يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

 رواه الترمذي وصححه الألباني

-المعوذتان"، أي: سورتا الفلق والناس

- (فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما) يدل على أنهما أولى من غيرهما في التعوذ من الجان وعين الإنسان خاصة ، لا في مطلق الاستعاذة .