لِيُّسِمِ اللَّهُ الْرَّحْمَةَ الْرَّاجِمَةَ وَصَلَّالَ اللهُ
عَلَى سَيْبِيْنَا مُحَمَّدًا وَمَلَأِيْهِ الْأَهْلَ وَصَلَّبَهُ
وَسَلَّمَ سَلَيْمًا رَبَّنَا أُخْرِجُهُ مِنْهُمْ هَذَا
الْفَرْقَةُ الْمَلَامَ أُضْلِلُهَا وَأَجَالُهَا
مُرَّتْ نَحْوُهَا وَأَجَالَهَا مِنْهَا نَكُنِّصُهَا

رضيت مرالفوّلُ لَعَلَّي نِبَيُّ رَبِّي
فَوَأَفْتَانِي وَأُحْكِمْتُ رَبِّي
بِهْ فَمَنْ كَتَبَ الْيَوْمَ مَثْلَ الْلَّهِ
بَلْ هُمْ قَرَأَنَا الْنَّازِعَاءَ هُمْ
بِهِ فَمَنْ كَتَبَ الْيَوْمَ مَثْلَ الْلَّهِ
وَكَمْ يَهْكَفُ الْعَارِ وَالْفَتْرَةَ وَالسَّبْحَانَ
حبيت الله لله عباده أمرتكم
لذا جرحتم رجالي العباد أبداً
أرسلوا مادمت حباً وأركاب
وثاني به إبريسكين متيق ذاك
إليه اتجاء وصوْمَغْرِو واسع
له الملك ثم العمة والمال فرحباً
خرجت بفساد الله مرحك بأياد
وفارقت تجري، بناء الأفع والقلب
رضيت به رثاه ثم ماكرما
وقدمت العين والقلب وأنجبوا السبباً
جيزة، عمل الموالي برق، ذوي القدرة
ولو وجبوا ما لا تشيخون سلباً
عوِيِتُنَاٰ زِمْعَةٌ لَّمْ مَوَّبِرِ بَآءُضِذه
وَأَوُرَّ حُسُوْمِجِ مُجْمِسِ وَأَوُرَّ مُمَدُتِهَا الْقَلِبَاء
وَاللَّهُ وَاللَّهُ حَفَّارُ شَارِهَا مَرَّةً مَرَّةً
يَمُّ الْيَدَى اِنْتَصَمُ مُحْضِبًا بِالْقُورِ أَبْنَاء
مُرَامِيِّبِغُفْرَيْنِهِ رَبُّ مَفَقَرٌ مَّدٌبِي
فَمَا يَمَّ الَّذِي مَنَحَتْ هُوَ الشَّرُوْعُ وَالْعَرْبِيَّة
مَجَانِبِي مِرْأَةَ الْخِدَّاءٌ وَالْجُمَّرِ وَالْبُكْرَة
غَرِيبًا وَاحِدًا مَرَحِبًا مَا أَنْجَرَب
جَنَّاتُ نَظَرَ نَظَرًا بَعْدَ ما حَاكمَتُهَا
مَ حَاكِمُتُهَا عَلَى بَعْدِ ۡعَمَّ نَرَى مُهَالِكَ
مَجَالِدُ الْخَفْرِ فَمَا زَبيِرُ العَيْمٌ وَالْعَرْبِيَّة
أَنِّجَهُ بِنِشْرِهِ رَوْجَحْوا رَجْحَب
صَالِحَة وَإِصْلاحِهِ بِأَلْهَآ وَالشَّرِبَ
دَلَّتُ لَهُ كَالْعَذْبِ شَمَّ حَكَارٍ لَّا
وَكَانَ عِنْدَ هَٰذَا حِبَّ يُبْكِشُهُ الْكُرْمَاء
هَٰذَا الْبَيْضُ رَبِّي وَأَهْلِي بِحُسْنِ
إِذَا أَشَأْتُ إِلَيْهِ رَبِّي وَالْفَغْسِ وَالْقَرْبِ
أَلَّهُ الْمُوَلَّى فَذَٰلِكَ وَسَلِمَنَ
وَجَدَ بِلَى بَيْتًا سَمَّى وَلَشَوْمَرُ النَّبَّارِ
لَكَ الْبِتَّوَابَاتُ فَذَٰلِكَ لَهُ
فَلَوَّاَلْعَزُوْنِ فِي أَمْرِهِ هُمْ لَتَغْفِرُ
وْبِشَرَّالْخِيامِ لَتَغْفِرُلَّلَهَا
رَجُوُنَّ يِنْفِرَ فِي سِرْمُهَا أَجْمَلْتُهَا
وَفِي مِّيامٍ مَّنْذُ يَأْمُرُ فِضْطَا الْزُّبَاءَ
يَبْلُب فَضَرْرِينَكَ رَبِّ فَلْوَبْحَمْ
فَبِلِ هَدْيِكَ وَإِلَيْهِ تَرْجُبُ
لَيْتْ رَبِّي يَحْمِدَ الْيَوْمِ يَأْرُوبُ بِالْمَسْتَنْدَيْنِ
يَفْضِلُ مَلَكٌ لِلَّيْلِ يَأْرُوبُ بِالْفَضْلِ
يَقْتُمُّ وَيَقْفُ يَدِيْلُ الْأَوْلَدَ مَتَحَكَّبُ
إِلَيْهِ وَلَجِئَ رَجُلٌ بِالْيَوْمِ
وَبِالسَّنَةِ الْأَيِّامَ يَأْمَرُ فِي النَّبِيِّ
لَيَحْصِرُ كُلَّ فَوْقٍ وَلَتَشْفَعُ بِهِ
وَوَسَعُ الْأَيَامِ وَالْيَوْمَ وَالْأَقَابِ
وَلَمَّا كَانَ مَعَهُ يَأْمُرُ بِجَلْوَتِهِ
مَعَهُ صَالِحٌ مَنْ تَدْنُكَ أَحَبُّ بِهِ أَحَدُ
أَزْتَ بِهِ كُبْرَاءَ وَمُجَبٍّ مَرْقَمٌ
مَعَهُ سَلَامُ مَنْ تَدْنُكَ أَحَدُ
لقد سفت لي في الحبرانماكت أرتي
بجاه الله صبرتنه أنلا أو باي
معود به تنبي فقحه من الأع
الأيام واجعل رجوي لنا مبأ
اجرته أنفه مارازجوهنا وله
فزعه السماء والعلم وشكته الغياب
سميتة أنت فأدرقه بفضله
فعته استmares والجواب
كما الشكر والرضوان والغفران
والشكر لي في كونك الله وجه
هجره اللعوق بالله والبي
عما المصبع من جوده أو نوى انسحب
أيَّاللَّهُ يَا حَمْرَى مَرَأَكَ بِغُنْيَتِكَ
فَحَلَّ تَسْلِيمٌ مَّا أُخَيِّرُ رَبِّي
وَثُورَ بَحْرِي بِالْمَفْقُوْلِ وَأَعُوْذُ
وَأَصْحَابِي مَرَأَجِيلَ اللَّهِ إِذْ أَقَبَأَ
أَنِلَوْا شَوَايِدَ اللَّهِ فِي حَدٍّ مَّنْزَلٍ
مَعَ الْبَيْبَ والرِّضْوَا وَالْفُكَرِ وَالفَرْبِي
جَهَاءَ هُمْ أَلْامُ حُقَّا وَكُلُّ هُمْ
يَبِشَّرُوْا أَمَاتَهُ إِذَا المَايْرُ المَرْبُو
مُلِبِّصُ مَرْأَجِيلِ رَضاً وَرَحْمَةً
كَمَا زَحَّرَوْا لُقَ بَيْسَبِى أَحُبُّا
لَوْ اعْتُرَّهُمْ يَامَايْكَ غُرَّخَرِجٍ
وَهَلَّبَ وَسَلَّمَ وَأَمْسَتَوْلِتْ زَرْجَبَا
لَو حَكَب صَلاةُ مَعَ سَلامَ بِصَمِّمَةٍ
وَهَبْلَ بِصَمِّمَ يَا مَالِكَ مَنْ تَرْوَى الْجَهَّازُ
نَبِيَّةُ الْنَّبِيْةِ فِي يَدِ وَضَنْقَلِينَ
وَجَنِينَ الْإِنْصَارِيَّةُ وَالْحَكِيمَانَانِ
أَنْتُمُ حُرَامُانِ وَكَرْلَ لِلَّهِ هَلَا نَتَهَأُ
بِمَا أَقَامُونَهُ وَلَسْتُمْ غُلَالُ الصَّغَّابِ
مَعَهُ يَا مَالِكَ رَجِيَالَ الْحَلَمِ
فَمَا غَلِبُ الْمَيْتَانِ مَنْ سَوَى الْأَرْضَ
تَمِينُ اللَّهُ أَذَى كَتَبَ بِجَبِيلٍ بَأَوْتُتُ
سَرِيعًا لَا حَكِيدَ وَلَوْ وَسَعَ الْجَبَابُ
لَكَ الشُّكْرُ وَصِبْرُّ تَمْحَرَتْ مَا دَمَّ الْبَيْـ
تَمْمِيَّةُ صَلاةٌ مَنْتَفِكَ بُيّ بِهَا الْحَجَابُ
دَ مَوَّنَذَ بِاللهِ مَاتَ رَبَّكَ الْأَشْهَامِ
وَالْعَسَابِ يَا مَرْكَبَةَ بِهِمْ شُحْبًا
مَتَّعَتْ بِهِمْ عَّلِيٌّ الَّذُّ يُ شَمَّكُتْ لَيْ
فِي لَمْ يَعْرِجَ عَلَيْهِمْ خَلْقُ النَّجْمِ
كَمَّ قُوَّةً اسْتَفْلَتْ كَمَّ أَدْبَرَوا
فَرَأَوْ مَشْعُورُ وَهَجَيَهُمْ بِهِمْ أَبا
وَقَفَتَ بِهِمْ سُؤْلًا مَّرَاضِبٌ
وَأَمَّا بِجَالَالِ الْمَصْطَبِ وَأَجْيَنِ انْكَحَا
لَهَا أَحْكَمُ حَتَّى ْمَعَ سَلَامٍ بِنَجِيٍّ
وَالْحَمَيْرَةَ وَالْجُوَّاءِ مِسْجِيٍّ رَحْبًا
يُبِيِّنُ لَهُمُ الْغَفَآءَةَ إِلَى
دَمَامٍ يُبِيِّنُ مَرَامِهِ لَوْ لَى الْخَمْب
لَبَرَّيْنِ خَمْسٍ ثمَّ شَكْرٌ، بَلَا انْتَخَصَّا
مَا إِلَّا جَعَالَيْنِ، مَرَّ فَرْقٌ غَيْبَاتِهِ حَرِّبٌ
تَعْقُوْبَ بِعَفْضِ الْأَحْيَةِ مُسْقَعَةً أَنَّ عَيْنَيْنِ
وَلَيْ رَاضِمَمْ مَراً وَلَيْ كُتْرَمْ بَيْنَ اْبْنِ بَنَٰ"أَنَّا أَسْتَنَّتَاهُمْ مَرْحَبَبُ مُرَفَّٰلْ
وسَارَتْ رَكَاَتَ الْقُلُوْيَ، أَمَّ مَيْتُبَا
مَدَاءَ وَأَفْلاَمَ وَلَوْحَةَ وَحَلَّٰلْ
وَجَسَمَ لَمْ يَرَ لَمَّا وَجَّهَ الْغَيْبَةَ وَالْوُسْبَ
ثُوِّبَتْ لَهُ شَكْرٌ كُفَّارُ إِرَاحٌ كُمْ هُمْ
جَنَّٰبٍ وَأَسْتَفْحَيْهِ يَوْمَ الْيَوْمِ لِلْمُضَبَّا
لَهُ جَنَّٰلْ شَكْرٍ أَهْمَنَاءَ بِفَضْلِهِ
وَجَالَّ الْأَمْرَ مَدَى لَهُ صَارِلٌ مُضَبَّا
عذراً، لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة.
رحبم شكرنا إليه فيه كتابين وأحرم به رجيم
أصله نسيم ملية لوجه من بسوبه له ما مختص في لفترتي
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على نبيه صلى الله
وأمه وصحبه وسلم تسليماً

لربم نجور فما عاش بالمبايب
ولي جاء بالفرء والسناء السنة
تخف العدو والغاهر والشر والسبا