**1740. HUKUM QISAS YANG ADIL**

**428**

**•**

* **j.k.ot, 4.:›**

***"Jangan*** *engkau menokok matanya, tentu engkau meninggalkannya tanda dapat melihat".*

**Perawi**

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al Jami'ul Kabir dari 'Ashamah ibnu Malik r.a.

**Sababul Wurud**

'Ashamah berkata : "Seorang buta bermata satu *(a'war)* menokok mata seorang laki-laki. Maka Rasulullah menghukum orang tersebut dengan hukuman diyat, sambil berkata : "Jangan engkau menokok matanya dst".

**Keterangan**

Hadits tersebut menunjukkan keharusan memelihara keadilan dalam menegakkan hukum Qisas, yaitu mata dibalas dengan mata. Akan tetapi mata orang yang buta matanya satu ditempatkan sama dengan buta kedua matanya, sehingga Rasulullah SAW memutuskan bahwa di pandang adil menghukum laki-laki itu dengan membayar diyat (tebusan), tidak dengan merusak matanya yang satu lagi, karena hal itu menyebabkan kedua matanya buta.

**1741. SHALAT DAN SEDEKAH TIDAK DI TERIMA**

* **jv a< €.**
* **—Dys,L):+2 4-9 4.9 0-1 1»..af**

*"Tidaklah diterima shalat tanpa dalam keadaan bersih (suci) dan tidak pula diterima sedekah dari harta yang berasal perbuatan menipu".*

**Perawi**

Diriwayatkan oleh enam perawi hadits dari Ibnu Umar r.a kecuali Bukhari.

**Sababul Wurud**

Sebagaimana tercantum dalam Shahih Muslim dari Mushiab ibnu
  
Said : "Ibnu Umar ra mengunjungi Ibnu Amir ketika dia sakit. Dia