بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَضُعَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلٍ هَمَّهُ
وَسَلَّمَ نَسْلِهُمَا

مَفْسَدُ الْفَحْشَةِ الْعَمَّاً وَالشَّكِّي
الجَالِيَّةِ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كُلْ زَوْرَةٍ
وَالنَّفْسُ وَهِيَ مَفْوَدٌ دَمَّرَهَا الَّذِي
فَأَسْلَحَهَا قُوْبَى حَرْرَهَا اللَّهُ
تَغَالَ مَرَكِّلَ مَكْرُوهٍ وَمَغْوَفٍ
بِجَاكَ مِن هَٰذِهِ الْقَارَأَةِ الْأَيَّةَا
لَا يُبَيِّنُ السَّنتَهُ بِلَا اللَّهُ تَغَالَ
عَلِيَّ وَسَلَّمَ
أعوذ بكم بكم بكمPJ ا           بسم الله الرحمن الرحيم
لا خيال ولا حواء ولا فوق ولا أخفى
سما لله العلي العظيم            بسم الله
الله لا يضرع اسمه            دين
ف الأرض ولا في السماء وهو
الشمع العليم الذي لا نازل
وبرك أنت جبر المزليين
لهم يا واحده يا أحد أمو و
من شر سكن ألله ومَوْلَك وما وَلَك
 البلدان في عالم مظلم، ولا يعترض عواصف الأمطار،
والآبار، والصخور، والصحراء وطبيعة لنا،
والنافذة، والغبار، والجودة،
والحوادث، والطبيعة، التي مصدرها الإنسان،
جميع المسلمين، لذا أكل لا حول
كربلاً إلا الله، لعل الله تعالى
يربكهم، والله هو
السمع العليم، و
من ورائهم بيلاً، بل هو فار
فوه معروف: إن كل
نبي وما عليه دابة.
وُسُورَةُ الفُذْرِ،
سُلَمٌ هُيَّ حَتَّى مَقْلَعُ الْبَيْتِ،
وُسُورَةُ فِرْعُوشِ،
وَأَمَّنَّهُم مِّن خَوْفٍ.
وَمَن يُهَا جَزِّي سِرِّ اللَّهِ.
فَأَسَفَرَ مَرَّاتٌ كَثِيرًا وَسَعَدَ
وَأَمَنَّ النَّارَ عَلَيْهِمَا،
وَأَمَنَّا أَنَّهُمْ وَحْشٌ مَّا بَ.
فَبِعْلَا ۗ فَأَمَنَّا نَارَهُمَا أَرْفَعُهَا
وَأَسْعَال فِرْعُوشِ فَأَنْبِهِنَّ;
وَأَخْتَن مَّنْ خَرَّهَا.
وأخرج من مخرج قد واجعل
لم يكن سلفنا تجار
فل اجعراه الابله اتناوائح
وأني أتعبد الآمن
إنهم أصل كثرة أرسل الناس فص
بتعين فإنه ميتا مومن جان
فإنك فغور جيم زيناني
اسكنت من نعريت بواك كمير
فما من ينكب المصير
بيفموا الصلاوة فاجعرا فيه
مران ناصف هو اليهم ورزمهم
من الشمرات لعلهم يشكون
ربنا أن تعلم ما ذهب وما
تعلموا ينجفي على الله مرضى
فآسوا ولا قب السماوات: كلما
لله إن، وهم ليسوا ألكب
إسمعوا واسعدوا ربي لسمع
الأمم وما كرمت ره وأنت
الساعة ومع كرمت ره وتفيل
ربنا أفضل ولو اليتي
ويلومين يوم يوم المحسود:
يا الله يا ربي إنك فات فواك
لا تختصصوا في وقته أبداً
ولا تتكفروا
ولا تكفر...
فهذا أفضل...
وافوا الله...
منك الرضوان...
الحمد لله الكريـم...
على المـن...
اورشئله بـ بدوهون...
شكرته لاتحده...
ووكيره بـ ما ما...
لا و فيما فـ
وقد نزل عليه بالتعلماً
وبعدها مكحولاً بالتعلماً
وبجنب فيه إليه العلوم
والفوز في العمل بالمعلماً
والفكرة بسلاطمة تعبير
فما التوقد في أبنبر
فما ت🌴وفي بماراً فتلك
فما السرواح الجهريكورمفتدي
هو الذي هاج لمكينان
فكان مبيناً
بأمره

بَعْفَمَتِ مَجَاهِدَةٍ وَبِالْيَدِ مَنْكَ
مَكَّةَ تَمِيعَةٌ وَرَضِيَتُكَ مَنْ كَ
مَفْوَضٌ مَسْلِمَةٌ أَلِيمَكَ
أَمَّ ۤمَا جَزَّرَةُ مَالِكُ بِكَ
ٌلَّذَٰلِكَ لَا أَلَوْسُ أَنَا
فَكَذَٰلِكَ لَمَّا أَجَدُّ شَاوِرًا كَ
ٌثُبتَ لِهَلَيْكَ الْيَوْمَ بِجَنِّي مَنَسِّى
وَفَكَّرتَ عِنْدَ فَتَاحَةٍ إِلَىٰ الْسُّنَّةِ
مِنْ بَعْدِ ما كَانَ أَمْتَدَّ إِلَى اللَّهِ
يَا خَلِيقِي قَمْ بِرَفَعِ الْأَنْسِ
وككت لآل ملک واٰلِی اَن
أَزْهَقَهُ الشَّجَاعَةُ واٰلِی اَن
وَفِي التَّعَلْمِ وَفِيهِ التَّعَلْمِ
وَفِي اٰسْتَغْنَالِ بِهِذَا الْمَعْلُوم
فَقَلَ اٰشْكُرُوا تَوْسِعُ
الْمَسْكِينَ الشِّجَاعُ كَبْرَ الرَّسُل
وَبِنِيَ وَبِنَاتِهِ مَعَا
لِيَشْفِعُوا فِي سَرِيعِ اٰجِمَعَ
بِرَبِّ يَا نَفْسِي وَهَيْبَتِي مِلَّا
وَلَئِنَا يَكْفَرُ الْهُوَادُ الْأَخَلَفُ النَّبِيَّ}

وَلَيْنَ سَوْحَبَرَ بَلَدًا وَكَبَبَ وَجِرَّةَ بِبَيْمَوَالَّكَ

وَكَفَنَّهُ بِبَالِ وَقَامَهُ وَأَرَضَ بَيْنَ الْبَنْوَبَوَالْكَافِرِينَ

وَفَنَّى تَرْفِيقًا خِفَّدُ بِهِ رَفْيَةَ الْكَافِرِينَ

وَوَلَائَى فَرَباَوَأَجْبَبَ وَمَسَّهَا وَكَفَّرَ بِرَكَبَيْنَاءَ
ونحن و المسلمون مربك
ونرجحهم في فبرد البلاء
يا زمناً و شأ Babe
ياريت نتفرج
هذا بجانه مرهو المختار
وهنا لاحق
وجعلها بابيما ويزنا
كالكما و نتركه لنا 진انا
الله يعانص يا هيل
إن حفر معظم الله ليل
وَكَيْلُهُ لِمَا أَفْضَرَهَا لَا يُحِبُّ كُلُّ عُلَمَ الْرَّحْمَةَ،
وَلَحْدِ وَسْطَهِ كَأَوْدَادُ الطَّلَاقِ
وَكُلُّ مَنْ كَانَ خَذَى أَوْزَرًا
فَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا
وَكُلُّ مَنْ كَانَ خَذَى أَوْزَرًا
فَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا
وَكُلُّ مَنْ كَانَ خَذَى أَوْزَرًا
فَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا
وَكُلُّ مَنْ كَانَ خَذَى أَوْزَرًا
فَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا وَأَمَرْتُهُمْ لِلَّهِ أَوْزَرًا
ولَتَكَفِّرُنَّكَ أَنَّكَ جَمِيعُ الْعَالَمِينَ
وَلَتَكَفِّرُنَّهُمْ أَنَّكَ أَمِينُ
وَاجْعَلْ بَيْنَهُمْ سَيِّاءٌ مَّرَّاءٌ
يَبْرِنُونَ إِلَى خَيْرٍ كَبِيرٍ
وَاجْعَرْنَا يَا بَنَّا مِلَامَمً
وَمَعَ بَسَتَةٍ وَحَلَامٍ
وَاجْعَرْنَا يَا بَنَّا الأَهْتِيَةُ
وَاتَقَفْنَا مِن كَيْدِكَ كَرَىٰ أَمِينَ
وَاتَكَفْنَا الْمَهْرَّةَ الْشَّيْكَاءُ
وَحَصُّنُ الْبَيْنِيَّةِ فِي الْأَوْلِيَاءِ
وَلَمْ يُنْتَهِيْ كُنيُّ كَرَشْحِصِيْ لَمْ يُبِيرَ
وَجَعَدَ فَقَدْ رَفَهَهُ سْرِيُّ عَادُ السَّلَّمَ
وَتَصَرَّفَ جَهَّلَةً مَا يُفْسِكُونَ
يُبِيكَ وَمَا كَأْسُ ۡلَ ۚ أَلْئِهَاءٍ حَيَّآ
وَلُمْ يَعْلَمُ الْمَطَحَاءُ رَبُّ يَكُونُ وَفِى
ۡدَارٍ وَبِسَانُهُ بِالْهَيَاءِ اقْلِبٌ
ۡوَأَعْلَىُ وأَلْقَّ ۜلَمْ يُهْيَسِنُ
ۡوَتَكُونُ جِهَّلَةٌ مَا يُهْيَسِنُ
ۡوَمَسْكِنُ سَلَمُ مَرَّ العِجْلَارَ
ۡوَأَمَّنَ عَلَى ٱلْأَهْزَابِ مَا حَبَّّرَ
ورأجَّلَهُ رَبِّ مَنْ تَأَمَّلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَثَلَّ مَكَّةَ وَالكُلُّ مِنْهَا، إِنَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَا يَرَى فِي مَكَّةِ، أَنتُ الصَّمِيمُ وَالكُلُّ سَمِيمٌ وَالكُلُّ يَقُولُ قَلْبُهُ وَالكُلُّ يَقُولُ قَلْبُهُ تَكُونُ أَيْدُوُّهُ وَبُكْرَتُهُ مَسْوَىٰ كَفَرُوا دُونَ الْهَيْدَاءِ فَأَضْعَفْهُمْ إِلَى هَذَا الْأَيُّ، وَلَبِينُ رَبُّ يَا بُلَيْنُ، وَيَجْعَلُ كُلَّ مَسْلِمٍ يَا بُلَيْنُ وَيَجْعَلُ كُلَّ حِيْرَةٍ هَذِهِ الْاَيُّ وَزُوْفَةَ وَشَكَرَةً مِنْ نَفْسِهِ.
أياً كيف يا جليل
عامة جمعنا بكفر الجميل
وكتائف لجابة وفلح
ووفقة كوابو حلال
والغرناء بفألما حسن
وتأكدنا كفر ما أبغضنا
ولا تكرمشيا منا
اله في إماميس بيكوياما
وهده لنا التيسرو القل دضة
ف كنتر الكاريزو والكافحة
ونبتها بأبها مرتقناً ونشكلها على أواوهة ونشكلها الهوى وما إلا بعض وبك 4 أباً المحرابية معنداً معجزتكم الماملة وأسع مركوناً مادمغولاً يبرر حميتكم أرجى منه ناناً مركم نكسبة فإنهزائر ولجميع المسلمين جمعين والمسلمين كلهم كلين
ولا تواجدوا خريرساو إلا أهدا
وبالتي أو كثرالعبيد
فإن توالا تجارنارا
نزروسوا كرتتفضلا
وليتوالكعنا بكثرة الفضول
ف كأ هووباكروالغفل
وكرمعيقنا من الوبي
وكلا نازرا من السماء
وكرمايكور في الزنوج
بينهما يكوريب في السماء
والإجلالة يمنى كسعما في سقا
في مونة في شزة في رخا
يا الله يا وهاي يا ألك يا فيو
بترا والكل آي يوم أنفع في يو
بين ما المشفع المفرج
ويا كار والصوم وشهرزاد
جذى بالتفكييم والتدمير
بعرفة المفاسم الكحليات
ولوز جوا بعووات وديو
يجما الموها بورف
ولى هدف هذه المقالة الكارثة
ومكتبه يذاكر النوربي
ثم بعمرته إمام من مراك
هبطت في الازنر جلبت
يادر باريان شايرنا
يارا شاري بيرنا فرانكمن
نبرة الكلى والجدام مع
حرمة كل مرأي الحرف نجم
وردة البيرو البنان
وردة الأرام النوجات
وَهُرْمَةُ الرِّسَالَةَ وَاللَّهِبِيَّةَ
وَالْعَلَّامَةُ مَعَ الْأَوْلِيَاءَ
وَوَلَدُ الْمَلَائِكَةِ الْعَزِيزِ
وَهُرْمَةُ الْكُعبةِ بِشَكْرِ الْقَرَامٍ
وَوَمَرِيَّةُ الْمَفْكَرِ السُّعَّاقِ
وَهِمْ كَانُواِ رَسُولُ الْكَرِيمُ
وَيَتَبُّنُكَ الْمَعْمُورِيَّةَ رَبَّ وَمَلَكَ
بَنُوتُهُ مُرْجِعًا فُؤُودُ السَّمَاءِ
وَجَاهِدُ كُنْ أَنْ تُهْدَى مَنْ تَسْتَعِينُ
أَوْ مَرْشِدًا أَوْ مَهْدِيَّةٌ أَوْ نُكْلِفًا
وجاء كريم الليك بنسب
هليك مانينك جماعاً كله
وشكوين جملته ما مالمو
منذ سبعاويك يالمعذبة
فلتمعريش هناويرما
بسوف في الليك حب مالما
وكلا منك يحون يا بك
فتبغ فإذا بين وبيه سريع
أن الله أسلمت وجه طى
إليك ما زامان أبدن حسناء
وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ وَكَرَفَ هُوَ كَرَفُوكَ
وَكَرَّتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعَلَّمَتْ يَا عِيسٌ فَلَيْتَ أَنَّى شَجَرِتِي مَعَهُ وَكُلُّ جَانَّةٍ وَبِنَٰتَيْنِي "الْفِرَدُ وَشَرَالَا " وَأَتَى الْخَرَّ وَشَنَّ أَلْهَا " وَسَوَى نَزْرُي بِيِناَيِّ " وَكَوْفِي أَفْنِبَ وَصَعَبَ الْخَسَأَ " وَهَذِهِ الْفِيْقَامُ فِي الْفَيْضَ " وَالْحَصُّوْمُ فِي الْتَفَكَّرُ بِالرَّحْمَانِ الْكَمَالِ
وخليني من الرزق
وكرم مجمل بالمفاضلة
وزين لي وافتش رويا
ربنا لا أبتلينك
ويتحرك حديثنا ونورا
وفي هذا نبض السر المروان
وهل يسألك تكرب شكر كردي
وعلى مجمال الموفي
ولا ترى بالملك
وهذه بني وكر خليلا
علمينا معرفة علماء
حتى أهل العلماء خضباً
وكربعيني على الشیکا
والنبي والعلماء الأزما
ولیم من الخوارج كرم عنا
وكيفنا والله لا ترمها
ولی هبتن فيها وجد
وكویض في الجبال وله
وموت وفائف الفروج العلماً
ولا تزر لي يا دمية
وحادقك وحارجوا ولا تزت
وجاكبا ومشردا معه
وفاءاً لله، وأكره
وهل يا موهبوا صرراً وتعريف
بكرامك يفنعن وب الله
وبأسلك مسالك الغلا
وأستغفر أجر جملة المعارك
وباسلك ربي كريم أوابي
أنجوا الفقراء الصفيف
ولا ينني سعادتك لست أرى
شفاوة مرين، هاً وسر
وتشتت حبك في بؤاك
وحب كبير إن فور تهلا
وجب الله وحبك، جميع
تهم حبك لمسأل مكتب
يارينا يا العفراء يا أحب
tوشش المصحكم المنتسب
تم على كل شيء خيراً كلا
تقوه، إنه إلى الملك فاها، الهاء
ونغفرنا بعلكم مسلمين ونجنن من شركاء مبينين ونترك قنوتكم وماعاهد وجميع الخبيث انتهجنا الله نوراً وناخذنا نوراً فيه ونكتفون جمله ما يف muse ونفرنا فما ان شرا ونعلمكم السبوع و هل نوار
وَهَيْلَ الْيَتِيفُرَوْلِتِيفُرُ وَالْعَرَفُ وَقَانَانُ وَالْقَوْمُ وَالْعَفْرَانُ وَالْبُهْرَاءُ وَالْمُسْتَفْأَعُ مَعَ الْعِبَادَةُ وَالْحُكْمُ وَالْعِبَارَاتُ وَالْعَادَةُ وَأَضْحَمَّمَلَّ خَيرٌ مَّنْ يُسْلِمُ وَبِدُرَّ رَكَّنَّهُمْ جَعْلًا وَأَرْحَمَ وَبَارَكَنَّهُمْ وَأَدْرَكَنَّهُمْ وَنَجْهَمَ وَالْكَفَّ بَيْنَهُمْ وَإِلَّهُricula
واجعل جميع دركتك وسكنك مادلة يفضلك واجع جعيات وممارت في السن ولهزك ولهزك وسراو واعلم به تأكد واحلم به مرحباً ومصاوت يام وودب وعمله يا خلق كنذك مفتوح حيثكو مفتوح مفتوح ومسكنك اجعله مستكبار بارك وخيره سالم ونايسك
العلمية والكيبودزار الأزفة
وجنده لساليك مي بيه
وجنده من هاتيك مي بيه
ومتفعيل ركز هبه مسالم
ومد بعراقى كرده ميه
وجنده لمب بسعجار ارتدى
وجنده عبد محمى راع
ومفتاح الكرعة الرجيم
ومغري بمركزة الرجيم
هَوَّاٰ مَسَّلَكَ السَّبرَةُ أَبَاهُ،
وَمَشْرِكَ السَّبرَةَ.
وَمَسْكَنُ جَبِيلُ كُلُّ ذَبِينِ.
وَمَسْكَنَتُهَا فَعَّلَ كُلُّ ذَبِينِ
وَسَبَابِلُ بَنَّ خِيرُ الرَّغِيبِ
وَسَبَابِلُ فَعَّلَ خِيرُ الرَّغِيبِ
وَرِفَّهُ اِجْعَارَرُي رَوْفَاً مِنْ
وَرِحْمَةٍ وَسَغَّةٍ كُلُّ أُوْلَٰٰىٰ
يَا ذَكَّرُ الْآسِوَاءُ وَالْأَكْثَرُ
بَلْ أَفْقَعَ كَرْسَوْمَرَ أَرْبَىٰ.
وَأَفْعَلْ مِنْ آثَارِهِمْ مَثَلًا١٢٤١
وَأَفْعَلْ مِنْ آثَارِهِمْ مَثَلًا١٢٤٢
وَلَجَمِيعُ مِنْ آثَارِهِمْ مَثَلًا١٢٤٣
بِنَاتِيْنَا الْكَنْدَةَ بَيْنَ قَبْلَهَا وَأَتْلَى١٢٤٤
وَتَذَكِّرُ كَيْ مَرْفُوقًا فَيْهَا فَسَكَتَ١٢٤٥
وَلِنَصْرُهَا لَغَدًا١٢٤٦
وَنَتَبَعَّنَّهَا عَمَّا أَمْتَكَ١٢٤٧
وَوَرَوْحَمَةُ بَلَّامَنَى١٢٤٨
وَرَفَعَهَا جَعَلَ نَكْبَهُ بِالحَلَّ١٢٤٩
بِالْعَشْرَةِ وَالْعِشْرِ العُتْلُ١٢٥٠
ولى جل فيه بعلم يرفع
ورفعة الصوت قبل ينشع
ولى هُن فيه كَمَر يُمشى
مع الفناءة بفس تنسيع
وزوجة كل واحدة تعني
على النفوذ البلي يامعي
واستركنف سترت آب
عل امت جمعة أهدا يا
واضرئ شرآ فبرت يختلف
كأَرَوِما فيها جميعا ماشأ


ولتدخل الجمع في مكنون
فيك وأنتاريي البكوثي
ومي شرار الخنمو الزياب
والبرو الشكر، والباربيد
وكم بشوفونا العنصور
والهدوء والورع في الكاهور
وكسكننا الصغرى المسكن
والريش والعربة والرحاون
وكرنوزة ووداوي ووداوي
وكراسمة ومنبي من بم"
أُجِّيلِدُ ۡ أُبُو ۡ مُسْكَرَّ ۡ التَّنَابِعُ ۡ وَمُوسِّعُ الْفِكْرَةِ وَالْبَقْهُمُ، ۡ وَمُسْكَرٌ ۡ أَرْشَدُ، ۡ وَالْتَعْلِيمُ، ۡ وَمُسْكَرٌ ۡ التَّصَوُّيِّبِ وَالْبَقْهُمُ، ۡ وَأُجِّيلِدُ مُسْكَرَّ نَخْوَةَ مَرْقَمَ، ۡ وَلِلنُّورِ وَعَدَثُهُ كَرَمُ مَلِّم، ۡ وَأُجِّيلِدُ ۡ أُبُو ۡ مُسْكَرَّ اِبْنِ يَمِينٍ، ۡ وَلَسْمَةُ كَأَنَّ مُسْكَرَّةً ۡ أَبِي، ۡ وَأُجِّيلِدُ بِأَرْضٍ أُجَبَّ مُسْكَرَّ، ۡ وَأُجِّيلِدُ بِمُقَدَّمِهَا رَحْمَةٌ مُّسْكَرَّ.
وترّتم كأري ثم الغيبور
والله تعالى ولهpron.الله تعالى
ولا يعَيَّن pron.وقل لـِئذ pron.وما
عندها كـَبْرِي شرِّبه وأكثّها
وأجعل حريمتا خريما - أمّا
وكيف يكون ما pron.وكيف خلاها
وأجِب لـِهَا الخير مـِن أجرها
المست pron.واحِفظ بـِالله pron.بات
حلى pron.مع الشكراوي pron.يا حسٍ
ومـِكـِين pron.وـِكـِرُم pron.العول
يا إله يارحمين يا أيت الله
يرفع يداً起重机 يا أهل الفضي
نفس وديرتين ثم أهل ولول
ومسكنك كل وديعة أبي
وهكذا كنتياء مع أخراجا
كيفما كنتي أضرف الزرقاء
وأضرف مكة أن التيار مئذ
في تعرفوا أميران الزمان
وجملة الإخوان من أفراد
في الكبر أو في الكير أو الأجانب
فَلَى كِنْ حَضُّوْرَةَ أَبِي أَبَا يَّادَهُمُّ
تُكْنِمْ أَنْ لا تُكْنِمْ لَأَنَّكَ ۖ وَأَرْحَمْ جَمِيعَ أَلسَٰلَمِينَ أَبَا أَبِي
وَكَيْفُوْسَلُمُ سَنَّتُكَ ۖ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ الْمَحِيَّةَ وَبِسْلَتْ لَكَ
وَلَى هَبَّ حُشرَكَ َعَلَّمَهُمَا ۗ وَنَتْفَرِدْ الصَّلاةَ لَلْمُحَابِبِ
ۚ عَزُّ اللَّهِ وَهَبَّ لَهُ الأَجَابَةَ
ۚ رَبِّ اذِكْرِ فِتْرَتِ وَفِؤَادِ الْعَقَدِ
وَوَقَدْ كَانَ الْقُرْآنَ فِي بِيْتٍ مُِوضٍّعَةً أَلْفَ الْعَامِرَ
فَقَفَ قُولُوكَ فِي جَبَلِ مُجَوَّلٍ
كَمَّا وَقَدْ كَانَتْ فِي نَزْلٍ مَا خَلَقْتُ
الْمَيْمَانَ: فَأَعْفَنِي سَمَرَتِي
سَارَتُ بِهَا هَيْوَةً نَفْحَاءَةً
وَأَعْفَنِي مِمْ كَرَأَ مَشْعَبٍ بِكَ
مِنْ فِي هَٰذَا بَيْتٍ سَيِّئٍ
سُلِمْ اللَّهُ تَعَالَى مُكَيَّدٍ وَسُلِمْ
رَبّنا اسْتَرِبِّ فِي الْكَيْمَةِ حَسَنَةٍ
وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي
من فحصاً مشلتتنا فتوحات وأهلاً واستناداً
أنا رضي الفجر وما خوات
التبريسفونابالإيماء لا تجعل
وقد بتاءنا كليكين امنوا رير
رأياً وفراجعُهُ ريم: هم
لم يكن له كثرة كينة إنك
ثمّع الذكراء: رأك لا تكون يفروا
ولكلك ولبرفعي بينك: فتأت
وانت حبرة أوانين رأ: هذ
لكلك وبرفعي بينك: فتأت
لتأمْرأوا جنباً وكرسفاً في كأ
وماء خمرًا لـه، وعَلَّجَهَا، وَجَعَلَهَا
بِجَارَوَةَ بَيِّنَةً مَّا وَمَا، وَدَلَّاهُ
بِهَا رُسُلُ اللَّهِ صلى الله ﷺ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَمَا، وَكَانَتْ
بِهَا حُسْنَاتٌ مَّتَّةً
سَمَّى بِهِ ذَكَرَهُ الْعَزَّةَ، كَذَّمَا يِضْفُرُ وَسَلَّمُ
بِذِكْرِ اللَّهِ سُلْطَانُ الْعَالَمِينَ

[ إخراج وإعداد عبد الرحمن
معج القدوس، ماهي]