**عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ الْخَطّبِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. مُتَّفَقً عَلَى صِحَّتِهِ.**

1. Dari Amirul mukminin Abi Hafshin Ummar Ibnul Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qurthin bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Lu’aiy bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi radhiyallahu ‘anhu. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Sesungguhnya amal-amal kita tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkan kepada Allah dan rasul-Nya, hijrahnya berlangsung karena Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan kesenangan dunia atau untuk mengawini seorang perempuan, maka hijrahnya menghasilkan apa yang menjadi tujuan hijrahnya.” Muttafaq alaihi.

**وَعَنْ أُمِّ الْمَؤْمِنِيْنَ أَمِّ عَبْدِ اللهِ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَلَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ )). قَالَتْ : قُلْتُ :يَارَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وِفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (( يُخْسَفُ بَأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ))** مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ.

1. Dari Ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallaahu’anha, ia berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada pasukan hendak menyerbu Ka’bah. Ketika mereka tiba di suatu tanah yang lapang, orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari mereka dibenamkan dalam tanah. Aisyah berkata: Aku katakan: Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari mereka dibenamkan, sedangkan di antara mereka terdapat rakyat mereka dan orang-orang yang bukan dari golongan mereka? Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab “Orang-orang yang pertama dan yang terakhir dari mereka dibenamkan, kemudian mereka dibangkitkan menurut niat-niat mereka.” **Muttafaq alaihi.** Ini lafadz Bukhari

**وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عِنْهَا قَلَتْ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وِلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْ تُمْ فَانْفِرُوْا )). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

1. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiada hijrah setelah penaklukan Makkah, tetapi jihad dan niat. Dan apabila kalian disuruh keluar untuk berperang, maka keluarlah. ” **Muttafaq alaihi.**

**وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ جِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ : (( إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَاسِرَتُمْ مَسِيْرًا، وَلَاقَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَنُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ )) وَفِي رِوَايَهٍ : (( إِلَّاشَرَكُوكُمْ فِى اْلأجْرِ )). رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

1. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Anshori radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata: kami berada dalam suatu peperangan bersama Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata “Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang selalu bersama kalian kertika kalian menempuh perjalanan dan melintasi suatu lembah. Mereka itu berhalangan karena sakit.” Dalam suatu riwayat: “Melainkan mereka mendaat pahala seperti kalian.” **H.R. Muslim**

**وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ: (( إِنَّ أَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ العُذْرُ )).**

1. Bukhari meriwayatkan dari Anas rasdhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau berkata: “Sesungguhnya di belakang kita ada orang-orang di Madinah yang selalu bersama kita di waktu kita menempuh jalan gunung maupun lembah. Mereka tidak ikut karena berhalangan. ”

**وَعَنْ أَبِيْ يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ الْأَخْنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَجَدَّهُ صَحَابِيُّوْنَ، قَالَ : كَانَ أَبِيْ يَزِيْدٌ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَوْضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ : وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَا صَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ : (( لَكَ مَا نَوَيْتُ يَايَزِيْدُ، ولَكَ مَاأَخَذْتَ يَامَعْنُ)).رواه البخاري.**

1. Dari Abi Yazid Ma’an bn Yazid bin Akhnas radhiyallaah ‘anhum, ia dan ayah serta kakeknya adalah sahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam. ia berkata: ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk menyedekahkannya. Maka ia meletakan uang dinar itu pada seseorang lelaki di masjid.kemudian aku datang mengambilnya dan membawanya kepada ayahku. Ayahku berkata: Bukan engkau yang aku maksud. Maka aku mengadukannya kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Beliau berkata : “Bagimu apa yang engkau niatkan, hai Yazid. Dan bagimu apa yang engkau ambil, hai Ma’an.” **H.R. Bukhari**

**وَعَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أُهَيْبِ عِنْدِ مَنَافِ ابْنِ زُهرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِيِّ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِا الْجَنَّتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: جَاءَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَعُوْدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجْعِ مَاتَرَي، وَأَنَا ذُوْمَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : (( لَا ))،قُلْتُ :فَالشَّطْرُ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ فَقَالَ : (( لَا )) قُلْتُ : فَالثُّلُثُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثَيْرٌ – أَوْكَبِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهٌمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ )). قَالَ : فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أصْحَابِيْ؟ قَالَ : (( إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اخَرُوْنَ. اَللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَا بِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ )) يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

1. Dari Abi Yazid Sa’ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaid bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’aiy Al-Qurasyi Az-Zuhri radhiyallaahu ‘anhu. salah satu dari sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga, semoga Allah meridhoi mereka. Sa’ad berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam datang kepadaku menjengukku pada tahun Haji Wada’ karena aku sakit parah. Maka aku berkata : Ya Rasullallahu, aku menderita sakit seperti apa yang anda lihat, sedangkan aku mempunya harta dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali anak perempuaku Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab : “Tidak”, aku berkata: bagaimana kalau separuhnya. Ya Rasulullah ? Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tidak”. Aku katakan: Bagaimana kalau sepertiga Ya Rasulullah ? Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Baiklah, kalau sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak atau besar. Sesunguhnya bila kau tingalkan para ahli warismu dalam keadaan cukup, hal itu lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam miskin meminta-minta keapada orang-orang. Tidaklah engkau memnerikan nafkah yang engkau harapkan ridha Allah denganya, meainkan engkau mendapat pahalahinga nafkah yang engkau berikan kepada istrimu”, Sa’ad berkata : ya Rasulullah, apakah aku masih hidup sesudah sahabat-sahabatku ? Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam berkata : ”Sesunguhnya tidaklah engkau masih hidup di belakang hari, lalu engkau kerjakan amalan dengan mana engkau harapkan ridha Allah, melainkan menambah derajat dan kemuliaanmu. Boleh jadi engkau akan berumur panjang hinga da orang-orang yang celaka dengan sebabmu. Ya Allah , teruskan bagi para sahabatmu hijrah mereka mereka dan jangan kembalika mereka ke belakang.” Akan tetapi Sa’ad bin Khaulah diberitakan oleh Rasulallah shalallahu ‘alaihi wasallam bahea ia meningal di Makkah. **Muttafaq alaihi.**

**وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللِه ﷺ: (( إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسًامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْ بِكُمْ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.**

1. Dari Abi Hurairoh Abdurrahman bin Shakhrin radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh-tubuhmu maupun bentuk-bentukmu, tetapi Dia hanya memandang kepada hatimu.” **H.R. Muslim**

**وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَ شْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذلِكَ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

1. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy’ari radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata : Rassulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang untuk menunjukkan beberanian dan berperang untuk membela kehormatan serta berperang karena riya’ ( mengharap pujian ), yang mana dari semua itu di jalan Allah? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “barangsiapa berperang supaya kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka itulah perang di jalan Allah.” **Muttafaq alaihi.**

**وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ، أَنْ النَّبِيَّ ﷺ:قَالَ: (( إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَاْلمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ )) قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ: (( إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصَا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

1. Dari Abi Bakrah Nufal’ ibnul Harits Ats-Tsaqafi radhiyallahu ‘anhu bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Apabila dua orang muslim berkelahi dengan menggunakan padang. Maka pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka.” Aku berkata: Ya Rasulullah, yang ini adalah pembunuh, lalu kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab: Karena ia sanagat ingin membunuh lawanya. **Muttafaq alaihi.**

**وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِيْ سُوْقِهِ بِضْعًا وَعِشرِيْنَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَايُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَىةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ :اَللّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَالَمْ يُؤْذِفِيْهِ، مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

1. Dari Abu Hurairoh radhiyallaahu ’anhu, ia berkata : Rasululllah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Shalat seseorang berjama’ah melebihi shalatnya di pasar dan rumahnya dua puluh dan beberapa derajat. Hal itu disebakan seseorang yang berwudhu dengan baik, kemudian mendatangi masjid, tidak mempunyai keinginan selain shalat dan tidak mengeluarkannya elain shalat, maka tidaklah ia berjalan satu langkah melainkan diangkat baginya satu derajat dan dihapus darinya dosa hingga ia memasuki masjid, ia pun dalam keadaan shalat selama shalat itu ia menahanya. Para malaikat mendoakan seseorang dari kamu selama ia berada dalam majelisnya dimana ia menunaikan shalat. Mereka berkata: Ya Allah, rahmatilah dia, Ya Allh ampunilah dia ya Allah terimalah selama ia tidak menggangu orang lain dan tidak berhadast di situ. ” **Muttafaq alaihi.**

**وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ:فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَا رَكَ وَتَعَالَى قَالَ: (( إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَا تِ ثُمَّ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةُ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً )). مُتَّفَقً عَلَيْهِ.**

1. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdullah Mutthalib radhiyallah ‘anhu, dari Rassulullah shalallaahu alaihi wassalam dalam hadist yang diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Tabaroka wa Ta’ala, berliau berkata: “Sesunggunya Allah Ta’ala menulis kebaikan-kebaikan dak keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Maka siapa yang ingin berbuat kebaikan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisi-Nya satu kebaikan panuh. Dan jika ia ingin mengerjakannya, lalu ia mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisi-Nya sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat hingga berlipat lipat kali. Jikaingin berbuat dosa tetapi tidak mengerjakannya, maka Allah Ta’ala menulisnya di sisi-Nya satu kebaikan penuh. Dan jika ia ingin berbuat dosa, lalu ia mengerjakannya, maka Allah menulisnya satu dosa.” **Muttafaq alaihi.**

**وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ: (( وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرِ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِيْ الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبِعَيْنَ مَرَةً )) رَوَاهُ الْبُخَارِيْ.**

1. Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Allah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” **H.R. Bukhari**

**وَعَنْ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَي اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ مَائَةَ مَرَّةً )). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.**

1. Dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Ia berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. “Hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya, karena kau bertaubat dalam sehari seratus kali.” **H.R. Muslim.**

**وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله ﷺ: رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (( لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بغيره وقد أضلة في أرض فلاة )).متفق عليه. وفي رواية لمسلم : (( الله أشد فرحل بتوبة عبده حين**

**dhj**