**التعليق:** هو تركُ العمل لفظًا دون معنى لمانع ، أي إنّ فعل القلب يكون عند تعليقه غير عامل من جهة اللفظ ، أي إن المفعولين سيكونان مبتدأ وخبرا ، أمّا من جهة المعنى سيكون المبتدأ والخبر جملة في محل نصب لفعل القلب. والدليل على أن الجملة في محلّ نصب جواز العطف على محلّه ، كقولنا: (( ظنّنتُ لمحمدٌ ناجحٌ وزيدًا راسبًا )).

أدوات تعليق: يجب تعليق أفعال القلوب إذا وقع بعدها:

**١- ما النافية:** (( ظنّنت ما زيدٌ ناجحٌ )) ، (( علمتُ ما الشرُّ نافعٌ )).

**٢- إن النافية:** (( علمتُ إنِ الشرَّ نافعٌ )).

**٣- لا النافية:** (( ظنّنت لا زيدٌ ناجحٌ ولا محمدٌ )).

**٤- لام الابتداء:** (( علمتُ لمحمدٌ صادقٌ )) و (( علمتُ إنّ محمدًا لصادقٌ )).

**٥- أداة الاستفهام:** وله ثلاث صور:

**أ:** أن يكون اسم الاستفهام أحد المفعولين ، (( علمتُ أيُّ طالبٍ ناجحٌ )) ، (( علمتُ أينَ محمدٌ )).

**ب:** أن يكون المفعول مضافًا إلى اسم الاستفهام ، نحو: ((علمتُ كتابَ من هذا )).

**ج:** أن يدخل على المفعولين حرف استفهام ، نحو: (( علمتُ أمحمدٌ ناجحٌ أم زيدٌ )).