اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ

لِلشَّیْطٰنِ وَلِیًّا ۟ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ

یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ

مَلِیًّا ۟ قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ ؕ

اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَفِیًّا ۟ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّیْ ۖؗ عَسٰۤی اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّیْ

شَقِیًّا ۟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ

وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا ۟

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ

عَلِیًّا ۟۠ وَاذْكُرْ فِی الْكِتٰبِ مُوْسٰۤی ؗ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا

وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا ۟ وَنَادَیْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ

الْاَیْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِیًّا ۟ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ

اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِیًّا ۟ وَاذْكُرْ فِی الْكِتٰبِ اِسْمٰعِیْلَ ؗ اِنَّهٗ