**Being on the straight path (178)**

**Written by: Abdurazzag Taher Farih**

**Translated by: Dr. Faheem Bukhatwa**

**15 July 2016**

**10 Shawal 1437.**

Dearly beloved in Allah,

Being on the straight path is one of the greater distinctions or nobilities. “Be on the straight path as you have been commanded” is the title of this talk on this blessed day. I wish to remind myself and my brothers and sisters about this important and majestic topic.

So, what is meant by “Being on the straight path”? From a faith point view, being on the straight path is sticking to the straight. That is achieved by obeying commands and avoiding or refraining from prohibitions, and stopping at the limits. All that is done knowingly, sincerely and in observance and compliance. Being on the straight path is hinged round words, deeds and circumstances. That is for words: to adhere to the truth, and for deeds: to follow up the messenger ppbu; and for circumstances: to be sincere. That is being on the straight path.

We ask Allah each and every time we recite *Fatiha* chapter at every one of the five daily prayers or during optional (*nafilah)* prayers. We ask Allah to grant us and guide us to the straight path. So what is the straight path?

Dear respected brothers and sisters, the answer comes from the messenger ppbu as he said: {allah has given us an example of a straight path, and on either side of it are walls, with doors, with curtains or drape hanging down over them. And on top of the path there is a caller who says: O people stay on the straight path and do not bend or deviate from it. And on the back of the path there is another caller who says when a person wants to enter into one of those doors with the hanging drapes, the caller on the back of the path says to him: Be warned, be warned; do not open it. If you open it then you shall be enticed or tempted to enter it}. The messenger ppbu explained to us this example as: the straight path represents Islam, while the two walls are the limits or boundaries of Allah. And the open doors with the hanging drapes are the prohibitions of Allah. And the caller on top of the path is the book of Allah. And the caller on the back of the path is the wise caller or preacher with in the heart of every Muslim. That is the preacher that calls you every time you are about to commit an act disobedience. It calls you each time you do neglect doing a deed of obedience. But we, kept strangling the life out of this preacher within our hearts. We have done it to the point that many, many of us; no longer hear the voice of this preacher in the heart of every Muslim.

The straight path is the path to/of Allah, and it is the religion of Allah, which was sketched out or drawn for us on the ground by our prophet ppbu in the shape of a straight line; and said: {**This is the straight path of Allah**}. And he drew on the left and right side of this straight line; many bent and curved twisted lines. He said: {**these are many routs, and on top of each of those routes there is a Satan**}. Then he recited the verse which reads: {**And this is My straight path, so follow it. Do not follow other ways, lest you be parted from His way. He has ordained this path for you, that you may be God fearing**} 6:153.

The straight path is Islam, and it is also Allah’s method or path, and the path of the messenger ppbu. The early Muslims understand purity because they were the best to understand what Allah and His messenger have intended. This is the decree of Allah: {**And whoso opposes the messenger after the guidance (of Allah) has been manifested unto him, and follows other than the believer's way, We appoint for him that unto which he himself has turned, and expose him unto hell and a wretched end!**}4:115.

What is meant by “believers” in this verse or indeed in the entire Quran in general agreement are those starting with the companions of the prophet ppbu. They are the most knowledgeable of all people with the intention of the messenger.

Abd-Allah Ebn Mas3ood said: whoever is old in age is not like this who is dead. For a living person cannot be guaranteed to be safe from temptation. Those were the companions of the messenger Muhammad ppbu, they were the best in this nation, they had most devoted hearts, and they had the deepest knowledge, and they had the least pretence. Allah picked them as companions of His prophet. Allah picked them in order to establish His religion. So, do appreciate their grace, and follow on their footsteps, and hold on to what you can of their ethics and morals, behaviour and conduct. For, they were on straight guidance. This is the straight path, Quran and Sunnah, as the early followers of the nation understood it, and how as the companions understood it, and those rightful ones who follow them to this day of ours and till the day when Allah shall inherit the earth.

Indeed, the root of being straight is for the heart to be strait on the monotheism (or oneness of Allah). When the heart becomes straight with the singularity of Allah then all other organs will straighten towards the obedience of the All-Mighty.

Finally, the benefits of being on the straight path is summarised in the following verse in which Allah gives good news to those who stay on the straight path. Allah says: {**Those who say: Our Lord is Allah, and afterwards they follow the straight path, the angels descend upon them, saying: Fear not nor grieve, but hear good tidings of paradise which you are promised. (30) We are your protecting friends in this life and in the Hereafter. There you will have (all) that your souls desire, and there you will have (all) for which you imagine. (31) A hosting from One Forgiving, Merciful God. (32) And who is better in speech than him who preaches for his Lord and does right, and says: I am of those who surrender (unto Him). (33) The good deed and the evil deed are not alike. Repel the evil deed with one which is better, then he, whom between he and you there was enmity (will become) as though he were a warm close friend. (34)}** 41:30.

**الإستقامة (178)**

كتبها : الشيخ عبد الرزّاق طاهر فارح

ترجمها إلى الإنجليزية : د . فهيم بوخطوة

10 شوَّال 1437 هـ

15/07/2016 م

إنَّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يُضْلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

يا أيها النّاس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من ننفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ!َ منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إنّ الله كان عليكم رقيبا

با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما

أما بعد

أحبتي في الله،، لزوم الإستقامة أعظم كرامة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وأردت أن أذكِّر نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الموضوع الجليل.

الإستقامة هي لزوم الصِّراط المستقيم بإمتثال الأمر وإجتناب النهي، والوقوف عند الحد، بعلمٍ وإخلاصٍ وإتِّباع. فالإستقامةُ دائرة على الأقوالِ والأعمالِ والأحوالِ، أيْ أنْ تستقيمُ الإقوال على الصدقِ، وأن تستقيم الأعمال على إتِّباعِ النبي صلَّى الله عليه وسلم، وأنْ تستقيم الأحوال على الإخلاصِ. هذه هي الإستقامة.

ندعو الله عزّ وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة. صلاة الفيضة أو النَّافلة، أن يرزقنا الصِّراط المستقيم. إهدنا الصِّراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم أيّها الأفاضل؟

الجواب يأتي من الرسولِ صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث نواس إبن سمعان رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: {**ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبي هذا الصراط سوران، فيهما أبوابٌ مُفتّحَة، وعليها ستُورٌ مُرخاة. وعلى رأس الصِّراط دَاعٍ يقول: يا أيها النَّاس، أدخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصِّراط داعٍ آخر. إذا أراد أحدهم أن يدخل باباً من هذه الأبواب المفتَّحَة التي أُرخيت عليه السّتور، يُنادي عليه داع آخر على ظهر الصراط: "ويحك، ويحك، لا تفتح، إنّك إن تفتحه تَلِجْه"}.** يُفسرُ لنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم هذا المثل ويقول: {**الصِّراط: الإسلام، والسوران: حدود الله، والأبواب المفتّحة عليها ستورٌ مُرخاة: محارم الله. والداعي على رأس الصّراط: كتاب الله. والداعي فوق الصِّراط: واعظُ الله في قلب كل مسلم**} .

ذاكم الواعظ، الذي يهتف بك إذا أردت أن ترتكب معصية يُنادي عليك. وإذا قصَّرت في طاعة يُنادي عليك. لكننا ظللنا نكتم أنفاس هذا الواعظ في قلوبنا حتى لم يعد الكثيرون منّا يسمع صوت هذا الواعظ في قَلبِ كلّ مسلم.

فالصراط المستقيم هو صراط الله جلّ وعلا هو دين الله الذي رسمه لنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم يوماً في شكل خطٍّ مستقيم على الأرض وقال: هذا صراطُ الله مستقيماً. وخطَّ على يمينِ وشمالِ هذا الخطْ المستقيم خطوطاً مُعْوَجَّةٌ ومُتَعَرِّجَة وقال: هذه سُبُل، وعلى رأسِ كلِّ سبيلٍ منها شيطان. وقرأ قول الله تعالي: **{وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَ‌ٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 6:153**.

فالصراط المستقيم هو الإسلام، هو منهج الله جلّ وعلا. ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفَهِّمُ سَلَفَ الأمَّةِ الطَّهَارة، لأنَّهم أفهَم الخلقِ لمرادِ الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حكم ربنا جلّ وعلا، قال تعالى: **{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}** 4:115. والمراد بالمؤمنين في الآية بالإتِّفَاق، بل وإذا ذُكر المؤمنون في القرآن بالإتِّفَاق، فإنّ المراد إبتداءً هُمْ أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم. فَهُمْ أعْلَمُ النّاسَ لمرادِ الله ورسوله. قال عبد الله إبن مسعود رضي الله عنه: من كان مستناً فليس كمن قد مات، فإنّ الحيَّ لا تُؤْمَنُ عليهِ الفِتْنَةُ. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمّة، أبَرَّهَا قلوباً، وأعمَقُها عِلْماً، وأقَلُّها تَكَلُّفاً. إختارهم الله لصُحبة نبيِّه، ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم، واتَّبِعُوهُم على آثَارِهِمْ، وتَمَسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَهِم، فإنّهم كانوا على الهدي المستقيمز هذا هو الصِّراطِ المستقيم، قرآن وسُنَّة، بفهم سلَفِ الأُمَّة، بفهم الصحابة الطهار، والتابعين الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، فأصل الإستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. فإن إستقام القلب على التوحيد، إستقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد.

أما ثمرة الإستقامة فتأتي كما بشَّر الله جلّ وعلا أنّ للإستقامة ثمرة عظيمة، إسمع قول رب العالمين: **{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ \* وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}** 41:30.

أسأل الله جلّ وعلا أن يجعلني إيّاكم من أهل الإستقامة، إنه وليّ ذلك وقادر عليه.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.