العربية
للشيخ أحمد الغضنف
خالد بك ي挥 الباب في الفضيحة
لمعة العلم بصفة إبراهيم الخان رشيد
إِيَّاَّنَّكَ مَا نَعْلَمُ مِنْكَ لَّقُلْنَ أَنَّكَ بِرَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ
 تعالى وَخَفِّفْ عَلَيْهِ وَسَلِمَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ

عليه وسلم مجمعًا بن مطعم فرح الله ﷺ

برحيب الله ﷺ واعظه اللهم

 تعالى في العدة ورفع فه وتولاء

دونها فمشكده ميوبورتيسها

الله تعالى بجاه الممود وجعل

الله تعالى عليه وسلم عام أحد

عشرون ثماني والعفره

من لم يشى الممود في مشكده

الله تعالى للعبادة الله صلى عليه

 تعالى وَخَفِّفْ عَلَيْهِ وَسَلِمَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ
بُنِيَّ منْهُ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ هَلَةٍ الرَّابِئَةِ وَهِيَ هَلَةٌ

فَلِبْأَ لِهِيْ فِي عَشَابِ أَلْجُسْم تَكَرَّرِ
لا نُبُورِ لِلَّهِ وَالنُورَ جَرَّارَ
يَلُومُ جَسَمِهُ أَبَا وَالجَلَوْسِ بَلْ
عَلِمَ وَلَا عَمَلَ وَالنَّفَسَ غَرَّارَ
مَا زَالَ لِلخَيْرِ يُعْلَمُ وَيَغَلَّبُهُ
وَلِلسَّاعَةِ أَبَا وَهُوَ فَرَارٌ
لِهَا مَكَانُهُمَا وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ مَّعْرُوفٍ
وَمَا فِيهَا مِنْ عِلْمٍ مُّبِينٍ
وَمَا مِنْهَا كَانَ مَيْتًا وَمَا مِنْهَا كَانَ نُشُورًا.
وَفِي الْيَوْمِ الْأَخَرِ مَا عَافٍ أَوْفُّارًا.
هَبْ لِي بِقَضِّي اِلَيْهَا يَوْهَانَبَيَّامِلَتِ
كُنِّي لَكُم بِالرُّوحِ رَوَارِنِ
بِجَاهِدِ مَرْحَبَتِهِ الْمَسِاهَاتِ فَأَرَيْهُ
شَمْسُ تَفَارَّى هُمُ الصَّوَا أَفَامَارُ
أُوَانِهِ عَنْهُمْ يَيْمَيْرُ بِصُمَّ
بِحَرَّ مَوَالِيَهُ أَبا رَوَانُهُ
لِلْبَرْزُورِ عَطْلُمُ يَسْتَنْارِيَ بِهِ
لَا يَكَانُ إِلَّآ مِنْ يَمِينِ الشَّمْسِ رَفَظَهَا
لِلْفَضْلِ مُوَلِّي لَهُ عَقِيلُهُ تُنَفِّرُ
لَا يَرْفَعُ حَوْلَهُ لَا نَبِتُ أَشْجَارُ
لْيَعْمَنَ الْبِيْثِرُ مَا مَعْلَهُ مَشْرِبٌةٌ
لا يَكْتُنِهُ مِنْ خَلِيفِ أحْبَرٍ أَفْمَارٍ
الْعَلَّمَ مَا وَلَىٰ أَلْقَوْبِ مَنْسَجَمًا
وَلَا يُجَارُ الْقُرْءَانِ بِالْمَآءِ أَمْثَلًا
قَاتِّلُا الْمَلَأِ النَّفْقِ أَرْجُوَ النَّجَاةُ بِهِ
وَهَوَالِقُ عِيْوَجُ شَمَشِيَ عُرْنَيْرَا تَهُ
لَا يَكْرَسَاهُ بِلِهَبِّ الدِّيْلِ زَوَارٌ
لَهِ عَلَىٰ لُوُجَدِ اللهِ مَيْرَفًا
مَسْتَخْضَعُ بِجُلْدِ غَلَامِ يَوْمِ يُنْتَخَرِ
وهو النبي الذي في وسراه خلفته وخلفه فيثان أسماع وأشعار ولم يبع من أو الإفلاو والبلاغة بالسجع والشعر وما حاز معشرا أهرا الفضاعة لمرا بالشام محوا وليس يدرك بالأقوى تيار كعب وحسان والبوصير وبروا وجعلهم شعره نور و أسرار فملته العلم فيه أنه البشر وأنه دونه عفاو إفطار

ولي الفسيوا
فلأتفيسوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الحواكب يغفيها سنمار للمصمم خير خلوا الله منزلة لو وجهت تغوهات الأموك خاروا رام الورى تغلب فضل مشرع الله والفضل عنه رسول الله فرار ختنية فيه ليسين تنزمه بغل وأياس لمن لو ظروا أو ظروا له من العلم ماله يخوين بشر أورجوا ملكة والصدام خار
لله ما لا يعلم به وبالله العلم رفهان وأخبار
فاغيت سكباً جوهاء البرزنج
وليشغاب لغواً منه قرار
له من العلم مالم يغوا جبل
لا في الألغى والبرايا وهو صبار
إنه الرسول لسيء يستضا بيه
ممكن من سيoundingBox الله بشارة
للجز من جملة الأخبار مرتبة
لا يكمن أحما الإحتا رفعت
على عليه النبوى ﷺ فجأته
مسلمًا لم يموها ويعتار
والآمن بالاختصاص فữu واسقا
لأنيهم للفريق سنة أخيار
وتعين الفخر وافرًا منهم سبغا
فبغيضهم هاجر أو البغفر انصار
لهوم لائم الله تخصيصًا ومفعموا
هم النجوم لقوم ﷺ الفجر وارأ
لهوم لائم الله تنويل شوقًا
امزائل الحال أمنًا سواء.
ألازائل الحلال أمنًا سواء.
بالنص، لأخلو وان يمار فنجيلوا
لما وخرج فغض الني أعلنته خجار
والصهور والزهلم، ابالتجميع كما
كانوا يفيمن تفوؤ حشمالاروا
لاسيما الغلابة الصبيومنعم
и
عثمانهم وعلى نغم الأبرار
عليهم الخسر ضواحي الله كما
فاستنا وابنور منه الأنوار
سأله ربي بالاختيار ثم بهم
أن يذهب اليومن عن الغني والعار

سآنن

12
سألت ربي بالمغتار ثم بهم
أن لا ينفون انفاج في الفجر
سألت ربي بالفتح ثم بهم
أن لا يعفون في السوء غرار
سألت ربي بالفتح ثم بهم
أن لا ينفون جنايب في غدا
سألت ربي بالفتح ثم بهم
أن لا يعفون الهوى بالمحرم
سألت ربي بالفتح ثم بهم
أن لا ينفون عن الغدر غرار
سَأَلْتُ رَبِّي بَالْمَفْتَرَرْنِ بِهِمْ أَنْ تَسْتَفِقَ عَرَفَانِيِّ الْيَوْمَ أَغْيَارًا
سَأَلْتُ رَبِّي صَلَّى مِنْهَا عَلَى مَعَ فَوْمًا-الْمَهْمَارْوَا
سَأَلْتُ رَبِّي صَلَّى مِنْهَا عَلَى لِهَ مَعَ مَعًا فِي حِبْلِي مَهْمَارْوَا
سَأَلْتُ رَبِّي صَلَّى فِي تَطْمَرْبَ مِنْهَا إِلَيْهِ لَهَانْوٍ وَأَسْرَار
سَأَلْتُ رَبِّي صَلَّى فِي تَطْمَرْبَ إِلَيْهِ دِفْيَاءُ وَأَخْرَى مِثْلُ مِنْ خَارَأٍ
أما أبو يوسف الصديق...
فأما جميع بيانها فبها وإقرار
وكان إنّما رفوا المختاروجه بعدهما...
في الضيوف مسحل فيه الأنصار.
إنما خرجوه بتكذيب وبايعهم...
مهاجر المحكاي أرض الغار.
باتوا بمحتر عظيم حولهم.
والكل منهم بسوى بيد أمّار.
وقابلوه بسوى حاسبين لله.
فليلة سار فيها وعوض بأرض الغار.
وليس عندهما غير التعبية
فالمحترم لا يتنى لمرجوا
فصار عاميشان اشتهرتين هما
أخوهما النسج والورفأ والغبار
وهي فضائله ۱۳۱ مفصلة
فإنزلت وأحييت وأتبار
واسى النبي بأموال وانتبه
بنتا ولم يغرة شكه انخار
لم يشر العمر لم يسخ إلى صنم
والوالعان مع الأولاء أبصار
أما أبو حفص، ألفا ووفي بـ مزاب آله ویرتوب هیبار
وهذو المتم، في الإسلام ويوم هؤلاء
میما به دخال للإسلام، اتمهار
والله فقوه بالفیار وسیهنا
العومن با هل آبی ایته بیثار
ويوم أسلم جبریل الامین أتی
بالذین من هو فقوه وکل فیار
معلما أن إسلام الفیتى عمر
بشرى لا ها السما أو الخریجیتار
بعل تعری
bih tuṭṣar ḍāḥiyya al-lahum tajjāa
lā hāfazaʿa ʿaṭṭamal ʿafār
fā ḍāḥiyya al-nasirī ʿalā al-lahum wa ʿalayhuma
bahiyya wa la iḥdiʿa mina al-amṣar
wah al-salāh la al-ʿaṣwaʿ fī did ʾāti
al-nuʿum al marfa al-fals ʾal-muhāran
warka maraʿan ʿalā dhuʾ al-kubār ʾal-nīra tawfaq ʾal-māʾ ma raʿar
ʿal-amār ʾarag ʾal-ʿaṣman ʾaṣāra
gaḥalā biḍa bi al-nafṣi ʾaṣḥar.
حاز الشهادة والتوريب ثم له من الرسول خصوصات وآسر
بات النبي إلى بيريروم له رضى من الله التفضيل كان
هارابنتليه ورضوانا ومغفرة
يا unfolds هوا إمام وأسرار
وجيه فال النبي عثمان يشعبي في
سبيع المقاوم وكل حفة النار
وهوا المنه تستعين ملاحة
والمسجلة إلة فهريل أفطر
وسراماتنه
و
20
رغم سيطرته على العالم بفعله وفوقه
صلماً ملتقية الرحمه يفوم فضي
عليها وفوقها أبدته أخبار
ومن خوارفه أن سأل مرده
على الكتاب ليلة فيه إنغاز
أما ابن عم رسول الله سنتا
زوجه البنسل علي بن عمغناز
لله الشجاعة والعرفة مع شر
والحب والغم وهو الأنس والبار
باب العلوم أبو الطلب ثم إنه
هذي الملة ولغيرالعلوم الإنصار
لها فرسول الله منزلة
منه كهاروري موسولود ساروا
والدراهمها أن بات مضباها
وابو الذريش حول الأدا رمحك
عليه بزدة خيراً خيراً العلوم متيقنا
وأب ينوبه مرالمطاء رضا
معكور بكل عروجات بحر السه
والمصفوب عند منهم كجند أبصار
وارسل 22
وأرسل الله جبريل وظاهاة لبي لعقوم منه ما يبغيه ياروا وحينما خرج المختار واجتذبهم بفضة من شراب وآله وحاروا فضاً للحب عني الله جرعل هل عرّها ملت أفلام وأطراف سألته جرب المختار رسم بالمهم أن لا أزال الغلي اختراعاً اختار بينه بالمضرب الملاحي امع معين فمضيع العمر تسوية واصرار
 فأخرج اليوم مرفقًا إتباعًا هو بجاهم وشياْه مبموًا آكلًا
أصلح إلى الغنبَل بقثته خلة معرفة
والثواب الصلوات الأولى والاجبار
حتى أفار وأنفعالًا مفتهاة
معينًا ما يحتفي به الباز
ومستة أبغي صلة بالسلم على
خيبر الفقي بجميع آلهم حاروًا
وأي تسورو صلة بالسلام له
عنى تشمال فومًا محبًا صارو أ
وأَوَّلُمَا بَعُولُهُمْ بِالسَّلَامِ لَهُ بِهَائِشٍ رَاجِئًا. فِي أَمْيَلٍ أَوْ زَوْجٍ،
وَأَوَّلُمَا بَعُولُهُمْ بِالسَّلَامِ لَهُ بِهَائِشٍ رَاجِئًا. فِي أَمْيَلٍ أَوْ زَوْجٍ،
وَأَوَّلُمَا بَعُولُهُمْ فِي أَمْيَلٍ أَوْ زَوْجٍ،
وان أكون عليه اللعنة مغتيلبا
حتى لي انغفاة أسرار وأخبار
وان أكون سعياً عابرة الباء
وخاراً مأخومة ترضي وتختار
يارب صار علي المختار واهم
عنهم رضاً لدعوى وتحرار
وهب لي الهدايا والمفتنان ثم بهم
ألا أخالكم للصبر جرار

سجردك على مالك وما إنساهم عندك، معلوماً بإحكام لعلم بالغريرين
بيني بسيط دا رجاءً لملوبي مديب، يوم الجمعة "10"
من جمالته لا الواو لعل للانش "هي"ة
التبتيني زماناً بعيداً خاتم، وما وضاع جمتلاً الأوم معون