3 - الواو والفاء ، نحو : حضر الأمير وأخته فأمه فأبوه .

4- السين ، نحو : سأكون حاضراً وسأستعد للسفر .

5 - همزة الاستفهام ، نحو : اساعدك في ترتيب الحقائب ؟

6 - هاء التنبيه ، نحو : هأنذا حاضر - إن الفتى من يقول هانذا .

**- تأتي همزة القطع في الأفعال التالية :**

1 - الفعل الماضي الثلاثي المهموز الأول ومصدره ، نحو : أكل الأكل - أخذّ الأخذ .

2 - الفعل المضارع الذي يبدأ بهمزة المضارعة ، نحو : العب - أشرب - افهم

3- ماضي الفعل الرباعي ، وأمره ومصدره ، نحو

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المصدر | الامر | الماضي |
| أقبال | أقبلْ | اقبلَ |
| أكرام | أكرمْ | أكرمَ |
| إعطاء | أعطِ | أعطى |

- تأتي همزة القطع في جميع الأسماء ما عدا ( آسم ، آبن ، آبنة ، اثنان ، أثنتان ، آمرأة ، آمرؤ ) ، نحو : أمور - أب - إخوة .

- تأتي همزة القطع في جميع الحروف ، نحو : إلى – إن - آن - أن .

- إذا اجتمع في أول الكلم همزتان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة انقلبتا إلى مدّة ، نحو :

آدم - آلهة - آمنة - آخذ - آمن .

**ولي وطنّ آليت ألا أبيعة وألا أرى غيري له الدهرُ مالكا**

**فائدة :**

تتغير كتابة الهمزة الابتدائية ( همزة القطع ) في بعض الكلمات ، وهي : لئن : (أصلها ل - إن ) ، لئلا : أصلها( لِ - ان - لا ) ، هؤلاء : أصلها ( ها - أولاء ) . همزة إذ عندما تتصل بظرف ، مثل : عندئذ - حينئذ - آنئذ .

**2- نصوص**

1 – الأحدب

كان ثمة رجل فقير مقوّس الظهر أحدب ، يحب الصيد بالصنارة ، فإذا مر به بعض الأولاد ، ورأوا حدبته سخروا منه كالثعالب وأفسدوا عليه صيده ، فكان لذلك خزن وأثر سيئ في نفسه . ولم تكن سعادته إلا في الصيد . لكن هذا الأحدب كان يسمع هاتفاً يقول له : ألا فأصبر " ؛ فيجيب صامتاً : " نعم ، سأصبر فلا أنطق بكلمة ، ثم يتظاهر بأنه لا يرى الأولاد ولا يسمعهم ، فسامون ويذهبون ليلعبوا غير بعيد منه ، على ضفة النهر . ووقع أحدهم في النهر ، مرة ، وكان سيغرق ويموت ، حتماً لولا أن الأحدب الذي يفيض قلبة الفة ومحبّة ، ، قد القى بنفسه في الماء ، فانطلق بأسرع ما يمكن ، بمروءة واندفع ، ورفعة من الماء وعانقه كأنه ابنة . وهكذا رأى الأولاد هذا المشهد وأحسوا بالندم ، وشكروا للرجل شهامته ، وتعلموا منه درساً في الشجاعة والأخلاق الطبية

**2 - الولد الذكي**

زار أحد الخلفاء العباسيين وزيراً له كان مريضاً ، وكان لهذا الوزير ولد ذكي استقبل الخليفة مرحباً ومحيياً . وأراد الخليفة أن يُداعب الولد فقال له : يا بني ، أيهما أحسن دار الخليفة او دار أبيك ؟ فرده الولد قائلاً : يا أيها الخليفة ، إن كنت في دار أبي فهي أحسن . فسرّ الخليفة منه متعجباً من حُسن إجابته ، ثم أراد أن يُطيل في مداعبته ، فمد يده إليه قائلاً : أي ولدي ، هل رأيت أحسن من