبر، مع تحديد نوع كلّ واحد منهما، وحكمه، ونوع إعرابه، وعلامته الإعرابية.
* قال الله تعالى:
* ﴿وأن تصوموا خير لكم ﴾
* ﴿هل من خالقٍ غير الله يرزقكم﴾
* ﴿أأنتم أشدّ خلقا أم السّماء بناها﴾
* ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
* ﴿السّابقون السّابقون أولئك المقرّبون﴾
* ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾
* ﴿الحاقّة ما الحاقّة﴾
* ﴿إنّما المؤمنون إخوة﴾
* قال الشاعر:

ومنْ يجعلِ المعروفَ في غير أهله يكُن حمدُه ذمًّا عليه وينْدمِ

* وقال شاعر آخر:

أقاطِنٌ قومُ سلمى أم نَوَوْا ظَعَنَا؟ إنْ يَظْعنوا فعجيبٌ عيشُ من ْ قطنَا!

* الطلاب يستعدون للامتحانات.