**الأحوال التي يعمل فيها المصدر:**

يعمل المصدر إذا كان:

أ: إذا كان مضافًا ، نحو: ((عجبتُ من ضربِك زيدًا))

وأنت يا قاربًا تلوي الرياحُ به ليَّ النسائمِ أطرافَ الأفانينِ.

ب: إذا كان منونًا ، نحو: ((عجبتُ من ضربٍ زيدًا)) ، قال تعالى: ((أو إطعامٌ في يومٍ ذي مسغبةٍ يتيمًا ذا متربةٍ)).

الشاهد:

بضربٍ بالسيوفِ رؤوسَ قومٍ أزلنَا هامَهُنَّ عن المقيلِ

ج: إذا كان محلّى بـ (ال) ، نحو: ((عجبت من الضربِ زيدًا))

ضعيفُ النكايةِ أعداءَه يخالُ الفرارَ يُراخي الأجل.

فإنّك والتأبينَ عروةَ بعدما دعاكَ وأيدينا إليهِ شوارع.

لقد علمتْ أولي المغيرةِ أنّني كررتُ فلم أنكلْ عن الضربِ مسمعًا

**ملاحظة**: إعمال المضافِ أكثر من إعمال المنوّن ، وإعمال المنوّن أكثر من إعمال المحلّى بـ (أل)