**أعلم وأرى:**

الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل:

من الأفعال ما يتعدى الى ثلاثة مفاعيل ومن هذه الأفعال (أعلم وأرى) اللذين أصلهما (علم ورأى) اللذين يتعديان إلى مفعولين ، وبواسطة همزة التعدية تصير متعدية إلى ثلاثة مفاعيل ، نحو: (( أعلمتُ محمدًا زيدًا ناجحًا )) ، (( أريتُ محمدًا زيدًا صادقًا )).

**أحكام مفاعيل (أعلم وأرى):**

يثبت للمفعول الثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى من جهة:

1ـ أن أصلَهما مبتدأ وخبر

2ـ جواز حذفهما اقتصارًا ، نحو: (( أنا أُعلمُ زيدًا وأريهِ أبدًا )) ، واختصارًا ، نحو: (( إنّ زيدًا صادقٌ وقد أعلمتُ محمدًا )).

3ـ جواز إلغائهما: (( البركةُ أعلمنا اللهُ مع الأكابرِ )).

4ـ تعليقهما: (( أعلمتُ زيدًا لمحمدٌ ناجحٌ )).

**من الأفعال التي تتعدى لثلاثة:**

١- نبّأَ: (( نبّأتُ زيدًا عمرًا أخاك )) ، ومن ذلك الشاهد: ١٣٧

 نُبئتُ زرعةَ والسفاهةُ كاسمِها يُهدي إليّ غرائبَ الأشعار

٢- أنبَا: (( أنباتُ محمدًا زيدًا ناجحًا )) ، ومنه الشاهد: ١٤٠

 وأُنبئتُ قيسًا ولم أبلُه كما زعموا خيرَ أهلِ اليمن

٣- خبّرَ: ((خبّرتُ زيدًا عمرًا صادقًا)) ، ومنه الشاهد:

وخُبِّرتُ سوداءَ الغميمِ مريضةً فأقبلتُ من أهلي بمصرَ أعودُها.

٤- أخبرَ: ((أخبرتُ زيدًا أخاك ناجحًا)) ، ومنه الشاهد: ١٣٨

 وما عليك إذا أُخبرتني دنفًا وغابَ بعلُك أن تعوديني.

٥- حدّثَ: ((حدثتُ زيدًا عمرًا غائبًا)) ، ومنه الشاهد: ١٣٩

 أو مَنعتم ما تُسألونَ فمن حدْ دِثْتموه له علينا الولاءُ.