

 مــــن نــبـــع هــديـــك تـسـتـقــى الأنـــــوار

 وإلـــــــى ضــيــائـــك تنتمي الأقــــمــــار

رب الــعــبــاد حـــبــــاك أعـــظــــم نــعــمـــة

 ديـــــنــــــاً يـــــعــــــز بـــــعــــــزه الأخـــــيــــــار

حـفـظــت بــــك أخــــلاق بــعــد ضـيـاعـهـا

 وتـسـامـقــت فـــــي روضــهـــا الأشــجـــار

وبــعـــثـــت لـلـثـقــلــيــن بـــعـــثـــة ســــيـــــدٍ

 صــــدقــــت بــــــــه وبـــديـــنـــه الأخــــبـــــار

أصــغــت إليك الــجــن وانـبـهــرت

 بــمـــا تــتـــلـــو وعــــــــم قــلــوبــهــا اســتــبــشــار

يــا خـيــر مـــن وطـــئ الـثــرى وتـشـرفـت

 بـــمـــثـــيـــره الـــكـــثـــبــــان والأحــــــجـــــــار

يــا مــن تــتــوق إلى مـحـاســن وجــهــه

 شـــمــــس ويــــفــــرح أن يــــــــراه نــــهــــار

بــأبـــى أنـــــت وأمـــــي حــيـــن تــشــرفــت

 بـــــــك هــــجــــرة وتــــشــــرف الأنــــصــــار

 د. عبد الرحمن العشماوي