ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

متفق عليه

فالبقعة التي تقع بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم لها شرف عظيم؛ فإن ذلك الموضع بعينه روضة من رياض الجنة حقيقة، بمعنى أنه قطعة منها؛ كالحجر الأسود، والنيل، والفرات، فتنقل إليها يوم القيامة. وفي الحديث: فضل الروضة المشرفة على سواها من بقاع الأرض.