## KANDUNGAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>TAJUK</th>
<th>HALAMAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HALAMAN TAJUK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASMALAH, AYAT SEMBAHYANG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ABSTRAK</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>ABSTRACT</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>PENGHARGAAN</td>
<td>iii</td>
</tr>
<tr>
<td>DEDIKASI</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>KEPENDEKAN</td>
<td>vi</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSLITERASI</td>
<td>vii</td>
</tr>
<tr>
<td>SENARAI LAMPIRAN</td>
<td>ix</td>
</tr>
<tr>
<td>KANDUNGAN</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB PENDAHULUAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. MUQADIMAH</td>
<td>xiv</td>
</tr>
<tr>
<td>2. LATAR BELAKANG KAJIAN</td>
<td>xv</td>
</tr>
<tr>
<td>3. MASALAH KAJIAN</td>
<td>xvii</td>
</tr>
<tr>
<td>4. OBJEKTIF KAJIAN</td>
<td>xix</td>
</tr>
<tr>
<td>5. METODE KAJIAN</td>
<td>xx</td>
</tr>
<tr>
<td>6. SKOP KAJIAN</td>
<td>xxi</td>
</tr>
<tr>
<td>7. KAJIAN TERDAHULU</td>
<td>xxii</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BAB PERTAMA : SYEIKH DAUD AL-FATANI : RIWAYAT HIDUP</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PENDIDIKAN DAN KARYA-KARYA</strong></td>
<td>1 – 25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.1 NAMA DAN KETURUNAN 1
1.2 TARIKH DAN TEMPAT KELAHIRAN 2
1.3 KELUARGA SYEIKH DAUD 6
1.4 PENDIDIKAN 7
1.5 GURU-GURU 11
1.6 KARYA 12
1.7 PENUTUP 24

BAB KEDUA : PENGENALAN KEPADA KITAB

*MUNYAH AL-MUŞALLİ* 26 – 36

2.1 PENGENALAN KITAB 26

2.1.1 MAKNA TAJUK 26

2.1.2 LATAR BELAKANG KITAB 26

2.2 PERBANDINGAN NASKHAH *MUNYAH AL-MUŞALLİ* 28

2.2.1 HURUF 28

2.2.2 SUSUN ATUR AYAT 29

2.2.3 CETAKAN 29

2.3 KAEDAH TRANSLITERASI 30

2.4 PENGUKUHAN BAHASA DAN AYAT 30

2.4.1 MEMODENKAN PERKATAAN KLASIK 30

2.4.2 PENAMBAHAN TANDA BACAAN 31

2.5 METODE PENULISAN 31

2.6 KANDUNGAN KITAB 33
BAB KETIGA : NOTA DAN TRANSLITERASI KITAB MUNYAH AL-MUŞALLİ

BAB KEEMPAT : RINGKASAN KITAB MUNYAH AL-MUŞALLİ

KEWAJIPAN SEMBAHYANG

FADILAT SEMBAHYANG

SYARAT SAH SEMBAHYANG

RUKUN SEMBAHYANG

SUNAT-SUNAT SEMBAHYANG

A) SUNAT AB’ĀD

B) SUNAT HAY’AH

KHUSYU’ DAN KEPENTINGANNYA

SEMAHYANG IBADAH SILAM

CIRI-CIRI DAN KESEMPURNAANNYA

SUJUD SAHWI

SUNAT-SUNAT SEBELUM SEMBAHYANG

MAKRUH DALAM SEMBAHYANG

SUNAT-SUNAT SELEPAS SEMBAHYANG

SEMAHYANG JAMAAH

A) KEPENTINGAN
B) KELEBIHAN 158
KEUTAMAAN JUMAAT 158
SYARAT SAH JUMAAT 159
LARANGAN MENINGGALKAN SEMBAHYANG 161
SEMBAHYANG-SEMBAHYANG SUNAT 163

BAB KELIMA : PENUTUP 171

5.1 KESARJANAAN SYEIKH DAUD AL-FATANI 171
5.2 KEPENTINGAN KITAB MUNYAH AL-MUṢALĪ 172
5.3 CADANGAN 174

BIBLIOGRAFI 175 - 180

LAMPIRAN