ما بين النفختين أربعون

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما بين النفختين أربعون قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.

متفق عليه

ما بين النفختين -نفخة الإماتة ونفخة البعث- أربعون، لم يبين هل هي سنة أو يوم أو شهر. وقول أبي هريرة: أبيت. أي أنه أبى إخبارهم بذلك؛ إما لكونه لم يكن يعلم ذلك، أو سكت ليخبرهم في وقت آخر. و"عجب الذنب" هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو أول ما يخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه.