لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله، وكبروا وصلوا وتصدقوا.

متفق عليه

في هذا رد لما كان قد توهمه بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات وكسفت الشمس؛ فتوهم بعض المسلمين أن الكسوف كان لأجل هذا.