خير من الدنيا وما فيها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

...ولقاب قوس أحدكم، أو موضع قدم من الجنة، خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها - يعني الخمار - خير من الدنيا وما فيها.

رواه البخاري

ولقاب قوس أحدكم : أي قدر قوس أحدكم