**قصيدة عن راس السنة الهجرية 1445**

في رأس السنة الهجرية تتعاظم مشاعر الألفة والمحبّة وتتسامى العلاقات بين المسلمين؛ وهو ما يخلق الظرف المناسب لتبادل التهاني بقدوم العام الجديد وتمنى الخير للآخرين، ومن صور التهادي في رأس السنة تبادل القصائد الشعرية مما يطوي على المشاعر الصادقة والتي منها:

للهِ فِي أَيَّامِنا نَفَحَاتُ ............................... عِبَرٌ تُنِيرُ دُرُوبَنَا وَعِظَاتُ

هِيَ فِي كِتَابِ الكَوْنِ بِضْعَةُ أَسْطُرٍ .. ضَاقَتْ بِفَيْضِ عَطَائِهَا الصَّفَحَاتُ

دُرَّاتُ عِقْدٍ لا يَزُولُ بَرِيقُهَا .....................فَلِكُلِّ مَنْ يَرْنُو لَهَا وَمَضَاتُ

مِنْ نُورِهَا كُلُّ العُصُورِ تَزَوَّدَتْ ............. وَاخْضَوْضَرَتْ بِنَمِيرِهَا الفَلَوَاتُ

وَمَعِينُهَا لا لَيْسَ يَنْضُبُ ماؤُهُ ...................سَلْسَالُهُ لِلظَّامِئِينَ فُرَاتُ

**شاهد أيضًا:** [اشهر السنة الهجرية بالترتيب بالعربي والانجليزي](https://wikigulf.com/%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8/)

**قصيدة ترحيب في العام الجديد**

إنّ الترحيب بالعام الجديد لا يقتصر فقط على لبس الجديد أو تزيين الأماكن أو سوا ذلك من أفكار، بل يبقى الكلم الطيّب خير وسيلة يرحب بها العبد المؤمن بالسنة الهجرية الجديدة، وبما يلي أجمل قصيدة ترحيب لمحمد اسماعيل الهادي تنم عن الإيمان بمكانتها ووقعها في نفوس المسلمين:

قم رتل الذكر، واختر خير قيثار ...... فتلك ذكرى رسول الله في الغار

من ذا الذي يقطع البيداء ممتثلا ...... أمر السماء؟ ترى من ذلك الساري؟

مستعذب في السُّرَى آلام سفرته ....... يطوي الفيافي شهمًا غير خوار

وفي معيته من غرِّ عصبته ............... ليث هصور، وندب خير مغوار

في إثره العرب ثارت وهو في دعة ...... بل في خميس من الإيمان جرار

**شاهد أيضًا:** [هل السنة الهجرية هي سنة شمسية ضوئية قمرية](https://wikigulf.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d9%88%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9/)

**أبيات شعر عن راس السنة الهجرية**

إنّ الشعر الموزون والمقفّى ينبع من الإحساس الداخلي للشاعر، وعندما يتعلق النتاج الأدبي بالفكر الموروث عن إحدى الأمور البديهية في العقائد فإنّ الحس الإبداعي سيلهم الشاعر ويطلق لسانه بالكلام العزب والصادق، ومن ذلك ما قال الأديب العراق الراحل وليد الاعظمي:

يا هجرة المصطفى والعين باكيةٌ ..... والدمع يجري غزيراً من مآقيها

يا هجرة المصطفى هيّجت ساكنةً ..... من الجوارح كاد اليأس يطويها

هيجت أشجاننا والله فانطلقت .............. منا حناجرنا بالحزن تأويها

هاجرت يا خير خلق الله قاطبةً .........من مكةً بعد ما زاد الأذى فيها

هاجرت لما رأيت الناس في ظلم ........وكنت بدرا منيراً في دياجيها

هاجرت لما رأيت الجهل منتشراً ..........والشر والكفر قد عمّا بواديها

**شاهد أيضًا:** [قصيدة راكان بن حثلين في زوجته](https://wikigulf.com/%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%ab%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%aa%d9%87/)

**أجمل ما قيل في الشعر عن السنة الهجرية**

أبدع الشاعر طريف الشيخ عثمان في قصيدة ستشرق أنوار الفجر التي قالها بمناسبة قدوم العام الجديد، جاعلاً أبياتها تروي ما يعتريه من مشاعر البهجة والسرور وما يرمق به أحبته وخلانه من مشاعر صادقة وتهاني بهذه المناسبة فقال:

* في يوم الهجرة أهديكم \*\*\* أشواقا حرى كالجمر
* قد هلت أنسام نشوى\*\*\* أشواق القلب بها تسري
* والكون تراقص مبتسما \*\*\* والزهر تبسم للزهر
* في يوم الهجرة أشواق \*\*\* تنبي عن مكنون السر
* تنبي عن حب مكنون \*\*\* نهر اﻷشواق به يجري
* خطوات خطت أمجادا \*\*\* تمتد إلى يوم النشر

**شاهد أيضًا:** [قصة قصيدة الله نشد ياحمود عن معرفة يوم](https://wikigulf.com/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%af-%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d9%85/)

**قصائد عن السنه الهجريه الجديده**

تتعدد ألسنة الشعراء فيما يقولون من أدب مع قدوم العام الجديد وتختلف أساليبهم فيما يبدعون من الشعر والكلم الطيّب، فكان من جمل ما قيل من أبيات الشعر والقصيد عن رأس السنة الهجرية ما يلي:

* قصيدة طلعت المغربي المستمدّة من وحي الهجرة والتي قال بها:

نورُ النبيِّ  "محمدٍ" كشفَ الدجى     كالبدرِ عند الليلةِ الظلماءِ

نورٌ على نورٍ مديح " محمدٍ"   حقاً برغم ِالأعينِ العمياء

فهو السراجُ وذاك وصفُ إلهِنا   وضيا حبيبي فاقَ كلَّ ضياء

* كما تعنى الشاعر صبري أحمد الصبري في قصيدته عن ذكرى العام الهجري الجديد فقال:

في هجرة المختار نور ساري .... دوما إلى الوجدان باستبشار

فالظلم مهما قد تمادى ينتهي ..... بالظالمين لخيبة وخسار

والحق مهما قد توارى فترة ....... سيعود جهرا للعلا بفخار

* كما تألق الأديب صالح بن علي العمري بأبيات شعر دل بها عن العزّ الذي اتانا به نبينا الكريم بعد هجرته من مكة إلى المدينة فقال:

شعّ الهدى، والبشرُ في بسماتهِ ..... واليُمن والإيمان في قسماتهِ

وتفجرت فينا ينابيع الهدى .................... واستيقظ التأريخ من غفواه

"اقرأ وربُّك" في حراء تحررت ............والدهر غافٍ في عميق سباتهِ