**ثانيا: تخفيف (أن) المفتوحة الهمزة:** قد تخففُ (أن) المفتوحة الهمزة ، وتبقى على ما كان لها من عمل ، ويكون اسمها ضمير الشأن مخذوفا ، وخبرها يكون جملة ، نحو: ((علمت أنْ زيدٌ ناجحٌ)) ، والتقدير: ((أنْه زيدٌ ناجحٌ)) **،** وقد يبرز اسمها ، نحو الشاهد 105:

 فلو أنْكِ في يومِ الرخاءِ سألتني طلاقَك لم أبخلْ وأنت صديقُ

**خبر (أن) المخففة:** خبر (أن) المُخففة يجب أن يكون جملة ، إمّا اسمية نحو: ((علمتُ أنْ زيدٌ ناجحٌ)) ، وإمّا فعلية.

أولًا: إذا كان الخبر جملة اسمية لم نحتج إلى فاصل بين (أنْ) وخبرها ، الجملة الاسمية ، نحو: ((علمتُ أنْ زيدٌ ناجحٌ)) ، وإذا أريد النفي كان الفاصل أداة النفي ، كقوله تعالى: ((وأنْ لا إلهَ إلّا هوَ فهل أنتم مسلمون)).

ثانيًا:

أ: إذا كان الخبر جملة فعلية مصدرة بفعل متصرف ، غير دالٍّ على الدعاء ، كانَ الأحسن الفصل بين (أنْ) والخبر بواحد ممّا يأتي:

١- قد: كقوله تعالى: ((ونعلمَ أن قد صدقتنا)).

٢- السين أو سوف: كقوله تعالى: ((علمَ أنْ سيكونُ منكم مرضى)).

 واعلمْ فعلمُ المرءِ ينفعُه أنْ سوفَ يأتي كلُّ ما قُدِرَا

٣- النفي: كقوله تعالى: ((أفلا يرونَ أن لا يرجعُ إليهم قولًا)) ، ((أيحسبُ الإنسانُ أنْ لنَ نجمعَ عظامَه)) ، ((أيحسبُ أن لم يرَهُ أحدٌ)).

٤- لو: كقوله تعالى: ((وأن لوِ استقاموا على الطريقةِ)) ، ((أو لم يهدِ للذينَ يرثونَ الأرضَ من بعدِ أهلِها أن لو نشاءُ أصبناهم بذنوبِهم)).

وقد لا يكون هناك فاصل ، وهو قليل ، كالشاهد ١٠٧:

 علمُوا أنْ يؤمّلون فجادوا قبلَ أنْ يُسألوا بأعظمِ سؤلِ.

ب: إذا كان الخبر جملة فعلية مصدرة بفعل جامد لم يؤت بفاصل ، كقوله تعالى: ((وأنْ ليسَ للإنسانِ إلّا ما سعى)) ، ((وأنْ عسى أنْ يكونَ قد اقتربَ أجلُهم)) .

وكذلك إذا كان الخبر جملة فعلية مصدرة بفعل ماض دالٍّ على الدعاء لم يؤتَ بفاصل ، كقوله تعالى: ((فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))