Idealism of Jihad and War from the Qur’anic Perspective

Idealisme Jihad Dan Perang Menurut Perspektif Al-Quran

Khadijah Mohd Khambari@Hambali
Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaysia, Kuala Lumpur
jam@um.edu.my

Mustaffa Abdullah
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
mustaffa@um.edu.my

Abdul Karim Ali
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
abdkarim@um.edu.my

Abstract

There are various verses in the Qur’an which apparently lead to the meaning of war. With regard to its interpretation of its related verses, there are mainly two different views. The first view argues that war in Islam will not happen but in a defensive manner. In other words, a war among Muslims would not happen unless they have been attacked and their reaction is in the form of counter attack in order to protect their dignity and life. The second view sees war in offensive manner. It is considered as a holy war (jihād) which is under the category of striving in the cause of Allah, and recommended to gain the status of martyrdom (sahāid).

These different views create different interpretations of the word jihād and war. The existence of certain groups related to terrorism such as Islamic State of Iraq and al-Syam (198), al-Qaeda, Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyyah and others, abusing the name of Islam and using hostile approaches in order to achieve their aims, have clearly a negative impact on Islam.

This article reviews the meaning of jihād and war in accordance to the Qur’anic perspective in order to address this issue fairly. Relevant data have been taken from selected authoritative Qur’anic exegesis pertaining to verses of jihād and war. It uses content analysis to analyse those related data. The article concludes that jihad in Islam is subject to sincere intention and a clear objective: it does not simply mean fighting. A war should be viewed from different aspects whether defensive or offensive because different backgrounds will lead to the both. Both jihad and war are clearly different from terrorism, and both of them are associated with the meaning of fi sabillah as commonly understood.

Keywords

holy war (jihād) – war – offensive – defensive – terrorism – fi sabillah

1 Pendahuluan

Peristiwa runtuhnya World Trade Centre di New York, hancurnya Pentagon pada 11 September 2001, pengeboman berani mati yang dilakukan oleh Muslim, rampasan kepalaterbang dan sebagainya sering dikaitkan dengan jihād sepihaknya yang dianjarkan oleh al-Quran yang bertujuan untuk mendapatkan syuhad dan syurah. Hanya kerana sikap ghulawel segelintir umat Muslim telah mengakibatkan kesukaran kepada seluruh umat Muslim untuk beraktiviti dan sekaligus menyebabkan hubungan antara umat beragama.

Ia meletakkan dunia Islam amnya dan Malaysia khususnya kini menghadapi tahan-tahun yang begitu kompleks dari aspek hubungan kemanusiaan. Interaksi sesama dunia kian meruncing dengan beberapa peristiwa yang menguugat ‘keharmoian’ seperti propaganda Barat yang mencantum ‘Islamophobia’. Alatnya, istilah-istilah seperti agama terrorisme, agama yang cenderung kepada keganasan, tidak berperfokkemanusiaan terus menjadi stigma kepada Islam. Propaganda ini tidak hanya mencabar treng Muslim yang begitu sinonim dengan makna damai dan aman atau sejahtera (salma, astalma) dan agama yang mendendang ke arah hidup harmoni, namun kini dilabel sebagai agama terorist ‘agama pengganas’ hanya kerana sikap segelintir umat Muslim yang cenderung menggunakan jihād sebagai ‘jalur perdamaian’. Situasi ini tidak hanya mengugat kehamuran, malah memporok-perundakan...
lagi hubungan antara agama sehingga mencetus krisis kemanusiaan dan kesejenangan sosial yang dipengaruhi prasangka dan prejusid. Hubungan antara agama yang diwarnai dengan semangat permusuhan dan sekaligus menganjur pembaruan peradaban akan berjalan seandainya imej Islam yang disifrakan sebagai ad-din yang berfungsi sebagai panduan dan tata cara hidup seterusnya melengkapi cara hidup umat manusia tidak segera dipulihkan secara efektif melalui penjelasan konsep jihad dan qital yang sebenarnya sebagai alat yang dianjurkan Islam.

2 Idealisme Jihad

Istilah "jihad" dalam Bahasa Melayu berasal dari kalimah yang sinonim dengan Bahasa Arab: jihād dan berakar dari kata jahād dan jihād. Lazimnya, ia membawa maksud melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh atau sering dirujuk sebagai gigih dan dedikasi. Al-Quran melantunkan maksud tersebut dalam surah al-'Ankabūt 29:8 yang menghormati hubungan antara agama dan keadaan ibu bapanya. Wasiyātulā ilāhī (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) - "أَحَدُانَا لَكَ كَافِرًا، وَأَحَدُانَا مُتَّقًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ". Kalimah yang bermaksud "Kalau kedua-duanya begitu bersungguh-sungguh?"


Al-Tabarī menyatakan perjuangan yang benar-benar gigih itu wajar bersuluhukan haqq jihādīh dan jihādān kābān yang bermakna menggumna sepenuh tenaga melakukan jihad dan menghailkan tindakan yang benar-benar berkesan. Jihad seumpama ini dikategorikan sebagai "jihad besar".

Selain itu, terdapat istilah jihādīh dan muhā jihadah yang berasal dari kata akar yang sama. Pun begitu, penggunaannya adalah dalam konteks yang berbeza. Perkataan muhā jihadah sering dirujuk sebagai 'melawan'; antarnanya melawan hawa nafsu, melawan godaan syaitan dan melawan indivit individu khususnya non-Muslim. Manakala kalimah jihād lazimnya digunakan dalam konteks akademik yang merujuk kepada melaksanakan kajian dan penyelidikan secara rencana dan rinci. Perlakuan tersebut menunjukkan kesungguhan penyelidikan dilakukan. Istilah jihad pula lazimnya digunakan dalam perlakuan yang memprihatikannya perjuangan.

3 Kalimah jihad disebut sebanyak 42 kali dalam al-Quran yang memberikan pemakaian yang beraneka. Sebanyak 26 kali istilah jihādīh fi sabilillah laatu jihad yang memberi maksud berjuang di jalan Allah dan sekaligus mempertahankan kesucian Islam, 7 kali dilantunkan dalam al-Quran yang memberi maksud bersungguh-sungguh, 1 kali membawa maksud kemampuan dan jihad melawan hawa nafsu, godaan syaitan dan menentang musuh yang nyata disebut sebanyak 2 kali. Manakala menurut Sayyid Qutb, istilah jihad yang memberi maksud menentang musuh yang nyata diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 24 kali, jihad memperlihatkan pengertian bersungguh-sungguh dinyatakan dalam sebanyak 8 kali, pengertian kemampuan 1 kali, berjaya menundukkan hawa nafsu dan godaan syaitan 1 kali dan jihad menentang hawa nafsu, godaan syaitan dan musuh yang nyata disebut sebanyak 2 kali. Perbezaan pandangan mufassir tersebut membutukkan bahwa pemakaian jihad adalah lusa dan tidak tertadak sama-mata sebagai pertempuran menggunakan senjata. Namun, secara saasnya jihad itu memberi maksud perjuangan dengan senjata. Berkesan untuk mempertahankan marauh agama.

Perilah jihad yang memberi maksud berjuang di jalan Allah demi mempertahankan kesucian Islam ini dilantunkan antaranya dalam surah al-Hājji, 22: 78:

Dan berjihaddh kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad.

Demikian juga dalam surah al-'Ankabūt, 29: 69:

3 Sirī Abī Ḫādiy, al-Qāmūs al-Fiqhī wa Ḥukūmatan, Damāṣiq: Dār al-Fikr, t.t., vol. 2, h. 94-95.
Dan individu-individu yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta individu-individu yang berusaha membakal amalannya.

Selain itu, istilah jihاد turut menyertai pengorbanan harta dan jiwа yang menangkungi peperangan di jalan Allah. Pemakaian seumpama ini ditunjukkan antaranya dalam surah al-Baqarah 2:318:

إِنَّ الْذِّينَ آمَنُواْ وَاتَّجَهُواْ إِلَيْهِ فَلَنَّبْعِثَ لَهُمْ نِيَاتًا مُّحْيِينَةً وَنَصْلِحَ لَهُمُ الْأَثْرَاءَ وَالْأَعْمَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ حَرَّمًا

Sesungguhnya individu yang beriman, individu yang berbihjah dan berjihad ke jalan Allah, mereka itu mengharapkan nikmat Allah.

Demi kiai juga dalam surah al-ṣaff, 6:109-11:

يَا أَيُّهَا الْذِّينَ آمَنُواْ إِنَّ الْيَوْمَ الْأُخْرَىَ لَيُدْعَىْ عَلَىً الْبَيْتِ مِنْ نَارِ الْيَوْمِ الْأُخْرَىَ وَتَزَيَّنُواْ بِالْمُعَلُّ وَتَزَيَّنُواْ بِعَبْرَةِ الْيَوْمِ الْأُخْرَىَ وَالْكُفُّارُ وَالْمُنْفَجُّونَ يَرَى نَارَ الْيَوْمِ الْأُخْرَىَ وَيَتَوَلَّىْ عَنْهَا عَنْهَا

Wahai individu yang beriman! Mahukum Akhir tunjukkan status peringinan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab selusa yang tidak terperkakana, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul Nya dan berjihад di jalan Allah dengan harta dan jiwа kamu.

Selain itu, jihād turut disebut beratus kali di dalam Hadith dan terdapat pelbagai maksud sepertimana yang diungkapkan oleh al-Qur’an iaitu antaranya perjuangan mempertahankan kesucian Islam yang disebut secara umum, pengorbanan harta dan nyawa dan peperangan melawan non-Muslim atas kegengan mereka menerima tawaran perdamaian dan sikap mereka menyerang Islam.6


Pun begitu, para ulama dan fuqaha sepatut meletakkan istilah jihād mempunyai skop pemakaian yang luas dan bukan hanya semata-mata peperangan sahaja. Umpananya dalam bab al-maghāṣ, para ulama turut menekankan pentingan perdamaian dalam aspek hubungan antarbangsa dan layanan yang add kepada non-Muslim yang tunduk dan mematuhi peraturan negara Islam.8 Begitu juga dalam bab al-ṣiyar dan al-jihād yang mengungkapkan sejarah Rasul saw dan para sahabat yang berselancar peperangan untuk mempertahankan kesucian Islam. Realitinya, ia bukan sekadar kisah sejarah Rasul saw dan para sahabat berperang. Namun yang lebih utama adalah pemakaian terisat yang memperlihatkan semangat, usaha gigih dan dedikasi dalam memperjuangkan ajaran Islam dan mengajak kepada kebenaran. Ia dinamakan jihād kerana kemudian pengorbanan segala jiwа, harta dan diri untuk Islam yang sekaligus menuntut kepada perluasana jihād nasu dan pengorbanan kepada niat. Amat jelas bahwa jihād mempunyai makna yang luas.

Perihal tersebut turut ditegasukan dalam hururan konsep jihād yang sering dirujuk sebagai jihād besar dan jihād kecil. Perihal ini diungkapkan seperti berikut:

Kelebihan jihād ini sangat besar. Mengapa tidak? Ini kerana ia melibatkan perkara-perkara yang paling disyorkan dan menghargai kesuaraan yang besar bagi individu untuk tujuan mendapat keredhaan Allah.

---

7 Muhammad Amin ibn Abydun al-Shami, Ḥiyājah, Cairo: Helabi, 1986, vol. 4, h. 179-220.
8 Ibid.
Jihad mengungkapkan pemakaian yang luas dan membabtkan perjuangan yang bersungguh-sungguh, dedikasi dan gigih untuk mempertahankan kesuciannya dan marwah Islam. Usaha yang sedemikian membuka untuk kebijaksanaan yang tinggi bagi setiap insan iaitu pengorbanan harta dan jiwa yang pastinya turut menghantar kepada tuntutan mengasasi diri dan hawa nafsu agar setiap Muslim terdahkan dengan sita mahmudah dan adilah terpuji selaras dengan tuntutan falsafah dan ajaran Islam. Ini berarti bahwa perjuangan ini memerlukan kepada niat yang ikhlas dan objektif yang jelas dan sekaligus ikhlas kepada objektif tersebut. Perilah ini diungkapkan oleh Rasul saw dalam Hadith baginda yang mayhur yang bermakas "Sesungguhnya setiap perbuatan itu dirilis berasaskan niat dan setiap individu akan memperoleh apa yang diniatkan olehnya". Tegasnya bahwa jihad yang penuh dedikasi, pengorbanan yang tinggi meliputi harta, jiwa dan nyawa dan bersungguh-sungguh gigih adalah jihad yang ditinjaukan hanya untuk Allah dan RasulNya demi keredaanNya. Tuntasnya, apa sahaja bentuk perjuangan dan pengorbanan yang sering diktatkan sebagai jihad yang di luar daripada niat dan objektif tersebut hanya bukan merupakan jihad.

Golongan radikal dan teroris sering mengaitkan jihad sebagai peperangan suci dalam usaha mempertahankan marwah Islam dan memeroleh syahid dan syuriga. Dukakan tersebut seolahnya menepati perbincangan tersebut yang melatihkan jihad yang berobjektif dan niat yang ikhlas kerana Allah dan RasulNya. Sehubungan itu, perilah ini wajar direncana agar kekeliruan dimurnikan.

3 Konsep Perang dan Terorisme

Ibn Khaldun mengungkapkan dalam Mukadimah:

Peperangan sentiasa berlaku sejak daripada mula Tuhank menyadap mahkhum ini. Ia adalah suatu perkara yang semulajadi bagi manusia. Tidak ada suatu pun bunga dan generasi yang tidak pernah mengalami peperangan. Biasanya peperangan itu dicetuskan oleh kecamburan dan perlumbaan, pencerobohan, mencari keredaan Allah swt dan agamaNya atau pun mencari dan mengekaskan kuasa. Perang yang diutuskan cemburu dan perlumbaan banyak berlaku di antara suku-suku kaum yang hidup berdekatan dan puak-puak yang hidup bercampur baur. Perang pencerobohan pula biasanya berlaku di antara bunga-bunga kuno, seperti Arab Jahiliyah, Tatar dan sebagainya; karenanya mereka terletak pada apa yang ada di tangan orang lain. Siapa sahaja yang mempertahankan benda bendanya akan dierang. Peperangan begitu tidak mempunyai tujuan yang lain daripada hal-hal seperti pangkat dan kekuasaan. Perang jenis ketiga pula dinamakan perang jihadi. Sementara perang jenis keempat pula dinamakan perang yang berlaku di antara negara dan orang orang yang menderah menderah. Inilah empat jenis peperangan. Dua jenis yang pertama ialah perang kekacauan dan fitnah, sementara dua jenis yang terakhir pula ialah perang jihadi yang wajar. Islam mengharapkan dua jenis perang yang pertama itu dan memenangkannya dua jenis yang akhir.10

Berdasarkan ungkapan tersebut, amat jelas bahwa peperangan adalah akibat ketidakpalingan hati yang memimpin setiap individu. Justru, peperangan turut berlaku dalam kalangan masyarakat Muslim. Menurut fuqaha, peperangan yang berlaku dalam Islam lebih bercorak defensif dan bukananya ofensif. Atau dalam erti kata lain, umat Muslim hanya diperintah mempertahankan benteng agama dengan segala daya dan usaha secara legal. Masyarakat Muslim dilarang kerana melakukan serangan terhadap non-Muslim yang berdiam dengan Islam. Masyarakat Muslim hanya diperintah berperang selepas mendapat ancaman, penganiayaan dan serangan dari masyarakat non-Muslim.

Justru, untuk memahami maksud peperangan menurut perspektif al-Quran, penulis ini menyocik memakna peperangan yang turut dirujuk dengan pelbagai istilah antaranya al-harb, al-qitil dan al-qazw. Ketiga-tiga istilah ini memberi maksud pertempuran dan peperangan. Atau dalam erti kata lain, pertempuran dan peperangan dengan menggunakan senjata yang berlaku antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, antara negeri dengan negeri yang lain.11 Manakala dalam maksud istilahnya peperangan menentang musuh Islam dengan menculikkan segala tenaga dan kemampuan yang ada

---

11 Ibn Mintzir, Lisna al-Masab, vol. 5, h. 11.
Masalah-masalah yang dihadapi masayarakat Muslim akibat adanya umat non-Muslim dalam masyarakat Islam adalah kontak dan hubungan. Muhammadiyah bahkan menulis bahwa: "Ketika umat Islam mendatangkan umat non-Muslim dalam masyarakat, maka kita telah membuka pintu untuk masalah dan konflik yang mungkin terjadi."

DalamSurah Al-Qur'an (4:76), kita diperintahkan untuk menghormati umat non-Muslim dengan cara yang baik. Kita diimbani bahwa, "Jika kamu menghendaki umat non-Muslim, maka hendaklah kamu menghormati mereka dan menjaga hubungan baik dengan mereka." DalamSurah Al-Qur'an (5:5), kita diimbani bahwa, "Jika kamu menghendaki umat non-Muslim, maka hendaklah kamu menghormati mereka dan menjaga hubungan baik dengan mereka." DalamSurah Al-Qur'an (5:5), kita diimbani bahwa, "Jika kamu menghendaki umat non-Muslim, maka hendaklah kamu menghormati mereka dan menjaga hubungan baik dengan mereka."
merupakan perjuangan umat Muslim mempertahankan marwah dan kesucian Islam dan dalam pengertian Islam ia dirujuk sebagai jihad.\textsuperscript{13} Ini kerana perjuangan tersebut masih tetap bersamaan dengan peraturan dan tata usul dalam perpeyanan sememangnya yang telah digariskan oleh Islam dan tetap berpangskian kepada niat dan objektif yang jelas semata-mata kerana Islam dan penuh hikmah.

Namun, tindakan tersebut sering dilabelkan oleh masyarakat Kristian dan Barat sebagai keganasan dan masyarakat Muslim dilabel sebagai pengorup. Bahkan hampir setiap kejadian keganasan di seluruh dunia, masyarakat Barat kerap menuding jari kepada golongan Muslim sebagai pelakunya.\textsuperscript{14} Apalagi lagi, prajudis ini menjadi bertambah tebal selepas berlakunya peristiwa 11 September 2001 yang melanda negara Amerika. Golongan teroris ini juga seringkali diidentikkan oleh media Barat sebagai golongan pelaku kekerasan. Label-label semacam ini boleh diabaikan oleh umat Muslim secara darisnya sebagai mana sikap media Barat begitu berat sebelum dalam memainkan isu terorisme. Malah kegagalan Barat memberikan justifikasi kepada tentara terorisme yang dihubungkan dengan istilah 'jihad' merupakan satu bentuk manipulasi persepsi.\textsuperscript{15} Ini kerana jihad merupakan perjuangan suci yang meliputi niat, ikhas dan objektif yang jelas semata-mata kerana Allah dan RasulNya dan bertaraskan akhlaq Islamiyah dan tidak terbatas hanya kepada maksud perperangan bersenjata.

Terorisme pun merupakan istilah yang sukar dirunggalkan dengan rinci. Ketidakajaran dan definisi yang konkret dan universal serta berbeza maksud pula dengan makna perperangan, kekerasan, keganasan dan revolusi melekatkan terorisme ini tidak dapat dieliminkan. Apalagi lagi, istilah tersebut boleh dilihat dari pelbagai perspektif ilmu seperti sosiologi, undang-undang, jenayah, politik, psikologi, hubungan antarabangsa dan syariah. Selain itu, istilah ini sering dirujuk kepada tindakan merendahkan pihak lain yang dilihat sebagai tindakan 'kejam' turut menyebabkan suka dikonsepsi secara objektif. Justeru, ia melahirkan beberapa maklud mengikut persepsi sesuatu negara dan organisasi besar dunia.

\textsuperscript{13} Mahmood Zaidi Haji Abdul Majid, Keganasan dan Islam: Analisis Konsep Jihad, Jurnal Syariah, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (2003), 11/2, h. 11.


\textsuperscript{15} Ibid.
individu tidak bersenjata dengan tujuan untuk menakut-nakutkan masyarakat atau kerajaan.20

Berdasarkan pengertian tersebut teznya ia adalah istilah yang berbunyi dari pada maksud jihad mahupun perperangan. Jihad dan perperangan bukan sekadar membakar diri dengan perjuangan dan pertempuran. Sebaliknya, Islam menekankan persiapan fisik dan rohani. Al-Quran menegaskan persiapan ‘quwwāli’ iaitu apa juga yang dikeluarkan dengan kekuatan bagi menghadapi musuh. Justru ia merangkumi kekuatan rohani, fisikal, mental, emosi, ekonomi, politik dan jati diri.21

Allah berfirman dalam surah al-Anfal, 8:60:

وَأَعَدُّوهُمُّ مَا أَسْتَطَعْتُم مِّن شَرِّهِمْ وَمَا أَلْعَبْتُمْهُمْ وَمَا كَبَّرُتُمْ مِّن ضَرِّهِمْ وَمَا كَبَّرُتُمْ مِّن هَمَّتِي فِي سَيَبِيلِ اللَّهِ

Dan siakpanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggengamkan musuh Allah dan musuhmu dan individu selain mereka yang kamu tidak mengetahui; sedang Allah mengetahuinya. Apa sahaja yang kamu natikan pada jalan Allah nescaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Allah telah menegaskan bahawa masyarakat kafir telah mengkhianati dan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama masyarakat Muslim dan Allah seperti yang tertera dalam ayat-ayatnya. Allah turut mendidik setiap Mukmin untuk tidak berlaku khianat dan curang sekalipun terhadap musuh bahkan dalam perang yang penuh tipu daya juga digatang dengan keru maklakan khianat. Dalam ayat tersebut di atas, Allah menjelaskan tindakan yang wajar diambil agar orang kafir tidak memandang ringan dan remeh terhadap umat Muslim, Justru, penghinaan yang dibadai oleh umat Muslim mewajarkan mereka mempertahankan agama dan beres�a mengorbankan jiwa.

Menurut Ibn Kathir dalam usaha bersungguh-sungguh mempertahankan dan menegakkan agama Allah dan merupakan antara tujuan jihad di jalan

Allah, maka persiapan selengkapnya seperti senjata yang hebat, persiapan diri dan fisik, dedikasi dalam berperang, pengorbanan jiwa, harta dan nyawa semestinya antara yang diperlukan dalam setiap diri Mukmin.22


2) Menempatkan pasukan tentara di pelabuhan dan perbatasan. Ini kerana ia merupakan pintu masuk dan tempat strategik menyerang negara. Ia bermaksud bahwa setiap negara harus berpasti siaga sentiasa untuk menghadapi apa jua bentuk serangan musuh. Perilai ini dapat dilihat melalui tinjauan Rasul SAW dan para sahabat yang menempatkan pasukan berkuda dan memanah.

Amanat jelas bahawa al-Quran menegaskan perlunya persiapan dalam kalangan masyarakat Muslim untuk sentiasa bersedia menghadapi musuh Islam dan mempertahankan kesucian Islam. Perilai ini direncanakan lagi oleh M. Qurais Shihab dalam tafsirnya bahwa kekuatan yang diperlihatkan itu bukan untuk menindas atau menjajah, tetapi untuk menghalau pihak lain yang hermasuk melakukan serangan. Istilah ‘ rights ’ dari kata ‘ rights ’ yang bermaksud takut/gentar pula tiada kaitannya dengan istilah teror dan terror.24

Manakala menurut M. Hasbi ash-Shidiqi; ayat tersebut menjelaskan perang yang wajar dilakukan oleh para Mukmin antaranya memperbanyakkan alat-alat persenjataan yang modern dan berteknologi tinggi akan menyebabkan musuh tidak berani menyerang, baik musuh-musuh yang telah dikenal pasti atau sebaliknya.25

20 Ibid.
25
Ternyata bahwa ayat tersebut bukan sahaja memperkatakan ba' perang dan jihad tetapi yang utama adalah perstapan fizikal, mental dan rohani turut ditegaskan agar marhum Islam akan sentiasa terpelihara. Permasalahan ini, negara dunia ketiga sering ditindas oleh kuasa dunia yang menghalang pertahanan negara. Bahkan seandainya negara-negara Islam memiliki peralatan senjata berteknologi tinggi, pastinya ia menjadi sebab peperangan meleluat. Perihal ini wajar dibahaskan dan diberikan pemahaman yang jitu kepada seluruh masyarakat dunia agar menghormati hak asasi negara.

Justeru, masyarakat Muslim wajar sentiasa bersiap siaga dan bersedia menghadapi apa jua bentuk serangan musuh Islam kerana ia termasuk dalam maksid fi sabillallah. Persoalannya: apakah yang dimaksudkan dengan istilah ini?

4 Perencaman Istilah fi Sabillallah


Terdapat para ulama klasik dan juga kontemporari yang memberikan maknanya yang luas terhadap istilah fi sabillallah. Ia tidak hanya bermaksud jihad semata tetapi turut mencakup segala bentuk masalah yang bertujuan untuk ber taqarrub kepada Allah, segala bentuk perbuatan baik dan kebajikan sesuai dengan konteks hari ini.

Antara contoh ayat fi sabillallah yang dimiliki daripada al-Qur'an (صلى الله عليه وسلم) memperlihatkan kriteria untuk menegakkan agama Allah dan meninggalkan kalimahNya melalui jalan yang telah ditentukanNya. Apabila kita telusuri ayat tersebut, ternyata bahawa selepas kalimah fi sabillallah terdapat kata kerja infaq (infaqkanlah hartamu sekalian di jalan Allah) atau kata kerja jihad (dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah istilah peperangan (menerima perang di jalan Allah) atau setelah kata hijrah (dan individu yang berhijrah di jalan Allah) atau setelah kata kedalaman atau kata kerja berjalan atau yang sinonim dengannya.

Perihal ini diperlihatkan dalam surah al-Baqarah 255.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menutup dirimu sendiri ke dalam kebinaan, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai individu yang berbuat baik.


Ini kerana penolakan tersebut sebagai perkara yang dapat memperkuatkan musuh dan memeluk manfaat pihak Muslim. 29 Tindakan ini diperlihatkan sebagai jihad seandainya masyarakat Muslim menginfaqkan hartanya ke jalan Allah dan antara metode menentu ganjaran pahala.

menjaga keselamatan negara dan agama. Termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat Muslim yang menuntut ilmu dalam usaha memastikan maruah dan peradaban negara terus terpertihih. Peribah tersebut disokong oleh ayat 123 dalam surat al-Tawbah yang bermaksud: "Tidak sewajarnya semua Mukmin itu pergi (ke medan perang)." Apa yang utama adalah persiapan dan penyiapan dalam segala bentuk bagi menghadapi apa juga kemungkinan berlaku sekitarnya berlaku peperangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan persiapan dan penyiapan yang meliputi fizikal, mental, kewangan, rohani adalah penting dalam menghadapi peperangan. Termasuk juga aspek infaq barta turut diletakkan sebagai satu bentuk penyiapan dan pengorbanan dari aspek material untuk jihad fi sabillah. Ini secara tidak langsung memperlihatkan bahawa negara Islam dan masyarakatnya sentiasa bersedia menghadapi musuh dan sekaligus menggerakkan mereka.

Namun begitu, Islam tegas melarang umatnya memusuhi tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan berlakunya pertempuran dan peperangan. Peperangan tanpa niat dan objektif yang jitu kerana Allah dan Rasul Nya adalah tidak menepati syariat sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran surah al-Nisā' 4:76:

**الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله و آمنوا كرروا يقاتلون في سبيل الله**afflesa أوما أطول السباقُ إن كَذَبَ السباقُ كان ضعيفًا

Individu yang beriman berperang di jalan Allah, dan individu yang kaif berperang di jalan taghut; justeru, peninggalan rakan-rakan syaitan, kerana sesuagungnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.

Tegarsnya, peperangan yang tidak memiliki tujuan dan motif fi sabillah, ia tidak dianggap sebagai jihad Islam, sebaliknya ia adalah jalan taghut. Para Mufassir memberikan pemahaman yang seragam berkera dengan ayat di atas bahwa perang fi sabillah adalah perang kerana memiliki iman dan taut kepada Allah demi menegakkan agamaNya. Manakala jalan taghut adalah jalan yang diseru oleh iblis dan bala tentenannya, jalan yang mendorong kepada siksaan neraka dan kebencian Allah. Bahkan peperangan yang dilakukan kerana menurut kehendak lawa nafsu dan amarah hanyalah peperangan yang sia-sia dan merugikan. Tuntutnya, jihad fi sabillah dan peperangan yang berobjektif jelas kerana Allah adalah benteng dan tunggal pertahanan umat. Sekaligus ia merupakan antara taqarrub hamba kepada Allah yang mengorbankan segalanya untuk menegakkan agama Allah.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradwî, bahawa fi sabillah ini mempunyai pemakaan yang tidak hanya terbatas kepada bentuk peperangan secara fizikal dan penggunaan senjata senama dalam usaha untuk menegakkan kalimah Allah. Sebaliknya, ia turut mempengaruhi bentuk peperangan menggunakkan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan akidah Islam, sebagaimana yang diungkapkan dalam surah al-Hujurat ayat 12-32 yang bermaksud: "Berjuang dengan barta benda dan jiwa pada jalan Allah." Tuntasnya, maknâ jihad fi sabillah adalah apa jua tindakan, perlakuan yang berkaitan dengan pembelaan Islam dan untuk tujuan Islam.

Jostern, jihad dan perang memerlukan al-Quran tidak terbatas kepada perang dan pertempuran dengan senjata setajah, malah lebih luas dari itu sama ada melalui tulisan, ucapan dan disampaikan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Apatah lagi, masyarakat non-Muslim kini tidak lagi memerangi umat Muslim secara fizikal, tetapi lebih moden dengan menggunakan kaedah pemikiran intelektual.

Singkapan sirah Rasul saw dan para sahabat membuktikan bahawa peperangan yang berlaku hanya mempunyai jalan terakhir yang ditempuh untuk menegakkan agama Allah dan disyariatkannya berperang atau berjihad secara fizikal adalah hanya kerana keadaan masyarakat Musyrik terhadap masyarakat Muslim.

Sehubungan itu, dalam situasi negara yang damai tanpa peperangan sebagaimana yang diperhatikan dalam sejarah Rasul saw dan para sahabat; mereka membangun dan memakmurkan alam semesta dengan amanah Allah kepada bimbaNya sebagai khalifah. Tindakan tersebut turut dikategorikan sebagai jihad.33 Tegarsnya, jihad itu adalah bermaksud membangun, menegakkan dan menyusun. Maka di waktu damai inilah sebenarnya jihad

---

31 Ahmad Mustafa al-Masgî, Tajil al-Masgî, vol. 1, h. 279.
ft sabillah yang utama untuk menjaga dauah Islamiyyah, kerana seikarnya runtuh in pastinya memerlukan waktu dan tenaga untuk membangunnya kembali yang pastinya meletakkan umat Muslim seolah-olahnya membiarkan kemusnahkan negara dan agama berlaku tanpa berjihad mempertahankan negara. Atau dalam erti kata lain, seandainya masyarakat Muslim ulpa dan hanya tertumpu kepada hiburun semata sehingga kebudayaan asing dengan mudah masuk le tanah air sama ada melalui perantaraan ilmu, novel, misteri kebudayaan, film-film dan sebagainya sehingga menjagah pemikiran umat Muslim dan mengkaminkan negara dan agama runtuh dan pecah akan Islam sekaligus turut musnah; berarti masyarakat Muslim tidak berjihad untuk memelihara negara, bangsa dan agama. Tegusnya, kesungguhan untuk mengekalkan keamanan dan mencegah daripada sebarang bencana seperti kebuluran, pepernaman, penjajahan pemikiran asing, penghinaan musuh juga merupakan salah satu 'jihad' yang amat bermakna. Juga, jihad di jalan Allah sekalipun dalam keadaan yang harmoni, damai dan aman; tidak boleh berhenti dan umat Muslim harus tetap berjihad sesuai dengan kondisi zaman ini antaranya seperti menuntut ilmu untuk mempertahankan agama dan mendalaminya serta memelihara akidah, merencanakan al-Qur'an dan Hadith sebagai pedoman hidup. Hal ini termasuk jihad ft sabillah seperti yang dilakukan oleh golongan Abi Al-Suffah pada zaman Rasullullah SAW.

Tuntasnya, perbincangan tersebut menegaskan bahawa pemaknaan ft sabillah amat luas dan wajar sentiasa dalam rangka jihad untuk meningkatkan kalimah Allah dan kerana Allah dan RasulNya yang memerlukan bukan hanya pengorbanan hartu, jiw dan diri semata, tetapi turut memerlukan segala potensi yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hujurat ayat 15.

Penutup


Namun, itulah realiti apa apabila isu jihadi dan perang suci turut mendapat perhatian kerana sering memaknai perbentuk keganasan dilakukan dengan teroris dan disebabkan atas nama 'jihad'. Ini kerana tetap terpikir semangat makna dan penyelewengan tafsiran golongan pelampau terhadap kiasan makna ayat-ayat qital, harb dan jihadi yang dirujuk sebagai 'perpaman mengangkat serat'. Bahkan turut ditegaskan bahwa maksud Jihadi menurut perspektif mereka adalah semata-mata media sah pandu dan arya. Akan tetapi, mendorong kumpulan pelampau ini turut dianggap melakukan pembunuhan, kekejian, penculikan, rampasan, pelemparan batu dan sebagainya. Tuntasnya, idealisme jihadi dan perang adalah pertumpu kepada pemeliharaan dan penjagaan terhadap agama, nyawa, alam, keturunan dan harta melalui pendekatan harmoni, aman dan sejahtera, berliku, berakhlak terpuji dan bertarapkan prinsip al-Qur'an, Hadith dan syariah yang menepati turut dan falsafah ajaran Islam. Hanya kerana idealisme jihadi dan perang yang luas namun pemaknaannya yang selaras dengan ajaran Islam yang damai dan sejahtera, tercelah pula pemaknaannya yang 'menekankan' sehingga mencetuskan kumpulan militan teroris yang menggunakan agama sebagai kaedah menghalalkan jihadi dan perang yang kejam. Ini amat jauh menyimpang daripada prinsip jihadi dan perang yang ditegaskan dalam Islam yang sentiasa berpikir kepada aspek kemanusiaan.

Rujukan
