Subur dengan Syukur

Orang yang bersyukur sentiasa malu untuk "dimiliki" selain oleh Allah. Apabila manusia tidak merasakan memiliki dan dimiliki, hatinya subur dengan syukur. Itulah kemuncak ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.

Dilema Bakal Pengantin PLHIV 76
Semut pun Sedar... 28
Laburkan Si Genius Mendalami Islam 96
Alam Siber vs. Alam Ghaib 54
Rasulullah s.a.w. merupakan insan agung yang terlalu menyayangi umat Islam. Baginda sentiasa memikirkan masa depan umatnya dan sentiasa memberikan nasihat, panduan dan peringatan berbagai.

Walaupun begitu, Baginda juga sama seperti seorang manusia biasa yang akan meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Baginda merasakan dirinya perlu mengingatkan umat Islam dengan memberi kesimpulan terhadap perkara yang disampaikan dan diajarkan sepanjang hayat Baginda. Lalu, perkara itu disuarakan kepada Mu'az. Sabda Baginda, maksudnya: "Wahai Mu'az, mungkin kamu tidak akan menemuiku selepas tahun ini, dan boleh jadi kamu akan lalu di masjidku dan kuburku ini."

Mu'az yang mendengar kata-kata itu menangis kerana sayu memikirkan perpisahan yang bakal terjadi. (Al-Mubarakfuri, al-Rahiq al-Makhtum)

Lihatlah, betapa sayangnya para sahabat kepada Rasulullah s.a.w. Walaupun dalam keadaan susah dan senang, mereka sentiasa menyayangi Baginda dengan mengamalkan sunnahnya dan mempertahankan Baginda hingga ke titisan darah terakhir.

Kita mengaku Nabi Muhammad s.a.w. seorang pesuruh Allah. Namun sejauh mana kita mengenali dan menyayangi Baginda, mengamalkan sunnah dan mempertahankan Baginda ketika dihina dan dicemuh oleh musuh Islam? Cukupkah sekedar menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul? Adakah kita peka atau buat tidak tahu sahaja apabila terdapat karikatur yang dilukis bertujuan menghina Baginda?

Cuba renungkan kedudukan Rasulullah s.a.w. di hati kita; masihkah kita mengingati Baginda atau semakin lupa daripada memori kita?
Wasiat kepada Lelaki tentang Wanita

- Wanita mempunyai hak atas lelaki iaitu menerima nafkah zahir dan batin, termasuk pakaian, tempat tinggal dan keperluan seks.
- Wanita perlu disayangi dan dihormati. Oleh sebab itu, sentiasalah melakukan kebaikan kepada wanita kerana mereka ialah pembantu suami, bukannya hamba abdi.
- Wanita perlu menjaga harta dan maruah suami mereka. Jadi, mereka tidak dibenarkan untuk membawa lelaki ajnabi ke dalam rumah ketika ketiadaan suami mereka.
- Sekiranya wanita tidak menaati Allah, Rasul dan suami mereka, Rasulullah s.a.w. memberikan solusi berikut:
  - Menasihati isteri.
  - Meninggalkan tempat tidur mereka.
  - Memukul mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan (tujuannya bukan untuk mendera, tetapi memberikan pengajaran).

1. Menjaga hak asasi manusia

Baginda s.a.w. menyeru seluruh manusia agar bersatu dan melupakn segala persengketaan yang berlaku pada zaman jahiliah. Jangan ber dendam antara satu sama lain. Selain itu juga, hak asasi manusa iaitu kesucian darah mereka tidak perlu ditumpahkan ke muka bumi secara sia-sia dan tanpa tujuan.


2. Menjaga kesucian harta

Riba ialah salah satu perkara yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. Baginda memberikan amaran agar tidak terbukukkong dengan amalan riba. Amanah tersebut memberikan gambaran yang jelas bahawa Islam amat menentikerkatan kesucian harta seseorang yang tidak sepatutnya diganggu dan diambil tanpa persetujuan pemiliknya. Selain itu, Islam juga menolak amalan riba kerana ia memindah pemimnaj dengan mengenaakan bayaran kembali dalam jumlah melebihi modal yang dipinjamkan.

Di Malaysia, di samping sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba, sudah wujud sistem perbankan Islam yang kini semakin berkembang dengan pesat. Namun, sejauh mana kita mengambil berat permasalahan ini? Adakah kita terlalu mememntikan keuntungan berbanding amaran yang telah diingat oleh Rasulullah s.a.w.? Apa yang kita lakukan apabila mengetahui pinjarman yang kita ambil terlibat dengan unsur riba? Apakah kita bersikap untuk mengubahnya yakni beralih kepada perbankan Islam atau buat tidak tahu sahaja? Renunglah amaran keras Rasulullah s.a.w. mengenai riba.

3. Tidak mengikuti jejak langkah syaitan

Syaitan telah berjenjung dengan Allah untuk menyesatkan manusia. Oleh sebab itu, Nabi s.a.w. amat risaukan umatnya yang mudah terikut biskan dan jejak syaitan. Sekiranya ramai yang mengikut jejak langkah syaitan, maka akan berembiga dan berusaha untuk menyesatkan lebih ramai lagi umat Muhammad s.a.w.


Syaitan suka mempengaruhi manusia untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t. Pelbagai tipu daya syaitan telah dimomokkan atas nama hiburan dan keseronokan. Oleh yang demikian, sentiasa berdoa agar Allah membenarkannya diri kita, keluarga dan masyarakat daripada syaitan yang direjap dan tipu dayanya.

4. Menjaga dan menunaikan hak wanita

Wanita sebagai amanah Allah kepada lelaki kerana telah dihalaikan wanita kepada mereka. Oleh sebab itu, menjaga hak wanita merupakan satu wasiat penting yang perlu dipandang serius oleh para suami.


5. Berpegang teguh dengan al-Quran dan sunnah

Inilah dua sumber rujukan utama masyarakat Islam. Segala yang terkandung dalam kedua-duanya sentiasa relevan sehingga kini dan selama-lamanya.

Sabda Rasulullah s.w., maksudnya, "Aku tinggalkan kepada kamu sesuatu. Jika kamu berpegang dengan kedua-duanya, maka kamu tidak akan sesal selama-lamanya. Iaitu kitab Allah dan suunahku." (Riwayat Muslim no. 2137 dan Abu Daud no. 1628)

Nabi s.a.w. menyatakan dengan jelas bahwa inilah dua sumber yang perlu dirujuk oleh semua umat Islam. Namun, sejauh mana kedua-dua sumber ini dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam? Ramai orang membaca al-Quran, tetapi berapa ramai yang memahami? Sekiranya terdapat orang yang memahami, berapa ramai pula yang mempraktekkan ajaran yang terdapat dalamnya?

Lulusan Iljazah Sarjana Muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Iljazah Sarjana (MA) dalam bahasa Arab juga di UIAM, dan menyambung pengajian penerbangan Ph.D di Universiti Malaya. Kini sebagai pensyarah di UIAM. Berpengalaman dalam bidang motivasi dan kepimpinan dan aktif dalam penerbitan buku. Boleh dihubungi di:
mohdazrulazlan@gmail.com

MOHD AZRUL AZLEN ABD HAMID

6. Menjaga dan melaksanakan rukun asas

Rumah tidak akan berdiri tanpa tiang, justeru Islam tidak akan berdiri tanpa rukun dan asasnya. Dalam khutbah terakhir ini, Baginda s.a.w. mengatakan umatnya agar:

- Beriman kepada Allah.
- Menunaikan solat lima waktu.
- Berpuasa pada bulan Ramadan.
- Menunaikan zakat dengan penuh kerelaan jiwâ (bukannya terpaksa atau ingin menunjuk-nunjuk).
- Menunaikan haji di Baitullah.
- Mentaati pemimpin dalam mengendalikan urusan.

Persoalannya, sejauh mana kesempurnaan kita dalam melaksanakan rukun asas yang diwasiati oleh Rasulullah s.a.w.?

Rami orang menunaikan solat, tetapi tidak tahu tujuannya. Sama halnya apabila ramai orang yang berpuasa hanya kerana orang lain juga berpuasa. Ini hal perlu yang perlu kita muhasabahkan setiap hari. Perasahalah untuk menambah ilmu kerana ilmu mampu memberi sifar dalam kegelapan yang menyebabkan hati dan jiwa seseorang. Rajin-rajinkan diri membaca buku agama, mendengar kuliah dan tazkirah di samping menghayati kebesaran Allah s.w.t.

7. Menjaga dan membina perpaduan dan persaudaraan ummah

Kekuatan sebahagian ummah terletak pada kekuatan perpaduan dan persaudaraan. Nabi s.a.w. dapat membayangkan keadaan umat Islam yang akan berpecah-belah. Justeru, Baginda meninggalkan wasiat kepada kita agar sentiasa menjaga hubungan perpaduan dan persaudaraan sesama Islam.

Kini, fitnah semakin berlebuas melalui pelbagai saluran media massa seperti TV, radio, akhbar, malah lebih teruk lagi di Internet. Perpaduan dan persaudaraan sudah lagi tidak diutamakan. Sejauh mana dapat dibentuk perpaduan dan persaudaraan sesama Muslim?

Kini, Rasulullah s.a.w. tidak lagi bersama kita. Hanya kerinduan yang bersang dalam jiwa. Walaupun begitu, kita masih lagi memiliki segala pesanan dan wasiat yang tidak ternilai yang telah ditinggalkan oleh Baginda s.a.w. Jangan abai dan tinggalkan wasiat ini kerana ia pasti membawa kita ke syurga yang kekal abadi.