العلماء ورثة الأنبياء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر

رواه الترمذي وصححه الألباني

فليس من شأنهم توريث المال، وإنما (ورثوا العلم؛ فمن أخذه) أي: بحقه، وحافظ عليه، وعمل به، وعلمه للناس. «أخذ بحظ وافر»، أي: بنصيب تام وكامل. والعلماء منوط بهم تعليم طلاب العلم؛ فينبغي عليهم أن يراعوا حقوقهم في التعلم والتعليم، ونقل أمانة العلم إليهم، وهذا يستلزم من الطلاب إكرام العلماء أيضا وتبجيلهم.