غرفا يرى ظاهرها من باطنها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها . فقال أبو مالك الأشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : لمن أطاب الكلام ، و أطعم الطعام ، و بات قائما و الناس نيام.

صححه الألباني ( صحيح الترغيب )

أي : أنها حجرات شفافة يرى من بداخلها من خارجها، ويرى من خارجها من بداخلها، كأن تكون من زجاج أو ألماس أو در وياقوت، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. وهي لمن تكلم بطيب الكلام، وترك قبيحه وشره، وأطعم الجوعى من الفقراء والمساكين، وحافظ على قيام الليل والتهجد لله عز وجل، والناس في غفلة نائمون.