**العطف على اسم (إن):**

**أولًا:** العطف بعد تمام الخبر: قد يعطف على اسم (إن) بعد مجيء الخبر ، نحو: ((إنّ زيدًا ناجحٌ وخالد)) ، وفي هذه الحالة يجوز في المعطوف (خالد) وجهان:

1ـ النصب عطفًا على اسم (إن)

2ـ الرفع إمّا أ: عطفًا على محل اسم (إن) باعتبار أنّ أصله مرفوع على الابتداء قبل دخول (إن) ، ب: وإمّا جعله مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير: (وخالدٌ كذلك).

**ثانيا:** العطف قبل تمام الخبر ، أي أن يعطف على اسم (إن) قبل مجيء الخبر ، نحو: ((إنّ زيدًا وخالدًا ناجحان)) ، وفي هذه الحالة يتعين النصب عند البصريين عطفا على اسم (إن) ، وأجاز بعضهم الرفع لوروده في القرآن الكريم ، قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)) ، فذهب الكسائي إلى جواز كونه معطوفًا على محل اسم (إن) ،

أمّا البصريون فذهبوا إلى عدم جواز العطف ، وقالوا إنّه مبتدأ ، وخبرُه إمّا أن يكونَ الخبر المذكور ، وإمّا أن يكون خبره محذوف بدلالة الخبر المذكور.

**العطف على الاسم مع سائر الحروف المشبهة:**

حكم (أن) المفتوحة و(لكن) في العطف على اسمها حكم (إن) المكسورة ، أمّا (ليت ولعل وكأن) ، فلا يجوز معها إلّا النصب ، سواء كان العطف قبل تمام الخبر أو بعد تمام الخبر.