لحن الرماد

علميني كيف أتوكأ على فراغ الابتعاد

وأتركيني ..

فلا أيامي تعود ولا زمان لقياي عاد

ودعيني ..

إنها الاحلام ذكرى وصحيان كابوس التضاد

وودعيني ..

أمسحي من ملامحي غضب هذه البلاد

وزمليني ..

فإني قد مت مرة قبلاً وجثتي عرضت في ذاك المزاد

يالسنيني ..

إني أسير في عكس الطريق حاملاً للصبر زاد

ولايكفيني ..

فقد ودعتني أمنياتي وماتت الامال في مايراد

إدفنيني ..

وأرسمي على لوحتي كل أشكال السواد

وأعزفيني ..

وغني لي لحناً حزيناً يحتوي معنى الرماد

وأسمعيني ..