# يَا حُزْن

يَا حُزْن فِي الرُّوحِ حَزَنْتُ لَكْ  
مَا عِرْفَتْ صَوْتْ خَطَايَاكْ

وِيَّاكْ.. لَمَّا تَغَيَّرْتْ مَشْيَتْكْ  
وَالنَّظَرْ طَالْ وَالْفُرَقَا زَادَتْ عَلَيَّا

لِيشْ هَالزَّحْمَةْ فِيْ صَدْرِي دَاخِلْ  
لَوْ قُلْتَ لِي كُنْتْ أَجِي لَكْ مِنْ سَاعَتْكْ

عِشْنَا بِجَنَّةْ الْحَدِيقَةْ عِنْدْ بَابْكْ  
وَفُضْنَا سِحْرْ الْمَاضِي بِحِبَابْكْ

مُنْذُ الطُّفُولَةْ وَاحْتِكَانَا  
بَعْضَنَا.. يَا حَلِيلْ كُلْ أَمَانِيَّا وَهَوَانَا

وَبَعْدَمَا أُمِّي رَجَعَتْ لَدَى الرَّبْ  
ضَاعَفْتْ أَلْطَافَكْ.. صَدَاقَتْنَا الْعَجَبْ