1) يّـسـنُّ أن يـصـلـي الإمام والـمـنـفـرد إلـى سـتـرة ، وســـــــتـــــــرة الإمـــــــام سـترةٌ لمن خلفه.

1. Disunnahkan bagi imam dan yang shalat sendirian untuk menghadap sutrah (pembatas), dan sutrahnya imam merupakan sutrah bagi orang-orang yang shalat dibelakangnya.

2) ويـجـعــل بصــره إلـى مــوضــع ســجــوده، ولا يتلفت.

2. Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujudnya dan tidak berpaling.

3) ويــجـعــل مـا بين قدميه كما بـــيـــن مـنكـبـيــه، لا يـزيــد ولا ينقص، ويسوي خارجهما.

3. Memposisikan jarak antara kedua telapak kaki sama seperti jarak antara kedua pundaknya, tidak lebih dan tidak kurang, dan meluruskan bagian luar telapak kakinya.

4) بعد أن يأتي بشروط الصلاة، يقول « اللهُ أكبرُ »، مع رفع اليدين مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين، ويجعل باطن الكَّفين جهة القبلة.

4. Setelah semua syarat-syarat shalat terpenuhi, Dia mengucapkan "Allahu Akbar" dengan mengangkat kedua telapak tangan sambil merapatkan jari-jarinya hingga sejajar dengan kedua telinga atau kedua pundaknya, dan menghadapkan kedua telapaknya ke arah kiblat.

5) ثـمّ يــضــع بـاطـن كـفّــه الــيــمــنــى عـــلى ظاهر كــفّــه اليـسـرى والرُّسغ والـــسَّـــاعد، «على صدره» أو يقبض.

5. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan bawah, “di dadanya” atau dengan cara menggenggam.

6) ثـم يستحبُّ له قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فـقـط، والأولـى أن ينوّع بــيــن الأدعــيــة الــواردة فـــي الاسـتـفتاح فيقول : سُـبـْـحَـانــك اللَّــهــم وبحَمْدِك وتبارك اسْمُك، وتــعــالـــى جَــدُّك، ولا إلـه غَيْــرك.

6. Disunnahkan baginya untuk membaca doa istiftah pada rakaat pertama saja. Dan yang lebih utama adalah menganekaragamkan bacaan istiftah sebagaimana yang tertera dalam sunnah. Diantara doa istiftah:

"**Subhaanakallahumma Wa Bihamdika Wa Tabaaroka Ismuka Wa Ta'aala Jadduka Wa Laa Ilaaha Ghairuka**".

7) ثـــم يــســتـــعـــيـــذ بــما ورد كأن يقول « أعــــوذُ بــاللهِ منَ الشيطانِ الرجـيـم«

7. Kemudian membaca ta'awwudz sesuai yang terdapat dalam sunnah, seperti: "**A'udzu Billahi Minasy Syaithanir Rajim**".

8) ثــم يــبــســمــل ويـقرأ الفاتحة مرتبة بآياتها وكلـمـاتـها وحروفها وحركاتها.

 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿2﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿6﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿7﴾

8. Selanjutnya membaca basmalah dan surat Al-Fatihah secara teratur sesuai susuna ayat-ayatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya dan harokat-harokatnya.

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm (1) Al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn (2) Ar-Raḥmānir-raḥīm (3) Māliki yaumid-dīn (4) Iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn (5) Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm (6) Ṣirāṭalladżīna an'amta 'alaihim ghairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn (7).

9) ثـــــــمّ يـــقـــرأ مـــــا تــــيـــــسّـــــر مـــن الـــقــرآن اسـتـحـبـابــاً بـلا اسـتـعــاذة، ويــبـــســــمــــل فـــــي أول الـسُّــور فـقـط.

9. Disunnahkan setelahnya membaca surat yang mudah baginya dari Al-Qur'an, tanpa diawali dengan ta'awwudz, dan hendaknya membaca basmalah pada setiap awal surat saja.

10) ثم يرفع يديه كما رفع في تكبيرة الإحرام قائلاَ «اللهُ أكبرُ» ويركع، ثم يقبض على ركبتيه ولا يثني مرفقيه، ويجعل الظهر مستوياً مع رأسه، ويقول مرة واحدة وجوباً» : سبحان ربي العظيم» ويستحب له أن يزيد بما ورد.

10. Kemudian mengangkat tangannya sebagaimana pada takbiratul ihram sambil mengucapkan "**Allahu Akbar**" hingga ruku’, dengan menggenggam kedua lututnya dan tidak menekuk sikunya, serta meluruskan punggungnya hingga sejajar dengan kepalanya. Diwajibkan baginya untuk membaca "Subhaana Rabbiyal 'Adzhim" satu kali, kemudian disunnahkan untuk menambah bacaan sesuai yang terdapat dalam sunnah.

11) ثــمّ مــع الــرفــع وقبل الاعتدال يقول: «سمع الله لــمن حــمـــده»، مـــــع رفـــع الــيــديــن حـذو الأذنين أو الـمـنـكـبـين.

11. Kemudian tatkala bangkit dari ruku' dan sebelum i'tidal, hendaknya mengucapkan "**Sami'allahu Liman Hamidah**" disertai dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua telinga atau kedua pundak.

12) فإذا اعــتــدل قـــال: «ربـــنـا ولــــك الـــحـمـد»، ويستحب له أن يزيد بما ورد.

12. Ketika dalam posisi i'tidal, Dia mengucapkan: "**Rabbana Walakal Hamdu**", dan disunnahkan baginya untuk menambah bacaan sesuai yang terdapat dalam sunnah.

13) ثمّ يكـبّر بلا رفع لليدين ويسجد على الأعضاء الـسـبـعـة: الـجـبـهـة والأنــف وبـــاطـــن الــكفين والرُّكبتين وباطن أصابع الرجلـيـن.

13. Lalu mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan sambil sujud dengan bertumpu pada tujuh anggota tubuh: Kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan jari-jari telapak kaki.

14) ويجافي بين الإبطين وبين البطن والفخذ وبين الفخذ والسّاق، ويرفع ذراعيه عن الأرض .

14. Menjauhkan kedua lengan dari ketiak, merenggangkan antara perut dan paha, serta antara paha dan betis, dan mengangkat kedua siku dari tanah.

15) ويــقــول: «سبحان ربي الأعلى» مــرة واحــدة وجوباً، ويُستحبُّ له أن يزيد بما ورد، وله أن يــدعـــو بما أحبَّ، والأولى أن يدعو بالأدعية الواردة.

15. Dan diwajibkan untuk membaca: "**Subhaana Rabbiyal A'la**" satu kali, lalu disunnahkan baginya untuk menambah bacaan tersebut sesuai yang terdapat dalam sunnah. dibolehkan baginya untuk berdoa sesuai yang dia sukai. Namun yang lebih utama adalah berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam sunnah.

16) ثم يكبّر ويجلس على رجله اليسرى مفروشة، وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابعها إلى القبلة، ويجعل باطن الكّفين على نهاية الفخذين ويقول « رب اغفر لي »، هذا الجلوس في كلّ جلسات الصّلاة إلا في الثلاثية والرُّباعية في التّشهد الأخير يتورّك بأن يجعل رجله اليسرى تحت ساق اليمنى.

16. Kemudian mengucapkan takbir dan duduk di atas telapak kaki kirinya yang terlentang, dan menegakan kaki kanannya dengan bertumpu pada jari jemari kaki bagian dalam di atas tanah, sambil menghadapkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat, dan meletakan telapak tangannya pada ujung kedua paha sambil membaca "**Rabbighfirli**". Duduk seperti ini dilakukan pada setiap sesi dalam shalat kecuali pada rakaat ketiga dan keempat pada tasyahud terakhir, maka ia duduk tawaruk dengan meletakkan kaki kirinya dibawah betis kaki kanan.

17) ثـــم يــكــبـــّر ويــســجـــد كــالــسّــجـدة الأولـى، ثــــم يـكبّر ويـــقـــوم لـلرّكـــعـة الثانية ويصنع فيها كــمــا صــــنــــع فـــي الأولــــى إلا أنّ الـــثـــانـــيـــة لــيـــس فـيـها تــكــبـيـرة إحــرام ولا دعاء استفتاح.

17. Kemudian mengucapkan takbir, lalu sujud seperti sujud pertama, kemudian mengucapkan takbir kembali untuk berdiri ke rakaat kedua dan melakukan gerakan seperti yang dia lakukan pada rakaat pertama, akan tetapi pada rakaat yang kedua ini tidak ada takbiratul ihram dan doa istiftah.

18) فإذا فــــــرغ مــــــن الــســجــدة الـثـانـية جلس للتشّهد.

18. Apabila telah selesai dari sujud kedua, ia duduk untuk tasyahud.

19) وأشار بـإصبـــعـــه الـمـسـبِّـحة الـسّـبّـابــة وحـــلّــــق الــوســـطى والإبهام ، يحرّكها يدعو بها.

19. Lalu memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan menggerak-gerakannya, sambil melingkarkan jari tengah dengan ibu jari, seraya membaca doa tasyahud.

20) ويقرأ التشهد ثمّ الصّلاة الإبراهيمية « التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد.

20. Membaca doa tasyahud dan shalawat ibrahimiyyah : "**Attahiyyatu lillahi washalawaatu waththayyibat, assalaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barokaatuh, assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish shaalihin, Asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad kama shallaita 'ala Ibraahim wa 'ala aali Ibraahim innaka hamiidun majiid, Allahumma baarik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad kama baarokta 'ala Ibraahim wa 'ala aali Ibraahim innaka hamiidun majiid**”.

21) ثم يسـتـعيذ من أربع « اللـهــم إنـــي أعــوذ بـــك من عذاب جهنم ، وأعـــوذ بــــك مــن عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الدجـال ، وأعـوذ بـك من فتنة المحيا والممات » ، ودعا بما أحــبَّ ، والأولــى بــمــا ورد مـــــع قـــــــول :« اللــهـــم أعــنّـــي عــلـى ذكرك وشكرك وحسن عبادتـك ».

21. Kemudian meminta perlindungan dari empat perkara, dengan membaca: "**Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa a'udzu bika min 'adzabil qabri, wa a'udzu bika min fitnatid dajjal, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat**", kemudian berdoa sesuai dengan yang dia sukai, namun yang lebih utama berdoa dengan apa yang terdapat dalam sunnah, Seperti: "**Allahumma 'a’inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatika**".

22) ثــمّ يسلم تسليمتين عن يـمـيـنـه وعـن يـساره ويقول « الســلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله » ويلتفت برأسه فـقـط دون مـــنـــكــــبــيـه ، وبـــــدون تـــحـــريـــكٍ للــرّأس للأعـــلــى والأســــفـــل ، ودون الإشــــارة بيديه.

22. Lalu mengucapkan salam dua kali, ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan "**Assalamualaikum wa rahmatullah**" dengan menolehkan kepalanya saja tanpa diikuti dengan pundaknya, juga tanpa menggerak-gerakkan kepala dari atas ke bawah, serta tanpa membuka kedua telapak tangannya.

23) إعداد : د.هيثم سرحان ، المدرس بالمسجد النبوي والمشرف على )معهد السنة : (mahadsunnah.com

23. Disusun Oleh: Dr. Haitsam Sarhaan, Dosen Pengajar Di Masjid Nabawi Dan Pembimbing Ma'had As-Sunnah.

24) حقوق الطبع والنشر والتوزيع متاحة.

24. Hak Cipta Dan Distribusi Terbuka Untuk Semua Orang

25) لترجمة المطوية : sarhaan.com أو امسح الباركود

25. Untuk melihat terjemahan lainnya silahkan buka situs: (sarhaan.com) atau melalui kode QR berikut:

26) صفة صلاة النبي ﷺ

26. Tata Cara Shalat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.