تخفيف كأنّ:

إذا خُففتْ "كأنّ" ثبتتْ لها الأحكام التي ذُكرت في "أن" المُخفّفة من بقاء عملها، وحذف اسمها، ومجيء خبرها جملة اسميّة أو فعليّة مصدّرة بـ"لم" مع المضارع و"قد" مع الماضي.

فمثال الجملة الاسميّة: "كأنْ عصفورٌ سهمٌ في السّرعة" ومثال الفعليّة: "نَضَرَ الزّهرُ وكأنْ لم يكنْ ذابلًا"، قال تعالى: ((كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ)) [يونس:24] وقال تعالى: ((وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا))[لقمان:7] وقال الشّاعر:

أَفِدَ التّرَحُّلُ غَيْرَ أنّ رِكَابَنا لَمّا تَزَلْ بِرِحَالِنَا وَكَأنْ قَدِ

تخفيف لكنّ:

إذا خُفّفت "لكن" وجب إهمالها، وزال اختصاصها بالجملة الاسمية، فتدخل على الاسميّة والفعليّة، ويبقى لها معناها بعد التّخفيف، وهو الاستدراك، نحو: "الكتابُ صغيرٌ لكنْ نفعُه عظيمٌ"