أكثر منافقي أمتي قراؤها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أكثر منافقي أمتي قراؤها

صححه الألباني ( صحيح الجامع )

وهم الذين يحفظون القرآن ويقرؤونه ويقرئونه غيرهم لأجل الدنيا، لا لأجل الآخرة وما عند الله تعالى، وهذا من النفاق العملي، وهو التصنع ببعض الأعمال الدينية لنيل الدنيا، كعمل بعض القراء المتصلين بأهل الدنيا وملوكها الطالبين لما في أيديهم.