مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ۟ۙ

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰی ۟ؕ یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ

اَیَّانَ مُرْسٰىهَا ۟ؕ فِیْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۟ؕ اِلٰی رَبِّكَ

مُنْتَهٰىهَا ۟ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَّخْشٰىهَا ۟ؕ كَاَنَّهُمْ

یَوْمَ یَرَوْنَهَا لَمْ یَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِیَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ۟۠

عَبَسَ وَتَوَلّٰۤی ۟ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۟ؕ وَمَا یُدْرِیْكَ

لَعَلَّهٗ یَزَّ ۟ۙ اَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۟ؕ اَمَّا

مَنِ اسْتَغْنٰى ۟ۙ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۟ؕ وَمَا عَلَیْكَ اَلَّا

یَزَّكّٰى ۟ؕ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ یَسْعٰى ۟ۙ وَهُوَ یَخْشٰى ۟ۙ

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۟ۚ كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۟ۚ فَمَنْ شَآءَ

ذَكَرَهٗ ۟ۘ فِیْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۟ۙ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ۟ۙ