الْاُخْرٰی ۟ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُ ۟ تِلْكَ اِذًا

قِسْمَةٌ ضِیْزٰی ۟ اِنْ هِیَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّیْتُمُوْهَاۤ

اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ

اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَی الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ

جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰی ۟ؕ اَمْ لِلْاِنْسَانِ

مَا تَمَنّٰی ۟ؗۖ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰی ۟۠ وَكَمْ مِّنْ

مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا اِلَّا

مِنْ بَعْدِ اَنْ یَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَرْضٰی ۟

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَیُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓىِٕكَةَ

تَسْمِیَةَ الْاُ ۟ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ

یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ

الْحَقِّ شَیْـًٔا ۟ۚ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰی ۙ۬ عَنْ ذِكْرِنَا

وَلَمْ یُرِدْ اِلَّا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا ۟ؕ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ