**النداء:**

**لا يخلو المنادى من أن يكون مندوباً ،أو غيره فإن كان غير مندوب، فإما أن يكون بعيداً أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو، قريباً فإن كان بعيداً أو في حكمه فله من حروف النداء( يا، وأي وآ، وهيا) وإن كان قريباً فله الهمزة نحو: أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع**

**منه فله (وآ )نحو: وازيداه وواظهراه و(يا)أيضاً عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعينت (وآ) وامتنعت (يا)
لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو: وازيداه ولا مع الضمير نحو: يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو: يا لزيدٍ.**

**وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا فتقول في( يا زيد أقبل)،( زيد أقبل )وفي( يا عبد الله أركب)، ( عبد الله أركب)، لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه، ولكن أجازه طائفة منهم، ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذله أي انصر من يعذله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} أي يا هؤلاء.**

**لا يخلو المنادى من أن يكون مفرداً، أو مضافاً، أو مشبهاً به، فإن كان مفرداً فإما أن يكون معرفة ،أو نكرة مقصودة، أو نكرة غير مقصودة، فإن كان مفرداً معرفة، أو نكرة مقصودة، بنى على ما كان يرفع به فإن كان يرفع بالضمة بنى عليها نحو: يا زيد، ويا رجلُ، وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو: يا زيدان، ويا رجلان، ويا زيدون، ويا رجيلون، ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو ونابت يا منابه.**