سلسلة ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله ) - مصيره في الدنيا والآخرة - الغرق ثم بقاء جثته عبرة وعظة للناس

قال الله تعالى:

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ، آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

 [يونس : 90 - 92]