## شعر عن تجديد البيعة الثامنة للملك سلمان 1444

فيما يأتي قصيدة من الشّعر الفصيح في الذكرى الثامنة لتجديد البَيعة لسمو مَلك المملكة العربية السعودية سَلمان بن عبد العزيز آل سعود:

بِكَ كم يليقُ المُلكُ يا سلمانُ
والحُكمُ والتدبيرُ والسلطانُ

خمسونَ عاماً في الرياضِ أميرُها
ماذا فعلتَ فكلُّها تِيجانُ

طوَّقتَها بيدي عطائك مثلما
تُعطي السَّما وتُطَوَّقُ الوِلْدانُ

ووزرتَ بعدُ دفاعَ دولتِنا فما اهـْ
ـتزَّتْ برغْمِ عِداتِها الأركانُ

ووليتَ عهدَ المُلْكِ لمّا ودّعَا
أسَدُ الشريعةِ والنَّدى سلطانُ

فعضدتَ عبدَاللهِ في ميدانِهِ
وكم احتفى برؤاكما الميدانُ

وحمَيتُما أرضَ السُّعودِ وزدتما
في الصّرْحِ حتى أذْهَلَ البُنيانُ

ووقفتُما كالراسياتِ فأدبرتْ
فتَنٌ تمورُ وصُفِّدَ الفتَّانُ

ووفيْتَ عمرَكَ للملوكِ كأنما
جمعَ الوفاءَ جميعَهُ إنسانُ

## قصيدة عن البيعة الثامنة بالفصحى

ممّا قاله الشعراء عن المَلك سَلمَان بن عبد العزيز آل سعود في ذكرى تَجدِيد البَيعَة له ما يأتي:

بايعتُ (سلماناً) وتلْكَ أكفُّنا
في كفِّهِ والقلبُ والوجدانُ

وكذاك مَنْ وليَا عهودَكَ (مقرناً)
(ومحمدا) والشاهدُ الرحمنُ

ولتشهدِ الأكوانُ أنَّا أمةٌ
دستورُها الوحيانِ والميزانُ

ما أخفَرتْ ذمَماً ولا نكثت ولو
شذَّتْ على منهاجِها غِلْمانُ

منذُ السَّقيفةِ كان عهدُ ولائنا
والبيعتين ومثلها الرضوانُ

ما كان عهدَ الخائنين وإنما
تفديك روحُ الناسِ والأبدانُ

هذا الكتابِ وسنةِ الهادي على
كفيْكَ أمن نبضُهُ الإيمانُ

سِرْ يا أبا فهْدٍ فعزُّكَ عزُّنا
وامخُرْ عُبابَ المجْد يا رُبَّانُ

ها نحنُ عن يمناكَ نهتفُ في الورى
الشعبُ أنتَ وكلُّنا سلمانُ

## قصيدة عن تجديد البيعة الثامنة

من أجمل القصائد التي قيلت في ذكرى تَجدِيد البَيعَة لسموّ مَلك المَملَكة العربية السعودية سَلمَان بن عبد العزيز آل سعود ما يأتي:

لو بغيتْ اوصفْ بيان الشعر قصّرْ
يا سليل المجد وصفكْ من يرومهْ

لي خصالكْ شمس فِ الآفاق تسفِرْ
بالضّيا والخير دوم الوقت دومهْ

كلّ يومٍ في عيون الناس تكبَرْ
يا حبيب الشّعب يا عنوان قومهْ

لكْ سجلٍ بالمكارم لي يسطّرْ
بالذّهب والمسك يومٍ بعد يومهْ

منزلكْ فوق الثريّا وفوق واشهَرْ
فوق قرص الشمس فاضت به علومهْ

مِنْ يطال ومِنْ يروم الطّير لشقرْ
فِ الفضا لي سنْ وانوى له عَ شومَهْ

لكْ سجايا مثل نفحِ الورد لحمَر
لي سِقي من نبع شلاّل ويمومهْ

## ابيات شعر عن تجديد البيعة للملك سلمان

كثيرة هي القصائد التي قيلت في المَلك سَلْمَان بن عبد العزيز آل سعود، ولكن من أبرز هذه القصائد تلك القصيدة التي قالها شاعر من جميل الشعر النبطي، ويقول فيها:

يا سليل المجد وصفكْ من يرومهْ
لي خصالكْ شمس في الآفاق تسفِرْ

بالضياء والخير دوم الوقت دومهْ
كلّ يومٍ في عيون الناس تكبَرْ

يا حبيب الشّعب يا عنوان قومهْ
لكْ سجلٍ بالمكارم لي يسطّرْ

بالذّهب والمسك يومٍ بعد يومهْ
منزلكْ فوق الثريّا وفوق واشهَرْ

فوق قرص الشمس فاضت به علومهْ
مِنْ يطال ومِنْ يروم الطّير لشقرْ

في الفضا لي سنْ وانوى له عَ شومَهْ
لكْ سجايا مثل نفحِ الورد لحمَر

لي سِقي من نبع شلاّل ويمومهْ
بكل أرض لك فعل للناس يظهَرْ

وكم يدينك مسْحت أمْن القلب غومهْ
إنتِ رمز الحقْ قول وفعل واكثرْ

يا ابنِ منهو فِ العلا سطّرْ رقومهْ
يا رفيع القَدْر يا عَذْبٍ تحدّرْ

## شعر عن تجديد البيعة الثامنة

من جميل الشعر النبطي الذي يمكن الاستفادة منه في تَجدِيدِ البَيعَةِ لسموّ الملكِ سَلمان بن عبد العزيز ما يأتي:

الله الأول وعزك يا الوطن ثاني
لأهل الجزيرة سلام وللملك طاعة
حنا جنود الحرس للقايد الباني
رمحه، ودرعه وكف الشيخ وذراعه
مثل السيوف البواتر وان جنى الجاني
يضرب بها ارقاب من بالدار طماعه
من بان عبدالعزيز وصبحنا باني
ما عاد نقبل ظلام الليل لو ساعه

## أجمل قصيدة في الملك سلمان بذكرى البيعة الثامنة

من بديع ما خطّه الشعراء في ذكرى البيعة التي يعيد فيها السعوديون تجديد الولاء للملك سلمَان بِن عبد العزيز آل سعود، ومن تلك القصيدة ما يأتي:

سلمان سلمان السعد عاش سلمان
سلمان يسلم سلم الله يمينه

سلمان راع المجد والمجد سلمان
سلمان عز لكل من يستعينه

سلمان يفزع كل ما قيل سلمان
سلمان راع الطيب ربي يعينه

سلمان حب الكل و لكل سلمان
سلمان جوهر من جواهر ثمينه

سلمان حام الدار لاهان سلمان
سلمان غيث بكل جوده ولينه

سلمان ترضي مدته دام سلمان
سلمان فزعة من تغرم بدينه

سلمان عون الدين وانعم سلمان
سلمان سيف الدين ياعارفينه

سلمان زيزوم الدها بان سلمان
سلمان من مثله ومنهو حتينه

سلمان نبراس السياسات سلمان
سلمان عقب كل مجرم يدينه

سلمان صارم دايم الدوم سلمان
سلمان حاسب من افعاله تدينه

سلمان دعم العلم و البر سلمان
سلمان تشجيع العقول الفطينه

## شعر في ذكرى البيعة الثامنة للملك سلمان 2022

في ذكرى البيعة تتعالى الأصوات وتفيض الحناجر بجميل الكلام وعذب الأشعار تتوجه نحو الملك ترجو له السلامة وطول العهد، ومن ذلك ما جاء في هذه القصيدة:

دُمْ دُمْ، فِدَى سُمِّ العِدَى سَلْمَانُ
سلمانُ أي سِلمٌ لَنَا وَأَمَانُ

دُمْ دُمْ فتِلْكَ القاذفاتُ تَقُولُها
دُمْ فالبَرِيَّةُ كُلُّهـا آذانُ

ناداك مَهْدُ العُربِ نَاحَتْ حِكْمَةٌ
وحَضَارةٌ واليُمْنُ والإِيمــانُ

ناداكَ رُكْنُ البيتِ وهو سَمِيُّها
هي دارةُ الأنصارِ كَيْفَ تُهانُ!

ناداكَ بِالقُرْبَى وحقِّ الجارِ منْ
جارَ الدَّخِيلُ عَلَيْهِ والخُوُّانُ

ناداكَ مَعدِنُك الأصيلُ ونَخْوَةٌ
مَا دارَ فيْ خَلَدٍ لَكَ الخِذْلانُ

اللهُ أكبرُ، هَبَّ صَقرُ عقيدةٍ
حُرٌّ أَبِيٌّ حازمٌ يَقْظَانُ

سلمانُ كَبَّرَ والجزيرةُ كَبَّرَتْ
وبَرَتْ أَسِنَّتَهَا، وَآنَ أَوَانُ

سلمانُ عاصفةُ المُروءَةِ غارةٌ
لِلْحقِّ، قائدُ أُمَّةٍ عُنوانُ

سلمانُ في جُرْحِ العروبةِ بَلْسَمٌ
سلمانُ مِنْ بعدِ الأَسَى سُلْوانُ

سلمانُ يومَ الحزمِ هَزّةُ عِزّةٍ
شَعَرَ الْأُبَاةُ بِها، بَلِ الأَكْوَانُ

سلمانُ سَلْ مَنْ سَلَّ سيفَ مُوحِّدٍ
عَنْ كيفَ يُحْرَسُ قُدْسُها الأَوْطانُ

بالحزمِ تُحْمَى حوزَةُ الإِسلامِ مِنْ
غَدْرِ الدَّسِيسِ وَيُرْدَعُ العُدْوانُ

لا لَيْسَ سلمانُ الّذي في عَهْدِهِ
تَعْرُو الجَزيرةَ ذِلةٌ وهَوَانُ

الله أكبر، رايةُ التَّوْحِيْدِ فِي
عَلْيَائِها، وَتَقَدَّمَ الفُرْسَانُ

نَفِدَ اصْطِبَارُ الشُّهْبِ حِيْنَ تَطَاوَلَتْ
أَذْنابُ فُرْسٍ، فالسموُّ مُصانُ