فتهوي فيها سبعين عاما ما تفضي إلى قرارها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما ما تفضي إلى قرارها

رواه الترمذي وصححه الألباني

أي: إن الحجر العظيم في حجمه، لتلقى من جانب جهنم أو حرفه ،فيسقط هذا الحجر الكبير في جهنم، ويظل يسقط هكذا سبعين عاما، ولا يصل إلى قعر جهنم، وفي هذا إشارة إلى أنها واسعة عميقة، وفيه التخويف والتحذير من جهنم وعذابها؛ وذلك لسلوك طرق النجاة منها.