**(التوابع)
النعت:
التابع: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاً فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو : زيدٌ قائمٌ، وحال المنصوب، نحو: ضربْت زيداً مجردًا.
ويخرج بقولك مطلقاً الخبر، وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقاً، بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو: مررْتُ بزيدٍ الكريمِ، ورأيتُ زيداً الكريمَ، وجاء زيدٌ الكريمُ..**

**والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل .
عرف النعت بأنه: التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو: مررتُ برجلٍ كريمٍ، أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو: مررتُ برجل ٍكريمٍ أبوه.
فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع والنعت يكون للتخصيص، نحو: مررتُ بزيدٍ الخياطِ، وللمدح نحو: مررتُ بزيدٍ الكريمِ، ومنه قوله تعالى: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وللذم نحو :مررتُ بزيدٍ الفاسقِ، ومنه قوله تعالى: {فَاسْتَعِذْ بِاللهِ**

**مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} وللترحم نحو: مررْتُ بزيدٍ المسكينِ، وللتأكيد نحو: أمس الدابر لايعود وقوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو، تنكيره نحو :مررتُ بقومٍ كرماءَ، ومررتُ بزيدٍ الكريمِ، فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول: مررت بزيدٍ كريمٍ، ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول: مررتُ برجلٍ الكريمِ..**

**.**