لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة - يعني ريحها -

رواه أبو داود وصححه الألباني

أي: من تعلم علما من العلم النافع الذي ينتفع به الخلق سواء كانت علوما شرعية أو غير ذلك؛ مما فيه منفعة للخلق وهذا العلم الذي تعلمه كان من المفترض أن يطلبه لله، فيتعلم العلم ليصيب به متاع الدنيا وعرضها وزينتها، أو سمعة أو رياء أو ظهورا أو لمنصب أو منزلة أو مال، فإن كان حاله ذلك، لم يجد ريح الجنة وهو كناية عن عدم دخوله الجنة .