..... I .

· · · · - ·

.,\_,..\_.\_

·R*rv*

\'c)

i:. . .


*JZAY*

*·:* < 1W J OJ ;

• • \_ , •

J} - ·

* *'.:;J* **IBNU NAJAR Al ASQALANI**



-·

• • • ,.\_. ..-, ..,

*e*

•

t;J,

Penjelasan

- Kitab Shahih Al Bukhari *C- J*

·h Peneliti: ri•

t) Syaikh Abdul A. ziz A,· b.dullah bin Baz *rJ*

*r;,*

........ .- .

*l*

*- .,,CJ ·: 'I'- . rl:·*.*.* ,

**DAFTARISI**

[DAFTAR ISi vii](#_TOC_250010)

KITABUL UMRAH

[26. KITAB UMRAH 2](#_TOC_250009)

1. [Umrah; Kewajiban dan Keutamaannya 2](#_TOC_250008)
2. [Orang yang Melakukan Umrah Sebelum Haji 8](#_TOC_250007)
3. [Berapa Kali Nabi SAW Melakukan Umrah 11](#_TOC_250006)
4. [Umrah di Bulan Ramadhan 21](#_TOC_250005)
5. [Umrah pada Malam Al Hashbah dan Selainnya 29](#_TOC_250004)
6. [Umrah dari Tan'im 31](#_TOC_250003)
7. [Umrah Setelah Haji Tanpa Hadyu (Hewan Kurban) 43](#_TOC_250002)
8. [Pahala Umrah Sesuai Kadar Kelelahan 48](#_TOC_250001)
9. Orang yang Umrah Apabila Thawafuntuk Umrah Kemudian Keluar dari Makkah, Apakah Hal itu mencukupi Baginya Sehingga tidak Perlu Melakukan Thawaf Wada'? 52
10. Melakukan Saat Umrah Apa yang Dilakukan Saat Haji 58
11. [Kapan Orang yang Umrah Melakukan Tahallul 62](#_TOC_250000)
12. Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Haji, Umrah

Maupun Perang? 73

1. Menyambut Orang Haji yang Datang, dan Tiga Orang di

Atas Satu Hewan Tunggangan 74

1. Datang di Pagi Hari 75

FATBUL BAARI - vii

1. Masuk pada Sore Hari 75
2. Tidak Mendatangi Keluarga di Malam Hari Apabila Telah

Sampai di Madinah (Negeri) 76

1. Orang yang Mempercepat Untanya Apabila Telah Sampai

di Negeri yang Dituju 77

1. Firman Allah, *"Dan Datangilah Rumah-Rumah Melalui*

*Pintu-Pintunya."* 79

1. *Safar* (Bepergian) adalah Sebagian dari Adzab 85
2. Apabila Seorang Musafir Terburu-Buru dalam Perjalanan

dan lngin Segera Kembali kepada Keluarganya 88

Penutup 89

**KITABUL MUHSHAR**

**27. KITAB MUHSHAR (ORANG YANG TERHALANG) 91**

1. Apabila Orang yang Umrah Terhalang untuk Sampai ke

Ka'bah 95

1. Terhalang Saat Mengerjakan Haji 108
2. Menyembelih Sebelum Mencukur Saat Terhalang untuk

Sampai ke Ka'bah 114

1. Orang yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalang

Sampai ke Ka'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya 117

1. Firman Allah 123
2. Firman Allah, *"A tau Bersedekah."* Yaitu Memberi Makan

Enam Orang Miskin 133

1. Memberi Makan ½ Sha' untuk Fidyah 135
2. Berkurban 1 Ekor Kambing 138
3. Firman Allah SWT *"Tidak Mengerjakan Rafats.*''

(Qs. Al Baqarah (2): 197) 145

1. Firman Allah, *"Dan Tidak Berbuat Fasik dan Berbantah­ Bantahan dalam Mengerjakan Haji."*

(Qs. Al Baqarah (2): 197) 145

**KITABU JAZA'ISH-SHAID**

**28. KITAB DENDA BAGI ORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN 149**

1. Bab 149

**viii** - **FATHUL BAARI**

1. Apabi]a Orang yang lidak lhram Berburu Ja]u Menghadiahkan Binatang Buruannya kepada Orang yang

lhram Jalu Ia Memakannya 152

1. Apabi]a Orang-orang yang lhram Melihat Binatang Buruan la]u Mereka Tertawa dan Orang yang Tidak lhram

Memahami Maksudnya 167

1. Orang yang lhram lidak Membantu Orang yang Tidak lhram untuk Membunuh Binatang Buruan 169
2. Orang yang lhram Tidak Memberi Isyarat kepada Binatang Buruan Agar Ditangkap o]eh Orang yang Tidak Ihram 172

·6. Apabila Orang yang Ihram Diberi Hadiah Keledai Liar yang Masih Hidup, Maka Dia Tidak Menerimanya 181

1. Binatang yang Dibunuh oleh Orang yang Ihram 190
2. Tidak Boleh Menebang Pohon di Wi]ayah Tanah Haram 211
3. Tidak (Boleh) Mengusik Binatang Buruan di Wilayah

Tanah Haram 224

1. Tidak Halal Berperang di Makkah 227
2. Berbekam Bagi Orang yang lhram 237
3. Menikah Bagi Orang yang lhram 242
4. Larangan Memakai Wangi-wangian Bagi Laki-laki dan

Wanita yang lhram 244

1. Mandi Bagi Orang yang lhram 255
2. Memakai Sepatu *(Khu.ff>* Bagi Orang yang lhram Apabi]a

Tidak Mendapatkan Sandal 260

1. Apabila Tidak Mendapatkan Sarung, Hendaklah Memakai

Celana 263

1. Menyandang Senjata Bagi Orang yang lhram 264
2. Masuk Wilayah Haram dan Makkah Tanpa Ihram 265
3. Apabila Seseorang Melakukan lhram dengan Mengenakan

Gamis karena Tidak Tahu 281

1. Orang yang lhram Meningga] Dunia di Arafah dan Nabi SAW Tidak Memerintahkan Mengerjakan

Amalan Hajinya yang Tersisa untuknya 283

1. Sunnah Bagi Orang yang lhram Apabila Meninggal Dunia 285
2. Haji dan Nadzar Orang yang Telah Meninggal Dunia dan

Seorang Suami Menghajikan Istrinya 286

1. Menghajikan Orang yang Tidak Mampu Menunggang

Hewan Kendaraan 292

**FATHUL BAARI** - ix

1. Wanita Menghajikan Laki-laki 296
2. Haji Bagi Anak-anak 308
3. Haji Bagi Wanita 312
4. Orang yang Bernadzar Berjalan Kaki Ke Ka'bah 335

Penutup 340

**KITABU FADHAILIL MADINAH**

1. **KITAB KEUTAMAAN MADINAH 342**
   1. Keharaman Madinah 342
   2. Keutamaan Madinah dan Bahwa Ia Akan Mengeluarkan

Manusia 363

* 1. **Madinah Adalah Thabah ......... .a 368**
  2. Dua Tempat yang Berbatu di Madinah 370
  3. Orang yang Membenci Madinah 371
  4. Iman Akan Berlindung Ke Madinah 384
  5. Dosa Orang yang Memperdaya/Menipu Penduduk Madinah 385
  6. Benteng-Benteng di Madinah 387
  7. Dajjal tidak Masuk ke Madinah 389
  8. Madinah Mengeluarkan yang tidak Baik 393

Bab 396


* 1. Nabi SAW tidak Menyukai Madinah Dalam Keadaan

Kosong (Tanpa Penghuni) 398

12. Bab 399

Penutup 407

**x - FATHUL BAARI**



FATHUL BAARI - 1



**Q** /

\ t{

/ /

**26KITAB UMRAH**

1. **Umrah; Kewajiban dan Keutamaannya**

,-,., ,,, ***:fl*** ,,, ,,, **.A,**


.o J J l i :Q .0JI J.I JuJ

,,, ,,, .. ,,,.

**J.** ,,,. \ ,,,,,,. ,,,. **A.** ,., ,,,. ,,,

1.,:SiJ) .0JI yGs"  *: 1\_;.i* l :Q .0JI *J* ::;1 JuJ

,,, ,,, ,,, ,,, - ,,, ,,,, -,,, *.::::,*



lbnu Umar RA berkata, "Tidak ada seorang pun melainkan diwajibkan atasnya (mengerjakan) haji dan umrah." lbnu Abbas RA berkata, "Sesunggguhnya umrah adalah pengiring haji -sebagaimana disebutkan- dalam kitab Allah, *'Dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah'."* (Qs. Al Baqarah (2): 196)

... ,,,,. ***SJ* ,,,. .A, *:fl*** \ ,,, ;; ,,,. **J...** ,,,. ,,,

Ju r-LJ .0JI .0JI J j 01 .0JI o ; (j-i :;:.

,,, ,,,

,,,. ,,,.

***tP*** 1 ,.-1 • •

,,,. .,.,

; 0

1

*} }*o; 1**0**1 :***J*** .:...1**O**1; 1:+:; w

**'**o**l,i** ; L**;**..**;**i**,**S**,,** " o; 0 1**0**1 J**,,**i**-**

o**.J** /0 1**0**1

•,,, ► *r* JJ *c-* J ·

,,,. *J*

,,,

•,,,

*}* ; **0**

WI

1773. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Dari umrah (yang satu) ke umrah (yang lain) merupakan penghapus (dosa) yang ada di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."*

**2 - FATHUL BAARI**

**Keterangan Hadits:**

*(Bismillahirrahmanirrahim.* Bab-bab tentang umrah. Bab umrah; kewajiban dan keutamaannya). Dalam riwayat Abu Dzar lafazh *basmalah* tidak disebutkan. Namun, judul seperti tercantum [Bismillahirrahmanirrahim, kitab umrah, bab umrah; kewajiban dan keutamaannya] telah diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Mustamli. Bahkan dalam riwayatnya dari selain Al Mustamli tidak disebutkan kalimat "bab-bab tentang umrah". Dalam riwayat Abu Nu'aim pada kitab *Al Mustakhraj* tertulis "Kitab Umrah". Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Karimah hanya terlulis "Bab umrah dan keutamaannya".

Umrah menurut bahasa berarti *ziyarah* (berkunjung). Ada yang berpendapat bahwa kata "umrah" diambil dari kalimat *imaratul masjidil haram* yang berarti memakmurkan Masjidil Haram. Menurut Imam Bukhari, hukum umrah adalah wajib. Dalam hal ini Imam Bukhari mengikuti pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan Ahmad serta ahli hadits yang lain.

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki adalah, bahwa umrah itu sunah hukumnya. Demikian juga pendapat madzhab Hanafi. Pendukung pendapat yang mengatakan sunah berdalil dengan riwayat yang dinukil oleh Al Hajjaj bin Artha'ah dari Muhammad bin

Al Munkadir, dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,

\-'' G*·;*,*)* \'[ f 0- i1 *i*,'*/'-*·' '·1 .*,*Ji1J' 0 '' 1.J '·J ±, 2»1 'i ,., • - 11 ( 0 •f

*,r--*

r'J -· r;r-J,- *'..F:" 1./,f' ,.,i*

\

;i jf:, , :J *(Seorang Arab badui mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang umrah, apakah ia wajib?* " *Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tetapi jika engkau melakukan umrah, maka itu adalah lebih baik bagimu.").* Namun, Al Hajjaj adalah perawi yang lemah.

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Atha', dari Jabir, dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, / IJ I *(Haji dan*

*umrah itu adalah fardhu).* Ibnu Lahi'ah juga seorang perawi yang lemah.

**FATHUL BAARI - 3**

Tidah ada satu pun hadits dari Jabir dalam masalah ini yang dapat dibuktikan keakuratannya. Bahkan Ibnu Jahm Al Maliki

meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Jabir, !

i *(Tidak ada seorang mu.slim kecuali diwajibkan atasnya*

*-melakukan- umrah).* Jalur periwayatan hadits ini hanya sampai kepada Jabir *(mauquj).*

Pendukung pendapat yang mewajibkan umrah berdalil dengan hadits yang disebutkan pada bab ini dan perkataan Shabi bin Ma'bad

kepada Umar yang diriwayatkan Abu Daud, *,fi* a 1j 1 f:,

1;! *,.* : J - ii *"Js, (Aku melihat haji dan umrah telah diwajibkan atasku, maka aku ihram untuk keduanya. Umar berkata kepadanya, "Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu.*").

Dali! yang lain adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam hadits Umar tentang pertanyaan Jibril mengenai

iman dan Islam. Dalam hadits itu disebutkan, ; ;1:, 1:,

*(Hendaklah engkau haji dan umrah). Sanad* riwayat ini telah dikutip oleh Imam Muslim tanpa mencantumkan lafazhnya. Mereka juga berdalil dengan hadits yang lain dan firman Allah, *"Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah."* (Qs. Al Baqarah (2):

196) Yakni, kerjakan keduanya (haji dan umrah).

Imam Ath-Thahawi mengklaim bahwa makna perkataan Ibnu

.

" ,

Umar 1:, ( I *(Umrah adalah wajib),* yakni fardhu kifayah. Akan

tetapi pandangan ini sangat jauh (dari makna sebenamya) bila dibandingkan dengan lafazh yang dinukil dari Ibnu Umar, seperti yang akan kami sebutkan. Ibnu Abbas, Atha' dan Ahmad berpendapat bahwa haji tidak wajib bagi penduduk Makkah, meskipun diwajibkan kepada selain mereka.

**4 - FATBUL BAARI**

*:;,* JJJ *(lbnu Umar berkata).* lbnu Khuzaimah, Ad­ Daruquthni dan Al Hakim menyebutkannya secara *maushul* dari jalur Juraij, "Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata,

*'?.- :,()* ' e:\_11:z·,, ***;j 'J* J l;.i** ' *i?"*

***t.\_ J*** *(tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali diwajibkan melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu menempuh perjalanan; dan barangsiapa menambahnya [melakukan lebih dari*

*satu kali], maka itu adalah lebih baik dan sunah).*

Sa'id bin Arubah mengatakan dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnuUmar, dia berkata, / i ,J I *(haji dan umrah adalah*

*wajib).*

',-"' *:;,* JJJ *(lbnu Abbas berkata).* Imam Syafi'i dan Sa'id bin Manshur menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar: Aku mendengar Thawus berkata, aku mendengar lbnu Abbas berkata, "Demi Allah, sesungguhnya umrah adalah pengiring haji dalam kitab Allah,

*'Sempurnakanlah ha.Ji dan umrah untuk Allah'."* (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Sedangkan *sanad* riwayat Al Hakim melalui jalur Atha' dari Ibnu Abbas, / i ,J I *(Haji dan umrah merupakan dua*

*kewajiban)* adalah lemah.

1 @: ,

\jl *$,,,.* 0 ,,. *J.* 0

***J***

**(>Le** I **o I** *(dari umrah (yang satu) ke umrah*

*(yang lain) merupakan penebus [dosa] di antara keduanya).* lbnu Abdil Barr mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Menurutnya, sebagian ulama memahaminya dalam konteks umum, yang mencakup dosa besar maupun kecil. Namun, dia membantahnya.

Sebagian ulama mempermasalahkan kedudukan umrah sebagai penghapus dosa-dosa kecil, padahal menjauhi dosa-dosa besar itupun

**FATHUL BAARJ - 5**

dapat menghapus dosa-dosa kecil. Lalu, apakah dosa yang dihapus oleh amalan umrah? Jawabannya, bahwa dosa-dosa yang dihapus oleh amalan umrah terbatas dengan waktu pelaksanaan umrah, sedangkan dosa-dosa yang dihapus dengan menjauhi perbuatan dosa besar itu bersifat umum, yaitu sepanjang masa.

Adapun kesesuaian hadits dengan masalah kewajiban umrah nampaknya menimbulkan permasalahan, berbeda halnya dengan keutamaan umrah. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yaitu riwayat yang dikutip oleh Imam At­ Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, :;. l IJ

:\_,..;i:, -:4 ' 1 pi:, yJLU1 *J?J* 1 ::1 i.> 1:, 1

,, **O ,, 0** ,, 0,, **0 J** ,, #l .,, O *O*

W"

**J O #l ,, 0 0**

I yly

l **o;j I** *(kerjakanlah haji dan umrah secara*

.,, .,, ,, ,,

*berturut-turut, karena sesungguhnya mengerjakan keduanya secara berturut-turut dapat menghapus dosa-dosa dan kemiskinan seperti ubupan (a/at peniup apt) tukang best menghilangkan karat best. Dan, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga).*

Secara zhahir, riwayat ini menyatakan adanya persamaan antara hukum asal haji dan umrah. Hal itu sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya umrah itu mengiringi haji dalam kitab Allah." Namun, predikat haji mabrur itu dicapai dengan melakukan kebaikan tambahan, sebagaimana yang telah diterangkan di bagian awal pembahasan tentang haji.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari hadits Jabir dari Nabi SAW disebutkan, ' J ; *\i* : - ' ) *;,;:-* ;j 1j;J 1 1 rS\:J1 ;ci!J *r '* \Ak! :J ' *(Haji mabrur tidak ada balasannya*

*kecuali surga. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah haji mabrur itu?" Beliau bersabda, "Memberi makan dan menyebarkan salam.").*

Dalam riwayat ini ada penafsiran tentang haji mabrur. Dari hadits Ibnu Mas'ud tersebut diketahui maksud *talifir* (penghapusan) yang belum diterangkan dalam hadits Abu Hurairah.

Dalam hadits di bab ini terdapat dalil disukainya memperbanyak melakukan umrah, berbeda dengan pendapat yang tidak menyukai melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun; seperti pendapat ulama madzhab Maliki, atau pendapat yang tidak menyukai melakukan umrah melebihi satu kali dalam sebulan. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW tidak melakukan umrah melainkan dari tahun ke tahun, sementara perbuatan beliau bisa berindikasi wajib dan bisa berindikasi sunah.

Tapi argumentasi ini mendapat kritikan, dimana perkara sunah itu tidak hanya terbatas pada perbuatan Nabi SAW, bahkan terkadang beliau meninggalkan sesuatu padahal beliau sangat suka melakukannya agar tidak memberatkan umatnya. Setelah menganjurkan untuk mengiringi haji dengan umrah melalui sabtianya, maka hukum sunah memperbanyak umrah tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.

Ulama yang menyukai memperbanyak umrah berpendapat bahwa umrah itu dilakukan kapan saja selama tidak sedang mengerjakan manasik haji, kecuali keterangan yang dinukil dari ulama madzhab Hanafi yang tidak menyukai melakukan umrah pada hari Arafah, hari raya kurban dan hari-hari *Tasyriq.*

Sementara Al Atsram menukil pendapat dari Imam Ahmad, "Apabila seseorang melakukan umrah, maka dia hams mencukur atau memendekkan rambut, dan tidak melakukan umrah setelah itu hingga sepuluh hari berikutnya agar ia dapat mencukur rambut kembali saat mengerjakan umrah."

Menurut Ibnu Qudamah, hal ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak menyukai melakukan umrah dengan jarak waktu yang kurang dari sepuluh hari.

Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh *J!* pada kalimat *J!* i 1

\ *(satu umrah ke umrah berikutnya)* kemungkinan bermakna

*(bersama),* sehingga makna kalimat tersebut adalah; satu umrah bersama umrah lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya.

Dalam hadits di bab ini terdapat isyarat tentang bolehnya melakukan umrah sebelum haji, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah kami sitir dalam riwayat At-Tirmidzi seperti yang akan kami bahas pada bab berikutnya.

1. **Orang yang Melakukan Umrah Sebelum Haji**


**A,** ,,, ,,, .,.. **0** .;, ,,..

J.1 *J. fs: i J*

*(/'* 4UI ) JL 0i

;1*(/'*

*.* ►

pl : *J.\* Jti Jti . t :J \Ji \

1773. Dari Ibnu Juraij bahwa lkrimah bin Khalid bertanya kepada lbnu Umar RA tentang umrah sebelum haji, maka dia berkata, "Tidak mengapa." lkrimah berkata, "lbnu Umar berkata, 'Nabi SAW melakukan umrah sebelum haji'." Sementara Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari lbnu Sa'ad, dari Ibnu Ishaq, "Telah menceritakan kepada kami lkrimah bin Khalid, 'Aku bertanya kepada Ibnu Umar seperti hadits tersebut."

Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ikrimah bin Khalid berkata, 'Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA seperti hadits tersebut."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab orang yang melakukan umrah sebelum haji).* Yakni, apakah umrah tersebut sah atau tidak?

JL *(bertanya).* Konteks lafazh ini mengindikasikan bahwa

semua *sanad* yang disebutkan adalah *mursal,* sebab Ibnu Juraij tidak hidup pada masa dimana lkrimah bertanya kepada Ibnu Umar. Oleh sebab itu, Imam Bukhari memperkuat *sanad* tersebut dengan riwayat *mu 'allaq* dari Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa *sanad* tersebut *maushul.* Kemudian dia memperkuat lagi dengan *sanad* lain dari lbnu Juraij. Maka riwayat-riwayat ini menghilangkan kemusykilan yang ada, dimana disebutkan bahwa Ibnu Juraij berkata, "Ikrimah berkata "

Apabila dimungkinkan Ibnu Juraij melakukan *tad/is,* maka jawabannya adalah bahwasanya Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Ikrimah bin Khalid berkata... ", lalu disebutkan haditsnya secara lengkap.

*(tidak mengapa).* Imam Ahmad dan lbnu Khuzaimah

menambahkan, "Dia berkata, 'Tidak mengapa bagi seseorang melakukan umrah sebelum haji'."

.., - *:)* 1;.1 **JJJ** *(Ibrahim bin Sa'ad berkata.* dan

, ,

seterusnya). Imam Ahmad menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad melalui *sanad* seperti di atas; Ikrimah bin Khalid bin Al Ashimi Al Makhzumi

menceritakan kepada kami, dia berkata, ff *f J, \*

J :W' ,.w 0 : u

**J** ,, ,.. **0** ,..,, ,, ,.. 0 *J,,,* \ ,,,,.

, :Ju ;!i ti!: 1 -

( u :Ju - J;.i o J

1 J 1 1 :w

,, ,, ,, .., ,,. ,,. **,tiJ {fl** ,, ,., {fl \ **J** ,, ,,. ,,



.ii11

*(Aku datang ke Madinah bersama satu rombongan yang terdiri dari penduduk Makkah, aku bertemu dengan Abdullah bin Umar, maka aku berkata, "Bagaimana bila kita belum melakukan haji sama sekali, apakah (boleh) kita melakukan umrah dari Madinah?" Dia menjawab, "Boleh, dan apakah yang menghalangi kalian dari ha! tersebut? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan seluruh umrahnya sebelum menunaikan haji.* " *Dia berkata, "Dan kami pun melakukan umrah.*").

Menurut Ibnu Baththal, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban haji telah turun kepada Nabi SAW sebelum beliau mengerjakan umrah. Dari sini muncul permasalahan; apakah haji merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan atau dapat ditunda? Riwayat ini menunjukkan bahwa haji merupakan kewajiban yang dapat ditunda. Oleh karena itu, perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk memutuskan manasik haji lalu mengerjakan umrah juga memberi indikasi ke arah itu.

Akan tetapi kenyataan bahwa Nabi mendahulukan salah satu dari dua ibadah tersebut tidak menafikan keharusan melakukan ibadah tersebut dengan segera.

Pada bagian awal pembahasan tentang haji telah dinukil perbedaan pendapat mengenai awal mula kewajiban haji. Lalu mengenai jumlah umrah yang dilakukan Nabi akan diterangkan pada bab berikutnya.

Di antara keterangan yang tegas sehubungan dengan permasalahan di bab ini adalah *atsar* yang disebutkan di akhir bab berikutnya dari Masruq, Atha' dan Mujahid, mereka berkata, "Nabi SAW melakukan umrah sebelum haji." Juga hadits Al Barra' mengenai hal itu.

1. **Berapa Kali Nabi SAW Melakukan Umrah**

*J.* ,-'. ,,,,,,. **0 J** *J.* o**J ,,, 0** ,,,,,

"111 I I ;i)

J°J-J \Si :Ju .u

::i

,,, ,,. ,,, *,;:* ,,,

... **J** ,,. .,,. ,,, **J...**

,,. .,,. ,,, ,,,.

.. ,,.

,,,

1. \S blJ ,8

*;;p- Jl* :\_,.JG:- Q- 1

-J .,,.

,,., **J** ,. ,,,. ,,, ,,, ; **0/** ,,,. ,,, ,,, **j.\_** ,,. \_., **0**

::i

- :Jw r-f')(.o ;Gw :Ju , 1 ;;')(.o 1

, i :Ju r-LJ

,,, ,,, ., *$,* ,,,. **A. *$J* A. J** ,,, ,,. .,,, .,,.

1

1. J J p1 :;J Ju

- *j ;) ):j )* 1 1

..

,,,, .,., ,,, ,,,

1775. Dari Mujahid, dia berkata, "Aku masuk bersama Urwah bin Az-Zubair ke masjid, temyata Abdullah bin Umar RA ada di dalamnya sedang duduk di samping kamar Aisyah, dan orang-orang di masjid sedang melakukan shalat Dhuha." Dia berkata, "Kami bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang shalat mereka, maka dia berkata, 'Bid'ah'. Kemudian dia berkata kepadanya, "Berapa kali Rasulullah SAW melakukan umrah?" Dia menjawab, "Empat kali, salah satunya di bulan Rajah." Lalu kami pun enggan untuk menanggapi perkataannya.

:o**J** J°J-

,,, .,,,.,,.

Jw

o I **0**

:?JI**0**

""'

/8 /0C1 J :J,,, u/

,,, - ,,,. ,,.,,, ,,, ,,, ,,,

rl

:::Ju -/ 1 J -/ /. i,/· • "i ;L'.:i

,,, ,,, .,, ,,, **J J** ,,, ,,, **0 .,,,J ,,..,J**

0 "11 /0:: 0 <' 1\ IS

,,,

*J'* ,,, . *y.* \_y.;..

,,,

J

U'::-,,',-,,", *.r-'* i -

.,,.

i

p1 r-*:;*L*,*

,,, **J... *:fl* A.** ,,, *:;,* **J J** ,,, ,,, **J J**

1 1 J J 0 :J :Ju J

*'[* "' .,,, ,,.. ,,.,

*J*

t.;1 \ ;.;- :::Ju *- J* :;1 1 vi

,.. ,,, ,,. *,;:*

***t*** ,,, *:;,*

*J \* J J

*..w J* ; G 1 o I

"

1776. Dia (Mujahid) berkata, "Kami mendengar suara Aisyah

-ummul Mukminin- yang sedang gosok gigi di dalam kamar, ma.ka Urwah berkata, 'Wahai ibu, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau

tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Abdurrahman?' Aisyah berkata, 'Apakah yang dia katakan?' Urwah berkata, 'Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah empat kali, salah satunya di bulan Rajab'. Aisyah berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdullah, Rasulullah tidak melakukan satu umrah pun melainkan dia ikut bersama beliau, dan beliau tidak pemah melakukan umrah di bulan Rajab'."

,,,. ,,,, **A. ,,, 0/** ,,,, ,,, J ,,,,

i+ c oJ°J::;.

1 :GJu .{u1 ) *Lc* ciL :Ju \_;;.]1;.

*·0) J* rL*:P* J

,,,.A\_ J...J

.0)\ .0)\

J J

*:;,* ,,,, ,,,,

-

1777. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA. Dia (Aisyah) berkata, 'Rasulullah SAW tidak pemah melakukan umrah di bulan Rajah'."

,,,, **A. *.P* J** ..-: / **A.** / 0/ ,,,. ,,,,

.{u1 :s?1 ;. 1 .ji1 ) Ui ciL o 8 *:):-*

WI 0 i :Ju r-LJ

,,,, ***.J***

**.... o**

o I

*'-:? J*

**O *,J.*** ,,,, ,,,, ,,, *.P*

,,,, ,,,. ,,,, ,,,, ,,,,

\_, **J ,.,o O O O ,J ,,,. J O**

*J* o;lJ


, G, 0 1*'-:fo* 1 iw1 ,0 \_µ1

,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,

,,,, .,,. ,,,. ,,,, **oJ J** .,,, ,,,, .,, **o o J**

o J

:Ju : - - 1)- 1 \ \

/ ,.. .,,, /

1778. Dari Qatadah, "Aku bertanya kepada Anas RA, 'Berapa kali Nabi SAW melakukan umrah?' Dia menjawab, 'Empat kali; umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah dimana orang-orang musyrik menghalangi beliau, umrah pada tahun berikutnya di bulan

**12 - FATHUL BAARI**

Dzulqa'dah dimana beliau SAW berdamai dengan kaum musyrikin, umrah Ji'ranah ketika beliau membagikan harta rampasan perang - aku kira- Hunain'. Aku bertanya, 'Berapa kali beliau melakukan haji?' Dia berkata, 'Satu kali'."



*-:P* **O ,; .... o J J *r1'*** ,..

o J , WI o Jl\_jj\ J *, )* r-LJ

- ; J

,;J: 1 *<-:?':i*

,,,.,,,. ,,, ,,,

1779. Dari Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas RA, maka dia berkata, 'Nabi SAW melakukan umrah di saat dihalangi oleh kaum musyrikin dan pada tahun berikutnya, yaitu umrah Hudaibiyah, umrah pada bulan Dzulqa'dah, serta umrah pada waktu beliau menunaikan haji'."

,,,, *SJ $* .... 0 ,,,,.

: 1 1 , 1*'-:?* ci i :JuJ*?-*

p1

*r-5a*,,, **,,,,J O O O O 0**

1;\_:,JI , I iGJI ::WI *::r*::rJ ::rJ

.,,. ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,, ,,,

*,:*

*r* .,,- / \_,., **0 J ,,, O/J**

- ,..,..

0 *r>')* '

*,::,*

1780. Dia berkata, "Beliau melakukan umrah empat kali; di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang beliau lakukan bersama hajinya; umrah pada peristiwa Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya; dan umrah Ji'ranah ketika beliau membagikan harta rampasan perang Hunain; dan umrah ketika beliau menunaikan haji."

**J** ,,, ,,, *,::,* ,,, *,::,* **0/** ,,, ,,,, ,,,

;o: 1 :l}w l J► \.k.;:.J u*);:,.* 8L :Ju :; 1(5-i ::;.

-

,,, ,,,, ,,,

AUi J ;:: 1 :J Q. *J.*

*} }}* /0

AUi yj

,,, *,:;* ,,,

*.\_;.J* 0i J..; I lf r-LJ

* 1) 1

,,,,\_ ,,, **0//,,, ...-o** ,,, **.A,,**

AUi

1781. Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Masruq, Atha' dan Mujahid, maka mereka berkata, 'Rasulullah SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebelum menunaikan haji'." Dia berkata, "Aku mendengar Al Bara' bin Azib RA berkata, 'Rasulullah SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebanyak dua kali sebelum menunaikan haji'."

**Keterangan Hadits:**

*(Berapa kali Nabi SAW melakukan umrah).* Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan umrah empat kali, demikian pula dengan hadits Anas. Kemudian Imam Bukhari mengakhiri dengan hadits Al Bara' bin Azib yang menyatakan bahwa beliau melakukan umrah dua kali.

Untuk mengompromikan hadits Al Bara' dengan hadits Ibnu Umar dan Anas dapat dikatakan, bahwa umrah Nabi ketika melakukan haji tidak dimasukkan di dalam hadits Al Barra', sebab dalam hadits tersebut hanya disebutkan umrah yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, sementara umrah beliau yang dilakukan saat haji berlangsung pada bulan Dzulhijjah. Seakan-akan Al Barra' tidak memasukkan umrah ketika Nabi dicegah oleh kaum musyrikin meskipun umrah ini terjadi pula pada bulan Dzulqa'dah, atau beliau memperhitungkan umrah ini dan tidak memasukkan umrah Ji'ranah, sebab pelaksanaan umrah ini tidak dia ketahui sebagaimana para sahabat lainnya yang juga tidak mengetahuinya. Hal ini telah disebutkan oleh Mihrasy Al Ka'bi yang diriwayatkan oleh Imam At­ Tirmidzi.

Yunus bin Bukair dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata, 1 1 f

0:1 1 4$ *J ;,J:,* 1 J *4&- (Nabi SAW melakukan umrah*

,,. ,, ,, ff, .,.

*sebanyak tiga kali di bu/an Dzulqa 'dah).* Hal ini sesuai dengan hadits Aisyah dan lbnu Umar yang menjelaskan bulan pelaksanaan umrah tersebut. Akan tetapi Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ad­

Darawardi, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, 1 1 t

J1j.1 *J* i J o 1 4$ *J* :;,J, 1 J *4&-*

" .. - .,.

,,, ,,. ,, ,,,

*(Sesungguhnya Nabi SAW melakukan tiga kali umrah; dua kali di bu/an Dzulqa 'dah dan satu kali di bu/an Syawwal). Sanad* riwayat ini cukup kuat.

Imam Malik meriwayatkannya dari Hisyam, dari bapaknya, secara *mursal.* Akan tetapi perkataan Aisyah, *"Pada bu/an Syawwal"* berbeda dengan perkataan perawi lainnya yang menyatakan pada bulan Dzulqa'dah. Namun, perbedaan ini mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa umrah tersebut terjadi di akhir bulan Syawwal dan awal bulan Dzulqa'dah. Pendapat yang kami kemukakan ini didukung

oleh riwayat lbnu Majah dengan *sanad* yang *shahih* dari Mujahid, dari

,,, *0* ., *$* ,,. .A, ., ,,,

***r:.A!.***

Aisyah, :w.!1 4$ J 4ill 1 *(Rasulullah SAW*

*tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa 'dah).*

*y-1* ***J,*** :;1 *(salah satunya di bulan Rajah).* Demikian yang tercantum dalam riwayat Manshur dari Mujahid. Namun Abu Ishaq menyelisihinya, dia meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Umar, I

***;,J:,* t!Jf** I : 8 i.:!J **1 J *4&-*** I 1 *(Nabi*

*&* , "\_;

-

,,. ,,, ,,, ,,, ,,.

*SAW melakukan umrah sebanyak dua kali. Hal itu sampai kepada Aisyah, maka dia berkata, "Nabi SAW melakukan umrah sebanyak empat kali.* ").

Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dimana perbedaan antara keduanya sangat jelas. Riwayat Manshur telah

menyebutkan perbedaan bulan pelaksanaan umrah, sedangkan riwayat Abu Ishaq menyebutkan perbedaan jumlah umrah yang telah dilaksanakan. Untuk itu, mungkin dikatakan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Umar terjadi beberapa kali. Pada kali pertama dia ditanya tentang jumlah umrah yang dilakukan Nabi, maka dia memberikan jawaban, lalu Aisyah membantahnya. Lalu dia ditanya pada kesempatan yang lain, dan dia menjawab sesuai dengan pernyataan Aisyah. Setelah itu, Ibnu Umar ditanya lagi mengenai bulan dimana Nabi SAW melakukan umrah, dan dia menjawab sebagaimana dugaannya.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Mujahid, dia berkata, I I ***R*** ( ***J ;.s,*** J.1 ;.ijl1 *:;,* ***i/J·*** JL

,.. ,, ,,

, J ***J***,

,, ,, ISi ,, "'

**:Jli** ::, .illl *(Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada Ibnu*

,

*Umar, "Pada bulan apakah Nabi SAW melakukan umrah?" Dia menjawab, "Pada bulan Rajah.").*

**o i**J

*(wahai ibu).* Perkataan Urwah ini bisa dipahami dalam

makna yang lebih khusus, karena Aisyah adalah bibinya; dan dapat pula dipahami dalam makna yang umum, karena Aisyah merupakan

ibu orang-orang yang beriman (Ummul Mukminin).

, ...

:,i1 4( .illl :;. *(Semoga Allah merahmati Abu*

*Abdurrahman),* yaitu Abdullah bin Umar. Aisyah sengaJa menyebutkan nama panggilannya untuk mengormatinya dan sebagai

i

isyarat bahwa dia telah lupa. Adapun lafazh, **oJA\.1** ::, ! 1

, ,

*(Tidaklah Rasulullah melakukan satu umrah pun melainkan dia [Jbnu Umar} ikut bersama beliau),* diucapkan Aisyah untuk menekankan bahwa Ibnu Umar benar-benar lupa. Aisyah tidak mengingkari

pernyataan Ibnu Umar kecuali perkataannya,

*satunya di bulan Rajah).*

, J ***J***,

1:i.;.1 *(Salah*

,

**.l:a.i** J ***J,*** I J *(Beliau tidak pernah melakukan umrah di*

*I* ,

*bulan Rajab*). Atha' menambahkan dari Urwah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, dimana pada bagian akhimya disebutkan,

, J J **W** , ;os, J.1J :J *(Dia berkata, "Dan Ibnu*

*Umar mendengar tanpa mengatakan ya atau tidak, bahkan dia hanya*

*.dzam.* ").

\&, 8L, :J *;.iJI J. J°}* :} *(dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah).* Demikian disebutkan secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur ini yang menyebutkan kisah Ibnu

, , ,

Umar dan pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti riwayat Mujahid, hanya saja tidak menyebutkan lafazh, It *(Berapa kali*

*beliau melakukan umrah?).*

Sementara Al Ismaili mengeluarkan pendapat yang terkesan ganjil, dia berkata, "Hadits ini tidak ada hubungannya dengan persoalan jumlah umrah Nabi, bahkan hanya berkaitan dengan waktu beliau melakukan umrah." Jawabannya, bahwa maksud Imam Bukhari terdapat pada jalur riwayat yang pertama, hanya saja dia menyebutkan riwayat ini untuk menjelaskan perbedaan lafazhnya.

-01)- a -:6 **1** 1 1 **J***(dan umrah Ji 'ranah ketika*

*beliau membagi harta rampasan perang -aku kira- Hunain).* Sepertinya perawi merasa ragu, maka dia memasukkan kalimat *"aku kira"* pada kalimat tersebut.

Imam Muslim telah meriwayatkannya dari Hudbah, dari

, J

Hammam, tanpa mencantumkan unsur keraguan, dia berkata,

*?* a :-6 *(Ketika beliau membagi harta rampasan perang Hunain).*

' ,

Dalam riwayat Al Hassan, tidak dicantumkan umrah yang keempat ini. Oleh sebab itu, Imam Bukhari memperjelas dengan riwayat yang dinukil melalui jalur Abu Al Walid yang dia sebutkan pada bagian

akhir hadits, yakni perkataannya, J *(Dan umrah saat*

*beliau melaksanakan haji).* Demikian pula yang diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Abd. Shamad dari Hisyam. Maka, jelaslah bahwa keraguan tersebut berasal dari Hassan (guru Imam Bukhari).

Al Karmani berkata, "Umrah yang keempat pada hadits ini tercakup dalam haji, sebab beliau mungkin melakukan haji *Qiran, Tamattu* ', atau *Jfrad.* Dengan demikian, umrah tersebut telah dilakukan. Apabila dikatakan bahwa beliau mengerjakan haji *Jfrad,* maka ini adalah jenis haji *Jfrad* yang paling utama."

\ WI ) ,oj J *)* 11 *fa* \ \ *(Nabi*

*SAW melakukan umrah ketika dicegah of eh kaum musyrikin dan pada tahun berikutnya, [yaitu] umrah Hudaibiyah).* Ibnu At-Tin berkata, "Saya kira ini merupakan kekeliruan, sebab kaum musyrikin mencegah dan menghalangi Nabi pada saat melakukan umrah Hudaibiyah, sedangkan umrah pada tahun berikutnya mereka tidak menghalangi beliau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kekeliruan dalam hal ini, sebab masing-masing dari kedua umrah tersebut dilakukan dari Hudaibiyah. Atau, ada kemungkinan kalimat *"umrah Hudaibiyah"* berkaitan dengan kalimat *"ketika beliau dicegah oleh kaum musyrikin".*

I :JJ'j *(Dia berkata, "Beliau melakukan umrah.*"). Riwayat

ini dinukil dari Qatadah, Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, f

I 'il o I ***J rs,* ci1i**

*ai* ,i, ,,, o IJ ,,, ,, ,, -" *oi* , ,,,

J 4111 ***,fa*** 4111 J J

,,,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, I

., ,,

*(Bahwasanya Rasulullah melakukan umrah empat kali, semuanya di bulan Dzulqa 'dah kecuali umrah beliau ketika mengerjakan haji).* Demikian pula yang disebutkan Imam Muslim melalui jalur Haddab bin Khalid. Ibnu At-Tin menganggap kalimat *"kecuali umrah beliau ketika mengerjakan haji"* sebagai kemusykilan, dia berkata, "Ini adalah kelebihan dalam perkataan, adapun yang benar adalah, *'Empat*

*umrah; di bu/an Dzulqa 'dah yakni umrah Hudaibiyah ... '* **(Al**

Hadits)."

Dia melanjutkan, "Pada awalnya, dia memasukkan umrah yang beliau lakukan saat haji, lalu mengapa dia mengecualikannya?"

Al Qadhi lyadh menjawab, riwayat tersebut tidak keliru. Seakan-akan riwayat itu mengatakan bahwa tiga umrah itu dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, sedangkan umrah yang keempat beliau laksanakan ketika menunaikan haji. Atau, mungkin juga maksudnya adalah; semuanya berlangsung pada bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang beliau lakukan saat haji (pada bulan Dzulhijjah).

Adapun maksud ihram Nabi SAW ketika menunaikan haji telah dijelaskan, demikian pula dengan cara memadukan perbedaan riwayat mengenai hal itu. Riwayat yang masyhur dari Aisyah menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan ihram untuk haji *Ifrad,* sementara hadits di tempat ini memberi indikasi bahwa beliau ihram untuk haji *Qiran.* Demikian pula lbnu Umar telah mengingkari Anas atas perkataannya bahwa Nabi melaksanakan haji *Qiran,* padahal haditsnya di sini memberi indikasi bahwa Nabi melaksanakan haji *Qiran.* Karena tidak dinukil keterangan bahwa beliau mengerjakan umrah setelah menunaikan haji, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali beliau mengerjakan umrah ketika melakukan haji. Akan tetapi beliau tidak mengerjakan haji *Tamattu* ', sebab beliau telah membawa hewan kurban.

Ibnu At-Tin berkata, "Mereka yang bersikap memasukkan umrah Hudaibiyah sebagai salah satu umrah Nabi memberi keterangan bahwa ia adalah umrah yang sempuma. Pada riwayat ini terdapat pula keterangan yang menunjukkan kebenaran pandangan jurnhur yang mewajibkan seseorang yang dihalangi oleh sesuatu dalam pelaksanaan umrah agar dia tidak perlu menggantinya pada kesempatan lain, berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Seandainya urnrah Qadha' merupakan pengganti umrah Hudaibiyah, niscaya keduanya hanya dihitung sebagai satu umrah. Hanya saja dinamakan umrah

Qadha· dalam arti bahwa Nabi SAW memberi keputusan demikian kepada kaum musyrikin, bukan qadha· dalam arti pengganti umrah yang dihalangi oleh kaum musyrikin."

Hadits ini merupakan bukti bahwa seorang sahabat senior dan senantiasa menyertai Nabi terkadang tidak mengetahui sebagian keadaan beliau, dan terkadang pula ia keliru atau lupa karena ia tidak terpelihara dari kesalahan *(ghairu ma 'shum).* Pada hadits ini dijelaskan bagaimana sebagian ulama membantah, pandangan ulama lainnya, tata krama yang baik dalam membantah serta berlaku lembut dalam mengungkap kebenaran apabila yang mendengar mengira bahwa orang yang sedang menceritakan hadits telah mengalami kesalahan.

Imam An-Nawawi berkata, "Sikap diam Ibnu Umar RA atas pengingkaran Aisyah RA menunjukkan bahwa persoalan tersebut agak samar baginya, dan mungkin dia lupa atau ragu." Sementara Al Qurthubi berkata, "Sikap Ibnu Umar yang tidak menanggapi perkataan Aisyah menunjukkan bahwa dia tidak begitu yakin atas apa yang dikatakannya, dan dia menerima perkataan Aisyah." Adapun mereka mengatakan bahwa maksud perkataan Ibnu Umar RA, *"Beliau SAW umrah di hulan Rajah",* yakni umrah yang beliau lakukan sebelum hijrah. Sebab meski ada kemungkinan untuk diterima, namun konsekuensinya perkataan Aisyah *"Beliau SAW tidak pernah umrah di hulan Rajah"* tidak ada kesesuaian dengan pemyataan Ibnu Umar, terlebih lagi keempat umrah yang dimaksud telah dijelaskan dengan nnc1.

Di samping itu, apabila benar yang dimaksud adalah umrah sebelum hijrah, maka apakah yang menghalangi Ibnu Umar untuk menyatakan hal itu dengan terus-terang agar tidak terjadi kemusykilan? Begitu pula perkataan mereka yang berpandangan demikian bahwa kaum Quraisy biasa melakukan umrah pada bulan Rajah, ini membutuhkan riwayat untuk dapat membuktikannya. Seandainya dapat dibuktikan, mana dalil yang menunjukkan beliau

menyetujui perbuatan mereka? Seandainya Nabi menyetujui mereka, mengapa beliau hanya melakukan satu kali?

1. **Umrah di Bulan Ramadhan**

**A..** / ,,, ,,,. ,,,.

.CUI J J.I :Ju


r-LJ e-

*i?-* 01

i;-

,.... **g ,,, *;JJ* ,,,. A.. *SJ*** *".,* ,,,. .,,. ***J..,***

J \11 oi;:; .cu1 .cu1 J J Ju :J

.,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

,,,. ,,,. /. ,,,. ..-,,,,. ,,,.

.Ju *L..A* 1 *0 )*

:,i

1782. Dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata: Aku mendengar lbnu Abbas RA mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Anshar -Ibnu Abbas menyebut namanya namun aku lupa-, *'Apakah yang menghalangimu untuk melakukan umrah bersama kami?'* Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki unta, lalu unta itu dinaiki Abu Fulan dan anaknya -yakni suaminya dan anaknya- dan dia meninggalkan untuk kami seekor unta untuk mengangkut air'. Beliau bersabda, *'Apabila datang bulan Ramadhan, maka kerjakanlah umrah, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan adalah [menyamai} haji* '. Atau seperti apa yang beliau katakan."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab umrah di bu/an Ramadhan).* Demikian yang terdapat dalam semua naskah. Dalam judul bah tersebut, Imam Bukhari tidak

menerangkan keutamaan umrah pada bulan Ramadhan atau hal yang lain. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan kepada riwayat yang

., - \

-

dinukil dari Aisyah, dia berkata, ***J, J*** 4111 *J:,.t, '* j:iJ ?

*:-* ifJ **;.JJ ' J *)J*** ,0 J r;;. *(Aku keluar bersama Rasulullah*

*SAW untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan, beliau tidak berpuasa sedang aku berpuasa, dan beliau meringkas shalat sedang aku menyempurnakannya [tidak meringkas])."*

Imam Ad-Daruquthni meriwayatkannya melalui jalur Al Alla' bin Zuhair dari Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid, dari bapaknya, dari Aisyah. Dia mengatakan bahwa derajat *sanad* hadits tersebut adalah *hasan.*

Penulis kitab *Al Ruda* berkata, "Sesungguhnya ini merupakan suatu kesalahan, sebab Nabi tidak pemah melakukan umrah di bulan Ramadhan."

Saya (lbnu Hajar) katakan, ada kemungkinan kalimat *''pada bulan Ramadhan"* berkaitan dengan kalimat *"kami keluar",* sehingga yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka penaklukan kota Makkah yang terjadi pada bulan Ramadhan. Lalu Nabi melakukan umrah pada tahun itu dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah. Ad­ Daruquthni meriwayatkan melalui *sanad* lain yang sampai kepada Al Alla' bin Zuhair tanpa menyebutkan bapaknya dalam *sanad-nya,* dan tidak pula menyebutkan kalimat *''pada bulan Ramadhan* ".

- , *:-* \_ :• '-"' *:;,* **lA -** J i **j, *of;'i*** *(kepada seorang*

,,.. ,,

-,,.

,,,

*wanita dari kalangan Anshar -Jbnu Abbas menyebutkan namanya, tetapi aku lupa-).* Yang mengucapkan kalimat *"Tetapi aku lupa"* adalah lbnu Juraij. Berbeda dengan pemahaman awal ketika membaca urutan *sanad* hadits, dimana timbul anggapan bahwa yang mengatakannya adalah Atha'.

Saya berkesimpulan demikian, sebab Imam Bukhari telah menyebutkan hadits yang sama pada bab "Haji Bagi Wanita" melalui

jalur Hubaib Al Mu'allim dari Atha', dimana Atha' menyebutkan nama wanita yang dimaksud. Adapun lafazhnya, 11 1 t'!'"J

1 ;;,a : J i w *r*J J *(Ketika*

,, ,, ,, ,,. - ,, ,, ,,. .,. ,,.

*Rasulullah SAW kembali dari menunaikan haji, beliau bersabda kepada Sinan Al Anshariyah, "Apakah yang mengha/angimu untuk mengerjakan haji?").*

Ada kemungkinan Atha' lupa nama wanita itu saat menceritakan hadits ini kepada Ibnu Juraij, namun dia mengingatnya saat menceritakannya kepada Hubaib. Kemudian Yazid bin Atha' menukil

versi yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Atha' dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, J 11 "111 **Jj.:.; *Ji*** ( ***:,;.., 1.,:-***

,, ,,, .,. ,.. *\**

J.w ***)Ji (*** 4 :J *·J'S'}J* IJ i;Ji, *;.t* :8

,, ,, ,, *\** .,.

(*Ummu Su/aim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Abu Thalhah serta anaknya pergi mengerjakan haji dan keduanya meninggalkanku." Nabi SAW bersabda, "Wahai Ummu Su/aim, umrah di bu/an Ramadhan setara dengan haji bersamaku.").*

lbnu Hibban dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkannya dari Atha', sebagaimana diriwayatkan lbnu Abi Syaibah. Keduanya dinukil pula oleh Ma'qil Al Jazari, hanya saja *sanad-nya* berbeda, dimana dikatakan, *"Diriwayatkan dari Atha' dari Ummu Su/aim",* kemudian disebutkan hadits tanpa menyertakan kisah ini. Ketiga orang ini tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan. Maka, barangkali Hubaib tidak menghafal nama wanita yang dimaksud sebagaimana mestinya. Akan tetapi Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam *Musnad-nya* dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair, dari seorang wanita yang berasal dari golongan Anshar yang bernama Ummu Sinan, bahwasanya dia bermaksud mengerjakan haji, lalu disebutkan hadits seperti di atas tanpa menyertakan kisah tentang suaminya. Setelah itu, terjadi pula perbedaan lain pada Atha', sebagaimana yang akan dijelaskan pada bah "Haji Bagi Wanita".

Kisah yang serupa dengan ini terjadi pula pada Ummu Ma'qil, sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i melalui jalur Ma'mar dari Az­ Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, dari seorang

wanita yang berasal dari suku Asad yang bemama Ummu Ma'qil, dia

,, ,, ,, ,, ,,. " "' \ ,,, o, ,,. "' ,, • ,,

**J** J J ***'"?.f-':*** '.)i

berkata, **:JlAi** .illl I **W \i** I

**J:W** J ***J,*** *J* ***J,*** "? \ *(Aku bermaksud mengerjakan haji, tetapi untaku mengalami cedera, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW: dan beliau bersabda, "Kerjakanlah umrah pada bu/an Ramadhan, karena sesungguhnya umrah di bu/an Ramadhan menyamai haji.").* Namun, terjadi perbedaan pada *sanad­* nya. Malik meriwayatkan dari Sumay, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia berkata, "Seorang wanita datang... " Dia menyebutkan melalui jalur *mursal* dan tidak menyebutkan nama wanita yang dimaksud. An-Nasa'i menyebutkan melalui jalur Umarah bin Umair dan selainnya dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Ma'qil. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Abu Bakr bin Abdurrahman, dari utusan Marwan, dari Ummu Ma'qil.

Menurut saya, bahwa keduanya merupakan kisah berbeda yang terjadi pada dua wanita. Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Isa bin Ma'qil dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, dia

,,,, .-1'1 ,,,,,, o, ,, ,J.,, *IP ,J* ,,

J J ;

berkata, }.i 8 i:i\S":, t' jl .ill\ 1

,, ...... ' J ,,,,, ,, ,,. ,, ,,. '

4111 ***fa*** 4111 J J *&)* ' }.i :;,;L:i iJ

***J***

,4111

,. ,, *1'* ,, ,. ,, ,, ,. ,,, ,,

:J Al :,? 0f - :Jw J

*)* ***J cli*** ij ::,.0

**4$** I ) ,.fill I ,

,,, ,, ,, ... ,,. ,, ,, ,, ,, ,, ,,. ,, ,, ,,

*(Ketika Rasulullah SAW melakukan haji Wada', kami memiliki seekor unta dan Abu Ma'qi! menyerahkan unta itu di jalan Allah. Lalu kami menderita sakit hingga akhirnya Abu Ma'qi! meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW kembali dari menunaikan haji, aku mendatanginya, dan beliau bersabda, "Apakah yang telah menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami?" Aku pun menceritakan ha! tersebut*

*kepadanya, maka beliau bersabda, "Alangkah baiknya bila engkau mengerjakan haji dengan menunggang di alas kendaraan itu, karena sesungguhnya haji termasuk di jalan Allah (ft sabilillah). Namun jika telah luput darimu, maka kerjakanlah umrah di bulan Ramadhan, karena sesungguhnya ia seperti haji.* ").

Kisah serupa dialami juga oleh Ummu Thaliq, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ali bin As-Sakan dan lbnu Mandah serta Ad­ Daulabi melalui jalur Thalq bin Hubaib, Abu Thaliq menceritakan

kepadanya bahwa seorang wanita berkata kepadanya --dia memiliki seekor untajantan dan unta betina, ***J?':* :JJ** , I (

1 ( 1 ***F J,*** A)) **:8J , IF *J,*** *(Berikan untamu kepadaku*

*untuk aku gunakan melaksanakan haji. Ia berkata, "Untaku telah aku wakafkan di jalan Allah.* " *Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ini termasuk di jalan Allah, dimana aku menggunakannya untuk haji.").* Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ummu Thaliq benar."* Disebutkan pula, "Apakah yang serupa dengan haji?" Beliau bersabda, *"Umrah di bulan Ramadhan."*

Kemudian lbnu At-Tin mengklaim bahwa Ummu Ma'qil adalah Ummu Thaliq, karena dia memiliki dua nama panggilan. Akan tetapi apa yang dia katakan perlu dikritisi, sebab Abu Ma'qil meninggal dunia pada masa Nabi SAW masih hidup, sedangkan Abu Thaliq masih hidup sampai Thalq bin Hubaib yang berasal dari kalangan tabi'in sempat menukil riwayat darinya.

Keterangan ini menunjukkan bahwa keduanya adalah wanita yang berbeda. Kesimpulan ini didukung pula oleh adanya perbedaan penuturan kisah. Di samping itu, tidak ada jalan untuk menafsirkan wanita yang tidak disebutkan dalam hadits lbnu Abbas bahwa dia adalah Ummu Sinan atau Ummu Sulaim, karena adanya perbedaan kisah antara hadits lbnu Abbas dengan hadits dari selainnya. Begitu pula adanya lafazh dalam hadits lbnu Abbas bahwa dia adalah wanita

Anshar. Sedangkan Ummu Ma'qil berasal dari suku Asad. Kisah serupa terjadi pada Ummu Al Haitsam.

Ii *(unta).* lbnu Baththal mengatakan bahwa makna lafazh

*"An-Nadhih'* adalah unta, banteng atau himar yang digunakan untuk mengangkut air. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadits ini adalah unta, berdasarkan riwayat Bakar bin Abdullah Al Muzani dari lbnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan menyebutkan lafazh

*"Jamal"* (unta). Kemudian dalam riwayat Hubaib dikatakan, d IS'::,

\.,,w,\.l *(Dan kami memiliki dua unta pengangkut air),* dimana lafazh ini lebih jelas. Sementara dalam riwayat Muslim melalui jalur Hubaib

,

,,, ,,, ,,,

dikatakan, JJ,

**"'JJ 1./.'-j** li\S'" *(Kedua unta itu adalah milik Abu Fulan,*

,

*suami wanita itu).*

,::, *(dan anaknya).* Apabila wanita yang dimaksud adalah

Ummu Sinan, maka ada kemungkinan anak tersebut adalah Sinan. Namun, apabila wanita yang dimaksud adalah Ummu Sulaim, maka dia tidak memiliki seorang anak pada saat itu yang mungkin berangkat menunaikan haji kecuali Anas. Berdasarkan kemungkinan ini, maka penisbatan Anas sebagai anak Abu Thalhah hanyalah dalam makna *majaz* (kiasan).

J *J,* i *(karena sesungguhnya umrah di bulan*

.

,

*Ramadhan adalah haji).* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,

**J.w** i *(Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadhan*

*menyamai haji).* Barangkali inilah yang menyebabkan Imam Bukhari mengatakan, J 1j;J ji *(Atau seperti yang beliau katakan).*

lbnu Khuzaimah berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain dalam sebagian sisinya maka dapat disetarakan, karena dalam hal ini umrah tidak dapat menggantikan haji fardhu dan haji nadzar."

lbnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa haji yang dianjurkan Rasulullah untuk dikerjakan wanita adalah haji sunah, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa umrah itu tidak dapat menggantikan haji fardhu."

lbnu Al Manayyar menanggapinya bahwa haji tersebut adalah haji Wada', yaitu haji pertama yang dilakukan dalam Islam. Haji tersebut adalah haji fardhu, sebab haji yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah haji nadzar. Ibnu Manayyar juga mengatakan, bahwa termasuk hal yang mustahil jika sebelumnya wanita tersebut telah melaksanakan haji fardhu.

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa apa yang dikatakan Ibnu Manayyar tidak dapat diterima, karena tidaklah mustahil jika wanita itu turut mengerjakan haji bersama Abu Bakar sehingga dia tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan haji. Hanya saja pendapat Ibnu Manayyar tersebut berdasarkan bahwa kewajiban haji itu ditetapkan pada tahun ke-10 H, agar terhindar dari kritikan bahwa haji merupakan kewajiban yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Berdasarkan pendapat Ibnu Khuzaimah, maka tidak membutuhkan penakwilan yang dikemukakan lbnu Baththal.

Kesimpulannya, pahala umrah di bulan Ramadhan menyamai pahala haji, tetapi bukan berarti umrah tersebut dapat menggugurkan kewajiban haji, berdasarkan ijma' bahwa umrah tidak dapat menggantikan haji fardhu sehingga orang yang telah melaksanakan umrah tetap berkewajiban melaksanakan haji fardhu.

Imam At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwa makna hadits tersebut serupa dengan riwayat yang menyebutkan bahwa firman Allah SWT dalam surah Al lkhlash ayat 1, *"Katakan Dia adalah Allah Yang Esa",* sebanding dengan sepertiga Al Qur'an.

lbnu Al Arabi mengatakan bahwa hadits tentang umrah ini *shahih.* Dalam hal ini derajat umrah dapat menyamai derajat haji, karena digabungkan ke dalamnya keutamaan bulan Ramadhan.

Sementara lbnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini memberi keterangan bahwa pahala bagi suatu amalan dapat bertambah karena dilakukan pada waktu yang mulia, sebagaimana dapat bertambah apabila dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas."

Ulama lainnya berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah umrah fardhu di bulan Ramadhan sama seperti haji fardhu, dan umrah sunah di bulan Ramadhan sama seperti haji sunah."

Ibnu At-Tin berpendapat, bahwa ada kemungkinan lafazh *"sama seperti haji"*· dipahami dalam arti yang sebenamya, dan ada kemungkinan disebabkan keberkahan Ramadhan, dan ada pula kemungkinan yang demikian itu khusus bagi wanita tersebut.

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa kemungkinan ketiga yang dia sebutkan telah dikemukakan oleh sebagian ulama terdahulu.

Dalam riwayat Ahmad bin Mani' disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Kami tidak mengetahui yang demikian kecuali khusus bagi wanita itu."

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, pada bagian akhir hadits disebutkan bahwa

dia berkata, J Z», I J 1 Iii JJ :JJ j 'J I

\_i:,1.,:- if **4$/l' W** *'i (Haji adalah haji dan umrah adalah umrah,*

*Rasulullah SAW telah mengatakannya kepadaku dan aku tidak tahu apakah khusus bagiku).* Maksudnya, ataukah bagi manusia secara umum.

Pendapat yang lebih kuat adalah memahaminya dalam konteks umum, seperti yang telah dijelaskan. Sebab, timbulnya keraguan, apakah riwayat itu bersifat umum atau khusus, adalah pada maknanya yang musykil. Tetapi, ada penjelasan yang dapat diterima mengenai kemusykilan **ini.**

Nabi SAW tidak melakukan umrah kecuali pada bulan-bulan haji, seperti yang telah diterangkan. Sementara telah ditetapkan

adanya keutamaan umrah di bulan Ramadhan berdasarkan hadits di bab ini, maka manakah di antara keduanya yang lebih utama?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa umrah di bulan Ramadhan bagi selain Nabi SAW adalah lebih utama. Adapun bagi beliau, maka apa yang dilakukannya adalah yang lebih utama, sebab maksud perbuatan beliau adalah untuk menjelaskan bolehnya perbuatan yang biasa dilarang kaum jahiliyah. Dalam hal ini beliau hendak membantah kebiasaan mereka melalui perkataan dan perbuatan. Umrah di bulan-bulan haji meskipun dikatakan makruh bagi selain beliau, tetapi bagi beliau adalah lebih utama.

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW sengaja memanfaatkan bulan Ramadhan untuk melakukan ibadah­ ibadah yang lebih penting dari umrah, tetapi beliau khawatir akan memberatkan umatnya. Jika beliau melakukan umrah di bulan Ramadhan, niscaya mereka akan berlomba melakukannya, padahal kondisi mereka cukup sulit untuk mengerjakan umrah dan puasa. Beliau terkadang meninggalkan suatu amalan sementara beliau sangat menyukai amalan itu hanya karena khawatir bila amalan tersebut akan diwajibkan sehingga memberatkan umatnya."

1. **Umrah pada Malam Al Hashbah dan Selainnya**

" " ,, ,,

J;.. G-;:. i

.i.1il l+ c .\lll 8 i

,,, ... ,,,, ,,,,. ,,,,. ,,,,,

,,,\_ ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,.,,. .,,,\_ **0 .,,,. *.P*** .,,. " *$*

J

i :lJ Jw I 1; .\lll

r

**o... *$* 0** .,,,, ,,,\_ .,,,. ***.P* 0/ ,\_ 0 *$* 0 .,,. J**

**,o** 0 Ji i J ' Ji

*fl,,,,,,,,, fl,,,,.,,,,.* .,,. ,,,,,,,. ,,,,

w

t,,:. .J *,o; !*

*:;,* '

1 :;

,,,\_ ,,,. .,,,. ,,,,

:::Ju

*.o;;! 'J* **0/** ,,,. i

.,,,.

Ji

,,,. ,,,..,,,.

*'J:,\_t;*

r 'r-

J

... ***fl,* ... *fl,*** ... -

.,,. ,,,, ,,,, .,,,,,. .,,,,.,,,. ***tJ'i*** ,,,, .,,,.\_ **J *,M*** *$* ,,,,

trtJ 4-(j

lj ,o i

***fl,*** ,,,. ,,,,. ,..

i :;

:Jw r-*,r*L*,* J

*,*

1

/ ..\_ *,r,* / / /


*J*

1 :s?1 , t\_;\_

,,,,. ,,,,. ,,,. ,,,,. ,,,,. ,,, ,,,.

JLS" 1:f - ½ iJ , IJ \J,

::, , 1 *JFJ'* i 1



1783. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, "Kami keluar bersam:a Rasulullah SAW bertepatan dengan hilal Dzulhijjah, beliau bersabda kepada kami, *'Barangsiapa di antara kalian ingin ihram untuk haji, maka hendaklah ia melakukannya; dan barangsiapa di antara kalian ada yang ingin ihram untuk umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Jika bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan ihram untuk umrah* '. Maka di antara kami ada yang ihram untuk umrah, dan di antara kami ada yang ihram untuk haji, dan aku termasuk orang-orang yang melakukan ihram untuk umrah. Akhimya, datang hari Arafah sedang aku dalam ke daan haid. Aku pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *'Tinggalkanlah umrahmu, buka sanggul rambutmu dan sisirlah, lalu lakukan ihram untuk haji* '. Ketika sampai malam Al Hashbah, beliau mengutus Abdurrahrnan ke Tan'im bersamaku, lalu aku ihram untuk umrah sebagai ganti umrahku [yang batal sebelumnya]."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab umrah pada malam Al Hashbah dan selainnya).* Yang dimaksud dengan malam Al Hashbah adalah malam dimana jamaah haji bermalam di Al Muhashab. Hal ini telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang haji.

lbnu Baththal berkata, "Yang dipahami dari bah ini adalah bahwa seseorang boleh melakukan umrah setelah menyampurnakan hajinya sesudah hari-hari Tasyriq."

Malam Al Hashbah adalah malam Nafar yang terakhir (kedua), karena malam itu merupakan malam terakhir untuk melempar jumrah.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang pelaksanaan umrah pada hari-hari haji. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Mujahid, dia

,,, ,,,. ,, ,, **0** ,,, ,, ,; **0 J** ,. \_,

*"?.* :

berkata, ***'l*** Jl.d , ::.a.,J1 I *ij-* J J

I /JJ *Js,* : c.l\.iJ .oy-J J\.iJ - *(Umar, Ali dan*

. ,, ,, ,,, ,,, **J O J** ,,, ,, **,:ti** ,,, ,,,, ,,

o I

*Aisyah ditanya tentang melaksanakan umrah pada malam Al Hashbah. Umar berkata, "Umrah pada malam Al Hashbah itu lebih baik daripada tidak sama sekali.* " *Lalu Ali mengatakan ha! serupa. Sementara Aisyah berkata, "Umrah itu berdasarkan biaya.* "). Maksudnya, bahwa keluar dari negeri tempat tinggal menuju Makkah untuk tujuan umrah lebih utama daripada keluar dari kota Makkah ke batas wilayah tanah Haram yang terdekat. Penjelasan lebih mendetail akan diterangkan setelah dua bah.

1. **Umrah dari Tan'im**

1,/-i *J.* .:.,i J'ji *J.* J;.s, J 0(/..

,,,. .,,,,.. ***s,*** .,,. ,,,. ,,,. **0**

'.JI

,,,. ,,,. ,,,.

.:ii ;i ) :\_;)1 Ji ;;:.i ,:6 c.

**o..- ,, *$1* ,,; J..\_ *:fl*** .,,,.\_.,,,., .,,.,,. ,,,. **.A\_ O**

Aili Aili

.,,,. ... ,,,. - ,,,.

d;s, : ) 01 ::.. Jti - \ J 8\.c. J;)°J

**0 ,,- 0 J,O** ..., *<*,,

-J *c.r-* r

,,,, ,,

1784. Dari Sufyan, dari Amr, dia mendengar Amr bin Aus (berkata) bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk

mengiringi Aisyah dan menemaninya melakukan umrah dari Tan'im." Suatu kali Sufyan berkata, "Aku mendengar Amr, betapa seringnya aku mendengar dari Amr."

\ .\. 0iQ 1 ) *\ J.t\_;.* :;.

**.A. *s,*** ,,.. ,,,, ***:P* ,,,, .A. .A.** ,,,.,,, ,,..

,,,. .. ,,,. ,,,. ,,,. - ,,,, *,:::.*

, *-:'\\* •• " • J ...G,.i ', •r :..:.IL, t l i : I ,

"',,,,,,,. ,,,. ..... \_ **0 *,,,.,p,,.,p*** ,,,,

($"' *.r.?'-f C:U""='Jc-·. Ji...r* r---J"

,,,, ,,,. ,,,, *,:::.* ,,,, ,,,.

**0 0**

*\* J 1

*::r* r

**.,., 1'I** .,,. ,,,, ,,,, **o, *:P* ,,,, J.., *S,***

JlS'J ' J J 1

,,,. .,,. ,,,. - ,,,. .,,.

,,,. ,,,, *s,* ,,,, *:;,* ,,,, **.A. *SJ* .A.** ,. *:;,* ,,,, **o.....** ,,,. ,,,. ,,, ,,,,

J J :Jw

:;i1 0iJ ' J 1 1 i i

,,,. ,,,. ,,,. ,,,, ,,,,

**0 J J J o...** , /,,,, ***SJ*** ,,,, " ***S,***

;1 J

4:- 1 o;l- .:.ii \I 0 i 1

... ,,,. ,,,, ,,,. **J** ,,,, ,,,. **0 *s, J,*** "' ,,,. ,,,, ***J.***

*J..*

J Jl :l}w , I :;'jld\_hJ 1J::t24I

,,,. ,,. ,,. ,,. ,,.

**oo** .,,. .,,. ,,,,.,,,. ***s,* ,,,. J... *:P*** ,,,. ,,,, ,,,,,,,.,., **Jo** ,,,,

J

:.:\_(4:·..1 :Jw I :)11 - IS...G.i

,,,. ,,,. ,,,. .....

***:P* ,,,. 0/ ; 0 *:P*** ,,,. .,,. / ,,,.

0iJ - 'j \ Ji 'j J , i l'.

:;. 1

,,,.

l'. '-?;i

" / /

**0 J** / ,,,..,,,. ,,,. ***:PJ* O** ,,. ,,,. ,,,,

- , wl

,,,. ,,,. **J** .,,,. ,,, **J...** ,,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,, /. ,,,,,,,. ,,,. ,,,.

J l1,J 0#

0 J i \ J ) t; :::Jt.; :Jli

*,:::.* .,,. ,,,.

*\*,,..

\',:'..'.'

**0 ,,,, 0** ,,,.

,,,.\_ ,,,.,,,. ,,; **0** ; ,,,.

0

*J. .r*

*c-·*

*J*• c

**Jo,' Ji** *<'* i ', • .'

*\_r'J;*

"'I\ **:W:, "\j** :..:.IL,

* *f*

,J.y"I.µLW..,J

.,,. - ,,,, .,,. ,,, ,,,.

*J*

*J.* ..!.,\JC'.

*J.*

,,, \_,. ***:P*** ,,,, ,,,. **0**

1;.. JiJ . \ *'-?*

**,,;** *\*

**O** .,,.. ,,,,\_

0 u I

,,,. .,,. ,,,. ,,,, ,,,, ,,,. ,,.. ,,,.

,II

;;I **J** • '.

: J ,,,, w,,,, ,,,, ,

I ', • • ' ' ' ' L, ' **J** , : I , \ I,,... "'

,,,, **0** *:;,* ,,, **.A. *:P*** ,,,, ,,,. ,,,.

*J.. Y')* . . *Y') r---)* " ($"' I$"'

,,,, ,,,. ,,,. ,,,, ,,,, ,,,,

,,,. **0** ,... ..... ,,,, **J...** ,,,, ,,,, **J** ,,,.,,,.

J.

..i;SU ,'j :Jli 1 J ) t; GG:- o i

,,,. ,,,. ,,,,,,.

1785. Dari Atha', Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan ihram untuk haji, dan tidak ada salah seorang di antara mereka yang membawa hewan kurban kecuali Nabi SAW dan Thalhah. Lalu Ali

datang dari Yaman dan membawa hewan kurban seraya berkata, "Aku ihram sebagaimana (tujuan) ihram Rasulullah SAW." Sesungguhnya Nabi SAW memberi 1zm kepada para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah. Mereka thawaf di Ka'bah kemudian memendekkan rambut lalu tahallul (keluar dari ihram), kecuali siapa yang membawa hewan kurban. Mereka berkata, "Kita akan berangkat ke Mina sedangkan kemaluan salah seorang dari kami meneteskan (mani)." Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Jika aku mengetahui -sebelumnya- apa yang akan aku hadapi, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Jika bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram)."* Lalu Aisyah mengalami haid dan dia mengerjakan seluruh manasik, hanya saja dia tidak melakukan thawaf di Baitullah (Ka'bah). Abdurrahman berkata, "Ketika Aisyah telah suci dan selesai thawaf, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka semua akan berangkat dengan umrah dan haji, sedangkan aku akan berangkat hanya dengan haji'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar bersamanya (Aisyah) ke Tan'im, lalu Aisyah melakukan umrah setelah haji di bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya Suraqah bin Malik bin Ju'syum bertemu Nabi SAW di (jumrah) Aqabah dan beliau sedang melempar jumrah, maka Suraqah berkata, 'Apakah hal ini khusus untuk kalian wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, *'Tidak, bahkan untuk selamanya* '."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab umrah Tan'im).* Yakni, apakah tempat ini menjadi keharusan bagi orang yang berada di Makkah dan hendak melakukan umrah? Apabila bukan suatu keharusan, maka apakah ada keutamaan untuk melakukan umrah dari batas wilayah tanah Haram yang lain, ataukah tidak ada keutamaannya?

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Tidak pemah dinukil suatu keterangan bahwa Nabi melakukan umrah ketika masih mukim di

Makkah sebelum hijrah. Beliau tidak pemah melakukan umrah setelah hijrah kecuali berangkat dari luar Makkah lalu memasukinya. Bahkan, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pemah melakukan umrah dengan cara keluar dari wilayah haram lalu masuk kembali ke Makkah seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Tidak pemah dinukil dari seorang sahabat bahwa ia melakukan perbuatan demikian selama hidupnya kecuali Aisyah."

Namun, setelah Aisyah melakukan hal itu berdasarkan perintah Nabi SAW, maka menjadi dalil bahwa hal itu termasuk perkara yang disyariatkan.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan umrah lebih dari satu kali dalam setahun. Imam Malik tidak menyukainya. Namun, Mutharrif dan sebagian ulama madzhabnya tidak sependapat dengan Imam Malik. Pendapat Al Mutharrif ini adalah pendapat jumhur ulama. Hanya saja Abu Hanifah mengecualikan hari Arafah, hari raya kurban serta hari-hari Tasyriq. Pendapat Abu Hanifah disetujui oleh Abu Yusuf kecuali mengenai hari Arafah. Adapun Imam Syafi'i mengecualikan mereka yang menginap di Mina untuk melempar jumrah. Tetapi dalam madzhab Syafi'i terdapat pendapat yang membolehkan umrah kapan saja (tanpa batasan) seperti pendapat jumhur ulama.

Para ulama berbeda pendapat, apakah Tan'im merupakan satu­ satunya tempat bagi orang yang akan melaksanakan umrah dari Makkah?

Al Fakihi dan la-innya meriwayatkan melalui jalur Muhammad

....

,, - - .,, "' - '- ,, - ,, ,,

bin Sirin, dia berkata, *f* c.!J J 4lll ' J 1 wi G.li

,, *(Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW menetapkan Tan 'im sebagai miqat bagi penduduk Makkah).*

Sementara dari jalur Atha' disebutkan, JAf:,.. **JA** , *,}:;*

d' ,\_ ·-r : ',,;,,if' ,:. a· :.:i -,":.\_i, ,,·f ,-·- !!,, ,,· ·r

,

**J** ../,-**u** \_ *i.r-* **J 'T'," *rr-*** *f;""'* IS: **J** IS: ***[\_***·***.***:***r***.***..***.***\_***-i ***,r***.:***-* J**

1 i.::..;i1y ::\_,.. *uli;..* ji *(Barangsiapa dari penduduk Makkah atau selainnya yang ingin melaksanakan umrah, maka hendaldah ia keluar ke Tan'im a/au ke Ji'ranah lalu ihram darinya.* ***Namun*** *yang lebih*

*utama adalah mendatangi salah satu miqat haji).*

Ath-Thahawi berkata, "Sebagian ulama berpendapat tidak ada miqat selain Tan'im bagi orang yang berada di Makkah jika ingin melaksanakan umrah. Akan tetapi sebagian ulama menyelisihi pendapat ini. Mereka berkata, 'Miqat umrah adalah semua daerah di luar wilayah tanah Haram. Hanya saja Nabi memerintahkan Aisyah agar memulai ihram umrah dari Tan'im, karena Tan'im adalah batas wilayah tanah Haram yang paling dekat dari Makkah'."

Kemudian diriwayatkan melalui jalur lbnu Abi Mulaikah dari Aisyah, dia berkata, ::., !I\ ;Ji Uli1i IS'J *(Tan'im adalah*

*batas wilayah tanah Haram yang paling dekat dengan kami, maka aku melakukan umrah darinya).*

Ath-Thahawi menegaskan, "Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa miqat untuk umrah itu adalah daerah di luar wilayah haram. Dalam hal ini Tan'im dan tempat lainnya adalah sama."

*r- '* IA J *(dan membawanya umrah dari Tan'im).* Kalimat ini berkaitan dengan lafazh, J.) *J-* i *o;f (Memerintahkannya untuk*

*mengiringi),* dan hal ini menunjukkan bahwa perbuatannya memulai ihram umrah dari Tan'im adalah berdasarkan perintah Nabi SAW.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW

bersabda, r: 1 IA f ji ' *(Wahai*

*Abdurrahman, bonceng (iringi)lah saudara perempuanmu, AJsyah, lalu bawalah untuk melaksanakan umrah dari Tan'im)."*

Riwayat Malik di bagian awal pembahasan tentang haji dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah adalah, ill 1 ji

1 ***J!*** JI **J** *(Nabi SAW mengirimku bersama Abdurrahman ke Tan****'im).***

Demikian pula riwayat Al Aswad yang telah disebutkan di akhir pembahasan tentang haji bahwa Nabi bersabda, ***r ' J!*** f

*(Pergilah [Aisyah] bersama saudaramu ke Tan'im).*

Setelah satu bab akan disebutkan melalui jalur lain dari Al Aswad dan Al Qasim dari Aisyah dengan lafazh, **r:: ' *J! 4-1:***

*(Keluarlah engkau ke Tan'im).* Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahwa perbuatan Aisyah memulai ihram umrah dari Tan'im adalah atas perintah Nabi **SAW,** sehingga dengan demikian dapat menafsirkan lafazh dalam riwayat Al Qasim dari Aisyah di awal

* f *I*

pembahasan tentang haji yang menyebutkan, r;J1 [. 1

*(Keluarlah dengan saudara perempuanmu dari wilayah Haram).*

Adapun riwayat Imam Ahmad melalui jalur lbnu Abi Mulaikah

*I*

dari Aisyah -yang berkaitan dengan hadits ini- menyebutkan,

**.iillj ,6,;J1 t\_fo** ii,- I **:Jlii 1/.f *J. j\* J! j.:.,)f**

, ,,, ,. ,,,.,,, - ,,,,, , ,,,

**r:: , *J!*** J 1 1 ***J*** J *(Kemudian Nabi mengirim utusan*

*kepada Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengatakan, "Boncenglah Aisyah hingga keluar dari wilayah Haram.* " *Demi Allah, beliau tidak mengatakan, "Bawa/ah ia keluar ke Ji'ranah atau ke Tan'im".)* Ini adalah riwayat yang lemah, karena ada Abu Amir Al Kharraz, perawi yang lemah dia meriwayatkan hadits itu dari lbnu Abi Mulaikah. Ada pula kemungkinan lafazh *"Demi Allah...* dan seterusnya" adalah perkataan perawi setelah Aisyah, berdasarkan pemahaman terhadap sabda Nabi, *"Bawa/ah ia keluar dari wilayah Haram."* Akan tetapi riwayat-riwayat yang dikaitkan dengan "Tan'im" harus lebih diutamakan daripada riwayat yang bersifat mutlak, terutama riwayat­ riwayat yang memiliki *sanad* yang *shahih.*

**Catatan**

Setelah lafazh, *i, ' J (ke Tan'im),* Abu Daud menambahkan

dalam riwayatnya, ji ¼,f i ,- **h)** I *(Apabila engkau telah membawanya menuruni bukit kecil, maka hendaklah ia*

*{Afayah} melakukan ihram, karena sesungguhnya itu adalah umrah*

*yang maqbul [diterima]).*

**J,** ,

Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, J \ J..Q .lJ

, ,

*(Dan yang demikian terjadi pada ma/am keberangkatan dari Mina).*

.

, ,

Sedangkan lafazh, l.l':9 *(apabila engkau telah membawanya*

, ,

*menuruni ... )* mengisyaratkan kepada tempat dimana Aisyah RA memulai ihram.

Tan'im adalah tempat terkenal yang terletak di luar wilayah Makkah, yang berjarak sekitar empat mil dari Makkah ke arah Madinah, seperti dinukil oleh Al Fakihi. Sementara Al Muhib Ath­ Thabari berkata, "Tan'im sedikit lebih jauh daripada batas wilayah Haram yang terdekat ke Makkah, ia tidak berbatasan langsung dengan wilayah Haram, bahkan antara keduanya terdapat jarak sekitar satu mil. Barangsiapa mengatakan bahwa ia merupakan batas wilayah tanah Haram yang terdekat, berarti ia mengatakannya dalam konteks majaz."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan maksud orang yang mengatakan demikian adalah membandingkannya dengan daerah­ daerah lain di sekitar wilayah Haram.

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Umair, dia berkata, "Tempat ini dinamakan Tan'im dikarenakan gunung yang terletak di sebelah kanannya bernama Na'im, sementara gunung di sebelah kirinya bernama Muna'am, sedangkan lembahnya bernama Na'man."

Al Azruqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku melihat Atha' menggambarkan tempat Aisyah memulai ihram

umrahnya. Dia mengisyaratkan ke lokasi yang ditempati Muhammad bin Ali bin Syafi' untuk membangun masjid. Saat ini tidak ditemukan lagi bekas masjid tersebut."

Al Fakihi menukil dari Ibnu Juraij dan selainnya bahwa di tempat itu terdapat dua masjid, lalu para penduduk Makkah mengatakan bahwa Aisyah RA memulai ihram umrahnya dari masjid yang paling dekat ke Makkah. Namun, ada pula yang mengatakan Aisyah memulai ihram dari masjid yang lebih jauh dari Makkah, yaitu di bukit merah; Pendapat ini didukung oleh Al Muhib Ath-Thabari.

Al Fakihi berkomentar, "Aku tidak mengetahui kecuali aku mendengar Ibnu Abi Umar menyebutkan keterangan dari para gurunya, bahwa menurut mereka yang benar adalah pendapat pertama."

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Bolehnya seorang laki-laki menyepi (berkhalwat) dengan wanita yang menjadi mahramnya, baik saat safar maupun mukim, dan dia juga boleh membonceng wanita tersebut di atas kendaraan.
2. Bagi orang yang berada di Makkah dan hendak melaksanakan umrah, maka dia hams keluar wilayah tanah Haram. Ini adalah salah satu pendapat ulama. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa umrah dianggap sah meski tidak keluar dari wilayah tanah Haram, namun dia hams membayar *dam* (menyembelih hewan) karena tidak memulai ihram dari *miqat.* Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menolak pendapat kedua ini.
3. Hadits ini menjadi dalil bahwa Tan'im adalah daerah di luar wilayah tanah Haram yang lebih utama untuk digunakan sebagai tempat memulai ihram. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi bahwa perbuatan Aisyah yang memulai ihram dari Tan'im dikarenakan tempat itu merupakan daerah terdekat ke wilayah Haram, bukan karena keutamaannya. Penjelasan lebih lanjut

**38 - FATHUL BAARI**

\_

mengenai masalah ini akan diterangkan pada bab "Pahala Umrah Sesuai dengan Kelelahan".

i;Ji,J J , :;,, \_;J, ;'.jJA J.,,,f J *(Tidak*

.,, ,, ,,,

-.,,

*seorang pun di antara mereka yang membawa hewan kurban selain Nabi SAW dan Thalhah).* Hal ini berbeda dengan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur Abdurrahman bin Al Qasim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| If, | ,, | **fl** | If,,,, O'$, |
| dari bapaknya, dari Aisyah, J |  | 4ill | I ",f I .:>\S" 1 i:.ii |

*f\_j,* **",f J** ;,;.J *f,* i.1-\_fJ *(Sesungguhnya hewan kurban -saat itu­ dibawa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Dzul Yasar).*

Setelah dua bab, Imam Bukhari

menyebutkan melalui jalur

,, ,, "'

*,*

Aflah dari Al Qasim dengan lafazh, oji ",fJ i ::,0 J JJ *(Dan*

,. .. ,, .. ,,

,,,,

*beberapa laki-laki dari sahabat beliau yang memiliki kekuatan).* Namun kedua versi ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa masing-masing sahabat menyebutkan apa yang dia ketahui.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Muslim Al Qurra'

*II* ,,,.,, • J •,,, ,, ,,

dari lbnu Abbas, I Jl.:.i 0\S"J *(Thalhah termasuk*

*sa/ah seorang yang membawa hewan kurban, maka dia tidak tahallul).*

Riwayat ini menjadi penguat hadits Jabir yang menyebutkan bahwa Thalhah adalah salah seorang yang membawa hewan kurban. Selain itu, juga menjadi penguat hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa yang membawa hewan kurban saat itu bukan hanya Thalhah, sehingga termasuk dalam cakupan perkataan Aisyah, *"dan dzawil Yasar."*

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Asma' binti Abu Bakar dikatakan bahwa Az-Zubair termasuk salah seorang yang membawa

hewan kurban.

- ,.. "' "'J \_,,,,

JAi

J 4ill 4ill J"J.,/J *(sebagaimana -tujuan-*

*ihram Rasulullah SAW).* Demikian yang terdapat dalam riwayat Ibnu

Juraij dari Atha', dari Jabir. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij dari Thawus, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam

,, **J** ' ,,, ,, ,, ,,

J JI.A9

pembahasan tentang *syarikah* (kongsi) disebutkan, *:,*.i;.1 : l;.i

I J :Jf"'ll J\JJ ' J *9"*

\ ,, **J J o,,,** Ill ,, **A** • , **J** Ill,,

I J J

f ' ***J,*** ;;.f:, 1;-! ***Js.*** I **o;** , J 1 *(Salah seorang*

4111

jAi

*di antara keduanya mengucapkan* ***"labbaika bimaa aha/la bihii Rasulul/a/1 shal/al/aahu 'alailii wa salllam"*** *(Aku menyambut penggilanmu-Mu dengan mengerjakan ihram sebagaimana* -­ *maksud- ihram Rasulullah SAW). Sementara yang satunya mengucapkan* ***"Labbaika biltajjati Rasuu/i/laahi shallallaahu 'a/aihi wa sal/am"*** *(Aku menyambut panggilan-Mu dengan mengerjakan ihram sebagaimana haji Rasulullah SAW). Maka, beliau memerintahkannya untuk tetap berada dalam keadaan ihram dan bersekutu dengannya dalam masalah hadyu [hewan kurban}).*

Hal itu telah diterangkan pada bab "Orang yang Ihram pada Zaman Nabi SAW sebagaimana -maksud- Ihram Nabi SAW" di bagian awal pembahasan tentang haji.

ui u i J *9"* 4111 ' ui:, *(Dan Nabi*

**o**" **;os,**

**J o,,** ,, ,, ,, *I#* ,, **A** Ill Ill,

*SAW mengizinkan para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah).* Ibnu Juraij menambahkan dari Atha', w, 1J;..-,l:, *(Dan*

*datangilah wanita).* Atha' berkata, "Nabi SAW tidak mengharuskan mereka. Namun, beliau menghalalkan mendatangi wanita. Sebab bagi yang tidak dalam keadaan ihram, maka dia boleh mendatangi wanita. Hal ini telah diterangkan pada bah "Tamattu' dan Qiran".

G- i;:;J1.&- 0f:, *(Sesungguhnya Aisyah mengalami haid).* Dalam riwayat Aisyah dikatakan bahwa dia mengalami haid ketika berada di Sarif sebelum memasuki kota Makkah. Dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, bahwa Nabi masuk menemuinya dan Aisyah mengadukan hal itu kepada beliau. Ini berlangsung pada hari Tarwiyah. Dalam riwayat Imam Muslim

melalui jalur Mujahid dari Aisyah disebutkan bahwa dia telah suci dari haid pada hari Arafah. Kemudian dalam riwayat Al Qasim dari

Aisyah disebutkan, *? },* il;l' ::.:.i»:, *(Aisyah telah*

*suci pada pagi hari ma/am Arafah sampai kami datang ke Mina).*

Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Al Qasim, *J, jJ*

:·::i cit, siA d;? # *(Aku keluar untuk menunaikan*

*haji hingga kami singgah di Mina, maka aku pun suci. Kemudian kami thawaf di Ka'bah).* Lalu semua riwayat sepakat menyebutkan bahwa Aisyah melakukan thawaf lfadhah pada hari raya kurban.

Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarh Muslim* menukil dari Abu Muhammad bin Hazm, bahwa Aisyah haid pada hari Sabtu, yakni setelah tiga hari masuk bulan Dzulhijjah, dan dia suci pada hari Sabtu, yakni hari kesepuluh yang juga bertepatan dengan hari raya kurban. Sesungguhnya Ibnu Hazm menyimpulkannya dari riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim.*

Perkataan Mujahid dan Al Qasim dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa Aisyah telah melihat tanda berhenti (selesai) dari haid ketika berada di Arafah. Namun, dia belum sempat mandi wajib kecuali setelah sampai di Mina, atau darahnya telah berhenti ketika masih berada di Arafah, tetapi dia baru melihat tanda suci ketika berada di Mina. Kemungkinan terakhir ini nampaknya yang lebih tepat.

f:, *(dan aku berangkat dengan haji).* Hal ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa ketika mengalami haid, maka Aisyah tidak melakukan amalan umrah, tetapi cukup mengerjakan haji. Hal itu telah disebutkan pada bah "Tamattu' dan Qiran".

**JAJ** JAJ J *1», j:.o '* ii, f:, *(dan sesungguhnya Suraqah bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah dan beliau sedang melemparnya),* yakni melempar jumrah Aqabah. Dalam

riwayat Yazid bin Zurai' dari Hubaib Al Mu'alJim yang diriwayatkan Imam Muslim dalam pembahasan tentang *tamanni* (harapan)

disebutkan, I **p.** *";.* JA!J *(Dan beliau sedang melempar jumrah*

*Aqabah).* Pada riwayat ini terdapat penjelasan tentang tempat dimana Suraqah bertanya kepada Nabi SAW.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari Jabir terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa Suraqah mengatakan hal itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan ihram mereka sebagai umrah. Riwayat ini yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa pertanyaan Suraqah berhubungan dengan masalah memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah. Namun, ada pula kemungkinan bahwa pertanyaan itu terjadi dua kali, karena adanya perbedaan keterangan tentang tempat bertanya.

,,

,,

*f* ,,,

J0 . ,,,,

:Jli

,,

4»1

J

- J ,,,,.

:, Ii 1.,,- i

:iA

*(apakah ha! ini khusus*

*untuk kalian, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Tidak, bahkan untuk selamanya.*"). Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan, df

**i:.-,1.,,- oii** *(Apakah ha! ini khusus untuk kita?).* Dalam riwayat Ja'far yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa Suraqah berdiri lalu

***J,*** f **:iA** J :,

.,, ,, ,,, ,, ,, ,,, \ ,, ,, ,,,, J, ,,.,,

berkata, **o IJ** i :•1:'•j i i , 1 Ii :J ail

l f J. , *-i?- -* , I ***J\_*** i 1 i;. **:J\iJ .Sf" i** *(Wahai*

*Rasulullah, apakah ini untuk tahun kita saja ataukah untuk selamanya? Nabi SAW memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain seraya bersabda, "Umrah telah masuk dalam haji -sebanyak dua kali- tidak, bahkan untuk selama-lamanya.").*

Imam An-Nawawi berkata, "Menurut jumhur ulama bahwa yang dimaksud adalah bolehnya mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji. Hal ini menghapus kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bolehnya melakukan haji Qiran, yakni amalan-amalan umrah telah masuk dalam

amalan-amalan haji. Bahkan sebagian lagi berpendapat tentang gugurnya kewajiban haji. Namun, pandangan ini lemah, karena berkonsekuensi adanya *nasakh* (penghapusan hukum) tanpa ada dalil yang menunjukkannya. Bahkan yang nampak bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan memutuskan amalan umrah, sedangkan cakupan jawabannya lebih luas dari pertanyaan yang ada sehingga mencakup semua penakwilan yang telah disebutkan, kecuali penakwilan ketiga."

* 1. **Umrah Setelah Haji Tanpa Hadyu (Hewan Kurban)**

<I.# Aili Aili J J *s.:.:,;:.* : u , c Aili J GLc:;.

,,,, "' *$* **A.** ,,,,,,,, " ,,,,

,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

.,,,. **A.** $ " **J** ,,,, ,,,.,,,, ,,,,, **0** ,,,,


<I.# J J Jw , 1 J 1; rLJ

Aili Aili *'-?*

,,,, ,,,. ,,. ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

,,,,.\_ ***Si* O** ,,,, ,,,.\_ ,,,,. ***Si* o.... *Si O*** .,,. ,,., ,,,, ***Si***

,, ,,



,o

*$* ,,

,,

i:;

,,

,

oi Ji

***0*** .,,. .... ,,,.

,,,,

,o

,,. ***,:f,***

....

0i i :;J ' 0 0i i :; :rLJ

i **J** ,, ,,,, *$* ,, " *$* "

1J 1J , ;.J:. :Jw rLJ <I.# Aili Aili J J

,,,,. .. ,,,, .... .. .,,. ,,,, ,,,,

,,,. ,,,, **0 J.,,.** ,,,, \_,,. ,,,,, ,,,.,,,. **0** ,,,, ,,,,. **0 *1/1*** ,,,,

I I , iJ ' : .::1J

J., i *:.:.J\S'* W9 -

.... ,,,, ***;fl*** ,,.,,,, .... ........ ,,,.\_ ,,.\_

, ;.J:. 0 o 'r--- 11 Jl °JI

t; , t; :Y:,

..

<

,,,. .... ,,,, ,,,, .... .... ....

,,,,. ,,,,

J lb

**J** .... ,,., **A.** ,,,,,,,,

1. s9 J , ;.J:.J Aili

,, *,:f,* - ,,.. ,, ,.,,

·rr:'

J

1786. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW bertepatan dengan hilal bulan Dzulhijjah. Maka

Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa ingin ihram untuk umrah hendaklah ia melakukannya, dan barangsiapa ingin ihram untuk haji hendaklah ia melakukannya. Jika bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan ihram untuk umrah* '. Di antara mereka ada yang ihram untuk umrah, dan di antara mereka ada yang ihram untuk haji, dan aku termasuk di antara mereka yang ihram untuk umrah. Lalu aku haid sebelum masuk Makkah, kemudian datang hari Arafah sedang aku dalam keadaan haid. Aku pun mengadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *'Tinggalkanlah umrahmu, bukalah sanggulmu dan sisirlah rambutmu, lalu ihramlah untuk haji* '. Maka, aku pun melakukannya. Ketika sampai malam Al Hashbah, beliau mengirim Abdurrahman bersamaku ke Tan'im." Maka Abdurrahman memboncengnya dan dia (Aisyah) melakukan ihram umrah sebagai pengganti umrahnya. Allah telah menetapkan haji dan umrahnya, dan pada yang demikian itu tidak ada hewan kurban, sedekah maupun puasa.

**Keterangan Hadits:**

*(Bab umrah setelah haji tanpa hadyu [hewan kurban]).* Seakan­ akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan pendapat mereka bahwa sesungguhnya bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah secara keseluruhan (seperti salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Malik dan Syafi'i). Begitu pula mereka yang mengatakan bahwa tamattu' adalah melakukan ihram untuk umrah di bulan-bulan haji, seperti dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, dia berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa maksud tamattu' yang terdapat dalam firman Allah SWT surah Al Baqarah ayat 196, *'Barangsiapa tamattu' dengan umrah kepada haji, maka hendaklah ia berkurban menurut apa yang mudah baginya'* adalah melakukan umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji. Maka, mereka yang berpendapat demikian hams mengatakan bahwa seseorang yang ihram untuk umrah di bulan Dzulhijjah setelah

mengerjakan haji, maka ia wajib menyembelih hewan kurban. Sementara hadits di bab ini menyelisihi ha] itu. Akan tetapi bagi mereka yang berpendapat bahwa bulan Dzulhijjah seluruhnya termasuk bulan haji dapat mengatakan bahwa tamattu' adalah ihram untuk umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji, dengan demikian tidak ada keharusan bagi mereka untuk berpendapat seperti itu."

I "? **J¼l** I

*, ,*

***G:-?*** *(kami keluar bertepatan dengan hi/al*

*bu/an Dzulhijjah),* maksudnya mendekati waktu munculnya hilal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat terdahulu disebutkan bahwa beliau

berkata, **a:,;ai,** "? **::,.0 *G:-?*** *(Kami keluar pada lima hari*

,,, ,, .,,. ,,, # ,,

*yang tersisa dari bu/an Dzulqa 'dah).* Hilal bulan Dzulhijjah itu muncul saat mereka dalam perjalanan, karena mereka memasuki kota Makkah pada hari keempat bulan Dzulhijjah.

*(pengganti umrahnya).* Maksudnya, pengganti

umrahnya yang ingin dia lakukan secara tersendiri, tidak tergabung dengan amalan haji sebagaimana yang dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata, "Dalam mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda dari Aisyah, dapat dikatakan bahwa dia melakukan ihram untuk haji seperti makna lahiriah riwayat Al Qasim dan lainnya. Kemudian dia memutuskan amalan haji untuk mengerjakan umrah ketika para sahabat melakukan hal yang serupa."

Dalam konteks inilah dipahami riwayat Urwah dari Aisyah,

.o ,

(:..;.;,t *(Aku ihram untuk umrah).* Ketika mengalami haid, maka

Aisyah tidak dapat tahallul; hingga akhimya datang waktu untuk melaksanakan haji, maka dia pun memasukkan amalan haji ke dalam amalan umrah, dan dianggap melakukan haji Qiran. Lalu Aisyah tetap dalam keadaan demikian sampai menyelesaikan amalan haji (tahallul). Dalam konteks ini dipahami sabda beliau kepada Aisyah yang dinukil

melalui Thawus seperti diriwayatkan Imam Muslim, l!,li1i

,, ,,, ,, ,,

,.!.l( J *(Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu).* Adapun sabda beliau kepada Aisyah, -.!JJ;J, **o.lA** *(Jni adalah pengganti umrahmu),* maksudnya adalah umrah yang dilaksanakan terpisah dari amalan haji seperti yang dilakukan oleh sahabat lainnya, dimana mereka menyelesaikan umrah terlebih dahulu (tahallul), dan setelah itu ihram untuk haji secara tersendiri. Dengan demikian, Aisyah telah melakukan dua umrah. Begitu pula perkataan Aisyah, *"Manusia kembali dengan haji dan umrah, sedang aku kembali*

,, ,,, .,,,,

*dengan haji."* Maksudnya, kembali setelah melaksanakan haji dan umrah secara sendiri- sendiri.

Adapun lafazh yang terdapat dalam hadits ini, *"Maka Allah menetapkan haji dan umrahnya dan tidak ada pada yang demikian itu hewan kurban, sedekah maupun puasa",* secara zhahir ini adalah perkataan Aisyah.

Demikian juga yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Majah melalui Abdah bin Sulaiman, serta melalui jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah... dan seterusnya. Lalu pada bagian akhirnya dikatakan, "Hisyam berkata, "Dan tidak ada pada sesuatupun dari yang demikian... ' dan seterusnya." Berdasarkan hal ini, maka jelaslah bahwa lafazh dalam riwayat Yahya Al Qaththan dan yang setuju dengannya berstatus *mudraj* (perkataan perawi yang dimasukkan dalam hadits). Abu Daud meriwayatkan hal yang serupa melalui jalur Wuhaib dan Hammadain (dua orang yang bernama Hammad) dari Hisyam.

Kalimat yang disisipkan perawi tercantum pada bagian lain

... ,,

hadits ini, yakni lafazh, ;J-J 4111 *(Maka Allah menetapkan*

*haji dan umrahnya).*

Imam Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya dari Waki', dari Hisyam, bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Urwah.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Hisyam tanpa menyebutkan tambahan, sebagaimana dikutip oleh Abu Awanah.

Demikian juga Imam Bukhari dan Muslim, mereka meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dan Abu Al Aswad dari Urwah tanpa lafazh tambahan.

Ibnu Baththal berkata, "Lafazh *'Allah menetapkan haji dan umrahnya... '* hingga akhir hadits bukanlah termasuk perkataan Aisyah, akan tetapi perkataan Hisyam bin Urwah. Dia menceritakan hadits ini dengan lafazh demikian di Irak, lalu terjadi kekeliruan."

Berdasarkan hal itu, menjadi jelaslah bahwa tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa Aisyah tidak melakukan haji Qiran. Mereka berkata, "Seandainya Aisyah mengerjakan haji Qiran, niscaya ia wajib menyembelih kurban untuk haji Qiran." Lalu mereka memahami sabda beliau *"Tingga/kan umrahmu"* sebagaimana makna lahiriahnya. Akan tetapi, pandangan yang mengompromikan riwayat­ riwayat yang berbeda dari Aisyah mengenai masalah ini mengarah kepada apa yang telah kami terangkan.

Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* dari Aisyah bahwa Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk para istri beliau berupa seekor sapi, seperti yang telah diterangkan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits Jabir bahwa Nabi SAW telah menyembelih kurban untuk Aisyah. Berdasarkan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW menyembelih kurban untuk Aisyah tanpa memerintahkannya untuk menyembelih *hadyu,* dan tidak pula memberitahukan kepadanya akan hal itu.

Al Qurthubi berkata, "Makna lahiriah lafazh *'dan tidak ada pada yang demikian itu hadyu'* telah menimbulkan kemusykilan bagi *sejumlah ulama, hingga lyadh berkata, 'Aisyah tidak mengerjakan haji* Qiran maupun Tamattu', bahkan dia hanya ihram untuk haji kemudian berniat untuk memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah. Namun, niatnya ini diakhirkan karena terhalang haid, maka dia

kembali meneruskan amalan haji hingga selesai. Setelah itu, dia mengerjakan umrah secara tersendiri sehingga tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban'."

Al Qurthubi melanjutkan, "Seakan-akan lyadh belum mendengar perkataan Aisyah, *'Aku termasuk di antara mereka yang ihram untuk umrah* '. Tidak pula sabda beliau kepada Aisyah, *'Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu* '. Jawaban untuk semua ini dapat dikatakan, bahwa kalimat ini adalah *mudraj* yang berasal dari perkataan Hisyam. Seakan-akan lyadh menafikan hal tersebut berdasarkan apa yang dia ketahui. Namun, penafian ini tidak berarti bahwa demikian itulah yang sebenarnya. Ada pula kemungkinan lafazh *'tidak ada hadyu pada yang demikian itu'* maksudnya adalah beliau tidak menanggung sendiri masalah *hadyu,* akan tetapi telah ditunaikan oleh orang lain atas namanya."

lbnu Khuzaimah berkata, "Makna lafazh *'tidak ada hadyu pada yang demikian itu'* yakni pada perbuatan Aisyah yang meninggalkan amalan umrah pertama kali, lalu menggabungkannya dengan amalan haji, dan bukan pada umrahnya yang beliau lakukan dari Tan'im. Ini merupakan penakwilan yang baik."

* 1. **Pahala Umrah Sesuai Kadar Kelelahan**

*J* r:'W....**0** I *:j y-* **J**

JI

**.,,,,,,\_**

8

Jj**J J***J* **J** *;*

,,,. ,.. ,,,. **J** ,,.,,.

8.b- 8

**J** .,,,. .... ., ,,,. ., ,,,,\_

0-;, Ji J-J

G u ::Ju ':11 J, 1;.1 ;;.

' iJ "' J J Li :

., ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

,,,. .,, ,,,,,\_ .,,

81 Al)\ Al)\ *)*

-

,,,. .... ,,,. ,,.

1 , t; 1 Jl:,;.u *..:,J* 1 c$µ1 :

**0** ,,. , .,, ,,,,,,,. ,,,,,\_ ,,,. ,,,. ., .... ,,,. ,,,. ,,,, .,

,,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. .. ,,,. .... ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

- 0 f 1 *•--- c-,--* 115" 0lS'.::.,

,,,. ..,

*) J )*

,,,,.

.... ,,,.

.

,,,.

1787. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad; dan diriwayatkan dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, keduanya mengatakan bahwa Aisyah RA berkata, "Wahai Rasulullah, manusia akan berangkat dengan dua ibadah, sedangkan aku akan berangkat dengan satu ibadah." Maka dikatakan kepadanya, "Tunggulah, apabila engkau telah suci, maka keluarlah ke Tan'im dan ihramlah. Kemudian datanglah kalian berdua ke tempat ini, akan tetapi itu sesuai dengan kadar nafkah atau kelelahanmu."

**Keterangan Hadits:**

1:- j( 1:a4r p.i ,.fa. *(sesuai kadar najkah atau kelelahanmu).*

Al Karmani berkata, "Lafazh j( (atau) mungkin diucapkan oleh Nabi

SAW untuk menjelaskan macam-macamnya, atau mungkin pula merupakan keraguan dari perawi. Adapun maksudnya adalah, pahala dalam suatu ibadah akan bertambah banyak sesuai bertambahnya kelelahan atau biayanya. Sedangkan maksud 'kelelahan' di sini adalah pada batas yang tidak dicela oleh syariat, demikian pula dengan nafkah sebagaimana pendapat An-Nawawi."

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Mani' dari Ismail disebutkan dengan lafazh, **/JJ ,.fa.** jf I:- **!:J ,.fa..** Hal ini

memperkuat asumsi bahwa lafazh jf (atau) merupakan keraguan dari

perawi hadits tersebut. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Husain bin Hasan disebutkan, • l::aJ j( •1:a4r **!:J ,.fa.** *(Sesuai kadar najkahmu*

*atau kelelahanmu),* atau sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW.

Imam Ad-Daruquthni serta Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Hisyam dari Ibnu 'Aun dengan lafazh,

J:J **,.fa.** }.- i cl! !

,,,. ,,,. .,,. ,,,. ., ; ,,,.

**,.!HMJ** *(Sesungguhnya bagimu pahala sesuai kadar kelelahanmu dan*

*biaya yang engkau keluarkan [nafkahmu]),* yakni menggunakan kata penghubung J (dan).

Melalui jalur lain Ad-Daruquthni dan Al Hakim meriwayatkan keterangan yang menunjukkan bahwa cara penyajian materi hadits di tempat ini adalah menurut versi riwayat Al Qasim, karena keduanya telah meriwayatkan melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur,

dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya tentang umrahnya, 1:a1 *! js, rs, J,* f."f

*(Sesungguhnya pahalamu dalam umrahmu adalah sesuai biaya yang engkau keluarkan).*

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang berada di Makkah lalu dia melakukan umrah dari batas wilayah tanah Haram yang terdekat, maka pahalanya lebih sedikit daripada orang yang melakukannya dari batas wilayah tanah Haram yang lebih jauh, dan ini merupakan makna zhahir dari hadits di atas.

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Im/a',* "Tampat di luar wilayah tanah Haram yang lebih utama untuk digunakan memulai ihram umrah (bagi yang ada di Makkah) adalah Ji'ranah, karena Nabi SAW pemah melakukan ihram umrah dari tempat ini. Selain itu adalah Tan'im, karena beliau mengizinkan Aisyah untuk memulai ihram umrah dari sana."

Dia juga berkata, "Apabila seseorang mengambil jarak yang lebihjauh dari kedua tempat ini, maka hal itu lebih aku sukai."

lbnu Qudamah meriwayatkan dalam kitab *Al Mughni* dari Imam Ahmad, bahwa bagi penduduk Makkah yang mengambil jarak tempuh yang lebih jauh untuk memulai umrah di luar wilayah Haram, maka pahalanya semakin banyak. Sementara para ulama madzhab Hanafi berpendapat, "Daerah di luar wilayah Haram yang paling utama untuk digunakan memulai ihram umrah adalah Tan'im."

Pendapat mereka ini disetujui oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Hal itu dikarenakan tidak dinukil riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat pada masa Nabi SAW keluar dari Makkah ke batas wilayah Haram untuk memulai ihram umrah selain Aisyah. Adapun perbuatan Nabi SAW yang memulai ihram umrah dari Ji'ranah, adalah ketika beliau hendak ke Madinah dari Tha'if lewat Makkah. Akan tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk mengatakan bahwa Tan'im memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan daerah lain di sekitar wilayah tanah Haram, berdasarkan keterangan yang diindikasikan oleh hadits ini bahwa keutamaan semakin besar seiring bertambahnya kelelahan dan biaya yang dikeluarkan (nafkah).

Imam An-Nawawi berkata, "Makna zhahir hadits 101 menyatakan bahwa pahala dan keutamaan dalam ibadah semakin bertambah seiring bertambahnya kelelahan dan biaya yang dikeluarkan (nafkah)." Perkataannya ini benar tetapi tidak berlaku pada semua persoalan, sebab terkadang sebagian ibadah lebih ringan dibanding yang lainnya, namun keutamaan dan pahalanya lebih banyak. Dari segi waktu, misalnya shalat pada */ailatul qadar* di bandingkan dengan shalat pada malam-malam lain di bulan Ramadhan. Dari segi tempat, misalnya shalat dua rakaat di Masjidil Haram dibandingkan shalat di masjid lainnya. Sedangkan dari segi keutamaan ibadah *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (materi), misalnya shalat fardhu dibandingkan shalat-shalat sunah, atau zakat yang wajib dibandingkan sedekah sunah. Hal ini telah disitir oleh Ibnu Abdussalam dalam kitab *Al Qawa'id,* dia berkata, "Sesungguhnya shalat merupakan penyejuk hati Nabi SAW, sementara shalat itu lebih berat bagi selain beliau, dan tidaklah shalatnya seseorang itu menyamai shalatnya Nabi meskipun shalat tersebut lebih berat bagi dirinya dibandingkan bagi Nabi SAW."

* 1. **Orang yang Umrah Apabila Thawaf untuk Umrah Kemudian Keluar dari Makkah, Apakah Hal itu mencukupi Baginya**

**Sehingga tidak Perlu Melakukan ThawafWada'?**

A. ,,,,,,, A. ,,,. /0

A1i1 J G:.;:. : u 4- c Aili 8 :;- LlJ1 *J*

,,,, ... ,,,. ,,,. ,,,,. ,,, ,,,.

o,,,

tro:-,,·,.",: 11o

JJ' : 11

: It.,'.

*'iJ :P* ,,,....\_A, ili *:P*

*.?* c:- i.?"Jc:-

J• i .

•1.: I ,

I',..

,,,. ,A,,. ----" i...,,,.s'c:,,, -·,,,. r---' ,,,, - *is-'*

r-l

J ,,,, ,,,. *:P* ,,,. " *:P* ,. ,,,,\_ ,,,. ,,,,,,

:'½ \I J Aili 1 Jw ,0

,,,.,, ,,,. ,,, ,,,.

JlS'J *.JU* JlS' *)* p

0i t;

,,, ,,,. ,,, ,,,, ,,,,. ,,,. 0 0 o .... *'IS* ,,; 0 ,,,. ,,\_ ,,,,,,,.

0

0 .,;. J ,,,. ,,,. *:P* ,,,. A. *:P* "" ,,,.

J°

\ 0 *'-:?)* '½ i JG:-JJ ) Aili \

? ,,,. ,,,,,,,, ,,, ? ,,, ,,,. ,,,,

,,, ,,,. *:P* ,,,. A. *:P ,.* .,\_ ,,\_ ,,, ,,,. ,,,. ? ,,,. J ,,,,,,.

-i ,,,

ISiJ J

,,,

Aili

-I ,,, ..

i; .o t1.t

,,,. oJ ,,, J J oJ ,,,, ,,, ,,,.

:8-i

*C.* \I J\_,z o'., Y *C.* :JW

,,,. ,,,, ,,,. ,,,. ,,,,

J° f !) :Jli . f : YdG L-J :Jli . ;\_;i1

-

,,,. ,,, ,,,

A. ,,. ,,,,,,,. ,,, J ,,,. J

Aili , ·°fa *C.* r;T

,,,. ,,,. .. ,,,. ,,, ,,,. ,,,, ,,,, ,,,,

Gfa *J..::,,.*

,,, ,,\_ 0 0 \_,,. ,,, .,\_ ,,,,. ,,,.,,, \_,,, o,

*i;* , 1 l.i'° : u . (/;0i

*»*

, , ,

,,,. 0 ,,,,\_ J *rP* 0/ 0 / ,,, ,,, ,,, ,,,.\_

J° \ ,o

- ,,,,

r;,JI ½ (. I :JW JI

,,,. ,,,. ,,, ,,,. ,,,.

0 ,,,. ,,, ,,,. ,,,. *SJ* ,,,,,, J *t* J ,,,.

*Y )* :JW JUIJ °J►.- Qt; . LoS' I I

,,,. ,,, .. ,,,, ,,,. .,,

0lk J , t:11 u ''½ i *J* J>-:,J '->;G , :8-i

,,, ,,,,. ,,,. ,,,. ,,, ,,. ,,,. oJ

,,,,,,. ,,,. ,,, ,,, ,,,

I o

. ..-cJ1 J,1., 1".. *r*,J '*(.?* ".

*tt.:'.*

, ' .

'1•; l,

-· .

,,, ,,,. ,,,. ,,,,

*i..r--*

,,,. ,,,.

1788. Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar dalam keadaan ihram untuk haji di bulan-bulan haji dan keharaman-keharaman haji. Kami pun singgah di Sarif. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, *'Barangsiapa tidak membawa*

*hadyu (hewan kurban) lalu dia ingin menjadikan ihramnya sebagai ihram umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Adapun orang yang telah membawa hadyu (hewan kurban), maka tidak diperbolehkan (melakukan ha/ itu)'.* Nabi SAW dan beberapa sahabatnya yang kuat membawa *hadyu* (hewan kurban), dan mereka tidak melakukan umrah. Lalu Nabi SAW masuk menemuiku sedang aku menangis. Maka beliau bertanya, *'Apakah yang membuatmu menangis?'* Aku berkata, 'Aku mendengar apa yang engkau katakan kepada para s.ahabatmu, sementara aku telah terhalang untuk umrah'. Beliau bertanya, *'Ada apa dengan kamu?'* Aku berkata, 'Aku tidak shalat'. Beliau bersabda, *'Tidak mengapa bagimu, engkau adalah salah seorang anak perempuan keturunan Adam, telah ditetapkan atasmu apa yang telah ditetapkan kepada wanita lainnya. Tetaplah berada dalam amalan hajimu, semoga Allah memberimu rezeki* '." Aisyah berkata, "Aku tetap demikian hingga kami bergerak dari Mina dan singgah di Al Muhashab. Lalu beliau SAW memanggil Abdurrahman dan bersabda kepadanya, *'Keluarlah bersama saudara perempuanmu dari wilayah Haram. dan hendaklah ia ihram umrah. Kemudian bi/a kalian berdua telah selesai thawqf, aku menunggu kalian di tempat ini* '. Maka kami datang pada tengah malam dan beliau bertanya, *'Apakah kalian berdua telah selesai?'* Aku menjawab, 'Ya'. Maka, beliau menyeru para sahabatnya untuk berangkat. Manusia (orang­ orang) dan siapa-siapa yang thawaf di Ka'bah sebelum shalat Subuh bergerak berangkat, kemudian beliau keluar menuju Madinah."

**Keterangan Hadits:**

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang umrahnya dari Tan'im. Di dalamnya terdapat sabda beliau SAW kepada Abdurrahman, *"Keluarlah bersama saudara perempuanmu dari wilayah Haram, dan hendaklah ia ihram untuk umrah. Kemudian bi/a kalian berdua telah selesai thawaf"*

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang umrah apabila thawaf kemudian keluar dari Makkah menuju ke negerinya, maka itu sudah cukup dan tidak perlu lagi melakukan thawaf Wada', seperti yang dilakukan oleh Aisyah." Sepertinya, karena di dalam hadits Aisyah tidak dijelaskan dengan tegas bahwa dia tidak melakukan thawaf Wada' setelah umrah, maka Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini dengan tegas pada judul bab. Di samping itu, dasar pemikiran mereka yang mengatakan bahwa salah satu dari dua ibadah tidak dapat masuk ke ibadah yang lainnya dapat diterapkan di tempat ini. Lalu dari kisah Aisyah diperoleh keterangan bahwa apabila sa'i dilakukan setelah thawaf rukun -jika kita mengatakan bahwa thawaf rukun telah mencukupi thawaf Wada'- maka sa'i yang dikerjakan di antara thawaf dan keluar dari Makkah tidaklah menghapus keabsahan thawaf

tersebut sebagai thawaf rukun dan thawaf Wada' sekaligus.

, i-J:; : ,

,

*(kepadapara sahabatnya, "Siapayang*

*tidak membawa hadyu)".* Secara zhahir bahwa perintah beliau kepada para sahabatnya untuk memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah di Sarif sebelum masuk Makkah. Akan tetapi yang terkenal pada selain riwayat ini adalah, bahwa sabda beliau tersebut diucapkan setelah memasuki Makkah. Namun, ada kemungkinan hal ini terjadi lebih dari sekali.

1 *d)* u *,? (hingga kami keluar dari Mina dan*

*singgah di Al Muhashab*). Riwayat ini disebutkan secara ringkas, sebagaimana disebutkan Imam Muslim dengan lafazh, *d) ,?*

J J J J;:,9 :·: 1

**0 ff** "' " II \ **J** .,. , **0 0 *J.*** .,. ,; ,,

I .i»I I **' eh;t** *(Hingga*

*ketika kami berada di Mina, aku pun suci [dari haid}. Kemudian aku thawaf di Ka 'bah, lalu Rasulullah SAW singgah di Al Muhashab*).

J."I **JF- *J,*** qti *(kami datang pada tengah malam).* Dalam

riwayat Al Ismaili disebutkan, *f.LJ'* ***t'' J,*** *(Di akhir ma/am),* dan ini lebih sesuai dengan riwayat-riwayat lainnya.

,·:J1.i **Jli,** :;::, ,:,\_d, ***J,,J)*** *(manusia dan siapa yang thawaf di*

*Ka 'bah berangkat).* lni termasuk gaya bahasa menyebutkan kata atau kalimat yang bersifat khusus setelah kata atau kalimat yang bersifat umum, sebab kata "manusia" lebih luas daripada kalimat "siapa yang thawaf'. Barangkali yang dimaksud "manusia" adalah mereka yang tidak melakukan thawaf Wada'. Namun ada pula kemungkinan kata "orang-orang" merupakan sifat bagi "manusia". Dengan demikian, kalimat ini termasuk contoh dimana kata penghubung (dalam hal ini adalah "dan") telah memisahkan antara kata sifat dengan kata yang disifatinya. Sama seperti firman Allah, *"Ketika orang-orang munafik dan yang di dalam hatinya ada penyakit."* (Qs. Al Ahzaab (33): 12). Sementara Sibawaih memperbolehkan ungkapan, "Aku melewati Zaid dan sahabatmu", meski yang dimaksud dengan "sahabat" adalah Zaid sendiri. Namun, semua kemungkinan ini berdasarkan bahwa lafazh yang terdapat pada hadits di atas adalah akurat, tetapi menurut dugaan saya telah terjadi perubahan, dimana seharusnya adalah; maka manusia berangkat kemudian thawaf di Ka'bah... dan seterusnya.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abu Bakar Al Hanafi dari Aflah disebutkan dengan lafazh, ***J,,J)*** *j (* ***J,*** *;* **ti**

a.:;..(j, I\ , -;' **J"** ,, •,

-, IS:

,

**T· J-4**

**t.r***u,* -. • ,'-': **JIY** , 0 -,.i ,- ·-i1., *(Be tiau*

*SAW mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat, lalu beliau melewati Ka'bah sebelum shalat Subuh, maka beliau thawaf ketika hendak keluar dari Makkah, kemudian bergerak berangkat*

**S-.-**, ***'.ft'***, •. :

*menuju Madinah*). Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim

*.J.\_* **'.ft',:** , .. : **rJ t .r:** ,:- *iJ,*

.d1se.bukt an, s.,l.1.-:--

;\_.r.'1•i'-'JliJ,-·-ji,•-:,,,,.: 1·- •11., '-'1:.\_•. f **- ;ti**

**:W' *J***, ***!* t\_?**

,

*(Beliau SAW mengumumkan kepada para sahabatnya*

*untuk berangkat dan beliau pun keluar, lalu melewati Ka 'bah dan*

*thawaf padanya sebelum shalat Subuh, kemudian keluar menuju Madinah).* Imam Bukhari telah meriwayatkan pula melalui jalur ini

**:ci'**

dengan lafazh, ***J!* fo , \fl, J.,,JjJ** *(Manusia pun*

*berangkat, lalu beliau melewati seraya bergerak menuju ke Madinah).* Riwayat ini dia sebutkan pada bab, "Haji adalah Bulan-bulan yang Telah Diketahui".

Iyadh berkata, "Adapun lafazh dalam riwayat Al Qasim (yakni

**f *J,*** J J

0 ,, ,,, ,, ,, If ,, #I \ ,; 0 ,,

riwayat di bab **\_ini), :JlAi )AJ** :, 4'.ill ***J:.t,*** *'*

,,. ,, ,,. oJ o ,,

:\_.! **Woll&** , **:c.l.iY j** *(Kami mendatangi Rasulullah SAW sedang*

*beliau berada di tempat menginapnya, lalu beliau bertanya, "Apakah engkau telah selesai?" Aku menjawab, "Ya".),* sedangkan lafazh dalam riwayat Al Aswad dari Aisyah (yakni riwayat yang telah disebutkan dalam bab "Apabila Haid Setelah Thawaf Ifadhah"),

"hy: JAJ a uf :,f jhy: uf:, JAJ :, , *.fa* I J )

*(Maka Rasulullah SAW menemuiku dan beliau sedang menanjak*

*dari Makkah dan aku menurun, atau aku menanjak dan beliau menurun dari Makkah).*

Dalam riwayat Shafiyah dari Aisyah (riwayat pada bab "Thawaf Wada"') disebutkan, (.:a;J4 JAJ GI? d;i *(Kami kembali hingga*

*,*

*,*

*menemui beliau di Al Muhashab),* sesuai dengan riwayat Al Qasim. Keduanya (yakni riwayat Shafiyah dan Al Qasim) sesuai dengan hadits Anas (yang telah disebutkan pada bab "Thawaf Wada"').

Al Qadhi Iyadh juga mengatakan, "Pada hadits di bab ini terdapat kemusykilan, yakni lafazh, "-! **J\W** ,- :54 *(Beliau SAW*

,,,,, ,, ,,

*melewati Ka'bah lalu thawaf di sana),* dimana sebelumnya beliau bersabda kepada Aisyah, :8J Y )f *(Apakah engkau telah*

*selesai?" Dia menjawab, "Ya.* "), jika dikaitkan dengan perkataan Aisyah dalam riwayat lain bahwa Nabi berangkat untuk melakukan thawaf Wada' sedang dia (Aisyah) berada di tempat Nabi menginap."

Lalu lyadh berkomentar, "Ada kemungkinan beliau SAW mengulangi thawaf Wada', sebab tempat menginap beliau berada di Abthah, yaitu bagian atas Makkah, sedangkan beliau keluar dari Makkah melewati bagian bawahnya. Seakan-akan ketika beliau bergerak kembali ke Madinah, maka beliau melewati Masjidil Haram untuk keluar dari bagian bawah Makkah, maka beliau mengulangi thawaf agar akhir urusannya berada di Ka'bah."

Pemyataan Al Qadhi lyadh dapat ditolerir, sebab dia tidak melihat langsung tempat-tempat tersebut; dia mengira bahwa siapa yang hendak keluar dari bagian bawah Makkah menuju Madinah, maka ia harus melewati Masjidil Haram, padahal tidak demikian. Bahkan seseorang yang hendak berangkat dari tempatnya di Abthah dapat melewati bagian atas Makkah menuju Madinah dan tidak perlu melewati Masjidil Haram, bahkan tidak pula harus masuk ke Makkah.

lyadh berkata, "Dalam riwayat Al Ashili di kitab Bukhari disebutkan, **J :;J** J ..»I ***J:,,t,*** I Jj.:,J t\_;:J *(Rasulu/lah SAW*

,, - ,,,," -,, ,

*keluar dan siapa yang thawaf di Ka'bah).* Dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah mengulangi thawaf. Ada kemungkinan thawafnya itu adalah thawaf Wada' dan beliau bertemu Aisyah ketika mau berangkat. Inilah tempat yang dimaksud dalam riwayat Al

Aswad, dimana beliau bersabda, l J , .:, .!l *(Dan tempat*

*pertemuanmu adalah tempat ini dan ini).* kemudian beliau melakukan thawaf Wada'."

Penakwilan yang dikemukakan oleh lyadh cukup baik, sebagai konsekuensinya bahwa riwayat yang ia nisbatkan kepada Al Ashili tidak menyinggung tentang thawaf Wada'. Kami telah jelaskan bahwa

yang benar dalam riwayat tersebut adalah, **Af JlW** •· :J i *(Beliau*

,,, ,,, ,,, .,

*melewati Ka'bah dan thawafpadanya),* sebagai ganti lafazh, **J\,\, :;J**

•·:54 *(dan siapa yang thawaf di Ka'bah).* Kemudian sikap Iyadh yang menisbatkan hal tersebut kepada Al Ashili semata perlu ditinjau

kembali, karena sesungguhnya semua riwayat yang kami dapatkan adalah sama hingga riwayat Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dari Bukhari.

**IO. Melakukan Saat Umrah Apa yang Dilakukan Saat Haji**

***;p*** ,,,.\_ ,,,,. ***(/J,,,,.*** ,,,,. ,,,.,,,.\_ **J** ,,,,. ,,,,. **0**

:-;.i, Ji Jb.- 0i i i *J. J.* 01

,,,,. . - ,,,. ,,,. ,,,.

,,,, ,,,, ., **J O** ,,,.,,,,. ,,,. ,. ,,,.\_ .; **0 *S,* ,,,,. A\_**

:Ju ji J};JI i 4.#J J \ ; r-LJ Jll

,,,.

,,,. ,,,,. ,,,, ,,,, ,,,. ,,,.

,,,.\_ .,,,. ***A.\_*** ,,,- ,,,,.,,,. ,,,,. **0 ,,,. j** ,,. ,,,. ,,,. ,,,,. **0**

*111*

I Jll J)l. *Yd* i 0i Ii :JW o

- .. - -

,,,,. ,,,,. ,,,,. ,,,,.

***s,*** ,,,.\_,,,,.,,,,.,,,. ,. ,,,. ***(/J* ,,,,.A. *;p***

-

-I,,,,

i J.i Ji JJ ,y

,,,,.

,,,,. ,,,.

,r-LJ

,,,,

Jll

**o** ,,,. , ,,,,. ,,,. ,,,,. ,,,,.,,,, **o** ,,,,. ,,,, *I* ,,,,. *$* ,,,. **A..**

0i !J i JW : JW .-

)I *4.#* J)I J.iJ r-LJ Jll

,,,. ,,,,. ,,,,.

**oJ o ,,,,. A.** ,,,,. ,,,,. ,,,,. ***tP* ,,,,. A. *s,*** .,, ,,,,. ,,,,. **J**

: \j--)1*4.#* Jll J)i J.iJ r-LJ *4.#* Jll I Jl *fa*

,,,,. ,,,,. - ,,,. ,,,.

,,,,. ,,,,. ,,,, ,,,,. ... ,,,,. ,,,,. ,,,. ,,,,. ,,,,. ***(/J*** ,,,. ,,,. ,,,,.

*p*

k- Ju iJ- I *J )* ,

:;i*'1*

,,,, **0 J** ,,,.\_ .,; ,,,, ,,,. *Ill* ,,,.\_ ,,,,.,,,,. **0 0**

I Y ;\_;JI WI :Ju w; -p.1

\_,, **O J ,- J O ,,,,.,,,, 0 0** ,; ,,,.\_ **0**

iiJ Ji

IJ ,0µ1 J};JI IJ , I

###### *- c*-*T,a;*

1789. Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, yakni dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW saat beliau berada di Ji'ranah, dan beliau mengenakan jubah yang masih ada bekas wangi-wangian (atau dia berkata, "Bekas yang berwama kekuning-kuningan."). Laki-laki tersebut berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam umrahku?" Maka Allah SWT menurunkan (wahyu) kepada Nabi SAW, sementara beliau ditutupi dengan kain. Aku berharap melihat Nabi SAW saat

wahyu diturunkan kepadanya. Umar berkata, "Kemarilah, apakah engkau ingin melihat Nabi SAW saat Allah menurunkan wahyu kepadanya?" Aku berkata, "Ya." Maka Umar mengangkat ujung pakaian, lalu aku melihat kepada beliau sedang mendengkur (Aku kira dia berkata, "Sama seperti dengkuran di awal tidur."). Ketika telah disingkap darinya, beliau bertanya, *"Manakah orang yang telah bertanya tentang umrah?" Lepaskanlah jubahmu, cuci bekas wangi­ wangian dan hilangkan warna yang kekuning-kuningan itu, lalu lakukan dalam umrahmu sebagaimana yang engkau lakukan dalam hajimu."*

-' .,, **oJ** ,,,,. ,,,. *6* ,,,. ,,,,

l+ c oJ°J- r'"*ii*

r\_J) AUi :Ju i

Jj; *Y-* rLJ

",,,.,,,. ,,,,,,,. "'"' **J ,,,. *$1*** ,,,, " **;JJ *,;I/.***

AUi i) : \ .b-- Lri) AUi \

,,,. ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

"1>1 *!* **oJ:,:J(,** I **4J!)** :Jt\_;\_fJ !J Q

:,1 c;J1**0** ...,. / " **0 .,,,.\_ *i1J*** ,,,,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ,,,,. | **o** ,,,, ;, | ,.. | ,,,. |
|  | 0i | ..G--i |  |

*I* ,,,, ,,,. ***""'a,* o** ,,. ,,,. ,,,, ,,,,

**4#** (.

*'5 \* ")\j ( **J 4Ji '}.j *;i,:c.1***

,,,. ,,,, ,,,.

J w

,,,. ,,,. ,,,. **J J** ,,,, ,,,, ,,,. ***:P* ,,,, J** ,,,. ,,,, ,,,,. .,,., ***:P***

")l.j IS' IS' ,"%' :8 w .4, 0

.,

, ,,,. *I* ,,,,.\_ ,,,. ***:P* ,,,. o** ,,,, ,,,.

*') \ J* 01

oii *)\* Lc.J1 ,4, *J* 0i

,,,. ,,,, ,,,.,,,. ,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,,

#### cb.-

**o ....** / ..-: ,,,, **J O J** / \_, ,,,, ***J,*** ,,,.

oC ,oGJ

0i 0 ljlS'J , ii JJ;.. IS'J 0 1)\S'

.,,, ,,,.

***$1*** " ,,,, *'t* ,,,, .,, ,,,,.\_ ,,,,,,. **0** ,,,, ,,. **J J**

AUi J l G r JI >-t;. Q; ' J IJ I I

**oJ:,:JIJ** rLJ ;#

.,,,. **o** ,,, ,,,,.\_ **01** ,,,. " ,,,. ,,,,,,,. ,,,, ***$1* ,,,. A,**

I **4J!)** *Jt\_;\_f* AUi J)t; , AUi

**...,.iJJ c,,,,.** ,,,. ,,,.,,,, ,,,. **0** ,,,, "

4# (. *y c.\* Ji .;J1

J 4Ji '}.j ,"1)1 *)*

., ., .,

r5i

,,,, ,,,,.\_ **A.** ,,,. .... ,,,. ,,,. **J 0**

*) ts;\* AUi :i J )J 01:o'.. ;13 (

,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,.

**0** ,,,. ,,,,.\_ **J** ,,,.

- J IJ I

Jki -(,

1790. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku berkata kepada Aisyah -istri Nabi SAW- sedang aku saat itu masih muda belia, 'Bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah *Ta'ala; Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Barangsiapa haji ke Ka'bah atau melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i pada keduanya.* (Qs. Al Baqarah (2): 158). Aku berpendapat, tidak ada sanksi apapun atas seseorang bila tidak sa'i pada keduanya'." Aisyah berkata, "Sama sekali tidak. Jika seperti apa yang engkau pahami, niscaya akan dikatakan 'Tidak ada dosa baginya untuk tidak sa'i pada keduanya'. Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Anshar, mereka biasa ihram untuk Manat, dan Manat terletak sejajar dengan Qudaid, mereka merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, maka Allah menurunkan ayat, *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Barangsiapa haji ke Ka'bah atau melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i pada keduanya* '." Sufyan dan Abu Muawiyah menambahkan dari Hisyam, "Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang selama ia belum sa'i di antara Shafa dan Marwah."

**Keterangan Hadits:**

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Dilakukan dalam umrah." Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Apa yang dilakukan dalam haji." Yakni, mengenai hal-hal yang mesti ditinggalkan, bukan berhubungan dengan apa yang mesti dikerjakan. Atau yang dimaksud adalah sebagian amalan, bukan keseluruhannya. Akan tetapi kemungkinan pertama lebih kuat berdasarkan konteks hadits Ya'la bin Umayah. Masalah ini telah diterangkan pada bagian awal haji beserta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya.

,. , ,A, ,. , ,A, , ,, , • , ' ,

J *Js,* i;J, *J,* ,/;u

.ii11 , .ii11 J)it i wi

*(apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam umrahku. Maka Allah menurunkan -wahyu- kepada Nabi SAW).* Aku tidak menemukan penjelasan tentang ayat yang turun saat itu dalam riwayat yang ada. Sebagian ulama menjadikannya dalil untuk menyatakan bahwa yang diturunkan adalah sebagian wahyu yang tidak dicantumkan dalam Al Qur'an. Akan tetapi dalam riwayat Ath­ Thabrani pada kitab *Al Ausath* melalui jalur lain menyebutkan bahwa yang diturunkan pada saat itu adalah firman-Nya, IJ 1 1 (J

*(Dan sempurnakanlah haji serta umrah untuk Allah).*

*µ,* JfJ *(dan bersihkan warna yang kekuning-kuningan itu).*

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, o)!aJ1 jfJ ..;:,!;J, jl j...,.1.1 *(Cucilah bekas wangi-wangian dan bekas warna kekuning-kuningan).* Namun versi pertama lebih masyhur. Kemudian dalam bah ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang firman-Nya, *"Sesungguhnya Sha/a dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah."* Ayat

, , .,, .,,

ini menunjukkan adanya persamaan haji clan umrah dalam hal sa'i antara Shafa clan Marwah, berdasarkan firman-Nya, ;f ;- :5, **::,j**

' *(Barangsiapa haji ke Baitullah [Ka 'bah] atau melakukan*

*umrah).* Pembahasan mengenai hal ini telah diterangkan pada bah "Kewajiban (Sa'i) antara Shafa clan Marwah" di sela-sela pembahasan

tentang haji.

... ,


t\_J••• .

*r..s}1* .iill i *(Allah tidak akan menyempurnakan haji*

,

*seseorang ...* clan seterusnya). Ath-Thabari telah menyebutkan riwayat Sufyan dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Waki' dari Sufyan, dari Hisyam, lalu disebutkan bagian yang *mauquf* saja. Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Aisyah, juga dengan *sanad* yang *mauquf* Sedangkan riwayat Abu Muawiyah telah disebutkan beserta *sanadnya* yang *maushul* oleh Imam Muslim.

* + 1. **Kapan Orang yang Umrah Melakukan Tahallul**



Atha· meriwayatkan dari Jabir RA, "Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah dan mereka thawaf, kemudian memendekkan rambut dan tahallul (keluar dari ihram)."

*:;;,* "' *.,* ,,,. ,, ,, .,,.. ,, **A.** ,,,.

"'1ll J ;4:: 1 :Ju Ji 15-i *J.* "'1ll Cl

... ,,, ,,,, ,,,,,

,, **0 J** ,,,. ,,,, ***/;J',*** ,,, /. ,,,,,, ***:fl* ,,,. A.**


JiJ , L.ikJ 1.r\_;:: 1J r-LJ "'1ll

Jlk ; w.t ,



- :Jli 1 ; 0l5'i *:J* j Jw


1791. Dari Ismail dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan umrah dan kami pun umrah bersamanya. Ketika masuk Makkah, beliau thawaf dan kami pun thawaf bersamanya. Lalu beliau mendatangi Shafa dan Marwah, maka kami pun mendatangi keduanya bersamanya. Kami menutupi (melindungi) Nabi dari penduduk Makkah agar tidak dilempar oleh seorang pun (di antara mereka). Seorang sahabatku berkata kepadaku, 'Apakah beliau masuk Ka'bah?' Beliau menjawab, 'Tidak'."



- J'Y '

"

1792. Dia berkata, "Maka dia menceritakan kepada kami sabda Nabi kepada Khadijah, *'Berilah kabar gembira kepada Khadijah berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada padanya kegaduhan maupun kelelahan* '."



0lS' J ,, .. OJ:.J1J 1: H JlkJ , r1 :t1

.4"

:..:. " *I* J... , ,.

1793. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang seorang laki-laki yang thawaf di Ka'bah saat umrah dan belum sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah ia boleh mendatangi istrinya?" lbnu Umar berkata, "Nabi SAW datang lalu thawaf di Ka'bah dan shalat dua rakaat di belakang maqam, setelah itu sa' i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik."

oyl Aili

\_,. ...: 0 .,, ,,,, .,,, ,,,, o...- \_,, .,,

,: c tJt..J

*fi 'J* :Jw Ji1 Ji1 :; :Ju

,. ,. ,.

**0** .,, ,,. **J**

:,ki

(,:;Ji) u:'.a.11 *J*

,.

1794. Dia berkata, "Kami bertanya kepada Jabir RA, maka dia berkata, 'Janganlah ia mendekati istrinya hingga (selesai) sa'i antara Shafa dan Marwah'."

*J*#*4*,I

*,* - I ,,\_ ,,,,.

8..u :J

.,,. " "" ,,,

15-i ::i

- .,,. .,.

,.

.,

u

"111

- ,,,,.

\_;::;,')1 ;.

.,,,

- .,,.

**oJ** ,,,. .,. .,,, ,,,,. **o o** *$* ,,,

,,,,.

, :8i Y i :Jw ;J ► 4 r-LJ "111

.,,. ,,, .,. ,,.

., **.A.,** "' ,. .,,. ,,, ,,, / **o, o ...** ,,, ,,,,. .,

Y i

"111 :)ll J J : :Ju

.,, ,,, ,,,, ,,,,. *'fl,* ,,,, .,,.

**oJ,,.. *s,-*** .,,. *,,\_,* **o** ,,,. o *,* .,. , .,.. *$*

J:,-i oJ IJ u:'.al4J .- 14 , i :Ju ·r-LJ

,,, ,,, . ,,,,. ,,,,. .,

,, ,

**0** ,,,..,,. / , -, ,,, ,,,,. ,,\_ **J O** ,,,,. ,,,\_ 0

....

i' :.:.J.ii 0 0 oi'0 I ;- :rt .... ,o'°' 1( l/ L

r-' 1-..5"" *.J* i.r-9• *i*- *f f* - r"' .J ) *.)* -.·

,,,,. . ,,, ,,,, ,,,,. ,,,. ,,,.

;:,! :Jlii *i* 0ts" *J;.* - *Jf* 4 f

,, .,,. ,,,,. - ,. ,,,,,, - ., .,.

**.A. *:P*** "",,,\_ ,,,,. **o** .... o ,,,. **I ,,.-'.A.. o.,,,**

"111 I- .,.

J

,,,,.

,,,,.

IJJ;:.i {, ,, 4 t; 4 ;J' "111 y

.,. .,. ,,, ... ,,,,.

IJJ;:.i

,,,. ,,,.

*$* **0 ,,, *J.*** ,,,. *$* .,. .,,,\_ ,,, *:P* ,,,,.

;J'u *( '*

- ' , 0 ' . 11 .1:; , 1-- I

r

,,.


*?* .,,.

,,,

J ,,, M

1795. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW di Bathha' dan beliau sedang beristirahat, beliau bertanya, *'Apakah engkau mengerjakan haji?'* Aku menjawab, 'Benar'. Beliau bertanya pula, *'Apakah (tujuan) ihrammu?'* Aku menjawab, *'Labbaik bi ihlaal ka ihlaalin-nabiyyi shallal/aahu alaihi wa sallam'* (Alm menyambut seruan-Mu dengan melakukan ihram yang sama seperti (tujuan) ihram Nabi SAW)'. Nabi SAW bersabda, *'Ragus, thawaflah di Ka'bah lalu sa'i antara Sha/a dan Marwah kemudian hendaklah engkau tahallul (keluar dari ihram)* '. Aku pun thawaf di Ka'bah, lalu sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian aku mendatangi seorang wanita dari Qais dan ia mencari kutu di rambutku. Setelah itu, aku ihram untuk haji. Maka, aku berfatwa demikian hingga sampai masa pemerintahan Umar, dimana dia berkata, "Apabila kita berpegang dengan Kitabullah, maka sesungguhnya Dia memerintahkan kita untuk menyempumakan; dan apabila kita berpegang dengan sabda Nabi SAW, maka sesungguhnya beliau tidak: tahallul (keluar dari ihram) hingga hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya'."

,,, ,,, ,,,



dS;t, Jli *, Li>- ::;.sJ*

,,, **-,,I** ,,,

,,,

**0**

,,, ,,,

*8)* :ul ,

, I **-,,I ,,, J ,.t ,,, J** ,.

,JJUJ JJUJ ;.J1J

,,,

,. / ,,, ,,,

IJ

Is- \Si t.;

,IS IJji

,, M,,

* c:-,:.IG " '.:I\ i "r'-' Q.L;..i ::\_ ::11 *G.:.:..:.*

Mo

**i, 0 "" 0 c,,,,** ,,, ,,,\_ **J 0/ ,,, 0**

1796. Dari Abu Al Aswad bahwa Abdullah (mantan budak Asma' binti Abu Bakar) menceritakan kepadanya, ia biasa mendengar Asma' berkata setiap kali lewat di Al Hajun, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Muhammad, kami telah singgah bersama beliau di tempat ini dan kami saat itu dalam keadaan ringan; sedikit tunggangan dan sedikit bekal. Maka, aku umrah bersama saudaraku Aisyah serta AzMZubair, fulan dan fulan. Ketika kami telah menyentuh Ka'bah, maka kami pun ihram di sore harinya untuk haji."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab kapan orang yang umrah melakukan tahallu/).* Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari terhadap madzhab Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Ibnu Baththal berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara imam ahli fatwa bahwa seorang yang umrah tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga selesai thawaf dan sa'i, kecuali pandangan *syadz* (ganjil) yang dinukil dari lbnu Abbas, dimana beliau berkata, 'Orang yang umrah telah tahallul (keluar dari ihram) dengan selesainya thawaf. Lalu pandangannya ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawaih."

Al Qadhi lyadh telah menukil keterangan dari sebagian ulama bahwa apabila orang yang umrah masuk wilayah tanah Haram, maka ia dianggap telah tahallul meskipun belum thawaf maupun sa'i. Dia boleh melakukan segala sesuatu yang dilarang saat ihram. Thawaf dan

sa'i bagi orang yang umrah -menurut pandangan ini- sama kedudukannya dengan melempar jumrah dan bermalam di Mina *(mabit)* bagi orang yang mengerjakan haji. Ini termasuk pendapat yang *syadz* (ganjil). Sementara itu, Al Quthb Al Halabi melakukan kelalaian, dia berkata tentang orang yang menyentuh sudut Ka'bah pada awal thawaf lalu tahallul saat itu juga, "Sesungguhnya ia belum tahallul menurut kesepakatan ulama."

, .

**t\_!** . . . ..»I J ***J!'-':-*** *:)* $, **Jl.i:,** *(Atha' meriwayatkan dari*

J\ ,\_.. ,,, ..

,

*Jabir...* dan seterusnya). Ini merupakan penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di bab "Umrah Tan'im". Imam Bukhari menjelaskannya dengan hadits Amr bin Dinar dari Jabir -yakni hadits ketiga di bab ini- bahwa yang dimaksud dengan lafazh *"wayathuufuu"* pada riwayat ini adalah thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah. Demikian juga dengan penegasan Jabir bahwa seseorang tidak halal untuk berhubungan dengan istrinya sampai dia selesai sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits pada bab ini, yang pertama adalah hadits Ibnu Abi Aufa yang mencakup tiga hadits.

**o;.os, *J*** ,-::h! Ii, J *:)(tentang seseorang yang thawaf di*

,, .. .. -

,,

*Ka 'bah dalam rangka umrah).* Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan,

**4J;.os, *J*** *Ii,* J *:) (Tentang seseorang yang thawaf dalam*

-

.,. .,. .,.

*umrahnya).* Sebagian pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan dalam pembahasan tentang shalat, dan Ibnu Umar telah mengisyaratkan untuk mengikuti Nabi SAW *(ittiba* ') sedangkan Jabir memberi fatwa yang bermuatan hukum. Fatwa yang dikemukakan Jabir merupakan pendapat jumhur ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang diperbolehkan melakukan semua yang dilarang selama ihram apabila telah thawaf di Ka'bah. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ghundar dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar disebutkan, dia berkata, "Ia adalah

sunnah." Demikian juga Imam Ahmad, telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far (yakni Ghundar).

4ii}1 i i *(apakah ia -boleh- mendatangi istrinya).* Yakni, apakah ia boleh melakukan hubungan suami-istri. Maksudnya, apakah dia dianggap telah tahallul (keluar dari ihram) sebelum sa'i ataukah

tidak demikian? Kalimat *"Janganlah ia mendekatinya",* maksudnya

melakukanjima' (persetubuhan) berikut segala permulaannya.

I \,:- dL:, *(dan kami bertanya kepada Jabir).* Yang mengucapkan perkataan ini adalah Amr bin Dinar. Hadits ini telah dijelaskan pada bah "Orang yang Shalat Dua Rakaat Thawaf di

Belakang Maqam" melalui jalur Syu'bah, serta pada bab "Sa'i" melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Amr bin Dinar dari lbnu Umar dengan hanya menyebutkan hadits tanpa menyertakan pertanyaan kepada lbnu Umar dan Jabir.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sa'i itu wajib dalam pelaksanaan umrah, begitu pula shalat dua rakaat fajar. Sedangkan penentuan untuk melaksanakan keduanya di belakang maqam telah diterangkan. Sementara itu, lbnu Al Mundzir telah menukil adanya kesepakatan yang memperbolehkan melaksanakan kedua rakaat ini di tempat mana saja yang disukai oleh orang yang thawaf, hanya saja Imam Malik memandang makruh jika keduanya dilakukan di Al Hijr (di dekat Ka'bah). Sebagian ulama madzhab kami menukil dari Ats­ Tsauri bahwa dia menetapkan harus dilakukan di belakang m\_aqam.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Musa tentang ihram beliau yang sama seperti (tujuan) ihram Nabi SAW. Adapun konteksnya dengan

judul bah terdapat pada lafazh, J:-f J:,J1:, J - :5 :..J,

*(thawaflah di Ka'bah serta [lakukan sa'i} antara Shafa dan Marwah kemudian tahallul),* dimana hal ini memberi indikasi bahwa tahallul itu dilakukan setelah sa'i. Pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan pada bah "Orang yang Ihram pada Masa Nabi SAW". Adapun hadits keempat adalah hadits Asma' binti Abu Bakar.

0 \.i *(di Hajun).* Hajun adalah nama gunung yang terkenal di

, ,

Makkah. Gunung ini telah disebutkan berulang kali dalam syair mereka. Di sana terdapat pekuburan yang dikenal dengan nama Al Ma'la yang terletak di sebelah kiri seseorang yang akan masuk ke Makkah, dan di sebelah kanan orang yang keluar dari Makkah menuju Mina. Apa yang kami katakan ini dikutip dari pemyataan Al Azruqi dan Al Fakihi serta selain keduanya. Lalu As-Suhaili mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata, "Hajun adalah nama gunung yang terletak sekitar I 1/3 farsakh dari Makkah." Tapi, ini merupakan kekeliruan. Abu Ubaid Al Bakri telah berkata, "Hajun adalah gunung di dekat masjid yang terletak di dekat lembah Jararin." Sedangkan Abu Ali Al Qali berkata, "Hajun adalah gunung orang­ orang Madinah -yakni mereka yang datang dari arah Madinah- dan ia adalah pekuburan penduduk Makkah yang terletak dekat lembah Jararin." Hal yang menunjukkan kesalahan As-Suhaili adalah perkataan syair:

*Kami akan menangisimu selama Tsabir masih tetap di tempatnya.*

*Dan selama Hajun masih berdampingan dengan Al Muhashab.*

Telah disebutkan bahwa Al Muhashab terletak di luar kota Makkah. Al Waqidi meriwayatkan dari para gurunya bahwa Qushai bin Kilab ketika meninggal dunia dimakamkan di Hajun, setelah itu orang-orang pun banyak yang dikuburkan di tempat tersebut.

Jararin yang disebutkan di atas adalah bentuk jamak dari kata *''jarar",* demikian Ar-Ridha Asy-Syathibi menyebutkan. Lalu Al Azruqi menyebutkan bahwa ia adalah lembah Abu Dabb, seorang laki-laki dari bani Amir.

Saya (lbnu Hajar) katakan, lembah ini tidak diketahui lagi sekarang, hanya saja antara pagar batas Makkah saat ini dengan gunung yang disebutkan itu terdapat tempat yang menyerupai lembah. Barangkali inilah yang dimaksud.

**::J** Y- ;}JJ *(dan kami saat itu ringan)* Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dengan lafazh, **u.;.j,** *(ringan*

, ,,

, , ,

*barang bawaannya).* Kata *haqa'ib* adalah bentuk jamak dari kata *'haqibah',* maknanya adalah sesuatu yang diletakkan seseorang di belakang kendaraannya berupa barang-barang keperluannya.

fJ ul J *(aku umrah bersama saudara perempuanku).*

Yakni, setelah mereka memutuskan ihram haji lalu menjadikannya sebagai umrah. Pada riwayat Shafiyah binti Syaibah dari Asma'

dikatakan, LS":; :J J I.fa *'* J

0,,. ,..,, *J* ., ,, *r1I* O,, *J* \_, -' 0,,.

,c.,U;. ;...u ' :;-:, , 1;-1 ;.u

., ,, - ,,,,. ,,.

*fJ'* I.S"J *(Kami datang bersama Rasulullah SAW*

*sambil ihram untuk haji, maka beliau bersabda, "Barangsiapa membawa hewan kurban, maka hendaklah ia tetap dalam keadaan ihramnya,· dan barangsiapa tidak membawa hewan kurban, maka hendaklah ia tahallul (keluar dari ihram).* " *Aku tidak membawa hewan kurban, maka aku pun melakukan tahallul. Sedangkan Zubair membawa hewan kurban, maka dia tidak tahallu[).*

Riwayat ini -yang telah memasukkan Zubair di antara mereka yang membawa *hadyu-* menyelisihi riwayat yang dinukil dari Abdullah (mantan budak Asma'), karena riwayat Shafiyah dari Asma'

-yakni hadits yang telah disebutkan- menyatakan bahwa Zubair tidak melakukan tahallul dikarenakan dia termasuk orang yang membawa hewan kurban. Sedangkan riwayat Abdullah (mantan budak Asma') -yakni hadits terakhir di bab ini- menyatakan bahwa Zubair melakukan tahallul. Jika keduanya dipadukan, maka kisah yang dinukil Shafiyah terjadi pada selain haji Wada' -seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi, meskipun kemungkinan itu sangat jauh­ sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan. Akan tetapi bila cara kompromi tersebut tidak dapat diterima, maka yang mesti dikedepankan adalah riwayat yang terdapat dalam kitab *Shahih*

*Bukhari,* yaitu riwayat Abdullah (mantan budak Asma'), dimana Imam Bukhari mencukupkan dengan menukil riwayat ini tanpa menukil riwayat Shafiyah binti Syaibah.

Imam Muslim telah meriwayatkan keduanya sekaligus disertai perbedaan versinya. Di antara hal yang menguatkan sikap Imam Bukhari adalah keterangan pada bah "Thawaf dalam Keadaan Wudhu" melalui jalur Muhammad bin Abdurrahman -yakni Abu Al Aswad yang disebutkan pada *sanad* ini- dia berkata, "Aku bertanya

kepada Urwah bin Zubair, maka dia menceritakan seperti hadits di atas; dan pada bagian akhir disebutkan, c ioil I ,;f ;;:.t :JJ

' • \_. ,,, ,II .,. J #- ,, J I J

1ji;- ',§')1 ,

, *,o* ,

0")UJ IJ")UJ J'J iJ *(Dan ibuku telah*

*menceritakan kepadaku bahwa dia ihram untuk umrah bersama saudara perempuannya serta Zubair, fulan dan fulan. Ketika telah menyentuh sudut (Hajar Aswad), maka mereka pun tahallul)."*

Yang mengatakan *"Telah mengabarkan kepadaku"* adalah Urwah, sedangkan yang dimaksud *"ibuku"* adalah Asma' binti Abu Bakar. lni sesuai dengan riwayat Abdullah (mantan budak Asma') dari Asma'.

Kemusykilan kedua pada hadits ini adalah disebutkannya Aisyah dalam deretan orang-orang yang thawaf, padahal saat itu Aisyah sedang haid. Saya pernah menakwilkan hal ini bahwa apa yang diriwayatkan Shafiyah binti Syaibah terjadi pada umrah yang lain setelah Nabi SAW wafat. Akan tetapi konteks riwayat pada bah ini menolak hal tersebut, sebab secara zhahir yang dimaksud adalah umrah yang mereka kerjakan saat haji Wada'.

Jawaban kemusykilan ini seperti yang disebutkan tentang masalah Zubair. Sehubungan dengan ini, Al Qadhi lyadh berkata, "Lafazh riwayat Shafiyah tidak dipahami dalam konteks umum, bahkan yang dimaksud adalah mereka yang disebutkan selain Aisyah RA, sebab jalur-jalur periwayatan yang *shahih* mengenai hal itu

menyatakan bahwa Aisyah RA mengalami haid dan tidak thawaf di Ka'bah serta tidak pula tahallul."

lyadh juga berkata, "Barangkali Aisyah mengisyaratkan kepada umrah yang ia lakukan dari Tan'im." Kemudian lyadh menukil penakwilan terdahulu bahwa yang dimaksud adalah selain umrah yang dia kerjakan saat haji Wada'. Lalu dia mengemukakan kekeliruan pandangan ini, dan tidak menyinggung sedikitpun kemusykilan yang

berhubungan dengan penyebutan Zubair.

" ; ,. " *,*

**0')JJ 0')JJ** *(fulan dan fulan).* Seakan-akan Aisyah menyebutkan

beberapa nama yang ia kenal di antara mereka yang tidak membawa hewan kurban. Saya belum menemukan keterangan yang menyebutkan nama-nama mereka secara pasti. Sementara telah disebutkan melalui jalur Aisyah bahwa kebanyakan sahabat adalah seperti itu.

,·:51 *(ketika kami menyentuh Ka'bah).* Yakni, kami

thawaf di Ka'bah lalu menyentuh sudutnya. Pada bab "Thawaf Tanpa Wudhu" disebutkan dari Aisyah dengan lafazh, *J-i, (Kami*

*menyentuh sudut).* Penggunaan kata "menyentuh" dalam arti thawaf dapat diterima, karena setiap orang yang thawaf di Ka'bah menyentuh sudutnya, maka kata "menyentuh" digunakan untuk menyatakan thawaf itu sendiri.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan makna 'I '

(mereka menyentuh) adalah thawaf dan sa'i. Hanya saja masalah sa'i tidak disebutkan secara tekstual -untuk meringkas kalimat- karena telah dikaitkan dengan thawaf." Menurutnya, hadits ini tidak dapat dijadikan alasan bagi mereka yang tidak mewajibkan sa'i, sebab Asma' telah memberitahukan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat haji Wada'. Telah disebutkan dengan jelas melalui jalur-jalur periwayatan lain yang *shahih* bahwa mereka thawaf dan sa'i bersama

beliau. Maka kalimat, yang bersifat global hams dipahami di bawah konteks kalimat yang lebih spesifik.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa mencukur dan memendekkan rambut mempakan simbol diperbolehkannya kembali hal-hal yang dilarang saat ihram, berdasarkan pernyataan bahwa mereka telah tahallul langsung setelah selesai thawaf tanpa menyebutkan tentang mencukur. Adapun mereka yang berpendapat bahwa mencukur dan memendekkan rambut termasuk rangkaian ibadah, menjawab argumentasi di atas dengan mengatakan bahwa tidak disebutkannya hal itu dalam hadits bukan berarti ia tidak dilakukan, sebab kisah yang disebutkan pada hadits ini serta hadits lainnya adalah gambaran bagi satu peristiwa. Sementara perintah untuk memendekkan rambut telah disebutkan pada sejumlah hadits, di antaranya hadits Jabir yang disebutkan pada awal bab ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melakukan hubungan suami-istri sebelum memendekkan rambut. Namun, ia telah selesai thawaf dan sa'i. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang itu hams membayar *dam* (menyembelih hewan). Sedangkan menumt Atha', orang itu tidak dikenai sanksi apapun. Sementara menumt Imam Syafi'i, umrahnya dianggap batal. Namun, ia hams melanjutkan haji yang msak itu lalu menggantinya pada waktu yang lain.

Ath-Thabari menjadikannya sebagai dalil bahwa orang yang tidak memendekkan rambut sampai dia keluar dari wilayah tanah Haram, maka ia tidak mendapatkan sanksi, berbeda dengan mereka yang mewajibkannya membayar *dam.*

* + 1. **Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Haji, Umrah Maupun Perang?**

A111 *J..c* A111 J :, 0i$ A111 :-, ,,, *;.J.* ,*J*,,. *.* ,,A,,.111 .,,,.y:. ::;, >I-.S..

... *$* ... , *$,* ... '

::;,

**jS' *js-*** o 0 Jf **J°),** Yi l l 0 :<,

}

. *:;* ., ,,, ,,,,.

,,,. "' $ ,,, ,,,,. **J** , ,,., **0** ,,, ., ,,, ... **Q**

:J , , 0-4 *j?*

*'1 )* A111 '11 l *'1* j'w *J;,*'JI

<

,,,. ,,,,. *:;* ,,,, ,,,. ,,,. *:;*

.,,, ,,; ***'IJ* J , 0 .,,- 0 0** , ,,..

,0 1 . -li

., .,

... -

*J5' ;) \ ) \* , *?*

, , , , .,

*, ),* ***,'o', ')*** *:':,\* ."1-' *.:,)',* -'" ,'!!,I , ,, , , .,,

*J* - - .\_,..\_ ..., **..vol>-** L.;..J" ,0 J.. ..l;►. L ,0 J--½t;:. ,0 ,r.tw

.

, , /

*,*

. J yl7'JI r J,;


1797. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW apabila kembali dari peperangan, haji atau umrah, maka beliau bertakbir setiap kali berada di tempat yang agak tinggi di permukaan bumi sebanyak tiga kali, kemudian mengucapkan, *"Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika !ah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syai 'in qadiir, aayibuuna, aabiduuna, saajiduuna, lirabbina haamiduun, shadaqallahu wa'dahu, wanashara 'abdahu, wahazamal ahzaaba wahdahu* (tidak ada sembahan sesungguhnya kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik­ Nya kerajaan dan pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, kami kembali, bertaubat, menyembah, bersujud, dan memuji kepada Tuhan. Allah telah membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan membinasakan pasukan sekutu)."

**Keterangan Hadits:**

Imam Bukhari menyebutkan judul bab yang berhubungan dengan adab seseorang yang kembali dari *safar* (bepergian), karena berhubungan dengan haji dan umrah. Yang demikian itu berlaku pada

orang umrah yang berasal dari tempat yang jauh. Lalu dia menyebutkan hadits Nafi' dari Ibnu Umar tentang doa yang diucapkan ketika hendak safar atau kembali dari safar. Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini akan dijelaskan dengan lengkap.

* + 1. **Menyambut Orang Haji yang Datang, dan Tiga Orang di Atas Satu Hewan Tunggangan**




1798. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak bani Abdul Muthalib. Maka beliau membawa satu orang di depannya dan satu orang di belakangnya."'

**Keterangan Hadits:**

Judul bab ini mencakup dua hukum: di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi SAW datang (ke Makkah), beliau disambut oleh anak-anak bani Abdul Muthalib. Adapun indikasi hadits di atas bagi persoalan kedua cukup jelas, dan Imam Bukhari telah menyebutkan masalah ini pada bab tersendiri sebelum pembahasan tentang adab (tata krama) dengan menyebutkan hadits yang tertera di atas. Penjelasan lebih mendetail akan diterangkan di tempatnya, disertai penjelasan nama mereka yang ikut bersama Nabi SAW di atas hewan tunggangan.

Adapun hukum pertama disimpulkan dari hadits bab melalui cakupannya yang bersifat umum, sebab kedatangan beliau SAW ke Makkah mencakup kedatangan untuk haji, umrah ataupun perang.

* + 1. **Datang di Pagi Bari**



1799. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa apabila Rasulullah SAW keluar menuju Makkah, beliau shalat di masjid Syajarah. Apabila kembali, beliau shalat di Dzul Hulaifah pada lubuk lembah. Beliau bermalam di tempat itu hingga subuh.

**Keterangan:**

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Umar tentang keluamya Nabi SAW ke Makkah melalui jalan Syajarah, serta menginapnya beliau di Dzul Hulaifah ketika pulang. Indikasi hadits terhadap judul bab sangat jelas. Hadits ini telah diterangkan pada bagian awal pembahasan tentang haji.

* + 1. **Masuk pada Sore Bari**

*0,,,, s,* ,,,," *$* J,,,.\_,,,,,,,, ,,,.,,,,. " ,,,,

J J u-5i

*'1* 1 :;i1 0LS" :Ju 1

,,,, ,,,, ,,,,

*\*,,.* ,, ***11* J *s,* J** ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

oJJ.i- j:-

\_;; i;,c Ji '11 *'j* 0l5' i

/ /

1800. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW -bila kembali dari safar- tidak mendatangi keluarganya pada malam hari, dan beliau tidak pemah masuk (rumah istrinya) melainkan di pagi atau sore hari."

**Keterangan:**

Al Jauhari berkata, "Yang dinamakan *Al Asyiy* (sore) adalah sejak shalat Maghrib hingga keadaan gelap (masuk waktu Isya). Namun ada pula yang mengatakan, sejak matahari tergelincir."

Saya (lbnu Hajar) katakan, yang dimaksudkan di tempat 1m adalah makna pertama. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan judul bah ini untuk menjelaskan bahwa masuk di pagi hari bukan suatu keharusan, bahkan yang dilarang adalah masuk pada malam hari. Penyebab larangan ini sendiri telah dijelaskan pada hadits Jabir, dimana beliau SAW bersabda, *"Agar yang kusut rambutnya dapat menyisirnya."* (AI Hadits). Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah.

* + 1. **Tidak Mendatangi Keluarga di Malam Hari Apabila Telah Sampai di Madinah (Negeri)**

•• ,, *$* ,, **-A.** *$* • ,,\_ ,, ,, **-A.**

1Ji J "1ll :;i1 :Ju "1ll .r-G:-

,,, .,,. .,,. .,,.

,,, ,,, .,,.

i

1801. Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang - seseorang- untuk mendatangi keluarganya di malam hari."

**Keterangan:**

*(Tidak mendatangi keluarga di ma/am hari).* Yakni, tidak boleh masuk menemui mereka pada malam hari apabila kembali (pulang) *darisafar.*

*(Apabila telah sampai di Madinah).* Dalam riwayat As-Sarakhsi dikatakan, "Apabila telah masuk." Maksud kata "Madinah" adalah negeri yang hendak dimasuki. Adapun hikmah di balik larangan ini telah dijelaskan pada hadits Jabir yang disinggung pada bah sebelumnya.

* + 1. **Orang yang Mempercepat Untanya Apabila Tdah Sampai di Negeri yang Dituju**

*$* **A. J** ,,,. ,,,. **J J A.** ,,,, ,,,,...,,.

Aili J J 0l5" :J Aili

.). ,.. Ui

,,,.

*;}-*

,,,,. ., **0** ,,,,,,,. .,,. ,,,. ,, $ ,,,,. **A.**

Ji ;.a.;t; .;:, ::,,. r--li r-Lj


, l; ..WI U j bl Aili

,,,. .,,. ,.. ? ,,. ,.. ,,,. ,,,

**0 ,,,,. o .... J J J O A.** ,.;. ,,,. ,,. ,,.. /. ? /. ,,,. **0**

*J\_* Ju .*4S°?* 01J

*d'* JWI lj :Aili y.l a:1 ::\_rl5"



*}* 0

*JW\*

*J.*

1802. Dari Humaid, dia mendengar Anas RA berkata, "Apabila Rasulullah SAW datang dari *safar* dan telah melihat jalan-jalan Madinah yang tinggi, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila hewan selain unta, maka beliau memacunya." Abu Abdillah berkata, "Al Harits bin Umair menambahkan dari Humaid, 'Beliau memacunya karena cinta terhadapnya (Madinah)'."

Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, "Tembok-tembok *(judurat)."* Hal serupa dinukil pula oleh Al Harits bin Umair.

**Keterangan Hadits:**

:, ij *(beliau melihat jalan-jalan yang tinggi).* Lafazh

*darajaat* merupakan bentuk jamak dari kata *darajah.* Maksudnya adalah jalan-jalan Madinah yang terletak di tempat-tempat yang tinggi. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh *Dauflaat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *daub.ah,* artinya pohon yang besar. Sedangkan dalam riwayat Ismail bin Ja'far dari Humaid disebutkan dengan lafazh *juduraat* (tembok-tembok), seperti tercantum pada bah ini.

Lafazh *juduraat* adalah bentuk jamak dari kata *jidaar.* Kemudian dalam riwayat Abu Dhamrah dari Humaid disebutkan dengan lafazh *Judur.*

Penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "Riwayat dengan lafazh *juduraat* lebih kuat dibandingkan riwayat dengan lafazh *'daub\_aat'* serta *'darajaat'."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang menyebutkan lafazh *'juduraat'* juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Ismail bin Ja'far.

**l.p,-::,.. lfS'?** : *\_;;.,J.:;* :.:.iJ \ (:, *(Al Harits bin Umair*

,,,, ***fl*** , ,,,

*menambahkan dari Humaid -yakni dari Anas- karena cinta kepadanya).* Kalimat ini berkaitan dengan kata "memacu", yakni beliau memacu hewan tunggangannya karena cintanya kepada kota Madinah.

Kemudian Imam Bukhari berkata, "Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail (yakni Ibnu Ja'far) telah menceritakan kepada


kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, 'Tembok-tembok *(juduraat)'.* Hal serupa dinukil pula oleh Al Harits bin Umair. Yakni, Al Harits bin Umair turut menukil pula lafazh *'juduraat'* ."

Riwayat Al Harits bin Umair ini telah diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, dia berkata, "Ibrahim bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Umair telah menceritakan kepada kami dari Humaid Ath-Thawiil, dari Anas, bahwa Nabi SAW apabila kembali dari perjalanan jauh dan telah melihat tembok-tembok *(juduraat)* Madinah, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila menunggang hewan selain unta, maka beliau memacunya karena cinta kepadanya."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir dan Al Harits bin Umair, semuanya dari Humaid. Riwayat melalui jalur Qutaibah telah dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Fadh 'ii Madinah* (keutamaan-keutamaan Madinah), sama seperti lafazh yang dinukil oleh Al Harits bin Umair, hanya saja ia menggunakan lafazh *raahilah* sebagai ganti lafazh *naaqah.* Kemudian dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Al Harits bin Umair dan selainnya menambahkan dari Humaid." Saya telah menyebutkan para perawi yang turut menukil keterangan tambahan yang diriwayatkan oleh Al Harits bin Umair.

Pada hadits ini terdapat keterangan mengenai keutamaan Madinah, mencintai tanah air dan merindukannya termasuk hal yang disyariatkan.

* + 1. **Firman Allah, *"Dan Datangilah Rumah-Rumah Melalui Pintu­ Pintunya."***



,,, **J ,,, J ,,, J.** ,,, ,,, **0 ,,,. J**

J; I bl

y(,;i I lj \rl ::JlS' ,Q I

,,, ,,, ,,, ,,, ,,,. ,,,

,,, ,,, ,,,. "' ,,, .,, **J** .,,

Ji J \rl *' J* :}JJ *, ;:*

.,, .,, .,, .,, .,, .,, .,, ,,, .,, ,,,.

**::,.-0** .,;i1 ***lj 4* I J)** ::.:Jj; ::\_u\ ''½½

.,, .,, ,,,.

,,,. ,,,. ,,,.,,,.

( ly.f **::,.-0** .,;Ii 1jl:, I :; :J.1 **::\_.sj:, \Aj**

,,,. .,, ,,,. .,, .,,

1803. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Barra' RA berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kami. Dahulu apabila kaum Anshar melaksanakan haji, mereka datang dan tidak masuk melalui pintu-pintu rumah mereka, akan tetapi dari bagian belakangnya. Lalu datang seorang Anshar dan masuk melalui pintu rumah, seakan-akan mereka mencelanya karena perbuatan itu. Maka turunlah ayat, *'Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakang, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu melalui pintu­ pintunya* '." (Qs. Al Baqarah (2): 189)

**Keterangan Hadits:**

*(Bab firman Allah, "Dan datangilah rumah-rumah melalui pintu-pintunya).* Yakni, penjelasan sebab turunnya ayat ini.

1j Ip ,;! J i **cJ\S"** *(kaum Anshar apabila mengerjakan haji, maka mereka datang).* Secara zhahir, lafazh ini menyatakan bahwa yang demikian itu khusus dilakukan oleh orang-orang Anshar. Akan tetapi dalam hadits Jabir akan disebutkan bahwa semua bangsa Arab melakukan yang demikian kecuali suku Quraisy.

Abd bin Humaid menyebutkan melalui riwayat *mursal* Qatadah riwayat yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Al Bara'. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui riwayat *mursal* Ar­ Rabi' bin Anas.

Ip 11! *(apabila mereka selesai mengerjakan haji).* Pada bagian

tafsir surah Al Baqarah melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq akan disebutkan dengan lafazh, I *J,* I }-( 11! *(Apabila mereka ihram*

*pada masajahiliyah).*

1L:a.! 1 ::,.0 *(maka datanglah seorang laki-laki dari*

J

, ,

*kalangan Anshar).* Dia adalah Quthbah bin Amir bin Hadidah Al Anshari Al Khazraji As-Sulami, seperti diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah dan Al Hakim dalam kitab *shahih* mereka melalui jalur

Ammar bin Zuraiq dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia

*'f'?t' J,* 0fr

,,. O ,,;O ,,- J ,, O J ,,.

berkata, *\S'j* 7 1;. 1 1jf\S'j , 1 jj *}* :.:.J\S'

*J, J* i)j\ *J;.:, \* J ) , :: j *'7'Y- ;* 0);:. 7;i1 ei:, Jc.a.: ;

i;iJ 0J ..1)1 J J :I *' )L:a,; \ y, :;* i;\_W t\_;J '44 ::,0 t\_;J 0G:...;

,, ,,. ,. f$,,. ,,. .,. .,, f$

() :J 1 *Js.* :J 7WI *t\_j-* ' *)*

i ;»1 Jy , \_;. 0 :J , f *J!* :J , ;J W" j *(Dahulu*

*Kaum Quraisy disebut Al Hums, dan mereka memasuki rumah-rumah melalui pintu-pintunya saat ihram. Sedangkan kaum Anshar serta bangsa Arab secara keseluruhan tidak memasuki rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Ketika Rasulullah SAW berada di suatu kebun, lalu beliau keluar melalui pintunya dan Quthbah bin Amir Al Anshari juga keluar bersamanya. Maka mereka berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Quthbah adalah seseorang yang fajir (berbuat dosa). Ia telah keluar bersamamu melalui pintu.* " *Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah yang menyebabkanmu berbuat demikian?" Orang itu berkata, "Aku melihatmu melakukannya, maka aku pun melakukan ha/ yang sama seperti yang engkau lakukan.* " *Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku berasal dari kaum Al Hums.* " *Orang itu berkata, "Sesungguhnya agamaku adalah agamamu. Maka, Allah SWT menurunkan ayat seperti di atas).*

*Sanad* riwayat ini meski memenuhi kriteria hadits *shahih*

menurut Imam Muslim, akan tetapi terjadi perbedaan pada Al A'masy

dari Abu Sufyan, yakni apakah ia menukil riwayat ini melalui jalur

***maushul* atau *mursal.***

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al A'masy tanpa menyebutkan Jabir dalam *sanad-nya.* Riwayat ini dikutip oleh Taqiy dan Abu Syaikh dalam kitab *tafsir-nya.* Demikian pula Al Kalbiy menyebutkan dalam *tafsir-nya* dari Abu Shalih, dari lbnu Abbas, juga Muqatil bin Sulaiman dalam kitab *tafsir-nya.*

Al Baghawi dan para ahli tafsir lainnya menyebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud dalam hadits itu bemama Rifa'ah bin Tabut. Hal itu berdasarkan riwayat yang dinukil Abd bin Humaid dari lbnu Jarir melalui jalur Daud bin Abi Hind dari Qais bin Jubair An­

Nahsyali, dia berkata, J , li *lj* 1 ;,.f 11! 1jf\S'

1' ,,,,, # If ,, ***J,,,,* r,** \ J ,, ,; J O O ,,, ,,

**iY-J J JJ:.J \S'J** ,

**(9** \.,- **4111** I **\_J.,:-:U ,4l** I

I J j;li *:;* J J *(Dahulu apabila mereka ihram,*

,, ,, ,,

*maka mereka tidak mendatangi rumah melalui pintunya, akan tetapi dari belakangnya. Kaum Al Hums memasukinya dari depannya. Maka Rasulullah SAW memasuki suatu kebun dan diikuti oleh seorang laki­ laki yang bernama Rifa'ah bin Tabut dimana ia tidak termasuk golongan Al Hums).* Lalu disebutkan kisah seperti di atas dan ini termasuk riwayat yang *mursal.* Akan tetapi riwayat sebelumnya memiliki *sanad* yang lebih kuat. Untuk itu, mungkin dipahami bahwa peristiwa ini terjadi lebih dari sekali. Hanya saja pada riwayat *mursal* yang terakhir ini perlu dicermati dari sisi lain, sebab Rifa'ah bin Tabut termasuk golongan orang-orang munafik; dan dia adalah orang yang meninggal karena diterpa angin kencang, seperti disebutkan dalam riwayat Muslim dan diterangkan secara jelas pada riwayat selainnya dari hadits Jabir.

Jika tidak dipahami bahwa keduanya adalah dua orang yang kebetulan memiliki nama yang sama, demikian pula dengan nama bapak keduanya, maka keterangan yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Quthbah bin Amir lebih layak diterima. Hal ini

diperkuat dengan keterangan bahwa dalam riwayat *mursal* Az-Zuhri yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan, *"Maka masuklah seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang berasal dari bani Salimah."* Quthbah berasal dari bani Salimah, berbeda dengan Rifa'ah.

Di antara hal yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi lebih dari sekali adalah perbedaan ucapan pengingkaran yang ditujukan kepada laki-laki yang masuk tersebut. Pada hadits Jabir disebutkan, *"Mereka berkata, 'Sesungguhnya Quthbah adalah laki­ laki fajir (berbuat dosa)'."* Sedangkan dalam riwayat *mursal* Qais bin Jubair disebutkan, *"Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, Rifa'ah telah munajik* '." Akan tetapi bukan suatu yang mustahil bila orang yang mengemukakan perkataan itu lebih dari satu orang dalam satu kisah.

Dalam hadits lbnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Juraij disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi pada awal mula kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Namun, *sanad-nya* lemah. Sementara pada riwayat *mursal* Az-Zuhri bahwa yang demikian terjadi pada umrah Hudaibiyah. Dalam riwayat *mursal* As-Sudi yang diriwayatkan Ath­ Thabari disebutkan bahwa yang demikian terjadi pada haji Wada'. Seakan-akan dia menyimpulkannya dari lafazh, *"Apabila mereka mengerjakan haji."* Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Ath­ Thabari, *"Apabila mereka ihram."* Hal ini mencakup haji dan umrah. Namun, yang lebih mendekati kebenaran adalah perkataan Az-Zuhri.

Kemudian Az-Zuhri menjelaskan alasan mereka melakukan hal itu. Dia berkata, "Apabila orang-orang dari kalangan Anshar melakukan ihram umrah, maka tidak diperbolehkan ada sesuatu yang menghalangi antara mereka dengan langit. Sehingga apabila seseorang di antara mereka butuh sesuatu di dalam rumahnya, ia tidak perlu masuk melalui pintu agar tidak terhalang oleh atap rumah dengan langit."

Riwayat-riwayat yang ada telah sepakat menyatakan bahwa ayat ini tunm karena ihram, kecuali riwayat yang dinukil Abd bin Humaid

dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan, dia berkata,

J JI

, ,

i:,\S"

**.il**,**l** - !' **4.11., 1'i** •. - ;\_.i 's II •.' ' ,. *,:* ***•,a\_; s-•* '=:.l\,i** ''' **l,,r.ll**

4$, *1./,-,?* ,; . .. *i.1,- .N* ***,:.I-*** - ,i..r; ('i!,·,.,

IS' *(Apabila seorang laki-laki pada masa jahiliyah hendak melakukan sesuatu, lalu ia terhalang mendapatkannya, maka ia tidak memasuki rumah melalui pintunya sehingga mendapatkan apa yang*

*dikehendakinya itu).* Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai

*thiyarah* (sesuatu yang dibuat meramalkan hal-hal yang buruk), sedangkan riwayat lainnya menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan karena ihram.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi menyelisihi mereka, dia berkata, **8** :· :51 ***P,* J;:. ;.J** 1 ' ! JI IS' *(Apabila*

*seseorang i 'tikaf, maka dia tidak masuk rumahnya melalui pintu, akhirnya turunlah ayat ini).* Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang lemah. Kemudian Az-Zajjaj mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia menyatakan bahwa sebab turunnya ayat itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Hasan. Akan tetapi, keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih* jauh lebih akurat.

Riwayat-riwayat yang ada sepakat menyatakan bahwa *Al Hums*

tidak melakukan hal tersebut, berbeda dengan selain mereka. Namun

J ,, ,,, ,, J O ,, ,,

Mujahid mengatakan lain, dia berkata, JI }-i I.)! i:,°§ I **i:,\S"**

,,

**j;:-** *\_*

,,,

**J** ,,**y..** I **J** ,,

I **.i»I j J** ,

,, ,, ,, ,,,

*»* ***J ij***

***J*** ,; ,; .,.,, ,, **0** ,, O ,; 0 ,; ,, 0 ,i&

J

**J J 41 Jlii jS31** I **.)J , \.;JI** I

**8** , f **UfJ:J** , { ***J!* :J D, : J** I I

*(Apabila salah seorang kaum musyrik ihram, maka ia membuat lubang di belakang rumahnya lalu ia masuk melalui lubang tersebut. Maka, suatu ketika Rasulullah SAW datang dan bersamanya seorang laki-laki musyrik, beliau masuk melalui pintu sedangkan orang musyrik tersebut hendak masuk melalui lubang dinding belakang rumah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Orang musyrik itu berkata, "Aku termasuk kaum Al*

*Hums." Maka Nabi SAW bersabda, "Aku juga termasuk kaum Al Hums.").* Maka, turunlah ayat di atas. Riwayat ini dikutip oleh Ath­ Thabari.

* + 1. ***Safar* (Bepergian) adalah Sebagian dari Adzab**

4U\ *J::, \ I*

,,,. **.A,** *,II* ., **.A.** ,,,. ,,,. .,.

*J* ***o]}*** i

,,,. **J** ,,,.

4U\

## *t .;*

i

,,,. **O ,.t o** ,,, ,,,. ,,,, ,,, *d*

l>J t. i

yl.wl ::\_,.. :,.WI :Ju r-LJ

*, , ,*

*Jl* ::: , .t.:,rJ

,,,, , 0 \_,, **o....** ,,,. ,,,, ,,,,

. i

,,,,,,,,. ,,,. ,,,.

1804. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Safar (bepergian) adalah sebagian dari adzab, menghalangi makan, minun dan tidur salah seorang di antara kalian. Apabila dia telah menyelesaikan urusannya, hendaklah segera kembali kepada keluarganya."*

**Keterangan Hadits:**

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan judul bah seperti ini di bagian akhir masalah haji dan umrah, merupakan isyarat bahwa mukim bersama keluarga adalah lebih baik daripada bersusah payah pergi jauh dari kampung halaman." Namun, pendapat ini tidak kuat. Ada kemungkinan maksud

Imam Bukhari menyebutkannya dalam masalah haji adalah untuk mengisyaratkan hadits Aisyah, f ***J!* J\_;,. ti** ,; 1 *(Apabila*

*salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan hajinya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya).* Para perawi hadits ini akan disebutkan kemudian.

y1Ll1 ::,.0 I *(sqfar adalah sebagian dari adzab*). Yang

, , ,

dimaksud dengan adzab di sini adalah kepedihan yang timbul akibat kepayahan atau kesulitan karena menunggang kendaraan, atau berjalan kaki dan meninggalkan kondisi yang normal.

:G-1 *(menghalangi salah seorang di antara kalian).* Seakan-akan Imam Bukhari memisahkan kalimat ini dari kalimat sebelumnya untuk menjelaskan bahwa ini adalah kalimat baru.

Sepertinya kalimat ini sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang; mengapa demikian? Jawabnya, "(Karena) menghalangi tidur salah seorang di antara kalian... dan seterusnya." Dalam hal ini letak kesamaan antara *safar* dan adzab adalah, keduanya sama-sama menimbulkan kesulitan.

Alasan tersebut telah disebutkan dalam riwayat Sa'id Al

Maqburi, J

,, *:),* **9** *J.* ·\_,.!

,,. ,, , 0 \I O \_.

:.i1 **0** , 1..w1 d 1 *(Safar*

*adalah sebagian dari adzab, karena seseorang akan disibukkan [olehnya] dari -mengerjakan- shalat dan puasanya).* Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Adapun yang dimaksud dengan "menghalangi" hal-hal yang disebutkan adalah, menghalangi kesempurnaannya, bukan menghalangi untuk melakukan hal-hal itu. Sementara dalam riwayat

,, ,,

,, ,, ,, ,,. ,,.

J J

Ath-Thabrani disebutkan dengan lafazh, ;..s-l;..i *4,i*

1. il *(Sa/ah seorang di antara kalian tidak nyaman tidur, makan*

*maupun minum).* Lalu dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan lbnu Adi disebutkan, \_;Ji :,=., 1 **;,J** 41 **41!J** *(Sesungguhnya tidak*

, , ,

*ada penawar baginya kecuali mempercepat perjalanan*).

wi J1 *(hendaklah ia segera kemba/i kepada keluarganya).* Dalam riwayat Atiq dan Sa'id Al Maqburi disebutkan,

i ***J!* t,\_y.JI J;,.- .li** *(Hendaknya ia segera pulang kepada*

*keluarganya).* Lalu dalam riwayat Abu Mush'ab disebutkan,

wf *J;* i:,sj, *(hendaknya ia segera pulang kembali kepada keluarganya).* Sedangkan dalam hadits Aisyah disebutkan,

*f* f *l* i *J! ili--J' (Hendaklah ia segera melakukan*

*perjalanan pulang kepada keluarganya, karena yang demikian itu pahalanya lebih banyak baginya).*

lbnu Abdil Barr mengatakan bahwa sebagian perawi yang lemah dari Malik menambahkan, Ip ! i-J !J J

*(Hendaklah ia menyiapkan hadiah untuk keluarganya meski tidak mendapatkannya kecuali batu).* Yakni, batu untuk korek api. Lalu Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini merupakan tambahan yang *munkar."*

Pada hadits m1 terdapat keterangan tidak disukainya mengasingkan diri dari keluarga tanpa keperluan, dan disukainya segera pulang terutama bagi yang dikhawatirkan akan kehilangan jati diri bila menjauh dari keluarganya. Selain itu, karena tinggal bersama keluarga terdapat kehidupan yang harmonis dan menunjang terciptanya kebaikan dalam agama maupun dunia. Di samping itu, dengan bermukim seseorang dapat melakukan shalat berjamaah dan memiliki kekuatan untuk ibadah.

Menurut Ibnu Baththal, tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits lbnu Umar yang *marfu* ', \ **ijJCi** *(Safar/ah niscaya*

*kalian akan sehat).* Sebab adanya kesehatan dalam *safar* akibat menggerakkan badan tidak berkonsekuensi bahwa ia bukan sebagian dari adzab, karena dalam perjalanan tersebut akan didapatkan berbagai kesulitan. Maka, *safar* bagaikan obat pahit yang mendatangkan kesehatan meski seseorang tidak senang meminumnya.

Al Khaththabi menyimpulkan, bahwa seorang pezina hams diasingkan karena ada perintah untuk menyiksanya, sementara *safar* adalah sebagian dari adzab (siksaan). Akan tetapi pendapat ini cukup lemah.

**Catatan**

Imam Al Haramain ditanya, "Mengapa *safar* dikatakan sebagian dari adzab?" Dia menjawab, "Karena *safar* berarti berpisah dengan orang-orang yang dicintai."

**20. Apabila Seorang Musafir Terburu-Buru dalam Perjalanan dan Ingin Segera Kembali kepada Keluarganya**

**A. \ J** / ,,,, ,,, ,,, ,,,

*;J- J* :Ju i i *J.* --½)

1 1

,,, ,,. ,,, ,,,. ,,. ,,,. ,,. ,,,.

,,..,,. **J** ,,, ,,, ,,,.. ,,. ,,. ,,. ***s,*** ,,,

*t.\_* J o *4 p.* Q

i$-i *(t,o* I -'


)-- ,,. ,,,,,,,. ,,,. ,,. ,,,,,. ,,.

y *µ* J *J>-*

F

,,- **0 0 *:fl*** ,,,, ,,. ,,.,,,. **J** ,,, \_,, ,,, ,,,,.\_

a 1:, p1 J) JI 0LS" ; JI



1805. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Umar RA berada di jalan Makkah, lalu sampai kepadanya berita tentang Shafiyah binti Abi Ubaidah yang sakit keras, maka dia mempercepat perjalanan hingga kctika *syafaq* (mega mcrah) telah hilang, dia turun (dari kendaraannya) lalu shalat Maghrib dan Isya' --ciia menjamak kcduanya- kemudian berkata, 'Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib lalu menjamak antara keduanya (Maghrib dan Isya')'."

**Keterangan:**

*(Bab seorang musafir apabila terburu-buru dalam perjalanan dan ingin segera kembali kepada keluarganya).* Yakni apa yang hams

dia lakukan pada kondisi seperti ini? Imam Bukhari menyebutkan kisah Ibnu Umar ketika sampai kepadanya berita tentang Shafiyah yang sedang sakit keras, maka dia mempercepat perjalanannya. Hadits ini telah diterangkan pada bab-bab tentang meringkas shalat. Lalu akan disebutkan melalui jalur periwayatan ini pada bab-bab tentang jihad.

**Penutup**

Bab-bab tentang umrah dan adab kembali dari *safar* yang ada di bagian akhir telah mencakup hadits-hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) sebanyak 40 hadits. Yang disebutkan secara *mu'allaq* sebanyak

4 hadits sedangkan yang lainnya memiliki *sanad* yang *maushul.*


Sementara hadits yang diulang sebanyak 21 hadits.

Imam Muslim juga menukil riwayat-riwayat ini, kecuali hadits Ibnu Umar tentang umrah di bulan haji, hadits Al Bara' mengenai hal tersebut, hadits Aisyah "Umrah sesuai kadar kelelahan", dan hadits Ibnu Abbas tentang membonceng dua orang.

Pada bab ini terdapat pula 5 riwayat yang *mauquf,* 3 di antaranya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di sela-sela hadits Al Barra'.







**27. KITAB MUHSHAR(ORANG YANG TERHALANG)**

**J ,,,. 0 .,,. 10,** ,,,. ,,,.

**'JJ** *:J* .J J


I I ; •. :0::...,1 **LJ** I **lJ )**

,,,, ,, ,, ,,,, ,,,.

JS" : 'JI : JuJ .( I J J

***tJJ}*** .,,..,,,. .,,. ,, **;:g O .,,.J J J**

►



Allah berfirman, *"Jika kamu terhalang, maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur (rambut) kepala kamu sebelum (hewan) kurban sampai di tempat penyembelihannya."* (Qs. Al Baqarah (2): 196) Atha' berkata, *"Al Jhshar* (terhalang) adalah terhambat oleh segala sesuatu sesuai kadarnya."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab muhshar [orang yang terhalang} dan sanksi bagi yang membunuh hewan buruan).* Seluruh riwayat yang ada mencantumkan lafazh *basmalah.* Abu Dzar menyebutkan dengan lafazh (bab-bab), yakni dalam bentuk jamak. Sementara para perawi selainnya menyebutkan dengan lafazh 'bab', yakni dalam bentuk tunggal.

,. **0** ...

i

,,,. ,. ..

jiJ *(jirman Allah Ta'ala "apabila kamu*

**:Jw**

*terhalang").* Maksudnya, penafsiran makna firman-Nya, *"Apabila kamu terhalang".* Adapun firman-Nya, *"Dan janganlah kalian*

*mencukur (rambut) kepala kamu"* akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Sikap Imam Bukhari yang hanya menukil penafsiran dari Atha' merupakan isyarat bahwa dia sependapat dengan pandangan yang memahami makna *iflshar* secara luas. Ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara para sahabat. Mayoritas mengatakan, *"Jflshar* adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menunaikan haji, baik berupa musuh, sakit dan lain-lain." Ibnu Mas'ud berfatwa bahwa seseorang yang digigit ular juga dinamakan *muhshar* (orang yang terhalang). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud. Sementara An-Nakha'i dan ulama Kufah mengatakan, "Seseorang dinamakan *muhshar* (orang yang terhalang) apabila ia terhambat menunaikan haji karena patah (tulang), sakit atau merasa takut." Golongan ini berhujjah dengan hadits Hajjaj bin Amr yang akan kami sebutkan pada akhir bab ini.

Atsar Atha' yang disitir Imam Bukhari telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid dari Abu Nu'aim, dari Ats­ Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha' tentang firman Allah, *"Apabila kamu terhalang, maka (sembelihlah) kurban yang mudah kamu dapat".* Dia berkata, *"Jflshar* adalah terhambat oleh segala sesuatu sesuai kadamya."

Dalam tafsir Ats-Tsauri, kami juga meriwayatkan satu riwayat dari Abu Hudzaifah, dari Atha'. Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang sama seperti itu,

f *(Apabila kamu terkepung),* Dia berkata, "Barangsiapa ihram untuk haji atau umrah, kemudian terhalang untuk sampai ke Baitullah karena sakit yang memayahkannya, atau musuh yang mencegahnya, maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Apabila itu adalah haji wajib, maka wajib diganti. Namun apabila haji sunah, maka tidak wajib diganti."

Ulama-ulama lain berkata, "Tidaklah dinamakan *'ihshar'* (terhalang) kecuali bila terhalang oleh musuh." Pendapat ini dinukil secara akurat dari lbnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari lbnu Thawus, dari bapaknya, dari lbnu Abbas, dia berkata, !

**(;J, *'1J* J** , **t..;;-:;**

,JI ., ,,\_ ,,. ,,, ' ., ,.

j *(Tidak ada ih\_shar kecuali*

*orang yang dihalangi oleh musuh, maka hendaklah ia tahallul umrah, dan tidak ada baginya kewajiban haji dan umrah).*

Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya, *Al Muwaththa* ', dan Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari

bapaknya, dia berkata, *?J.* ,,.

*'1*

,,.

,, 0 0

ll :,J - :Ji

.:.,J; :;

-1 :5 *(Barangsiapa terhalang oleh sakit untuk sampai ke Baitullah,*

*maka ia tidak boleh tahallul hingga thawaf di Baitullah).*

Imam Malik meriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki yang berasal dari Bashrah, dia berkata, **Jt.:kll.i** :.:\_ 1;i? ***Ji* c.;,.;:.**

,,. .,. ,,. ,,. ,,

**- IJ ';J, *J.*** ..:ill J If *J.* ..:ill J- ***Ji* Ll.:.,jij , .W r-S'**

,,.

a.·.; w1 ;.fa.:- m , *J J ;.*

o cii

*»*,,, *1*

,,, ,,, ,,. ,,. ,,. ,,. ,,.

1 1;-1

,,. .,, ,,, .,. ,,. ., ., ., ,,

*(Aku berangkat menuju lvfakkah. Hingga ketika aku berada di tengah perjalanan, pahaku patah. Maka aku mengirim (utusan) ke Afakkah*

*-sedang di sana saat itu terdapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar serta orang-orang lainnya- dan tidak ada seorang pun yang memberi keringanan kepadaku untuk tahallul, sehingga aku tetap berada dalam keadaan demikian selama sembilan bulan, kemudian aku pun tahallul dari umrah).*

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan seraya menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud, yaitu Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir. Pendapat ini pula yang diikuti Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.

Imam Syafi'i berkata, "Allah telah menetapkan bagi manusia untuk menyempumakan haji dan umrah, dan memberi keringanan bagi yang terhalang untuk melakukan tahallul. Sedangkan ayat mengenai hal itu berkaitan dengan keadaan saat Nabi SAW terhalang oleh musuh, maka cakupan keringanan tersebut tidak boleh kita perluas."

Sehubungan dengan masalah ini terdapat pendapat ketiga seperti diriwayatkan oleh lbnu Jarir dan selainnya, yaitu tidak ada lagi istilah *ib\_shar* setelah Nabi SAW.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa'* dari

Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, **J** *.?"* ' ,,, *Orang*

***'l***

'

0

1 (

*yang ihram tidak bo/eh tahallul hingga ia thawaf).* Riwayat ini disebutkan Imam Malik dalam bab "Apa yang Dilakukan oleh *Muhshar* (Orang Terhalang) Bukan Karena Musuh".

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah dengan *sanad* yang *shahih,*

*<?*

* ,, ' 0 ,,, ,,, ,,,

dia berkata, ,- ::11 0:, I I ***'l*** *(Aku tidak mengetahui*

-

,,, ,,, ,,, ,,,

*seorang yang ihram [boleh] melakukan tahallul sebelum sampai ke Baitullah).*

Diriwayatkan dari lbnu Abbas melalui *sanad* yang *dha 'if*

(lemah), dia berkata, f,;i1 J ! *(Tidak ada lagi ib\_shar [terhalang]*

*pada saat ini).* Hal senada diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair.

Faktor yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pandangan tentang penafsiran lafazh *ib\_shar.* Pendapat yang masyhur dari mayoritas ahli bahasa -di antaranya Al Akhfasy, Al Kisa'i, Al Farra', Abu Ubaidah, Abu Ubaid, Ibnu As-Sikkit, Tsa'lab, Ibnu Qutaibah dan selain mereka- bahwa lafazh *'ib\_shar'* digunakan untuk istilah terhalang karena sakit. Adapun terhalang karena musuh dinamakan *'hashr'.* Demikian An-Nahhas menegaskan. Akan tetapi sebagian mereka mengatakan bahwa lafazh *'ib\_shar'* dan *'hashr'* memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang

menghalangi seseorang melakukan aktivitasnya. Allah SWT

*J,* li? y: :· *F J,*

,,. **o** ,,. ,,. , **J *ti* ,.Jo**

berfirman, J 1 ! 1 1J i J. 1 1 *(Bagi*

*orang-orang miskin yang terhalang [ihsharJ di jalan Allah, mereka tidak mampu melakukan perjalanan di muka bumi).* Hanya saja ketidakmampuan mereka itu karena dihalangi musuh.

Adapun Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya mendasari pandangan mereka yang menyatakan, "Tidak ada *ihshar* kecuali karena musuh", dengan kesepakatan para ahli riwayat bahwa ayat tentang *ihshar* turun berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah ketika Nabi SAW terhalang untuk sampai ke Baitullah. Allah telah menamai hambatan musuh sebagai *ihshar* (terhalang).


Adapun hujjah gol,o.ngan yang lain adalah berdasarkan keumuman firman-Nya, f i *(Apabila kamu terhalang).*

,

WI *i* 1j-;..a;, : 1 *y,1* JJ *(Abu Abdillah [Imam Bukhari] berkata, "Makna 'hushur' adalah tidak berhubungan badan dengan wanita.*"). Demikian penafsiran tersebut tercantum di tempat ini dalam riwayat Al Kasymihani saja.

Ath-Thabari telah menukilnya dari Sa'id bin Jubair, Atha' dan Mujahid. Abu Ubaidah menyebutkan dalam kitab *Al Majaz,* "Lafazh tersebut memiliki beberapa makna yang lain." Lalu dia menyebutkan makna-makna tersebut. Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan ayat di atas adalah untuk mengisyaratkan bahwa materi kata *if1shar* dan *!J.ashr* adalah sama, sedangkan faktor yang menyatukan antara makna-maknanya adalah "terhalang".

1. **Apabila Orang yang Umrah Terhalang untuk Sampai ke Ka'bah**



i1 ,4:, a ei1

LS : -- *J* 01 :J *J* I :: J1

., ,,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,, ,,,.

***s,,,,* ,,,. *:P* ,,,.., *SI*** ,,,. " *:P* ' .

J

0i i 0 t; ' J "'111 "'111 1:;:--.p

.,,.

*r*

-.,,,

,,,, ,,,. ,,,. ,,,.

**0 *:P*** ., ,,,. ., ***:P*** ,,,, " *:P* ' ,,,.

*o :;!* i 0lS' J I "'111 J

,,,. .,,, *,s* ,,,. ,,,. .,,,

. :WI

1806. Dari Malik, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA ketika keluar ke Makkah untuk umrah saat terjadinya fitnah, dia berkata, "Apabila aku terhalang untuk sampai ke Ka'bah, maka aku akan melakukan seperti yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW." Maka dia ihram untuk umrah, karena Rasulullah SAW melakukan ihram untuk umrah pada tahun peristiwa Hudaibiyah.

,,,.

",,'111

,,,,

*J.* r-,1,,. GJ ",,,'.111 *.*,,,.*.u J.* .,,,I ¥. 0i µ>-L,

l :J:- \_., ;;.. :J:-

" ,J,,, y *JQ*,,, 1:6 c ""''111 *J.* "''111

.. ,,,. - ,,, ,,,.

' ' ' ***:P*** ,,,. ,,,

I

*s,.,* ,,.,.,,,,

t.:J5"

1:;,:.i

; 0**0**

i,,,.

*JW L*,,.*;(* ,--w1**0**

..,.\_

'::

,,, **0**·i**.,,,**

.***J***.***.*** ,. --

,,,.

: w,, ,,,. ,,,

.....***J***.***.***11 . 0 L

J - .,,,J.

r r 0 *..r'2-I.*

.,,*.*, *r*

.*J*,,, *.* .,,,.

***:P* ,,,. .A., *tP*** , ,,,, ,,,,,,,, **0**

' J "'111 "'111 J :Jw .4.I J

,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

*s,* ,,,. " ***:P* J** ,,. ., **0 ,,,. J tJ',J** ,,,, ,,,.

J "'111 :;.i1 ,...:. 11 *0) -.?-) US"* JW

,,, - ,,, ,,,.

**Ji** , ---.u

*,.,\_.,* •., • .,., *..::\_, l* i.,

, I s--G 01 o I ;,:\_ Ji ¥1J .t..1 Jb-J

., - .,

o,,, ,,,. **o oJ o !JI o** ,,,. ,,,. ,,,.

'- 1--: *,.,..,.,* **o.- J>-"** · I., '- ·I - •--1\., •---- **o.-** *,* • 1: **Jl,6;'**•I

**4,;.**•**..**.**/** J •

- u.J '

-· 4f.:/J .

- . u•'-' ' -

.,,, ,,,. ,,,. ,,, .,,, ,,,. ,,,

0 *$* ,,,,.,,, ,, *Si* .,,, **A, *:P* J** ,,,. ,,,. ,,,. .,,,,

c.$ o t; - lJiJ J "'111 :;i1 w

,,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,, ,,,.

¥1 **, IJ** qG LJ'l :Ju ? , G G , I

,,,. J*.,,*i*:\_ ,* ***I* \_o** ,,. ,,,. ., ,,. *,* ,,,. ,,.,. , ,,,. ,,,. "

\_r:J1 l+4 - ;.:,i*r*

,,,. ,,,. ,,,, ,,,,.

,,\_ *s,* .,,\_ ***:P*** ,,,,,. *,* - " .,


,,, ., ,,,. ,,,.

*r*

**J ,,,.,,,, J** *,,,,\_I,,,.,,,,,,,,.* ,,,.

l IJ ul), *J:,ki* :J\_,.ii 0lS'J ''-> iJ

1807. Dari Juwairiyah, dari Nati', bahwa Ubaidillah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa keduanya telah berbicara kepada Abdullah bin Umar RA pada malam­ malam penyerangan pasukan terhadap Ibnu Az-Zubair. Keduanya berkata, "Tidak mendatangkan mudharat bagimu bila tidak menunaikan haji tahun ini. Sesungguhnya kami khawatir akan terhalang antara engkau dengan Baitullah (Ka'bah)." Dia berkata, "Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi (kami) untuk sampai ke Baitullah. Maka Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya, lalu mencukur rambutnya. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan umrah (atas diriku), *insya Allah.* Aku akan berangkat. Apabila aku dibiarkan sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka aku thawaf padanya. Jika aku terhalang, maka aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW saat aku bersamanya. Beliau ihram untuk umrah dari Dzul Hulaifah, kemudian berjalan beberapa lama, lalu bersabda, *'Sesungguhnya urusan keduanya (haji dan umrah) adalah satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi. Sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrahku'.* Beliau tidak tahallul dari keduanya hingga masuk hari kurban, dan beliau menyembelih hewan kurban (Al Hadyu)." Dia mengatakan, "Tidak dianggap tahallul hingga seseorang thawaf satu kali pada hari masuk Makkah."



1808. Musa bin Ismail telah menceritakan kepadaku, Juwairiyah telah menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa sebagian anak-anak

Abdullah berkata kepadanya, "Alangkah baiknya jika engkau tetap mukim di tempat ini."

*, I* ,,,. -' ,. .,,,. ,,,. .,,. ,,, .,,,,. **o**

\_f-.s-:;

J 1 :U :Q 1 lf ::\_;1 Ju :Ju

... ? ,,,. ,,,.

.,,,. ***t*** ,,,. .,, .,,,. **A.** *$* '

, *)* , eJ J

, I I \

. Lt L-*:,:: ,*

*,*

1809. Dari Ikrimah, dia berkata, "Ibnu Abbas RA berkata, "Rasulullah SAW terhalang, lalu beliau mencukur rambut kepalanya, melakukan hubungan intim dengan istrinya, dan menyembelih hewan kurbannya, hingga beliau umrah di tahun berikutnya'."

**Keterangan Hadits:**

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari memaksudkan judul bab ini untuk membantah pendapat yang mengatakan; sesungguhnya tahallul akibat terhalang khusus bagi yang menunaikan haji, berbeda dengan orang yang melakukan umrah, dia tidak boleh tahallul. Bahkan ia tetap dalam keadaan ihram hingga thawaf di Ka'bah, karena sepanjang tahun adalah waktu untuk umrah, berbeda dengan haji (waktunya terbatas, yaitu pada bulan-bulan haji saja). Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik.

Ismail Al Qadhi menyebutkan hujjah (dalil) pendapat tadi dengan mengemukakan riwayat yang beliau kutip melalui *sanad* yang

*shahih* dari Abu Qilabah, dia berkata, IJ *:}- )* ,\ *?*

***js,* \S' c.iJ :r;r** : **;J J.IJ *..f* J.1 Jl cLjU , J**

-

:·:5, ***J!*** ? **'f'!** *(Aku keluar untuk menunaikan umrah, lalu aku*

*; ; ;*

*terjatuh dari hewan tungganganku hingga aku patah. Aku pun mengirim [utusan] kepada Ibnu Abbas dan Jbnu Umar, maka keduanya berkata, "Tidak ada waktu tertentu bagi umrah*

*sebagaimana haji, maka hendaklah ia tetap dalam ihramnya hingga sampai ke Baitullah [Ka 'bah}).*

I ***J,*** \ ***J! t\_*** *\* J **';J, *J.*** I i *(Sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika keluar menuju Makkah pada saat terjadinya fitnah).* Konteks kalimat ini menimbulkan asumsi bahwa riwayat itu dinukil dari Nafi; dari Ibnu Umar tanpa perantara. Akan tetapi riwayat Juwairiyah yang disebutkan sesudahnya mengindikasikan bahwa Nafi' menerima riwayat tersebut dari Salim dan Ubaidillah (keduanya adalah putra lbnu Umar) dari bapak mereka, "Diriwayatkan dari Juwairiyah, dari Nafi', bahwa Ubaidillah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa keduanya telah berbicara kepada Abdullah bin Umar. " Lalu disebutkan kisah dan hadits di atas.

Dalam riwayat Musa bin Ismail dari Juwairiyah, dari Nafi ', dikatakan bahwa sebagian putra-putra Abdullah bin Umar berkata kepada Abdullah bin Umar. Kemudian disebutkan hadits selengkapnya. Secara zhahir riwayat itu dinukil oleh Nafi' dari Ibnu Umar tanpa perantara.

Yahya bin Al Qaththan meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah telah berbicara kepada Abdullah bin Umar " Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) meriwayatkan dari Musaddad, dari Yahya, secara ringkas, "Diriwayatkan dari Nafi' dari lbnu Umar bahwasanya dia ihram...." Lalu disebutkan sebagian dari hadits di atas. Perkataannya, "Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar" terdapat petunjuk tentang tidak adanya perantara antara Nafi' dan Ibnu Umar pada *sanad* tersebut, seperti makna lahiriah konteks riwayat Imam Muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Umar bin Muhammad dari Nafi' dengan riwayat yang sama seperti riwayat

Yahya dari Ubaidillah, seperti yang akan disebutkan setelah satu bab. Imam Bukhari juga menceritakan melalui jalur Fulaih dan pada pembahasan haji melalui jalur Ayyub dan Al-Laits, semuanya dari Nafi'. Imam Muslim tidak menukil jalur periwayatan Juwairiyah. Namun, dia turut meriwayatkan jalur Al-Laits dan Ayyub dari Ubaidillah bin Umar. Demikian pula An-Nasa'i, ia meriwayatkan melalui jalur Ayyub bin Musa dan Ismail bin Umayah, semuanya dari Nafi' dan dari Ibnu Umar tanpa perantara.

Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah bahwa kedua putra Abdullah bin Umar telah berbicara kepada bapak mereka (yakni Abdullah bin Umar) untuk mengakhirkan maksudnya menunaikan haji pada tahun itu. Adapun kisah selebihnya telah diterima langsung oleh Nafi' dari Ibnu Umar, mengingat keberadaan Nafi' yang senantiasa menycrtai Ibnu Umar. Maka, inti hadits itu mcmiliki *sanad* yang *muushul.* Kalaupun Nafi' tidak mendengar hadits itu langsung dari lbnu Umar, tetapi perantara antara keduanya telah diketahui, yakni kedua putra Ibnu Umar; Salim bin Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abdullah bin Umar. Sementara keduanya tergolong perawi yang *tsiqah* (terpercaya).

Kemudian dalam riwayat Juwairiyah tersebut tercantum "lJbaidillah bin Abdullah", sedangkan pada riwayat Yahya Al Qaththan disebutkan "Abdullah bin Abdullah", demikian pula dalam riwayat lJmar bin Muhammad dari Nafi'.

Menurut Al Baihaqi, riwayat yang menyebutkan nama "Abdullah" adalah lebih kuat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa tidak mustahil apabila masing-masing dari keduanya (yakni Ubaidillah dan Abdullah) telah berbicara kepada bapak mereka mengenai hal itu. Barangkali Nafi' berada di tempat saat pembicaraan Abdullah dan saudaranya, Nafi'. Sementara beliau tidak hadir saat pembicaraan Ubaidillah dan saudaranya, Salim, bahkan keduanya mengabarkan ha! itu kepada

Nafi. Maka, Nafi' menceritakan kedua jalur periwayatan itu sesuai pengetahuannya.

**, o;;:** *(untuk umrah).* Dalam kitab *Al Muwaththa'* melalui jalur ini disebutkan, ! :J - ' *!-* ***J!* tf'** *(Beliau keluar ke*

*Makkah bermaksud menunaikan haji. Maka beliau berkata, "Apabila aku terhalang ..."),* lalu disebutkan hadits selengkapnya. Tapi tidak ada perbedaan antara keduanya, sebab pada awalnya lbnu Umar bermaksud menunaikan haji; dan ketika disebutkan kepadanya mengenai kondisi keamanan yang tidak stabil, maka dia melakukan ihram untuk umrah, kemudian berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan hanya satu." Dia menambahkan haji dalam umrahnya, sehingga dia termasuk mengerjakan haji Qiran.

1 *J, (saat terjadinya fitnah).* Fitnah yang dirnaksud telah

dijelaskan dalam riwayat Juwairiyah, *i-',J'* ; \ *J) Q (Pada*

*malam-malam saat pasukan menyerang lbnu Az-Zubair).* Pada bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran" melalui jalur Al-Laits

dari Nafi disebutkan dengan lafazh, *i-',J'* ; **t** 1 J) *(Ketika*

*Al Hajjaj melakukan penyerangan terhadap lbnu Az-Zubair).* Dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya Al Qaththan disebutkan, J)

*i-',J'* ;, **t** I *(Ketika Al Hajjaj datang untuk memerangi lbnu*

*Az-Zubair).* Pada bab "Orang yang Membeli Hewan Kurban di Jalan" melalui riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' disebutkan, ;J, *:;., ,)*

**//,.;,j, *r*** 1 *(Ibnu Umar bermaksud menunaikan haji pada*

*tahun haji Haruriyah).* Adapun cara mengompromikan riwayat tersebut dengan riwayat di bab ini telah disebutkan sebelumnya.

,-.::1i *,:j,* l *(apabila aku terhalang untuk sampai ke*

,, ,,. .,, ,,,

*Baitullah).* Kalimat ini sebagai jawaban terhadap mereka yang berkata, "Sesungguhnya kami khawatir akan terhalang antara engkau dengan Baitullah (Ka'bah)", seperti yang akan dijelaskan.

**FATHUL BAARl - 101**

- J ,,

4111 ***J:..c*** I J-"J ***,: -P***

,,

**W"** *(sebagaimana yang kami*

*/akukan bersama Rasulullah SAW).* Dalam riwayat Musa bin Uqbah

., '

disebutkan bahwa lbnu Umar berkata, ,a.:.:...;.. o;.ii 1 J-"J ***J,***

:Lil

... ,II , \ , ,, ,, ,, ,, ,,,

015'

**p W"** I 0 ! *(Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasu/ullah contoh tauladan yang baik. Jika demikian, aku akan melakukan*

*seperti yang beliau lakukan).* Dalam riwayat Al-Laits dari Nafi' pada bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran" disebutkan, **W"**

**J** 4111 ***J:..c*** *\* Jj:,**p**J

- ,, A. ., ' ,

*(Seperti yang dilakukan oleh Rasulu/lah*

*SAW).*

**JAti** *(maka dia ihram),* yakni Ibnu Umar RA. Maksudnya, dia mengeraskan ucapan talbiyah. Kemudian dalam riwayat Juwairiyah

*J:..c*

A. - .,,, ., ,, ,, ,,

yang disebutkan sesudahnya ditambahkan, 4111 1 G.-j:- :JIA!

**2;1,-J *d.t* J *J:..c* :;i1** :J, **' J**

,, *,P* ,, **A. ,i t** ,, 0 ,, , *11* J ,, ,, *IP* ,,

4111 p" ***0)*** *.;,;.}* ***)\AS'* J**

,, ,, ,, ,, ,,

Li'; *(Maka dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW, lalu kaum*

*kafir Quraisy menghalangi untuk sampai ke Baitullah (Ka 'bah). Maka Nabi SAW menyembelih hewan kurban miliknya serta mencukur rambut kepalanya.* ").

I \;, ii \_JAi 0\S' J 4111 *J:..c* JJ-"J wi i ::,,.0

o *111* ,, ,, ,, *#I* ,, A. *111* , ,, *IP* ,,, ,,

4111

,, ,, *ti* ,, ,, ,, ,, ,,

*(karena Nabi SAW ihram untuk umrah pada peristiwa Hudaibiyah).* Menurut Imam An-Nawawi, maksudnya apabila dia (Ibnu Umar) terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka dia akan tahallul dari umrah sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Sementara Al Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah ihram untuk umrah, sebagaimana Nabi SAW melakukan ihram untuk umrah. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kedua hal tersebut, yakni ihram dan tahallul, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat."

**o**, ,

*(untuk umrah).* Dalam riwayat Juwairiyah ditambahkan, ::,,..

,

, **4#** *(Dari Dzul Hulaifah).* Dalam riwayat Ayyub disebutkan,

, ,

J1:U1 **0 4**

, ,

**jAti** *(Maka beliau ihram untuk umrah dari Ad-Dar).*

Maksud Ad-Dar adalah tempat beliau menginap di Dzul Hulaifah. Akan tetapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah rumah beliau di Madinah. Lalu kedua kemungkinan ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa beliau ihram untuk umrah dari rumahnya di Madinah, kemudian beliau menampakkan hal itu setelah berada di Dzul Hulaifah.

, *r (pada peristiwa Hudaibiyah).* Hal ini akan dijelaskan

pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Imam Bukhari menyebutkannya setelah dua bab dari Ismail -yakni Ibnu Abi Uwais- dari Malik dengan tambahan, "Kemudian sesungguhnya Abdullah bin Umar memperhatikan urusannya lalu berkata, 'Tidaklah urusan keduanya melainkan satu'. Yakni, haji dan umrah dalam hal­ hal yang berkaitan dengan halangan serta tahallul. Setelah itu, beliau menoleh kepada para sahabatnya kemudian menyebutkan kisah seperti di atas."

Dalam riwayat Juwairiyah dijelaskan bahwa yang demikian itu terjadi setelah beliau berjalan sesaat. Hal ini memperkuat kemungkinan pertama bahwa maksud Ad-Dar adalah tempat beliau menginap di Dzul Hulaifah. Kemudian dalam riwayat Al-Laits disebutkan, *"Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa sesungguhnya aku telah mewajibkan umrah".* Kemudian beliau keluar hingga ketika berada di Al Baida', beliau berkata, *"Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan satu."* Seandainya perbuatan beliau mewajibkan umrah tersebut dimulai dari rumahnya di Madinah, niscaya tidak ada kesesuaian, sebab jarak antara Madinah dan Al Baida' cukup jauh dan ditempuh dalam waktu yang cukup lama, bukan hanya sesaat.

•

1 **f;. j,- i'ae ;.,ii** *(beliau tidak tahallul dari keduanya hingga masuk hari raya kurban).* Dalam riwayat Al-Laits ditambahkan, j i ' 'J ' J1i :ll l .sl;J Ji.;-J

*(Maka beliau menyembelih dan mencukur, lalu menganggap telah menunaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama).* Makna zhahir riwayat ini menyatakan bahwa beliau merasa cukup dengan mengerjakan thawaf *qudum* (thawaf awal datang ke Makkah)

dan tidak perlu lagi melakukan thawaf *lfadhah,* dan ini merupakan

,

. ,. ,,,

perkara yang musykil. Dalam riwayat Ismail disebutkan, **Ju,**

*($;..:. ;* l **.sf;J** l IJ ***J,i*** *(Kemudian beliau thawaf untuk*

, , ,

*keduanya sebanyak satu kali thawaf dan beliau merasa bahwa yang demikian itu telah mencukupi).* Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada akhir bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran".

jf :ll *ji* ¥-·fJ *(aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan),* yakni aku telah mengharuskan hal itu kepada diriku. Seakan-akan beliau bermaksud mengajari orang-orang yang hendak mengambil contoh darinya, sebab mengucapkan hal tersebut bukanlah syarat ihram.

J !J *(dan apabila terhalang antara aku dengan Baitullah).* Maksudnya apabila aku dicegah atau dihalangi untuk thawaf di Ka'bah, niscaya aku akan tahallul dari ihram umrah. Hal ini menjelaskan bahwa maksud kalimat *"Tidaklah urusan keduanya melainkan satu",* yakni haji dan umrah dalam hal bolehnya tahallul (keluar) dari ihram keduanya bila terhalang sampai ke Ka'bah, atau adanya halangan itu berlaku pada haji dan umrah.

Kemungkinan kedua diperkuat oleh perkataannya dalam riwayat Yahya Al Qaththan, dimana setelah kalimat *"Tidaklah urusan*

*keduanya melainkan satu"* disebutkan, ,.;.;. I J ,.;.;. 0!

I J *(Apabi/a terhalang antara aku dengan umrah, maka terhalang pu/a antara aku dengan haji).* Seakan-akan pada mulanya beliau berpandangan bahwa "terhalang" untuk mengerjakan haji lebih hebat daripada "terhalang" untuk mengerjakan umrah. Karena

pelaksanaan haji yang membutuhkan waktu cukup lama serta amalannya yang banyak, maka beliau memilih ihram untuk umrah. Kemudian beliau berpandangan bahwa terhalang untuk mengerjakan haji menghasilkan tahallul (keluar) dari amalan umrah, maka beliau berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu". Dari sini diketahui bahwa para sahabat biasa menggunakan *qiyas* (analogi) dan menjadikannya sebagai dalil.

**Pelaiaran yang dapat diambil**

I. Barangsiapa terhalang oleh musuh, seperti dilarang untuk melanjutkan manasik haji atau umrah, maka dia boleh melakukan tahallul, lalu menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut atau memendekkannya.

1. Boleh menggabungkan haji kepada umrah seperti pendapat jumhur ulama, akan tetapi syaratnya -menurut kebanyakan mereka- hendaknya seseorang belum memulai mengerjakan thawaf umrah. Ada pula yang mengatakan apabila belum selesai empat putaran thawaf, maka sah hukumnya, dan ini adalah pendapat golongan Hanafi. Sebagian lagi mengatakan bahwa menggabungkan haji kepada umrah tetap sah meski dilakukan setelah selesai thawaf, dan ini adalah pendapat golongan Maliki. Ibnu Mundzir menukil bahwa Abu Tsaur mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil. Dia melarang menggabungkan haji kepada umrah berdasarkan analogi larangan menggabungkan umrah kepada haji.
2. Orang yang mengerjakan haji Qiran boleh mengerjakan satu thawaf.
3. Orang yang mengerjakan haji Qiran hendaknya menyembelih hewan kurban. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak adanya keharusan menyembelih hewan kurban bagi orang yang mengerjakan haji Qiran, dan ini nampak ganjil.
4. Bolehnya berangkat mengerjakan haji dengan menempuh perjalanan yang diperkirakan tidak aman, selama masih ada harapan untuk selamat. lni adalah pendapat Ibnu Abdil Barr.

' f *(sesungguhnya sebagian putra-putra Abdullah).* Namanya telah disebutkan pada riwayat sebelumnya, yaitu Salim bin Abdullah atau saudaranya, Ubaidillah, atau Abdullah. Namun tidak jelas bagi saya siapa di antara mereka yang langsung membicarakan

hal ini kepada bapak mereka, yakni Abdullah bin Umar.

**Catatan**

Dalam riwayat Al Qa'nabi dari Malik pada bagian awal hadits di bah ini -di akhir kisah lbnu Umar- disebutkan, it::. f:, *(Beliau*

*menyembelih kurban berupa kambing).* Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Keterangan tambahan ini tidak akurat, sebab Ibnu Umar menafsirkan

**W**

firman-Nya, I

,

; . •1 *(Al Hadyu [hewan kurban} yang*

,

*mudah didapat),* adalah unta dan sapi." Lalu, bagaimana mungkin beliau menyembelih seekor kambing?

**1 rf- .A.** ,,. ., ,,, ,. ,,, •

<lill ') *4f-* :)1**Jli :Jli *\_f;::),*** *(dari lkrimah, dia berkata, "lbnu Abbas berkata.* "). Demikian yang saya dapatkan dalam semua naskah, dan hal ini berkonsekuensi adanya tambahan kalimat sebelum *"maka Jbnu Abbas berkata".* Namun, hal ini tidak disinggung seorang pun pensyarah kitab *Shahih Bukhari.* Al Ismaili maupun Abu Nu'aim juga tidak menjelaskannya, sebab keduanya hanya menyebutkan bagian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Saya membaca dalam kitab *Ash-Shahabah* karangan lbnu As­ Sakan, dia berkata: Hamn bin Isa telah menceritakan kepadaku, Ash­ Shaghani (yakni Muhammad bin Ishaq, salah seorang guru Imam Muslim) telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salam telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ikrimah, maka dia berkata, 'Abdullah bin Rafi' (mantan budak Ummu Salamah) berkata bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Al Hajjaj bin Arm Al Anshari tentang seseorang yang tertahan sedang dia

dalam kead., aan ihram,,,,.maka dia berk..ata , bahwa Rasulullah SAW

.....

,,

bersabda, **J,- *J,* JA'J *ls* ji ji *t\_j-*** *:; (Barangsiapa*

*pincang atau patah, atau tertahan, maka hendaklah ia menebus yang serupa dengannya sedang dia dalam keadaan halal [tidak ihram])'.* Dia mengatakan, hal ini aku ceritakan kepada Abu Hurairah, maka dia berkata, 'Ia berkata benar'. Lalu aku menceritakannya kepada Ibnu

,,,

-,,,

,, ,,, ,,. ' , , ,,

Abbas, maka dia berkata, '.fJJ J 4lll ***,fa*** 1 Jj:,; i **:U**

J 1 *o G:-J* 4t:U, *(Sungguh Rasulullah pernah terhalang, maka beliau menyembelih hewan kurban miliknya dan melakukan hubungan intim dengan para istri beliau hingga beliau melakukan umrah pada tahun berikutnya)."*

Berdasarkan keterangan ini diketahui apa yang dihapus Imam Bukhari dari hadits tersebut. Dia melakukannya dikarenakan keterangan tambahan yang dimaksud telah dinukil melalui jalur yang tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai hadits Al Hajjaj bin Amr yang dinukil melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Ikrimah. Di samping itu, Abdullah bin Rafi' tidak termasuk perawi yang memenuhi kriteria perawi yang dicantumkan dalam *Shahih Bukhari.* Riwayat Abdullah bin Rafi' hanya dinukil oleh para penulis kitab *Sunan,* Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruquthni dan Al Hakim melalui sejumlah jalur dari Al Hajjaj Ash-Shawwaf dari Yahya, dari Ikrimah, dari Al Hajjaj, dari Abdullah bin Rafi'. Lalu pada bagian akhir

**FATHUL BAARJ - 107**


disebutkan; lkrimah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah dan lbnu Abbas, maka keduanya berkata, 'Dia telah berkata benar'."


Dalam riwayat Yahya Al Qaththan dan selainnya disebutkan, "Aku mendengar Al Hajjaj". Riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui jalur Ma'mar dari Yahya, dari Ikrimah, dari Abdul1ah bin Rafi', dari Al Hajjaj. At-Tirmidzi berkata, "Muawiyah bin Salam turut meriwayatkan bersama Ma'mar dalam menukil tambahan Abdullah bin Rafi'. Saya mendengar Muhammad (yakni Imam Bukhari) berkata, 'Riwayat Ma'mar dan Muawiyah lebih akurat'."


Imam Bukhari cukup menukil riwayat yang memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya, meskipun hadits yang dia hapus masih tergolong *shahih.* Sebab apabila Ikrimah mendengamya langsung dari Al Hajjaj bin Amr, maka hadits itu termasuk *shahih,* sedangkan apabila dia tidak mendengar langsung, maka perantara antara keduanya -yakni Abdullah bin Rafi'- adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) meskipun Imam Bukhari tidak menukil riwayatnya.

Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh mereka yang tidak membedakan antara terhalang oleh musuh dengan terhalang oleh hal­ hal yang lainnya. Di samping itu, juga dijadikan dalil bahwa orang yang tahallul karena terhalang untuk sampai ke Ka'bah wajib menggantinya, baik haji maupun umrah. Inilah makna zhahir hadits. Sementara jumhur ulama tidak mewajibkannya, begitu juga pendapat ulama madzhab Hanafi. Sedangkan dari Imam Ahmad telah dinukil dua pendapat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut setelah dua bab.

**2. Terhalang Saat Mengerjakan Haji**







1810. Dari Salim, dia berkata, "lbnu Umar RA berkata, 'Bukankah telah cukup bagi kalian Sunnah Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kalian terhalang untuk mengerjakan haji, maka ia (boleh) thawaf di Baitullah (Ka'bah) dan di antara Shafa dan Marwah, kemudian halal baginya segala sesuatu (yang terlarang saat ihram) hingga ia menunaikan haji tahun berikutnya, lalu ia menyembelih hewan kurban atau berpuasa apabila tidak mendapatkan hewan kurban'."

Diriwayatkan dari Abdullah, Ma'mar mengabarkan dari Az­ Zuhri, dia berkata, "Salim telah menceritakan kepadaku dari lbnu Umar. .. sama sepertinya."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab terhalang saat mengerjakan haji).* lbnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa terhalang pada masa Rasulullah hanya terjadi pada saat umrah, maka para ulama menganalogikan haji dengan umrah, dan ini termasuk analogi yang menafikan adanya perbedaan dan merupakan analogi yang paling kuat."

Saya (lbnu Hajar) katakan, pemyataan ini berdasarkan bahwa maksud ucapan Ibnu Umar, "Sunnah Nabi kalian", adalah menganalogikan masalah orang yang terhalang saat haji kepada orang

yang terhalang saat umrah. Padahal ada kemungkinan bahwa maksud ucapan lbnu Umar, "Sunnah Nabi kalian", dan apa yang dijelaskannya setelah itu adalah sesuatu yang dia dengar dari Nabi SAW tentang mereka yang mengalami hal seperti itu (terhalang) saat haji.

Imam Bukhari menyebutkan pada hadits di atas, "Dan diriwayatkan dari Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri ... sama seperti itu." Kalimat ini dihubungkan dengan *sanad* pertama. Seakan-akan Ibnu Mubarak suatu ketika menceritakan riwayat tersebut melalui jalur Yunus, dan pada kesempatan yang lain dia menceritakannya melalui jalur Ma'mar, dan ini bukanlah riwayat yang *mu 'allaq* seperti yang diklaim oleh sebagian ulama. Riwayat ini

telah dikutip oleh At-Tirmidzi melalui jalur Abu Kuraib dari Ibnu Al

,..,.. , J ,.. ,, *0* ,, ,. ,

**:JJA!J ';G.**

Mubarak, dari Ma'mar dengan lafazh, i .1,1:,;., 1 **1JIS"** lli

, *-,!* ,, J

**a.t..** *(Sesungguhnya ia mengingkari membuat persyaratan,*

*seraya mengatakan, "Bukankah telah cukup bagi kalian Sunnah Nabi kalian.*").

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Al Hasan bin Arafah, dan Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Mani' serta selainnya, semuanya dari lbnu Al Mubarak. Abdurrazzaq dan Ahmad juga meriwayatkan dari Ma'mar seperti yang dinukil Imam Bukhari. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Abdurrazzaq secara lengkap. Demikian pula halnya dengan riwayat An-Nasa'i.

Adapun pengingkaran Ibnu Umar tentang persyaratan telah tercatat dalam riwayat Yunus, hanya saja hal itu tidak dicantumkan dalam riwayat yang dinukil Imam Bukhari. Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur As-Sarraj dari Abu Kuraib, dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus. An-Nasa'i dan Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus. Pengingkaran lbnu Umar tentang persyaratan mengisyaratkan fatwa yang dikeluarkan lbnu Abbas.

Al Baihaqi berkata, "Seandainya hadits Dhuba'ah tentang persyaratan sampai kepada Ibnu Umar, niscaya dia akan

memperbolehkannya." Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, .i»I ***J:..P*** .i»I J J 1Ji

" - \ ,, - ,

:1-:.f 'J .i:s-1.1 *r,* :c.l :. i, ,\_ 0 .,\_; *!* 1.of :,J,, i . 11 ., ::.\_L'

**'11"'** ·, i./: *IC-* ***.:r-,*** *·!* ***.r-1***,***.r*** : ·, : **J'°** ('-",**J** -

,/' :;. 01 ***Ji:****F'J* ***r-*** *(Bahwa Rasulullah SAW melewati*

*Dhuba 'ah binti Az-Zubair, maka beliau bersabda, "Apakah engkau tidak ingin melaksanakan haji?" Dia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Maka beliau bersabda kepadanya, "Kerjakanlah haji disertai persyaratan (dengan mengucapkan), 'Sesungguhnya tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahanku* '. ").

Imam Syafi'i berkata, "Seandainya hadits Urwah terbukti akurat, maka aku berpegang dengannya, sebab menurutku tidak boleh menyelisihi apa yang telah terbukti dinukil dari Nabi SAW."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini telah dinukil secara akurat melalui berbagai jalur periwayatan dari Nabi SAW." Kemudian dia menyebutkannya melalui jalur Abdul Jabbar bin Al Alla' dari Ibnu Uyainah dengan *sanad* yang *maushul* seraya menyebutkan Aisyah. Lalu Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdul Jabbar, seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya)." Dia melanjutkan, "Abu Usamah dan Ma'mar telah menyebutkan melalui *sanad* yang *maushul,* dari Hisyam. Lalu dia menukilnya melalui jalur Abu Hisyam, seraya berkata, 'Riwayat ini telah dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Abu Usamah' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa jalur periwayatan Abu Usamah telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nikah. Namun, dia tidak menyebutkannya pada pembahasan haji, bahkan menghapus persyaratan yang disebutkan, baik yang menetapkan seperti hadits Aisyah RA maupun yang menafikan seperti hadits Ibnu Umar RA. Adapun riwayat Ma'mar yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrazzaq, dan Imam Muslim melalui jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Hisyam dan Az-Zuhri, keduanya dari Urwah, dari Aisyah.

Kisah Dhuba'ah didukung oleh sejumlah riwayat lain, di antaranya hadits Ibnu Abbas, :Jl, J I *i ?--J'* i&. 01

- I ***J,*** i- t 1;, *J!* :8 J :ill, I J;.,; cjl

:JJ *·F* 0l *F'J* J.,:t :JJ \{; w I )*J!J*

J *(Sesungguhnya Dhuba 'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang lamban -yakni lemah- sedangkan aku*

*berkeinginan* · *mengerjakan haji, maka apakah yang engkau*

*perintahkan kepadaku?" Beliau SAW bersabda, "lhramlah untuk haji, dan buatlah persyaratan (dengan mengatakan), 'Sesungguhnya tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahanku* '." *Jbnu Abbas berkata, "Maka wanita itu pun menunaikan haji [tanpa tahallul darinyaj.*").

Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim dan para penulis kitab

*Sunan* serta Al Baihaqi melalui jalur Ibnu Abbas.

Pendapat yang memperbolehkan membuat persyaratan telah dinukil dari Umar, Utsman, Ali, Ammar, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ummu Salamah dan lainnya. Sementara tidak dinukil satupun keterangan autentik dari seorang pun sahabat mengenai pengingkaran ha] itu, kecuali dari Ibnu Umar. Lalu pendapat Ibnu Umar ini disetujui oleh sejumlah tabi'in dan para ulama dari madzhab Hanafi dan Maliki.

Al Qadhi Iyadh menceritakan dari Al Ashili, dia berkata, "Tidak ada satupun *sanad* yang *shahih* menyebutkan tentang persyaratan." Iyadh berkata, "Imam An-Nasa'i telah berkata, 'Aku tidak mengetahui seorang pun yang menisbatkan hadits itu kepada Zuhri selain Ma'mar'. Namun, Imam An-Nawawi mengritiknya bahwa apa yang dikatakan Imam Nasa'i merupakan suatu kekeliruan, sebab hadits yang dimaksud adalah hadits *shahih* dan masyhur melalui sejumlah jalur periwayatan. Perkataan An-Nasa'i tidak berkonsekuensi lemahnya riwayat yang hanya dinukil oleh Zuhri, sebab Ma'mar adalah seorang ahli hadits yang terpercaya."

,·::h-1 ;:Jti., *(thawaf di Baitullah).* Yakni jika memungkinkan

untuk melakukannya. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, **;:Jti.,** ! **J** ,; · :5, **G-** 1J.,..f !*(Apabila*

*salah seorang di antara kalian terhalang oleh suatu penghalang untuk sampai ke Baitullah (Ka 'bah), maka apabila ia sampai kepadanya hendaklah ia thawaj).*

Adapun masalah membuat persyaratan waktu melaksanakan haji dan umrah, ada beberapa pendapat:

Diantaranya hal itu disyariatkan. Akan tetapi para ulama yang berpendapat seperti ini berbeda dalam menentukan hukumnya. Ada yang berpendapat hukumnya wajib berdasarkan makna zhahir perintah yang ada, dan ini adalah pendapat madzhab Zhahiriyah. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah *mustahab* (disukai). Ini adalah pendapat Imam Ahmad, maka mereka yang mengatakan bahwa Imam Ahmad mengingkari pensyariatannya adalah salah. Sebagian lagi berpendapat *ja 'iz* (boleh), dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i serta ditetapkan sebagai pendapat yang benar oleh Syaikh Abu Hamid. Namun yang benar bahwa Imam Syafi'i berpendapat demikian pada madzhabnya yang lama. Sedangkan dalam madzhab yang baru, dia berpendapat bahwa perbuatan itu sah selama hadits yang menerangkannya adalah *shahih.* Maka, pendapat yang benar dari Imam Syafi'i adalah membolehkannya. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi darinya.

Para ulama yang mengingkari adanya syariat membuat persyaratan telah memberi jawaban terhadap hadits Dhuba'ah dengan beberapajawaban, di antaranya:

1. Hal itu khusus untuk Dhuba'ah. Pendapat ini diriwayatkan Al Khaththabi, Ar-Rauyani dari madzhab Syafi'i. An-Nawawi berkata, "Ini adalah penakwilan yang batil."

**r**

1. Maksud hadits tersebut adalah; tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan oleh kematian. Apabila maut telah datang menjemputku, maka terputuslah ihramku. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Al Haramain. Tetapi An-Nawawi mengingkarinya, dan berkata, "Sesungguhnya kesalahannya sangat jelas."
2. Sesungguhnya syarat khusus untuk tahallul adalah dari umrah, bukan dari haji seperti dikutip oleh Al Muhib Ath-Thabari. Namun, kisah Dhuba'ah menolak pandangan ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Pembicaraan lebih lanjut mengenai hadits Dhuba'ah akan diterangkan pada bagian *isytirath* (membuat persyaratan) yang disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nikah.
   1. **Menyembelih Sebelum Mencukur Saat Terhalang untuk Sampai ke Ka'bah**

,,,, " *s,* ' ,,,, *:I',;,.* -' **0** .,,.

J:?,J J *J* oJ°j

"'1ll "'1ll 01 "'1ll ;;-,JI

1,,, :

,,,, ,,,, **0** ,,,, ,,,, .,,. **SJ**

i 0i ';.J

;iJ ' Ji rLJ

1811. Dari Urwah, dari Al Miswar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih (kurban) sebelum mencukur, dan beliau memerintahkan para sahabatnya seperti itu.

"" ,,,,,. ,,,. ,,,,,,,, " '

G:.;:. *Jo*

"'1ll I :Jw 1:& c. "'1ll J I

"'1)\ J:?,J , 11 0:, *)*


' , .,,. 0 ,,,. **J** , ,,,, ,,,, *s,* ,,,.

Jt\_;.j *,:;* rLJ

,,,, .,,. ,;

*LlS"*

,,,.,,,, ,,,,



1812. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW untuk umrah, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi untuk sampai ke Baitullah. Maka Rasulullah SAW menyembelih untanya dan mencukur rambutnya."

**Keterangan Hadits:**

Dalam bab ini, Imam bukhari menyebutkan hadits Al Miswar *"Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih kurban sebelum mencukur dan memerintahkan para sahabatnya seperti itu".* Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Asy-Syuruth* (syarat-syarat) melalui jalur

yang tersebut di tempat ini. Adapun lafazhnya di bagian akhir hadits

l Ji **' :,a• *t,)***

, *I'* ; **J.. fll \ J** ,,. ,, **O** ,, ,, ,, ,,.,,

adalah, **: '1** J **.i»I** ' J J **J\i**

, , ,

1 1 **ij:,;Ju** *(Ketika menyelesaikan persoalan kitab [perjanjian*

*perdamaian}, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Berdirilah dan sembelih [kurban} kemudian cukurlah [rambut}).".* Lalu disebutkan sisa hadits tersebut, di dalamnya terdapat perkataan

Ummu Salamah kepada Nabi SAW, ***,.P,-*** ;.,+ 1:G-f ,t\_/1

**tiW ti}\_G,. J** J.f ***jd* t,;J** , ***j.:J*** *(Keluarlah, kemudian jangan berbicara satu kata pun kepada salah seorang di antara mereka hingga engkau menyembelih budn [hewan kurban}mu. Maka beliau*

*keluar lalu menyembelih hewan kurban, setelah itu memanggil tukang*

*cukur, lalu tukang cukur tersebut mencukurnya).* Maka, diketahui bahwa Imam Bukhari hanya menyebutkannya dari segi makna.

Kalimat *"saat terhalang sampai ke Ka'bah"* merupakan isyarat bahwa urutan seperti itu khusus bagi mereka yang terhalang sampai ke Ka'bah. Urutan seperti itu tidak wajib saat kondisi normal. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyinggung apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mencukur sebelum menyembelih. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, f) *(Ia dikenai sanksi menyembelih hewan).*

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits lbnu Umar yang telah disebutkan pada bab sebelumnya secara ringkas, *"Beliau menyembelih budn (hewan kurban) dan mencukur rambutnya".* Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abu Badr Syuja' bin Al Walid dengan

lafazh, J} *Q* ; I **WS'** I ; **CiJ** I ; I (

*.*'.*:ro-nu*

;, , ·; 'Ji;.,; •. ( \.,/J I.i,i

l..l : '

-· -

**liJ,** *$* , ;., ( !l' ,'·

: , .,,.,, .·,u ,

J -!-'1.J' :

t

·

;., :J ,,- :51 *(Sesungguhnya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin*

*Abdullah telah berbicara kepada Abdullah bin Umar pada malam­ malam Al Ha;jaj menyerang lbnu Az-Zubair, keduanya berkata, "Tidak bahaya bagimu apabila tidak menunaikan haji tahun ini, sesungguhnya kami khawatir kamu akan terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka 'bah)." Maka dia berkata, "Kami telah keluar ...*"). Lalu

disebutkan dengan redaksi yang sama sep,erti riwayat Bukhari, dan pada bagian akhirnya ditambahkan, &,-; *(Kemudian dia kembali).*

Al Ismaili menyebutkan melalui jalur Abu Badr, tetapi tidak mencantumkan bagian awal kisah tersebut. Kemudian dia

menyebutkannya melalui jalur lain dari Abu Badr, "Diriwayatkan dari lbnu Umar bahwasanya dia berkata, **ci-i** :·:5, **J** !

**jA\.9** , uiJ J "111 I **Jj:,;** *(Apabila aku terhalang untuk sampai ke Baitullah, maka aku akan melakukan ha! yang sama seperti yang dilakukan of eh Rasulullah SAW saat aku bersamanya. Beliau ihram untuk umrah).*

0 - ,,,,, ,,, - ,, A, - ' *,J,*

lbnu At-Taimi berkata, "Imam Malik berpendapat, apabila seseorang terhalang untuk sampai ke Baitullah, maka dia tidak harus menyembelih kurban. Namun, hadits ini menjadi hujjah untuk menolak pendapatnya, karena dalam hadits itu disebutkan hukum dan sebabnya. Adapun sebabnya adalah terhalang sampai ke Ka'bah, sedangkan hukum yang ditetapkan adalah menyembelih (kurban).

Maka secara zhahir hukum tersebut sangat berkaitan erat dengan sebabnya."

* 1. **Orang yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalang Sampai ke Ka'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya**

JI I JI ? c\_J Jt.;J

..... ,,,.,.. *!,* ,,,.,.. ,,,. ,,,. ,,, **J O ..... A.**

::; C:l! , .184 ::; J l:Jl :$ Aili

,.. ..

►- *'1J* ::..th ji

,,,. ,,,. ,,,.

/ ,; **0**

' e:

.,,, *!,* ,,,,\_ ,,,,, , ,,, ,.. **0**

/<

,,,. ,,,. ,,,. ,,, ,,,

Jl.5' JlJ

01 t,11.=·.,\ 01J , 01 **k=°** *·1* 0t5' 01 rf J

.,,, ,,,.,,,. ,,,. ,,,,

,.. ,,,. ,,, ***:f,* 0 ,..J ,,, *:,P*** .,,, ,,,,

J J *'-:?'"'-t"'* c-::: *?* u'"!r . ·-

'\_/r,.,./.

: '•·/ Jtf . ' •,/.I\ ,;.\ ; *:':/* 1- I A.J

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

**A. *:f,*** ,,,. ,,,, ***:f,*** ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. .,\_ ,,,

Aili \ J ' ► *'1J* J\.5' *-;* i J .u

.,, **J *!,* J,,,. 0 ,,,. *:,P*** ,,,

* + 0 / *1<* •. I 1::. / I ::1::. / I '/ C:6-JL ;\_; i/ :! /

I.-..>'" u 0-4,,,.

"' ':'\\ **Ji** *<* **I' Ji**

*\_y-* J .r---J J.?--J

,.. -·,,,- .,,,.

. J r--- J

,,-

**,,,,,,:,:,,,,,,,.0 ,,,,.J O,,, o ..... 0/// *:,P*** ,..,,,

*0* 0 I"' , \ •,/.I\ I,.. 1•;/ J(l-1\ 1•;

*(.S':"' ..r* - •('""' r-i -. (,?'"'-t"' u- J *r-'* u-

... ,,,. ,,, ,,,, ,,,, 0 ,..

\_j 1:, J \ 0

/- .,

1\_/i2 1 01 l i ;I /<,

1u1

* + - **J** •


·r/: I\ *C*.. *! C*-·-*:W(*

J

Rauh berkata dari Syibl, dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid, dari lbnu Abbas RA, "Sesungguhnya (kewajiban) mengganti itu hanya bagi orang yang mengurangi pelaksanaan hajinya karena bersenang­ senang. Adapun orang yang tertahan oleh halangan atau lainnya, maka dia boleh tahallul dan tidak (harus) kembali lagi. Apabila seseorang membawa hewan kurban dan ia terhalang sampai ke Ka'bah, maka dia (boleh) menyembelihnya bila tidak mampu mengirimnya. Tetapi

apabila dia mampu mengirimnya, maka dia tidak boleh tahallul hingga hewan kurban yang dikirimnya sampai ke tempat penyembelihannya."

Malik dan lainnya berkata, "Hendaknya dia menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di mana saja dan dia tidak hams menggantinya, sebab di Hudaibiyah Nabi SAW dan para sahabatnya menyembelih, mencukur dan halal melakukan segala sesuatu (yang terlarang saat ihram) sebelum thawaf dan sebelum hewan kurbannya sampai ke tempat penyembelihan. Kemudian tidak disebutkan bahwa Nabi SAW i:nemerintahkan kepada seseorang untuk mengganti sesuatu dan tidak pula kembali untuk melakukan umrah yang tertunda. Sementara letak Hudaibiyah adalah di luar wilayah tanah Haram."



***(I,*** .,, /. *(I,* ,,,. .,, *(f,* ,,,.,,,. ***(I,* ,,,. A. *:P*** '

0

I 0i i t; *' )* Aili Aili J

r

,,, ,,, .,, *,:* ,,,. ,,, ,,, ,,,

o J

' ***(I,* ,.,.J O**

*J.*

Aili 01 , :WI

***(f,*** ,,,.,,,. .,, ***(I,* ,,,. A.**

i 01.5' Aili

,,,. ,,,. ,,,. .,, *,:* ,,,. ,,,.

:Jw '½ i *Jl* .;::1t; , 1J 1 w/i t:. :Jw o;i p

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,. ,,,. **0 ,,,. *:fl*** ,,,. ,,,. .,, ,,,. ,,,. ,,,.

,,,..,, ,,,. .,,. ,,,. .,.,,,. - ,,,.

**,,,,,\_J O ,,; 0 *t*** .,. **J *J*** *$* ,,.

***C:***

, I I **JI** JI ;s \I **, IJ** W/i Lo

lh 0i i J d IJ t;lyk G *JU,*

*- \*,;,\_

, 4

.,, ***$1*** ,,,. ,,,,. ,,,,. ,,,. ,,,.

/ / /

1813. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA berkata ketika berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah saat terjadinya fitnah, "Apabila aku terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka kami akan melakukan seperti yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW. Dia melakukan ihram untuk umrah, karena Nabi SAW melakukan ihram untuk umrah pada peristiwa Hudaibiyah." Kemudian Abdullah bin Umar memperhatikan persoalannya lalu berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu." Setelah itu, dia

menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi, sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrah." Kemudian dia thawaf untuk keduanya dengan satu kali thawaf, dan dia menganggap hal itu telah mencukupi baginya, dan dia pun menyembelih hewan kurban.

**Keterangan Hadits:**

*(Bab Orang yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalang Sampai Ke Ka 'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya).* Yakni, tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah yang terhalang, baik haji maupun umrah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

*cY>* J J *(Rauh berkata).* Dia adalah Rauh bin Ubadah. Riwayat m1 telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *tafsir-nya* dari Rauh, sama seperti *sanad* di atas. Namun, hanya sampai pada lbnu Abbas *(mauquf).* Yang dimaksud dengan "bersenang-senang" di sini adalah melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan kalimat, *"Ia ditahan oleh halangan",* dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, t...;;. *(Dia ditahan oleh musuh).*

Adapun maksud *"atau selainnya"* adalah sakit atau kehabisan bekal. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama seperti *sanad* ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Ali bin Abi

,,. ,, ***0*** ,,, ,,. ,,, ,,. ***0* J ,,, 0** ,,,

HS" W!J ,

Thalhah dari Ibnu Abbas, *;.t,* :.• lAJW2! **:Id** "'J:,..i!1 *:.:..S\S"* w

**W2§** ¼ )1 *(Apabila itu adalah haji Islam (wajib), maka wajib*

,

, ,

*diganti; sedangkan bila bukan haji fardhu, maka dia tidak wajib menggantinya).*

**fl**

Adapun lafazh,

**O** *&***,,.J***-*

**fl** ,,.

.,.,.:.

**o,,**

**wi**

**t**

**,,. *0***

1 **W!J**

*(apabila ia mampu mengirim hewan kurban, maka ia tidak boleh tahallul hingga hewan tersebut sampai ke tempat penyembelihannya),* merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat dan para

1

•

ulama setelah generasi mereka. Mayoritas ulama mengatakan, "Orang yang terhalang sampai ke Ka'bah hendaknya menyembelih hewan kurban dimana ia tahallul, baik di luar atau di dalam wilayah tanah Haram". Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak boleh menyembelihnya, kecuali di dalam wilayah tanah Haram. Lalu para ulama yang lain memberi perincian seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas, dan inilah yang menjadi pegangan.

Adapun sebab perbedaan mereka dalam hal itu adalah; perbuatan Nabi SAW yang menyembelih hewan kurban *(hadyu)* pada peristiwa Hudaibiyah, apakah di dalam wilayah tanah Haram atau di luarnya. Atha' berkata, "Nabi SAW tidak menyembelih pada peristiwa Hudabiyah kecuali di dalam wilayah tanah Haram." Perkataan ini disetujui oleh lbnu Ishaq. Sementara ulama yang lain mengatakan, "Sesungguhnya beliau menyembelih di luar wilayah tanah Haram".

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan melalui jalur Majma' bin Ya'qub

' J ..

dari bapaknya, dia berkata, ;\_; i:,, , -J

.. "

.i»I

*,fa*

1 J ; \:J

0 ,, ... ,, ,; ,,. " ,, J,, 0

**ffJI *J\_*** J *!* **"!J** ,**ip:,**

**'i:AJ\j** 4111 **c :W** 1J *(Ketika Rasulullah dan para sahabatnya tertahan, maka mereka menyembelih [kurban] di Hudaibiyah serta mencukur rambut. Lalu Allah mengirim*

*angin yang menerbangkan rambut-rambut mereka dan*

*menjatuhkannya di wilayah tanah Haram).*

Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab *Al lstidzkar,* "Hal ini menunjukkan bahwa mereka mencukur rambut di luar wilayah tanah Haram."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini tidak kuat. Kenyataan bahwa mereka mencukur rambut di luar wilayah tanah Haram karena ditahan untuk memasukinya tidak berarti bahwa mereka tidak mengirim hewan kurban *(hadyu)* bersama orang yang akan menyembelihnya di dalam wilayah tanah Haram, dan hal itu telah

disebutkan dalam hadits Najiyah bin Jundab Al Aslami, *,* J ; 4 **::.:.JoJi**

, ;j1 ***J\_*** ojJ1 *,Ji,,-* -!1 4111 *(Aku berkata, "Wahai*

*Rasulullah, kirimlah hewan kurban (al hadyu) bersamaku agar aku menyembelihnya di wilayah Haram". Maka, beliau melakukannya).* Imam An-Nasa'i meriwayatkannya melalui jalur Isra'il dari Majza'ah bin Zahir, dari Najiyah. Ath-Thahawi juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Isra'il, akan tetapi disebutkan "Diriwayatkan dari Najiyah, dari bapaknya". Hanya saja adanya kejadian tersebut tidak berkonsekuensi bahwa hal itu adalah wajib hukumnya. Bahkan makna zhahir kisah di atas menyatakan bahwa mayoritas sahabat rnenyembelih di tempatnya, sedangkan mereka berada di luar wilayah tanah Haram, dan ini menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan.

**o J JJJ** *(Malik dan lainnya berkata).* Pernyataan ini

tercantum dalam kitab *Al Muwaththa* ', **J**,,, **.,-- J**1111 ,, " - \ I

.illl

.,**J ; 0**--- **i**

0 \_, ,,, .- ***'II* J** ' *,,,,* **0** ,,, 0 .,,

<; **JS' JJJ**

**0i J;i lpJ ljil,-J lj :W4 4-! iJ JAi**

I

*ti* ,, ,,, ,,, ,,

*0* ,,, ,,, **0** ,,, \_, ,,, 0 J J

41

I **0i J;iJ** ,- :Jt.i **IJ!Jkt** *(Bahwasanya Rasulullah SAW*

, , ,

*tahallul bersama para sahabatnya di Hudaibyah, mereka menyembelih hewan kurban serta mencukur rambut kepala mereka dan halal mengerjakan segala sesuatu [yang terlarang saat ihram} sebelum mereka thawaf di Ka 'bah, dan sebelum hewan kurban tersebut sampai kepadanya).* Kemudian kita tidak mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan seseorang di antara para sahabatnya dan orang-orang yang bersamanya untuk mengganti dan mengerjakannya kembali. Imam Malik ditanya tentang orang yang terhalang oleh musuh, maka dia berkata, "Ia boleh tahallul, lalu menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di mana ia tertahan dan tidak hams mengganti."

Adapun perkataan Imam Bukhari *"Dan ulama lainnya",* maka yang nampak bagiku bahwa yang dia maksud adalah Imam Syafi'i. Sebab perkataannya di bagian akhir *"Sementara Hudaibiyah di luar wilayah tanah Haram",* adalah perkataan Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm.* Telah dinukil pula darinya bahwa sebagian Hudaibiyah berada di dalam wilayah tanah Haram dan sebagiannya berada di luar wilayah

tanah Haram. Akan tetapi Rasulullah menyembelih di luar wilayah tanah Haram berdasarkan firman Allah dalam surah Al Fath ayat 25,

*&* i **J** 'J 1:\_.;j1 I *;j-* **;J':,L,J** *(Dan mereka orang-*

*orang kajir menghalangi kamu dari [masuk} Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya).*

Dia berkata, "Menurut ulama tempat penyembelihan hewan kurban adalah seluruh wilayah tanah Haram. Sementara Allah SWT telah mengabarkan bahwa mereka terhalang dari hal tersebut." Dia berkata, "Maka di mana saja seseorang tertahan, hendaknya ia menyembelih hewan kurban di situ lalu tahallul; dan tidak ada (keharusan) baginya untuk mengganti, karena Allah tidak menyebutkan masalah mengganti. Seandainya hal itu wajib, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan mereka."

Dalam kitab *Al Umm,* Imam Syafi'i juga berkata, "Nama umrah qadha' itu diambil dari kata *qadha'* yang bermakna ketetapan, yakni umrah tersebut terlaksana berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Nabi dengan kaum Quraisy, bukan berarti mereka diwajibkan untuk mengqadha' (mengganti) umrah yang tertunda tersebut."

Al Waqidi meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dan dari jalur Abu Mi'syar serta selain keduanya, mereka berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk umrah, maka tidak ada di antara mereka yang tidak turut serta kecuali mereka yang terbunuh di Khaibar atau telah meninggal dunia. Sebagian sahabat yang tidak ikut dalam peristiwa Hudaibiyah juga ikut bersama beliau dalam umrah tersebut. Jumlah mereka mencapai 2000 orang." Namun, ada kemungkinan untuk mengompromikan riwayat ini -jika terbukti akurat- dengan riwayat sebelumnya bahwa perintah yang dimaksud dipahami di bawah konteks *istihbab* (disukai), sebab Imam Syafi'i sangat tegas menyatakan bahwa sejumlah sahabat yang ikut dalam peristiwa Hudaibiyah tidak ikut melaksanakan umrah qadha' tanpa adanya udzur syar'i.


Al Waqidi meriwayatkan dari hadits lbnu Umar, dia berkata, "Umrah ini bukanlah sebagai pengganti, tetapi merupakan syarat yang diajukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin untuk melakukannya pada tahun berikutnya, yaitu pada bulan dimana orang­ orang musyrik menghalangi mereka."

,, ,,. ***J.***

**Ju,** *(kemudian beliau thawaf untuk keduanya),* yakni

untuk haji dan umrah. Hal ini menyelisihi pendapat para ulama Kufah yang berpendapat wajib dilakukan dua thawaf untuk haji dan umrah.

* 1. **Firman Allah**



*"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih hewan kurban"* (Qs. Al Baqarah (2): 196) Dia diberi kebebasan memilih, adapun puasa dilakukan selama tiga hari.

,,,. " \ *J.s:, o*

' *\* J ) *y*

" *\ )*

,,,,

0

*J.* ,,, *y*

,,,, ,,,, - ,,,, ,,, ,,,

,,,. .,., ,,,. ' ,,,. ,,, ,,,. **J** ,,,. *s,* ,,, ,,, ,,, ,,,,,, .;;

4 , J

Jw , 1 J J :Ju . 1 bT :Ju

*·}* ,r4i J ,2xJJ 1 : <, 1 *J.o* 1 J J

.o I

,,,

0 , G

,,,

S

,,,

f

,,,

1814. Dari Ka'ab bin Ujrah RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, *"Barangkali kutu di kepalamu telah*

}

*mengganggumu."* Dia berkata, "Benar, wahai Rasulullah!" Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Cukurlah rambutmu, dan berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin atau sembelihlah kurban berupa seekor kambing."*

**Keterangan Hadits:**

Kalimat *"diberi kebebasan memilih"* adalah perkataan Imam Bukhari yang disimpulkan dari kata *"atau"* yang terulang-ulang pada ayat di atas. Hal itu telah diisyaratkan pada bagian awal bab "Kafarat [tebusan] Sumpah". Dia berkata, "Nabi SAW telah memberi Ka'ab pilihan dalam hal *jidyah* (tebusan)." Lalu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha' dan lkrimah, "Apa-apa yang disebutkan dalam Al Qur'an dengan kata 'atau', maka seseorang boleh memilih diantara hal-hal tersebut."

Keterangan tentang bolehnya memilih salah satu di antara bentuk fidyah terdapat dalam riwayat yang dikutip oleh Abu Daud melalui jalur Asy-Sya'bi dari lbnu Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah

bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ,-: ;, f, , ,- :;, l

,,,

,,, ,,. ., ,,,

, :- ;, f, , lfl ii¼ *(Apabila engkau mau, maka berkurbanlah;*

., .,, ,,.-

*dan apabila engkau mau, maka berpuasalah tiga hari, dan apabila engkau mau, maka berilah makan [orang miskin]).*

Dalam riwayat Malik yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa'*

dari Abdul Karim, di bagian akhir hadits itu dikatakan, ci l 1;.-1 *(mana saja di antaranya yang engkau lakukan, maka telah mencukupi bagimu).*

Adapun kata "puasa" yang disebutkan secara mutlak dalam ayat dibatasi dengan "tiga hari" dalam hadits. Ibnu At-Tin dan yang lainnya berkata, "Syariat telah menjadikan puasa satu hari di tempat ini sebanding dengan satu sha' (makanan), sementara pada masalah tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan ditetapkan bahwa satu

hari puasa sebanding dengan satu mud. Demikian pula dalam masalah *zhihar 1* dan berhubungan intim di siang hari bulan Ramadhan." Sedangkan pada kafarat sumpah, satu hari puasa ditetapkan sebanding dengan 3 I /3 mud.

lbnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ahmad bin Shalih Al Mishri, ia berkata, "Hadits Ka'ab bin Ujrah tentang fidyah adalah Sunnah yang dipraktikkan dan tidak ada yang meriwayatkannya dari sahabat selain dia. Lalu tidak ada pula yang meriwayatkan darinya selain lbnu Abi Laila dan lbnu Ma'qil." Kemudian dia berkata, "Ini adalah Sunnah yang diambil penduduk Madinah dari penduduk Kufah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan lbnu Shalih perlu ditinjau kembali, sebab Sunnah ini telah dinukil dalam riwayat sejumlah sahabat selain Ka'ab. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta Ath-Thabari, Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Fadhalah Al Anshari dari seseorang yang tidak dituduh berdusta di antara kaumnya yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Kemudian diriwayatkan pula dari Ka'ab bin Ujrah -selain para perawi yang disebutkan di atas- Abu Wa'il yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Yahya bin Ja'dah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Atha' yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Lalu dinukil pula dari Abu Qilabah dan Sya'bi dari Ka'ab, dan riwayat keduanya dikutip oleh Imam Ahmad. Akan tetapi yang benar adalah bahwa di antara keduanya terdapat perantara, yaitu Abu Laila, menurut pendapat yang benar.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Ka'ab ini pada empat bab berturut-turut, lalu ia menyebutkannya pula dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan), *Ath-Thibb* (pengobatan), dan

1 *Zhihar* adalah menyamakan istri dengan wanita yang tidak halal dinikahi, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau sama seperti ibuku"'. *Wa/lahu a 'lam* -penerj.

tentang *Kafarat Al Aiman* (tebusan sumpah) melalui beberapa jalur yang lain. Namun, semuanya menyatu pada lbnu Abi Laila dan lbnu Ma'qil. Maka, pernyataan Ahmad bin Shalih yang bersifat mutlak bahwa hadits itu *shahih* hams diberi batasan.

Ill ,,. ,, .,,. ,,, *'I}* ,,, "' CIII \

lli J

**:J\i** 4»1 I j:,J *:}- (Diriwayatkan dari*

*Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Barangkali engkau ...* ").

Dalam riwayat Asyhab telah disebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya". Sementara dalam riwayat Abdul Karim

disebutkan, 1 011ti *r* **JAJ J** 1 1 j:,J IS' lll

*(Bahwasanya beliau bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram, maka beliau merasa terganggu oleh kutu).* Dalam riwayat Saif pada

bab berikutnya disebutkan,

0 -**J**

,, " - '

4»1 1

j:,J

,,.

**J**.,,.

l!.../..u--1- 1:JJ :J .(..,J :cli - 'JA )!I :Ji.ii U fJ:,

< {J ;; jl ! *IS'* ) i 8; J **-4** J

*(Rasulullah SAW berhenti di hadapanku ketika di Hudaibiyah, sedangkan kutu berjatuhan dari kepalaku, maka beliau bersabda, "Apakah kutu itu mengganggumu?" Aku berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu." Lalu beliau berkata, "Padakulah turun ayat 'Barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya* '. ").

Kemudian dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Mujahid yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani ditambahkan bahwasanya beliau ihram pada bulan Dzulqa' dah. Sedangkan dalam riwayat Mughirah dari Mujahid yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan bahwa dia bertemu dengan Nabi SAW di dekat pohon dimana beliau dalam

keadaan ihram. Dalam riwayat Ayyub dari Mujahid disebutkan, \_;f

1,,S""iJ *:}-* ; *µ 1,* ta c.;J Ji ui:, 1 J :, lll1 :;,i,

0 \_,. , ,,o , ,, 0 CIII \_. II' **fl I**

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

*(Nabi SAW datang kepadaku dan aku sedang menyalakan api di bawah periuk, dan kutu bertebaran di kepalaku).* Dalam riwayat lbnu

,, ,,. ,,. ,,. ,,,. , , ,, ,,. ,,,

'Aun dari Mujahid ditambahkan, .;y.i **:Jli9 , jl:U** w I **:Jli9** *(Beliau*



*bersabda, "Mende/cat/ah.* " *Maka, aku pun mendekat. Lalu beliau bersabda, "Apakah mengganggumu* ").

Dalam riwayat Ibnu Bisyr dari Mujahid dikatakan, 1 \_,:.J *&*

,, ,,,.

**J**

iJ;

**:W**

•

***J,* cJ\S**,, **'J** : ,, .,,,, \_*,* I'\_/

J\i iJ 1

**u;,o.;- :UJ**

***.r"* :}JJ**

* - ,, .Ai. -

..ill

)!i:J J ;»1 I ***-.F,* J *Js,* JaiW** 1 1 ci. ***)J***

· I :lA ::JffJ :J\J , :c.ii Y iJ IJA *(Kami ada bersama Rasulullah*

*SAW di Hudaibiyah, sedang kami dalam keadaan ihram dan telah dihalangi o/eh kaum musyrikin. Aku memiliki rambut yang cukup lebat, sehingga kutu berjatuhan di wajahku. Maka beliau bersabda, "Apakah kutu di kepalamu mengganggumu?" Aku berkata, "Benar."*

*Dia berkata, "Maka diturunkanlah ayat ini.* ").

,. ,, *,,,,* ,, ..

***'fa*** ;.i

Dalam riwayat Abu Wa'il dari Ka'ab disebutkan,

**1./-,**

'i 1*.*,'*)*:U lc'\_L-:.-1 ufJ'

*'-I*•ljij :tJ ..- ,·

, *..s*L*--*.. i•.r:-, ,

Ll *.)* i- *(Auk*

*berihram dan kutu di kepalamu menjadi banyak. Lalu ha/ ilu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mendatangiku dan aku sedang*

*memasak di suatu periuk untuk sahabat-sahabatku).* Dalam riwayat

,. . ,, ,

,,,. .... ,,

JJJ1 °'J

lbnu Abi Najih dari Mujahid disebutkan, **'"-V-°J *js,*** .k.i:..;l ll!J

,, *,*

i ***o;*** , :J\i Y IJA )ti :J *(Beliau SAW melihatnya dan sesungguhnya kutu berjatuhan ke wajahnya. Maka beliau bersabda, "Apakah kutu di kepalamu mengganggumu?" Dia berkata, "Benar." Maka Nabi memerintahkannya untuk mencukur rambutnya).* Mereka saat itu berada di Hudaibiyah dan beliau tidak menjelaskan bahwa mereka telah tahallul (keluar dari ihram), sementara mereka demikian ambisius untuk masuk ke Makkah. Maka Allah SWT menurunkan *ketentuanfidyah* (tebusan).

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid dengan tambahan tersebut. Lalu dalam riwayat Imam

Ahmad dan Sa'id bin Manshur dari Abu Qilabah disebutkan, *.j:r* Llj

Jl f ::,... 1 l,,f'"'fJ ::,... o js- f *:- :: (Aku menderita*

,, ,, ,,. .. ,, ,, -.,

*banyak kutu, hingga aku mengira setiap rambut di kepalaku dipenuhi kutu dari akar hingga ujungnya).* Sa'id menambahkan, ;• J1 ut:,

*(Dan aku seorang yang memiliki rambut yang bagus).* Pada bagian awal riwayat Abdullah bin Ma'qil yang akan disebutkan setelah satu

bab disebutkan, G:- *"J c.lj* :J\ii , ,y, Ll oj.-f *J. Ji*

,, ,, ,,, ,, - ,.. .,,, ,,

:, ,,.

*;G*,,

*i* µ,.

,,,0 :, :- ,

,,,

4111

,\_

*J.P*

\ *' )* ***J***.***!***,. 0

,- J .,. :,

45;( e:-)1 *45}* c :J\ii *(Aku duduk di hadapan Ka'ab bin*

*Ujrah dan bertanya kepadanya tentang fidyah, maka dia berkata, "Ayat itu turun kepadaku secara khusus, dan berlaku untuk kalian secara umum. Aku pergi menemui Rasulullah SAW sedang kutu berjatuhan di wajahku, maka beliau bersabda, 'Aku tidak pernah menyangka sakit yang menimpamu telah mencapai seperti yang aku lihat* '."). Kemudian Imam Muslim menambahkan melalui jalur ini,

***<r*** ::,.. ) i ***o.ii*** *:},* tJ *(Maka aku bertanya kepadanya tentang*

-

,,, ,, .,, ,, ,,.,,

*ayat, "Maka hendak/ah ia membayar fidyah (tebusan) berupa puasa".).* Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain disebutkan,

:, *w, :.s?'* ; *&* 4'-/ :, G-:, :, l 1*J, '* 'c!:,

I **t\_ I *')i":;* :},J:,** ; f **:J** 4/,TJ **4/, :J** ! j

*(Kutu berjatuhan di kepa/aku, jenggotku hingga alts dan kumisku. Lalu ha! itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengirim utusan kepadaku untuk memanggilku. Ketika melihatku beliau bersabda, "Sungguh engkau telah ditimpa cobaan, sedang kami tidak menyadari. Panggilkan tukang bekam. "Lalu ia mencukurku).*

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Al Hakam bin Utaibah dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab disebutkan, *Js, Llj,;.i?* IJA f

4-f *(Aku terserang banyak kutu [di kepala], hingga aku*

*mengkhawatirkan penglihatanku).* Lalu dalam riwayat Abu Wa'il dari Ka'ab yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan, lJ

JJo.A.,.0ll

,, ,,

jZI! *(Beliau menggosok kepalaku dengan tangannya, maka*

*kutu berjatuhan darinya).* Ath-Thabari menambahkan melalui jalur Al Hakam, "111 J J 1./: :cLi , i IJ.A ! *(Sungguh ini adalah*

*gangguan. Aku berkata, "Sangat mengganggu, wahai Rasulullah SAW!").*

Untuk mengompromikan perbedaan pada perkataan Ibnu Abi Laila dari Ka'ab bahwa Nabi SAW lewat dan melihatnya, dengan perkataan Abdullah bin Ma'qil bahwasanya Nabi SAW mengirim utusan kepadanya lalu beliau melihatnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada mulanya Nabi melewati Ka'ab, lalu beliau melihatnya pada kondisi demikian. Maka, Nabi memanggilnya dan berbicara dengannya. Setelah itu, dia mencukur rambutnya di hadapan beliau. Masing-masing dari keduanya menukil apa yang tidak dinukil oleh yang lainnya. Hal ini diperjelas oleh perkataannya pada riwayat Ibnu 'Aun, "Beliau bersabda, *'Mendekatlah'.* Maka, aku pun mendekat." Secara zhahir perintah untuk mendekat ini menyusul setelah Nabi melihat dia saat melewatinya, waktu dia sedang menyalakan api di bawah periuk.

'JA 2.l1 T i;J *(Barangkali engkau terganggu oleh kutu di kepalamu*). Al Qurthubi berkata, "Ini adalah pertanyaan untuk memastikan *illat* (sebab) hukumnya. Ketika dia mengabarkan kepada Nabi tentang kesulitan yang dihadapinya, maka beliau memberinya keringanan. Riwayat ini menjadi dalil bahwa fidyah itu dikeluarkan karena membunuh kutu. Namun pandangan ini mendapat tanggapan, sebab dalam riwayat disebutkan pula tentang mencukur. Secara zhahir membayar fidyah adalah akibat mencukur rambut. Ini adalah dua pendapat dalam madzhab Syafi'i. Perbedaan ini menjadi masalah apabila seseorang mencukur rambutnya dan tidak membunuh kutu."

J a:J:, ' *(cukurlah rambut di kepalamu dan berpuasalah).* lbnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengenal adanya perbedaan tentang cara menghilangkan rambut; baik dengan pisau, gunting, batu tajam, atau selain itu." Tapi Ibnu Hazm mengemukakan pendapat

yang ganjil, dimana dia mengecualikan mencabut rambut. Dia berkata, "Semua cara menghilangkan rambut dapat disamakan hukumnya dengan mencukur, kecuali mencabutnya."

I jf *(atau berilah makan).* Dalam riwayat 1m tidak ada

penjelasan tentang kadar makanannya. Namun, hal itu akan diterangkan setelah satu bab. Makna yang zhahir adalah bolehnya memilih antara puasa dan memberi makan. Begitu pula dengan perkataannya, *"atau berkurbanlah dengan seekor kambing".* Konteks riwayat di bab ini sesuai dengan ayat.

Di bagian awal bab ini disebutkan bahwa riwayat Abdul Karim sangat tegas menyatakan adanya kebebasan untuk memilih kafarat yang ada, *"Mana saja di antara ha! itu yang engkau lakukan, niscaya telah mencukupi".* Demikian pula riwayat Abu Daud, *"Jika engkau mau ... jika engkau mau...".* Selaras dengannya riwayat Abdul Waris dari Ibnu Abi Najih, yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad-nya.* Akan tetapi riwayat Abdullah bin Ma'qil -yang akan disebutkan setelah satu bab- mengindikasikan bahwa pilihan hanya

terjadi antara puasa dan memberi makan bagi siapa yang tidak mampu berkurban, f jf :J - :J iu. f :J *(Beliau SAW bersabda,*

*"Apakah engkau (mampu) mendapatkan kambing?" Dia berkata, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Berpuasalah atau berilah makan.*"). Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan, f

;- :,1:, :J - :J *(Apakah ada bersamamu hewan kurban?"*

*Dia berkata, "Tidak.* " *Beliau bersabda, "Apabila engkau mau, maka berpuasalah.*").

Dalam riwayat Ath-Thabrani setelah perkataannya *"Aku tidak menemukan hewan kurban",* ditambahkan, "Beliau bersabda, *'Berilah makan*!' Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu untuk memberi makan'. Beliau bersabda, *'Berpuasalah'."*

Berdasarkan riwayat ini maka Abu Awanah berkata dalam kitab *shahih-nya,* "Ini merupakan dalil bahwa orang yang mendapatkan hewan untuk dikurbankan, maka dia tidak boleh berpuasa --dan tidak pula memberi makan- akan tetapi aku tidak menemukan ulama yang berpendapat demikian kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ath­ Thabrani dan selainnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, 'Hewan kurban adalah seekor kambing. Apabila tidak didapatkan, maka satu ekor kambing disamakan dengan dirham; dan dirham adalah makanan, untuk disedekahkan, atau berpuasa untuk setiap setengah sha' satu hari'." Abu Awanah meriwayatkan melaluijalur Al A'masy dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Hal itu aku sebutkan kepada Ibrahim, maka dia berkata, 'Aku mendengar Alqamah berkata seperti itu'."

Dengan demikian, maka kedua versi riwayat tersebut perlu dikompromikan. Para ulama mengompromikan keduanya dengan beberapa cara, di antaranya:

***Pertama,*** apa yang dikatakan oleh lbnu Abdil Barr mengisyaratkan untuk melakukannya (kafarat) secara tertib, dan bukan menunjukkan suatu kewajiban.

***Kedua,*** apa yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa maksudnya bukan berarti puasa dan memberi makan tidak mencukupi kecuali bagi yang tidak menemukan hewan untuk dikurbankan. Bahkan maknanya, beliau mengecek apakah sahabat tersebut mampu mendapatkan hewan untuk dikurbankan atau tidak. Apabila dia mampu mendapatkannya, maka Nabi akan memberitahukan kepadanya bahwa ia bebas memilih antara berkurban, berpuasa atau memberi makan. Namun, karena dia tidak mampu mendapatkannya, maka Nabi memberitahukan bahwa dia boleh memilih salah satu di antara dua (yakni puasa atau memberi makan).

Kesimpulannya, pertanyaan beliau tentang kemampuannya untuk mendapatkan kurban tidak berarti suatu keharusan, sebab apabila dia mengatakan mampu mendapatkannya, ada kemungkinan

Nabi akan menyerahkan kepadanya untuk memilih antara berkurban, berpuasa atau memberi makan.

***Ketiga,*** apa yang dikatakan oleh selain keduanya bahwa ada kemungkinan ketika Nabi memberi izin kepadanya untuk mencukur rambut akibat gangguan yang dialaminya, maka beliau berfatwa kepadanya untuk menyembelih hewan berdasarkan ijtihad beliau atau berdasarkan wahyu yang tidak tercantum dalam Al Qur'an. Ketika sahabat tersebut mengatakan bahwa dia tidak mampu mendapatkan hewan untuk kurban, maka turunlah ayat yang membolehkan memilih antara berkurban, berpuasa atau memberi makan. Saat itu pula Nabi memberinya kesempatan untuk memilih antara berpuasa atau memberi makan, karena beliau telah mengetahui bahwa sahabat tersebut tidak mampu berkurban. Lalu, ia pun berpuasa karena tidak mampu memberi makan. Pandangan ini diperjelas oleh riwayat Imam Muslim dalam hadits Abdullah bin Ma'qil yang tersebut di atas, *"Apakah engkau mendapatkan kambing?" Aku berkata, "Tidak!" Maka, turunlah ayat "Maka membayar fidyah berupa puasa, atau sedekah, atau berkurban." Lalu beliau SAW bersabda, "Berpuasalah tiga hari atau berilah makan."*

Pada riwayat Atha' Al Khurasani dikatakan, *"Berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin".* Dia berkata, "Nabi SAW telah mengetahui bahwa aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku jadikan kurban." Namun konteks ayat tersebut mengindikasikan untuk mendahulukan puasa daripada yang lainnya. Tapi yang demikian tidak berarti puasa lebih utama di tempat ini dibanding yang lainnya. Bahkan, rahasia di balik itu bahwa para sahabat saat itu kebanyakan lebih mampu untuk berpuasa daripada menyembelih atau memberi makan.

Dalam riwayat Abu Az-Zubair diketahui bahwa Ka'ab membayar fidyah dengan melakukan puasa. Lalu tercantum dalam riwayat lbnu Ishaq keterangan yang memberi asumsi bahwa dia membayar fidyah dengan menyembelih hewan kurban, sebab

lafazhnya, *"Berpuasalah atau beri/ah makan, atau sembelihlah seekor kambing".* Dia berkata, "Maka, aku pun mencukur rambutku lalu berkurban."

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur yang lemah dari Atha', dari Ka'ab di akhir hadits ini, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku!' Beliau bersabda, *'Berilah makan enam orang miskin'* ."

* 1. **Firman Allah, *"Atau*** *Bersedekah."* Yaitu Memberi Makan

**Enam Orang** Miskin

**J** O ,,,



,,,,,.

,,,,



,,,.

,,,, *$, ',* ,,.,,,,,. ,,,, ,,,,,,,. .,,, ,,,

r-LJ J o

.Jll .Jll J J :Jli

-

,,,

oJ , ,,, ,,,. ,,,. *11* ,,,. ,,,,, 2 • o

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - : | ! | I j; :Jw | yLl 8 | \JJ :W | |
| ,,,, , |  | ,,, ,,,.\_ ,,,,. ,,,,. | ,,, .,,,. | ,,,. j | ,,,. ,,,. ,,,. |

:;J) ' o.ii *ci)* :-; :Jli . \ :Jli ji \J u :Jli

;, ,,,, ,,,,

' J *- ?,*J1("-'l:, ::,0 '-> i ji ; \S"

., ,,,,,,. ,,,, ,,,.,,, ,,,, ,,,,,,,, ,,,, ,,,,

*,* JI **ji** , d :(a; Ji 'i4'


,,, , .,,. ,,,.\_ ,,,. ,,,, ,,,,,,, ,,,,. *:/I* ,,,,

:r-LJ "'111

,,,, *\** ,,,,. *fl*

d.J

,,,.



1815. Dari Mujahid, dia berkata: Aku mendengar (dari) Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Ka'ab bin Ujrah menceritakan kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW berhenti di hadapanku di Hudaibiyah, sedang kepalaku banyak dihinggapi kutu. Beliau bersabda, *'Apakah kutu di kepa/amu itu mengganggumu?'* Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, *'Cukurlah rambutmu (atau bersabda cukurlah)'."* Ka'ab berkata, "Sehubungan denganku turun ayat *'Barangsiapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di*

*kepalanya'* hingga akhir ayat." Nabi SAW bersabda, *"Berpuasalah tiga hari, atau bersedekah satu faraq di antara enam orang, atau sembelihlah hewan yang mudah didapat."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab firman Allah Azza wa Jalla "Atau bersedekah* ", *yaitu memberi makan enam orang miskin).* Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa "puasa" yang ada dalam ayat ini masih bersifat *mubham* (belum dijelaskan), maka Sunnah (hadits) telah menafsirkannya. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Sementara Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan, dia berkata,

**C,,;,o o *Js.* iJ ,J *,r f*** f 1 *(Puasa selama sepuluh hari,*

, , .

*dan sedekah untuk sepuluh orang miskin).* Ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah dan Nafi' dengan riwayat yang sama seperti itu. Menurut Ibnu Abdil Barr, bahwa tidak ada seorang pun ahli fikih yang berpendapat demikian.

,J ,

*(satufaraq). Faraq* adalah satuan ukuran yang telah dikenal

di Madinah. 1 *faraq* sekitar 16 rithl. Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari lbnu Abi Najih yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, bahwa 1 Faraq sama dengan 3 sha'. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu

Qilabah dari Ibnu Abi Laila disebutkan, **fu *.}s, yJ* 0-4** T Su f jf

,.. ,.. *t,I;* ,.. ,..

**C,,;,o** *(Atau berilah makan tiga sha' kurma kepada enam orang*

*miskin).* Apabila benar bahwa 1 faraq sama dengan 3 sha', maka 1 sha' sama dengan 5 1/3 rithl, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa 1 sha' sama dengan 8 rithl.2

2 *Rithl* (rat!) satuan ukuran berat. 1 *rithl* lrak = 127 3/7 Dirham = 407,5 gram untuk

timbangan selain perak. I rithl perak = 480 Dirham = 12 uqiyah = 1428,4 gram *(Mu'jarn lughat Al Fuqaha',* Dar An-Nafa'is, I988 -ed.)

* 1. **Memberi Makan ½ Sha' untuk Fidyah**

11 - ,,,.

.,,.

*J.*

,,,.

.,,,.

J1

Ll.- :Jli

.,; ,,,.

,,,. ,,,.

*J.* "111

,,,,

**O ,Jl \_,,. J** .,; ,: .,; \_,,. ,,,, ,,,. ,,,. ,,,, **0 o.** ,,.

. J t\_;:. *}* :Jw I J, ciLl

,,,. - ,,,. - ,,,, ,,, ,, .,,,.

,,,. ,,,.,,,. .,,. ,,,. **J .... o *s,*** ., -' ***(Ji*** ' ,,,.

:Jw ' J ) IJ r-LJ A1ll A1ll J Jl

,,,. .,,. ,,,. ,,,, ,,,.

;1;,-,,.,-,,.,•- 11**0**

-**J**-r**J**

-r\_,,,

--,,,. r ;1;-,-,,.,,-,. -\_--,**0**, -**J** -r**J**

·,, *C '->J* **J** *'->.J* ·,, *C C::"Y '->J*

*}* r4i :Jlli , : Y G W *.(S)*

f *0*

,,,. *,:* ,,,.

. e:, j5:J G

*"'***J**

,, ,, ,, ,, ,,

1816. Dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata: Aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah RA, lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Maka dia berkata, "Ia (ayat itu) turun berkenaan denganku secara khusus, tetapi berlaku untuk kalian secara urnum. Aku datang kepada Rasulullah SAW sedangkan kutu berjatuhan ke wajahku. Beliau SAW bersabda, *'Aku tidak pernah menyangka sakit yang menimpamu telah mencapai seperti apa yang aku lihat, atau aku tidak menyangka kesulitan yang engkau alami telah mencapai seperti apa yang aku /ihat. Apakah engkau mendapatkan kambing?'* Aku berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, untuk setiap satu orang miskin setengah sha* '."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab memberi makan ½ sha' untukjidyah).* Yakni, untuk setiap satu orang miskin dari makanan apa saja. Imam Bukhari menjadikannya sebagai bantahan terhadap orang yang membedakan antara gandum dengan yang lainnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa apabila makanan yang diberikannya itu berupa gandum, maka ukurannya adalah ½ sha', sedangkan kurrna dan yang lainnya adalah I sha'." Sedangkan dari Imam Ahmad dinukil pendapat yang mirip dengan pendapat mereka. Namun, menurut Al Qadhi Iyadh hadits tersebut membantah pendapat mereka.

**;,J, *J!* c·,**i *(aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah).*

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ghundar dari Syu'bah diberi tambah n, I ***J,* JAJ** *(dan dia berada di masjid).* Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari Bahz disebutkan, ***J!***

1 1iA ***J\_ p*** *(Aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah di masjid*

..

*ini).* Kemudian dalam riwayat Sulaiman bin Qarm dari lbnu Al Asbahani ditambahkan, :,s:J1 ***..,fi.****(Yakni masjid Kufah).*

,

**: lli** *(aku berkata, "Tidak.").* Imam Muslim dan Ahmad menambahkan, f :J\-i ( ji ai ji ***r ::,..*** ) : i **o.lA** *cip*

,,. - ,, .. ,, ,, .,

.r f , a.,S\5 *(Maka turunlah ayat ini, "Maka hendaklah ia membayar*

*fidyah berupa puasa, atau sedekah, atau berkurban* ". *Beliau*

*bersabda, "Puasa tiga hari.*").

- t -,,,

,, ,,

JSJ *(untuk setiap seorang miskin satu sha* ').

,,,

Beliau mengulanginya dua kali.3 Dalam riwayat Ath-Thabrani dari

Ahmad bin Muhammad Al Khuza'i dari Abu Al Walid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, *-r5 (Bagi*

*setiap seorang miskin setengah sha' kurma).* Dalam riwayat Imam

Ahmad dari Bahz, dari Syu'bah disebutkan, .*r* .t

*(Setengah*

,

*sha' makanan).* Sedangkan dalam riwayat Bisyr bin Umar dari

3 Dalam cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian yang terdapat dalam naskah *syarah Shahih Bukhari* yang terdapat pada kami". Namun kami tidak menemukan pengulangan yang dimaksud dalam naskah *Shahih Bukhari* yang sempat kami teliti. Sedangkan dalam riwayat Al Qasthalani disebutkan, "Ditambahkan oleh Imam Muslim satu sha dan beliau mengulanginya dua kali".

Syu'bah disebutkan, ***t.*** *(Setengah sha' hinthah*

*, ,*

*[gandum}).* Sementara riwayat Al Hakam dari Ibnu Abi Laila mengindikasikan bahwa untuk fidyah adalah ½ sha' anggur kering

*(zabib*), J **::,,0 *J)***

karena dalam riwayat itu dikatakan,

,,. ,,, ,,,. ,,. .,, ,,,

*(memberi makan 1 faraq anggur kering [zabib] kepada enam orang miskin).*

Ibnu Hazm berkata, "Dalam hal ini harus mengunggulkan salah satu di antara riwayat tersebut, sebab semuanya menceritakan satu kejadian di tempat yang sama dan berhubungan dengan satu orang."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang akurat dari Syu'bah menyatakan, *"Setengah sha' makanan".* Adapun riwayat lain menyebutkan kurma atau *hinthah* (gandum), maka perbedaan ini mungkin berasal dari perawi. Sedangkan penyebutan "anggur kering" tidak saya temukan kecuali dalam riwayat Al Hakam, dan Abu Daud telah menukil riwayat ini. Namun, dalam *sanad-nya* terdapat Ibnu Ishaq, dimana riwayatnya dapat dijadikan pegangan bila berhubungan dengan sejarah, tapi tidak dapat dijadikan standar hukum apabila menyelisihi perawi yang lain. Adapun riwayat yang akurat adalah riwayat yang menyebutkan "kurma". Hal ini tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Qilabah, seperti yang telah disebutkan.

Ath-Thabari juga meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi dari Ka'ab, dan Imam Ahmad melalui jalur Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al Asbahani, serta Daud dari Asy-Sya'bi, dari Ka'ab. Begitu juga dalam hadits Abdullah bin Umar yang dikutip oleh Ath-Thabrani.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini diketahui kuatnya pendapat yang menyebutkan tidak adanya perbedaan dalam hal ini antara kurma dan gandum, semuanya adalah 3 sha', dan setiap orang miskin mendapatkan ½ sha'.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih dan selainnya dari Mujahid pada hadits ini disebutkan, :) IJ *(Dan berilah makan satu*

*faraq kepada enam orang miskin).* 1 *faraq* sama dengan 3 sha'.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Adam dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Sufyan berkata, "I faraq sama dengan 3 sha'." Riwayat ini menunjukkan bahwa penafsiran kata faraq merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits, padahal sebenarnya penafsiran tersebut diambil dari indikasi riwayat yang lain.

Dalam riwayat Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al Asbahani yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, t *(Bagi*

.,, .,,, , ,, .,.

*setiap orang miskin 1/2 sha').* Dalam riwayat Yahya bin Ja'dah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, i i f :,f *(atau*

*berilah makan enam orang miskin dua mud-dua mud).* Adapun keterangan yang tercantum pada sebagian naskah *Shahih Muslim* dari

riwayat Zakariya dari Ibnu Al Asbahani,

, ,,,. ,,, ,,. ,, ,.. .,. jl

t\_ *(Atau berilah makan enam orang miskin untuk setiap orang miskin 1 sha* '), merupakan perubahan yang dilakukan para perawi setelah Imam Muslim. Adapun yang benar adalah keterangan yang tercantum dalam naskah *Shahih Muslim, "Bagi setiap dua orang*

*miskin 1 sha* "'. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad-nya* dari Abu Awanah, dari Ibnu Al Asbahani.

* 1. **Berkurban 1 Ekor Kambing**

0i A1ll .. o *J.* ::;- d-i *J.* )1

***(I,,,*** " .,,, ., ,,,.. ., .,

., ,, - ,,, ,, .,,,

:Jw J :- J T / J 2ii1 I J

• *:.,;:,* r- \' C L, ,J, '-1 0f ''\j / , :'Jl\_i ***Yd(,*** 2..L •i

0

0

0

J -:- : *Y'* J *f Y'* -,*Y-*

" ,,,. ,,,.,,,. ,,,, ***SI* J o** ,,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.,,.. .,,.,

Ip:- **J** ,

Aili J)ij - Ji J

.,,\_ *,JS* ,,,, O O ,,,, *rF,* ,,,. " *:P* , **J** *6",,,.* ,,,,. 0

J *J..o* J

, ::;. *u)* Ji Aili Aili ;ij , I

*,JS* ,,,. ,,. ,,,. ,,. ,,,,

*A,,,.,,,,,,,,* ,,,. ,,,, - ,,,.

·it;i 4.J r /12; Ji ,oG Ji

1817. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah RA bahwa Rasulullah SAW melihatnya dan saat itu kutu berjatuhan di wajahnya. Maka beliau bersabda, *"Apakah kutu di kepalamu itu mengganggumu?"* Dia menjawab, "Ya." Nabi memerintahkannya untuk mencukur sedang beliau berada di Hudaibiyah. Namun, belum jelas bagi mereka bahwa mereka melakukan tahallul di tempat tersebut, sedang mereka sangat berambisi untuk memasuki Makkah. Akhirnya Allah SWT menurunkan (ayat tentang) fidyah. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberi makan 1 faraq kepada enam (orang), atau berkurban seekor kambing, atau berpuasa tiga hari.

;. :;:. *j.f* f ' u- f --UI :;:.

,,, -

,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

*.k\_Li* 4o.iJ 1 J ;#

***J,* J,,,.** - ,,,. "' ' ,,,, ***s,.,.*** "

J>I

I J Ji Aili

,o ' J

1818. Dari Mujahid, Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan dari Ka'ab bin Ujrah RA bahwa Rasulullah SAW melihatnya sedang kutu berjatuhan di wajahnya. Sama seperti (riwayat) di atas.

**Keterangan Hadits:**

*(Bab berkurban I ekor kambing).* Yakni berkurban yang

tersebut dalam ayat, . :,f *(atau berkurban).* Ath-Thabari

meriwayatkan melalui jalur Mughirah dari Mujahid pada akhir hadits ini, i1.1 'J ( jf aiX.:, jf ***r*** ::,0 -:ili) 11 *JJ (Maka Allah*

# - - .. ,,,. ..

*menurunkan firman-Nya, "Maka hendaklah membayar fidyah berupa puasa, atau shedekah, atau berkurban." Kurban (di sini) adalah seekor kambing).* Lalu melaluijalur Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi

dari Ka'ab disebutkan, **ow-..i** .8f:, I f i;f *(Beliau*

*memerintahkanku untuk mencukur rambut lalu aku membayar fidyah dengan seekor kambing).* Al Qadhi Iyadh dan ulama yang sepaham dengannya berkata, "Semua lafazh *nusuk* (berkurban) pada hadits ini membutuhkan penafsiran. Mereka menyebutkannya 1 kambing, sebagaimana yang disepakati para ulama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini bertentangan dengan riwayat yang dinukil Abu Daud melalui jalur Nafi' dari seorang laki-laki Anshar, dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya ia mengalami gangguan di kepalanya, lalu dia mencukur rambutnya. Maka, Rasulullah memerintahkannya untuk berkurban dengan seekor sap1.

Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdul Wahhab bin Bukht dari Nafi', dari lbnu Umar, dia berkata, ,lJ:, :) j.i.,,-

.. **0 ,,. 0 0** \_, - , -' - \ ***J.*** ,,.,,

Ofe. 0i J J J o;u

.;:W\.9 , .iill .iill *(Ka 'ab bin Ujrah*

# .,, ,, .. ..

*mencukur rambut kepalanya, maka Rasulullah memerintahkannya untuk membayar fidyah. lalu dia membayar fidyah seekor sapi).*

Kemudian dalam riwayat Abd bin Humaid melalui jalur Abu Mi'syar dari Nafi', dari lbnu Umar, dia berkata, IS' .s1f ::,.0 .;:81

, ,

u,;=:..f:, \Ailli o, ,

til;.j """'ffi *(Ka'ab membayar fidyah [tebusan} dengan*

*seekor sapi atas* ***gangguan yang ada di*** *kepalanya, lalu dia mencukur*

*rambutnya, kemudian mengalungi [sapi tersebut] dan memberinya tanda).*

Sementara dalam riwayat Sa'id bin Manshur melalui jalur lbnu Abi Laila dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar disebutkan, "Dikatakan kepada lbnu Ka'ab bin Ujrah, 'Apakah yang dilakukan bapakmu ketika menderita gangguan di kepalanya?' Dia berkata, 'Dia menyembelih seekor sapi'."

Semua jalur periwayatan ini menyatu pada Nafi ', sementara ada perbedaan mengenai perantara antara dia dengan Ka'ab, padahal ia bertentangan dengan riwayat yang lebih *shahih* bahwa yang diperintahkan kepada Ka'ab adalah berkurban seekor kambing.

Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Ka'ab bin Ujrah menyembelih seekor kambing akibat gangguan yang dialaminya. Riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat yang sebelumnya. Lalu lbnu Baththal berpegang dengan riwayat Nafi' dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Ka'ab melakukan kafarat paling tinggi, dan ia tidak menyelisihi perintah Nabi SAW kepadanya untuk menyembelih seekor kambing."

Hadits ini menerangkan bahwa barangsiapa diberi fatwa untuk melakukan perbuatan yang paling mudah, maka dia boleh melakukan yang paling sulit, seperti ynag dilakukan oleh Ka'ab.

, ••. ,:.. 0·.,\_: 0 'ti : 1 ·.•- - :r G:Wu ,,, -,1::...: .:>i --u *(b 1·*

,,, *I* ., ,,, ., o o ., ,,,.,

· **T: ("iJ l"T** I"'"J, ·:· : **JAJ *r*** *e zau*

*SAW memerintahkannya untuk bercukur sedang beliau berada di Hudaibiyah, dan belum jelas bahwa mereka akan tahallul ...* dan seterusnya). Perawi menyebutkan keterangan tambahan ini untuk menjelaskan bahwa mencukur rambut adalah untuk membolehkan apa yang dilarang karena adanya gangguan, bukan untuk tahallul akibat terhalang.

lbnu Mundzir berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa siapa yang memiliki harapan untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka ia

tetap berada dalam keadaan ihram hingga pupus harapan untuk sampai ke Baitullah. Pada kondisi demikian dia boleh tahallul (keluar dari ihram). Para ulama sepakat bahwa barangsiapa berputus asa untuk dapat sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka dia boleh melakukan tahallul. Namun, dia tetap berada dalam keadaan ihram. Apabila kondisi memungkinkannya untuk sampai ke Baitullah, maka hendaknya dia meneruskan perjalanan ke Ka'bah untuk menyempurnakan manasiknya."

Al Muhallab dan ulama lainnya berpendapat bahwa kesimpulan dari *"dan be/um jelas bahwa mereka akan tahallul (keluar dari ihram)",* adalah bahwa kebiasaan seorang wanita yang mengetahui waktu haidnya dan orang sakit yang mengetahui waktu demamnya, maka jika keduanya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (misalnya) di awal siang kemudian dia haid dan sakit pada siang itu, maka keduanya (harus) mengganti puasa hari itu, karena yang ada pada ilmu Allah SWT adalah bahwa mereka akan tahallul di Hudaibiyah, tetapi tidak digugurkan kewajiban Ka'ab untuk membayar fidyah karena mencukur rambut sebelum mereka mengetahui masalah yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan apa yang mereka berdua ketahui menurut kebiasaan bisa saja tidak terjadi, maka keduanya wajib mengganti puasanya".

JAJI .ii11 **J;u** *(maka Allah menurunkan fidyah).* Iyadh berkata, "Secara zhahir turunnya ketentuan fidyah setelah adanya penetapan hukum. Sementara dalam riwayat Abdullah bin Ma'qil adalah bahwa ketentuan fidyah turun sebelum adanya penetapan hukum." Dia juga berkata, "Ada kemungkinan beliau SAW menetapkan hukumnya untuk membayar fidyah berdasarkan wahyu yang tidak tercantum dalam Al Qur'an, kemudian turunlah ayat Al Qur'an tersebut menjelaskan hal itu."

.,. 0 " .,. .,..,.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini menguatkan cara untuk memadukan riwayat-riwayat yang ada sebagaimana yang telah dikemukakan.

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Hadits Rasulullah telah menjelaskan ayat Al Qur'an yang masih bersifat global *(mujmal).* Dalam hal ini Al Qur'an menyebutkan masalah fidyah secara mutlak, kemudian Sunnah membatasinya.
2. Orang yang ihram diharamkan mencukur rambutnya.
3. Apabila orang yang bersangkutan terganggu oleh kutu atau penyakit lainnya, maka dia diberi keringanan untuk mencukumya.
4. Sikap lembut seorang yang berkedudukan tinggi kepada para sahabatnya, serta memberi perhatian dan berusaha mengetahui keadaan mereka. Apabila dia melihat sebagian pengikutnya mengalami kesulitan, maka hendaknya dia menanyakannya lalu memberikan jalan keluar.
5. Sebagian ulama madzhab Maliki menyimpulkan dari hadits tersebut tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang yang sengaja mencukur rambut kepalanya tanpa udzur (halangan syar'i), sebab mewajibkan fidyah kepada orang yang memiliki udzur termasuk metode penetapan hukum "Menyinggung persoalan yang kecil untuk dimasukkan persoalan yang lebih besar di dalamnya". Akan tetapi hal itu tidak berkonsekuensi persamaan antara orang yang berhalangan dengan yang tidak berhalangan. Maka, Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mencukur rambutnya dengan sengaja, dia tidak diberi kebebasan untuk memilih, tetapi dia harus menyembelih kurban. Namun, kebanyakan ulama madzhab Maliki menyelisihi pendapat itu.

Imam Al Qurthubi melandasi sikap mayoritas ulama madzhab Maliki dengan mengemukakan hadits Ka'ab, *"Atau sembelihlah kurban."* Dia berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan *hadyu* (hewan kurban yang disembelih dalam rangkaian ibadah haji)."

Kemudian dia berkata, "Atas dasar ini maka dia boleh menyembelih hewan tersebut di tempat yang dikehendakinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh pada hadits Ka'ab tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung pendapat mereka, sebab dinamakannya *"nusuk"* tidak berarti tidak dapat dinamakan sebagai *hadyu,* serta tidak menempati hukum *hadyu.* Padahal penamaannya sebagai *hadyu* telah disebutkan pada bah terakhir, dengan lafazh, jf i1.1 4,i *(atau kamu berkurban [menyerahkan} seekor kambing).*

Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 4 JAIJ *(D*.*an serahkanlah hadyu).* Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, **.}A**

1':-1 : **li** *(Apakah engkau memiliki hadyu?" Aku berkata, "Aku tidak mendapatkannya.* "). Dari sini nampak bahwa yang demikian berasal dari para perawi. Hal ini didukung dalam riwayat

Imam Muslim, i1.1 1 jf *(atau sembelihlah seekor kambing).*

Hadits di atas dijadikan dalil tentang tidak adanya ketentuan mengenai tempat membayar fidyah. Demikian pendapat mayoritas sahabat. Sementara Al Hasan berpendapat, harus ditunaikan di Makkah. Mujahid berkata, "Menyembelih hewan kurban sebagai fidyah dilakukan saat berada di Makkah atau di Mina. Adapun memberi makan hendaknya dibagikan di Makkah, sedangkan puasa boleh dilakukan dimana saja, karena puasa itu tidak mendatangkan manfaat bagi penduduk Makkah." Serupa dengannya perkataan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, "Menyembelih hewan *(dam)* dan memberi makan untuk para penduduk wilayah Haram (tanah suci)." Sebagian ulama madzhab Hanafi dan Abu Bakar bin Al Jahm dari kalangan madzhab Maliki menghubungkan, memberi makan dengan berpuasa.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa haji termasuk kewajiban yang tidak harus dilakukan dengan segera, sebab hadits Ka'ab menunjukkan bahwa turunnya firman Allah SWT, *"dan sempurnakanlah haji serta umrah",* adalah ketika berada di

Hudaibiyah, yaitu pada tahun ke-6 H, dan masalah ini perlu dibahas lebih mendalam.

* 1. **Firman Allah SWT *"Tidak Mengerjakan Rafats."***

**(Qs. Al Baqarah (2): 197)**

A.. *s,* ,,. ,,,,,,,,,,,,,,"' ,,, ,,,,

1 1 J J Ju :Ju 1 J o;; Ls-i :}:- i jG- Ls-i :}:-

,,, - ,,, - ,,, ,,, .. ,,,

:ir **w \.u** \_,/

. ,,, ,,, 0 \_,, **0 J** ,,,,,, 0 ,,, \_,, *S,* ,,,

**o\_J** */ \/* **.::..,jO/** 1.:- ]\ **O•/** : ( /


*) C::U•/ - r-)* /.,\ -· *if r--)* /.

.***,!***,***.l***

*j*

1819. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah, lalu ia tidak mengerjakan rafats dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia akan kembali sebagaimana halnya ketika dilahirkan ibunya'* ."

* 1. **Firman Allah, *"Dan Tidak Berhuat Fasik dan Berhantah­ Bantahan dalam Mengerjakan Haji."* (Qs. Al Baqarah (2): 197)**



1820. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah, lalu ia tidak mengerjakan rafats dan tidak pula berbuat*

*kefasikan, maka dia akan kembali sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya* '."

**Keterangan Hadits:**

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, *"Barangsiapa yang haji ke Baitullah lalu ia tidak mengerjakan rafats".* Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Syu'bah dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Kemudian ia berkata, "Bab firman Allah *Azza wa Jal/a 'Tidak berbuat Jasik dan tidak pula berbantah­ bantahan dalam mengerjakan haji'* ." Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits yang sama, akan tetapi melalui jalur Sufyan Ats­ Tsauri dari Manshur dengan redaksi yang sama seperti *sanad* sebelumnya.

Tidak ada perbedaan lafazh antara kedua jalur periwayatan itu kecuali bahwa pada riwayat Syu'bah dikatakan, f 4J:JJ W"

*(sebagaimana halnya ketika dilahirkan oleh ibunya).* Sedangkan pada riwayat Sufyan dikatakan, f **4J:JJ fft.** *(Sebagaimana hari dia*

*dilahirkan oleh ibunya).*

Abu Hazim yang disebutkan pada kedua jalur periwayatan tersebut adalah Salman (mantan budak Izzah Al Asyja'iyah). Manshur telah menegaskan bahwa dia mendengar langsung hadits itu dari Abu Hazim pada riwayat yang dinukil melalui jalur Syu'bah. Dengan demikian, hilanglah cacat yang dikemukakan, yaitu adanya perbedaan pada Manshur, sebab Al Baihaqi telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Ibrahim bin Thahman dari Manshur, dari Hilal, dari Abu Hazim, yakni ditambahkan seorang perawi antara Manshur dan Abu Hazim. Apabila riwayat Ibrahim ini akurat, barangkali Manshur pada awalnya menerima hadits itu dari Hilal, kemudian ia bertemu dengan Abu Hazim dan mendengar langsung darinya, lalu dia menceritakannya melalui dua jalur periwayatan tersebut. Kemudian Abu Hazim telah menegaskan pula bahwa dia mendengar hadits itu

langsung dari Abu Hurairah, seperti yang disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang haji melalui jalur Syu'bah dari Yasar, dari Abu Hazim.

Adapun perkataannya *"Sebagaimana halnya ketika dilahirkan oleh ibunya",* yakni bersih dari dosa-dosa. Dalam riwayat Imam At-

,

,

Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah dari Manshur disebutkan, 4l *p*

*(Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu).* Lalu dalam riwayat Imam Muslim melalui riwayat Jarir dari Manshur disebutkan,

;- :51 Iii *Jf* :; *(Barangsiapa mendatangi Baitullah).* Lafazh ini lebih

luas cakupannya dibandingkan lafazh yang terdapat pada riwayat lainnya, yaitu :; *(Barangsiapa mengerjakan haji).* Namun

kemungkinan lafazh *"hajja"* (mengerjakan haji) dipahami dalam arti yang lebih luas dari sekedar menunaikan haji atau umrah, maka ia

menyamai riwayat dengan lafazh, *Jf* :; *(barangsiapa mendatangi).*

di satu sisi, karena umumnya orang yang datang ke Baitullah adalah untuk tujuan haji dan umrah.

Hadits ini juga dijelaskan pada bab "Keutamaan Haji Mabrur" di bagian awal pembahasan tentang haji. Sedangkan penafsiran kata *"rafats"* dan apa yang disebutkan bersamanya telah diterangkan pada bagian akhir hadits Ibnu Abbas di bab tentang firman Allah, ***;..i* .l**


0 0 , ,,. *J*

**(,;JI** I ***1.$* G,.** i *(Demikian itu bagi orang-orang yang*

*keluarganya tidak berada [di sekitar} Masjidil Haram).*







* + 1. KITAB DENDA BAGI ORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN
       1. Bab

J

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,,,,,,,  A.W | *:;)* | *r* | ,,,  *j)* | ...:  I | Jo  1µ |  | ,,, ,,,.  'i) :Jw |
| J. |  | .,.. | J. |  | ,,, | ,,,, | 0 *,J.* |

' ,,,.

Ji\

J J

,, ,, ,,

,,,

J IJ J!-4

I I IJ

,,, ,;: ,,, ,,, ,, ,,,, ,,,,

"" **.**J**.w t.:,.p**

**J**

**f**

**4JJ** " " J

c:"" 'I.Ai,

**\.iS"**

,,,,

*.J.*

,,,.

0

i

".

,,,, "

.;,,,..

,,, ,,, 0 ,,,

0

i

I • It,;

,,,, ,,,, ,,,,

U':,-,,

*r J* J

,,, · C,,,, ·

, " " ,,,, ,,, ,,,, " ,,, ,..,,,,

**.ii!IJ :;J** ;i **J J**

**J A.:.o** .iill **o; J *W*** .ii\l **o**

,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,

"" ,,,,,,,, J. ,,, ,,, 0 , ,,, .;, J. ,,,,

*)* **oJ J ·r I**

1. Ai,) I i

,,,, ,,, ,,, ,,,, ,;: ,,,,

!

,,, ,,,, .;, .;, , 0 ,.,,,

**.(Wj** I illl l IJ I

Firman Allah, *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai al hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaajkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali*

*mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang ada dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* (Qs. Al Maa'idah (5): 95-96)

**Keterangan**

*(Bab denda bagi orang yang membunuh binatang buruan atau yang sepertinya, dan bab firman Allah "Janganlah kamu membunuh binatang buruan...*"). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dengan menyebutkan *basmalah* sebelum itu. Sedangkan pada riwayat selainnya tertulis, "Bab firman Allah *Ta'ala...* dan seterusnya".

Ada pendapat yang mengatakan, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Abu Al Yasar membunuh keledai liar sedang dia dalam keadaan ihram pada waktu umrah Hudaibiyah, maka turunlah ayat tersebut. Keterangan ini disebutkan oleh Muqatil dalam tafsimya. Dalam bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits di dalamnya. Barangkali dia hendak menyatakan bahwa dia tidak menemukan satupun hadits *marfu* ' yang sesuai dengan kriterianya mengenai denda orang yang membunuh binatang buruan.

Ibnu Baththal berkata, "Ulama Hijaz, Irak dan lainnya sepakat bahwa orang ihram yang sengaja atau tidak membunuh binatang buruan, maka dia wajib membayar denda. Sementara ulama madzhab Azh-Zhahiri, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir dari ulama madzhab Syafi'i tidak sependapat dengan mereka mengenai orang yang membunuh tidak dengan sengaja. Mereka berpegang dengan firman Allah, 1J ;\_;. *(secara sengaja),* yang secara implisit menyatakan bahwa

orang yang membunuh binatang tidak dengan sengaja berbeda dengan orang yang membunuh dengan sengaja. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad."

Al Hasan dan Mujahid justeru berpendapat sebaliknya, keduanya berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan -saat ihram- dengan tidak sengaja wajib membayar denda, sedangkan orang yang membunuh dengan sengaja wajib membayar denda dan mendapat murka." Diriwayatkan pula dari keduanya, bahwa membayar denda itu diwajibkan bagi orang yang membunuh secara sengaja pertama kali; dan apabila dia mengulangi kembali, maka dosanya sangat besar serta mendapat murka Allah.

lbnu Qudamah berkata dalam kitabnya *Al Mughni,* "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi tentang wajibnya membayar denda bagi orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja saat ihram selain Al Hasan dan Mujahid."

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah kafarat. Kebanyakan mereka mengatakan, "Boleh memilih jenis kafarat yang ada sebagaimana makna zhahir ayat." Adapun Ats-Tsauri berkata, "Menyembelih binatang yang seimbang dengan binatang yang dibunuh. Apabila tidak mampu, hendaknya memberi makan orang miskin; dan apabila tidak mampu, hendaknya berpuasa."

Sa'id bin Jubair berkata, "Sesungguhnya memberi makan dan berpuasa hanya boleh dilakukan oleh mereka yang tidak mampu membeli hewan temak yang seharga dengan binatang buruan yang dibunuh. Mayoritas ulama mengharamkan untuk memakan binatang yang diburu oleh orang yang ihram." Akan tetapi Al Hasan, Ats­ Tsauri, Abu Tsaur dan segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa binatang tersebut boleh dimakan, kedudukannya sama seperti sembelihan pencuri. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Kebanyakan ulama berkata, "Sesungguhnya hukum dalam hal itu adalah apa yang diputuskan oleh ulama salaf. Sedangkan apa yang belum mereka tetapkan, maka hukumnya boleh ditetapkan.


Adapun persoalan yang mereka perselisihkan dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad."

Kebanyakan ulama berkata, "Besarnya denda karena membunuh binatang human saat ihram adalah unta yang seimbang dengan binatang human yang dibunuh." Namun Abu Hanifah berkata, "Yang wajib dalam hal ini adalah nilainya, akan tetapi boleh dialihkan kepada hewan ternak yang seimbang dengan binatang human." Mereka mengatakan, "Ketentuan denda karena membunuh hewan human saat ihram adalah; bahwa binatang human yang besar dendanya bempa binatang ternak yang besar, binatang buman yang kecil dendanya bempa hewan ternak yang kecil, binatang buman yang sehat dendanya bempa hewan ternak yang sehat, dan binatang buman yang cacat dendanya adalah hewan ternak yang cacat pula". Akan tetapi Imam Malik menyelisihi pandangan tersebut dengan mengatakan, "Binatang human yang besar maupun kecil dendanya adalah hewan ternak yang besar, sedangkan binatang buman yang sempurna dan cacat dendanya adalah hewan ternak yang sempurna".

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan binatang buman di sini adalah binatang liar yang boleh dimakan oleh orang yang tidak ihram, dan tidak ada denda karena membunuh binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang *mutawallid* (hasil campuran/peranakan), kebanyakan mereka mengategorikannya sebagai binatang yang dimakan.

* + - 1. **Apabila Orang yang Tidak Ihram Berburu lalu Menghadiahkan Binatang Buruannya kepada Orang yang Ihram**

**lalu Ia Memakannya**



,, ***J.* ,, *J.*** ., *,.* ., --

: . .1.b J

.*':J* 0 :0} - ' j

,, ,, ,, ,, ,, ,,

lbnu Abbas dan Anas berpendapat bahwa tidak rnengapa menyembelih selain binatang buruan; seperti unta, karnbing, sapi, ayarn dan kuda. Dikatakan *adlu* (setara), yakni sarna sepertinya. Apabila diberi baris *kasrah (idlu),* maka rnaknanya adalah seirnbang. lafazh *qiyaaman* bermakna *qiwaaman* (pengayorn). Lafazh *ya****'diluun*** berarti, rnereka menyetarakannya.

r;.ij , 1r r ;)k;1 :J ;l:i r *iJ. 1»,*

-r

,, ,, ..... ***:fJ* J,,,,** ,,

r-LJ

lj Ji Aili I 0 J

,,,. .,

J i

,, ,,,. ,, *:fJ* ,,,. "' *s, ,.* ,. .,,.., .,

'r-LJ , jfa-

<1.i i ., ., 1.;i 1: ) Aili - . , u

.,: *C:* .

' .,. *) .* d i k . 0., J.,1 0 *, ,.* 0., "", ,::. *"".~:::*

V *J* ,, ,•,

' ,• , **r *,a•!***

. o \_, 0/ ,,,, 0 \_, ,,,, *,.* o,,, ,,,. \_, \_,

, t o I .,,,.......f: • **J J u**• •1 lo ""f: **o** ,**J**- ·**O-**•**"A**-**>**.,\"**J**" **, Ju.,.,,.f:** .,I: **\_ol""\_**

u*·i..j*

**y.u**

,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

*)* \_,

)k\_;

*,t\_k::;;;* 0i

C:,, ' i\_, r-*.f*L*,* J

\_, J.. *.f,* ,,; ,,;

,,,,,,,. ,,,. ,,,. **0 0** ,,;

' .,".;:.J

*:fJ* ,,,, ,,,, ! ,,,, 2

,JDI Jy:- *J JG:.J :-* :;;1, dJG iJ dJG

Aili 1 *:-*

,,,, ,,,, - ,,,, ,,,, - ,,,, ,,,, ,,,. ,,,.

<:,r \ *)*

o ,,,, ,,,, *:fJ* ,,,, A.\_ *:fl* ,,,,.\_ ,,,,.\_ **o ,, o,1,**

J :Ju r-LJ Aili 1 *""6)* J-i :8i



0 *J.* ,,; ,,; 0 0 ,,,. ,, ,,,, , ,,,.

t; *- ::;u* , J l k::;;; 0i I l ,Aili

:8i CJJ

., ., .,

***J.J.*** ,,,, 0 ,,,, ,,,, ,,,, ,. ,,,, ,,,, ,,,, ' ,,

'? Jw '-:? J c..f,-:, *J :-* J J

:i \_a.i.pu "".oi Aili

., .,

**o,l,o,l,o,,**

*.0y-: )*

l82l . Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata: Bapakku berangkat pada peristiwa Hudaibiyah. Sahabat-sahabatnya ihrarn dan

ia tidak ihram. Diceritakan kepada Nabi SAW bahwa ada musuh yang akan menyerangnya. Nabi SAW pun berangkat; dan ketika aku bersama para sahabatnya tertawa satu sama lain, maka aku melihat bahwa ternyata ada himar liar. Aku pun bergerak mendekatinya, lalu menikamnya hingga membuatnya tidak bergerak. Aku meminta bantuan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau membantuku. Lalu kami memakan dagingnya. Kami khawatir bila tertinggal jauh oleh Nabi SAW, maka aku segera menyusul Nabi, sesekali aku memacu kudaku berlari dan sesekali membiarkannya berjalan biasa. Lalu aku bertemu seorang laki-laki dari bani Ghifar di tengah malam. Aku berkata, "Di mana engkau meninggalkan Nabi SAW?" Laki-laki itu berkata, "Aku meninggalkannya di Ta'han dan beliau istirahat siang di As-Suqya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya keluargamu menyampaikan salam dan rahmat Allah untukmu. Sesungguhnya mereka telah khawatir bila tertinggal jauh olehmu, maka tunggulah mereka!" Aku berkata pula, "Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan himar liar dan masih ada sisanya padaku!" Maka beliau bersabda kepada orang-orang, *"Makanlah!"* sementara mereka dalam keadaan ihram.

**Keterangan Hadits:**

*r,*-*-*ii' ~:ii( 1.--,i, • ' , ,.: " - '1t; ·:Uv l '.·, -- : f­

.J r.J *:* \_. *\_r-&,* JA.J · : .J 41· lJ. *J!.* (""'.J

1:, :U,:, *(Jbnu Abbas dan Anas berpendapat, tidak mengapa*

*menyembelih, yaitu selain binatang buruan; seperti unta, kambing, sapi, ayam dan kuda).* Maksud sembelihan di sini adalah apa yang disembelih orang yang ihram. Secara zhahir masalah ini bersifat umum, tetapi Imam Bukhari mengkhususkan apa yang dia sebutkan berdasar pemahamannya, sebab pendapat yang benar adalah bahwa hukum hewan yang disembelih oleh orang ihram sama seperti bangkai. Ada pula yang berpendapat bahwa sembelihannya sah, tapi

ada unsur haramnya sehingga boleh dimakan oleh orang yang tidak sedang melakukan ihram. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri.

Abdurrazzaq menyebutkan atsar lbnu Abbas melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Ikrimah bahwa lbnu Abbas memerintahkannya menyembelih unta, sedang dia dalam keadaan ihram. Adapun atsar Anas telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh lbnu Abi

Syaibah melalui jalur Ash-Shabbah Al Bajali, *i:f,* cll *J.* :\_,.Ji c.it.,

:J ! f?' *(Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang*

*orang yang ihram, apakah ia boleh menyembelih? Dia menjawab, "Ya [Bo/eh].").*

Kalimat *"yaitu selain binatang buruan,* .. . dan seterusnya" adalah perkataan Imam Bukhari yang dia ucapkan berdasarkan pemahamannya. Semua ulama menyepakatinya, kecuali "kuda",

karena ia khusus bagi siapa yang boleh memakannya.

*,,,,* ,,,.\_, *, ... ,,,. ,,, ,,,*

Jfi J ::., .J!.o J J

i!.U.> 4Jj l.>\i :i!.ll.> *(Dikatakan "adlu",*

,, ,,, ., , .,. ,, .,.

*yakni sama sepertinya [setara]. Apabila diberi baris kasrah [idlu] maka maknanya adalah seimbang).* Penafsiran lafazh *'ad!* dengan makna sama sepertinya (setara) dan lafazh *'id/* dengan makna seimbang adalah berdasarkan perkataan Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz* dan selainnya. Ath-Thabari berkata, "Lafazh *'ad!* dalam ungkapan orang Arab adalah apa yang setara dengan sesuatu dari jenis yang berbeda. Sedangkan *'id/* adalah apa yang setara dengan sesuatu dari jenis yang sama. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan *'id/* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari perkataan, *'adaltu haadzaa bi haadzaa* (aku menyetarakan ini dengan ini)." Sedangkan sebagian mereka berkata, "lafazh *'ad/* maknanya adalah keadilan dalam kebenaran, sedangkan *'id/* bermakna seimbang." Sebagian pembahasan ini telah diterangkan pada pembahasan tentang zakat.

,:, : \J *(Lafazh "qiyaaman" bermakna "qiwaaman" [pengayom]).* Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah. Ath-

Thabari berkata, "Maknanya, Allah telah menjadikan Ka'bah seperti pemimpin yang mengayomi urusan para pengikutnya." Dikatakan *"fulan qiyaamul bait"* atau *''fulan qawaamul bait",* yakni fulan sebagai pengayom yang mengurus urusan [rumah] mereka.

*: ) (Lafazh "ya'diluun", yakni mereka*

*menjadikan setara).* Ini adalah penafsiran yang telah disepakati oleh ahli tafsir. Adapun kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah

adanya lafazh *'ad/* dalam firman-Nya, J jf *(atau berpuasa*

*seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu).*

, ***rl&-*** f 1 *(bapakku berangkat pada peristiwa Hudaibiyah).* Demikian ia menyebutkan melalui jalur yang *mursal.*

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Mu'adz bin Hisyam

dari bapaknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Aliyah, dari Hisyam. Akan tetapi Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Hisyam, dari Yahya, dia berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, bahwasanya ia berangkat bersama Nabi SAW." Sedangkan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya yang tersebut pada bah berikutnya disebutkan bahwa bapaknya menceritakan kepadanya. Sedangkan lafazh "Di Hudaibiyah" lebih akurat daripada riwayat Al Waqidi melalui jalur lain dari Abdullah bin Abi Qatadah yang menyatakan bahwa yang demikian terjadi pada umrah qadha'.

r--

J f f,;.ij *(para sahabatnya ihram sedang dia tidak*

*ihram*). Yang dimaksudkan adalah , Abu Qatadah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim, ***f-'* i-,JJ** i rf"i *(Sahabat-*

,, ., ,,

*sahabatku ihram sedang aku tidak ihram).* Sedangkan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak disebutkan, **yJ j** 4fJ

*(Dikabarkan kepada kami adanya musuh di Ghaiqah, maka kami pun berangkat ke arah mereka).* Dalam konteks ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dan dijelaskan oleh riwayat Utsman bin Mauhib dari

Abdullah bin Abi Qatadah setelah dua bah dengan lafazh, **.i»I Jj:,:,** f

:J y.f ,6j : ll, J ,4AA ly.}J *G:-1.,,,* t J I

**'1! J:** *.?°* **J:**

,,. *t,* ,, *,I,* ,,, ,,, 0 ,,, *J* ,,.,,, 0 0 ,,. *,*

i **lyj-i 1j.9;a;1** , I **tj,l;;.\i** , I **lj**

**o w** *(Sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat dalam rangka haji, maka mereka pun keluar bersamanya. Lalu beliau mengalihkan sekelompok mereka -di antaranya Abu Qatadah- ke jalan lain,*

*seraya bersabda, "Hendaklah kalian menempuh jalur pesisir hingga kita bertemu.* " *Maka, mereka menempuh jalur pesisir. Ketika berpisah mereka semuanya ihram kecuali Abu Qatadah).*

Pada pembahasan berikutnya akan diterangkan cara mengompromikan antara lafazh riwayat *"Keluar dalam rangka haji"* dengan hadits di bah ini *"Pada peristiwa Hudaibiyah".* AI Muthalib

menjelaskan dari Abu Qatadah mengenai tempat mereka berpisah dari rombongan, 1.,,,j;1 ,;! **J;,- J** 1 I **j:,:, *G:-***

*(Kami keluar bersama Rasulullah SAW hingga ketika kami sampai ke Rauha').*

Kesimpulan kisah ini adalah, Nabi SAW berangkat pada saat umrah Hudaibiyah hingga sampai ke Rauha' -jaraknya dari Dzul Hulaifah sekitar 34 mil- mereka menyampaikan kepada beliau bahwa musuh dari kaum musyrikin berada di lembah Ghaiqah, sehingga dikhawatirkan mereka akan menyergap rombongan Nabi. Maka, Nabi SAW menyiapkan sekelompok sahabatnya-di antaranya Abu Qatadah- lalu mengirimnya ke arah musuh tersebut untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dilakukan mereka. Ketika kondisi telah aman, maka Abu Qatadah dan para sahabatnya segera menyusul Nabi SAW, lalu ihram, kecuali Abu Qatadah yang masih saja dalam keadaan halal (tidak ihram); baik karena belum melewati *miqat* atau dia tidak bermaksud melakukan umrah.

Berdasarkan keterangan ini, maka tidak ada kemusykilan seperti yang disebutkan Abu Bakar Al Atsram, dia berkata, "Aku dahulu

mendengar sahabat-sahabat kami merasa heran mengenai hadits ini seraya mengatakan, 'Bagaimana mungkin Abu Qatadah melewati miqat tanpa ihram?' Dan, mereka tidak mengetahui apa alasannya."

Lalu Abu Bakar Al Atsram berkata, "Hingga akhimya aku menemukannya dalam sebuah riwayat dari hadits Abu Sa'id, *t* G.-:,;:-

,, ,, ,, ,,. ,,. ,, ,, ,, ,,. -- ,,.,, .,.,, - .,. "' - '

**o J *J-P* Jj.:,J**

**IJIS"J 1/,** \.)j **l.lS'** IJ , ***f"\9*** ..»I ..»I

.,. ,, ,, ,, .,. ,,. ,,

::, ***J*** *::,* .iiil ***,fa*** I *(Kami keluar bersama Rasulullah*

.,. ,, .,.

*SAW, maka kami pun ihram. Ketika kami berada di suatu tempat, tiba-tiba kami melihat Abu Qatadah, dimana Nabi SAW mengutusnya dalam suatu urusan)."*

Kemudian dia berkomentar, "Jika demikian, Abu Qatadah boleh melakukannya, karena dia tidak bermaksud menuju Makkah."

Saya (lbnu Hajar) katakan, riwayat tersebut mengindikasikan bahwa Abu Qatadah tidak keluar dari Madinah bersama Nabi SAW. Namun, tidak demikian halnya berdasarkan riwayat yang telah kami terangkan. Kemudian saya mendapatkan dalam kitab *Shahih Jbnu*

*Hibban* dan Al Bazzar melalui jalur Ghiyadh bin Abdullah dari Abu

,, ,, ,, ,, .,. *1/1* ,, J\ - ' , ,,

**o** \ii J ***J-P* Jj.:,:,** -!

Sa'id, dia berkata, I ***Js,*** ..»I I

01 · ;: ,°); *Ji,-* 0 ;,; (.A::, ;\_; f::, ::, , *,fa \* Jj.:,:, t\_;:-::,

*(Rasulullah SAW mengutus Abu Qatadah untuk mengurus sedekah [zakat}, sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar berangkat dalam keadaan ihram hingga mereka singgah di Usfan).* Ini adalah sebab yang lain, dan ada kemungkinan untuk memasukkan keduanya. Adapun yang nampak adalah, bahwa Abu Qatadah mengakhirkan ihram, karena dia belum pasti akan dapat masuk Makkah, sehingga dia diperbolehkan untuk mengakhirkan ihram.

Kisah Abu Qatadah ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya masuk wilayah Haram (tanah suci) tanpa ihram bagi siapa yang tidak bermaksud haji atau umrah. Ada pula yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi sebelum Nabi SAW menetapkan tempat-tempat memulai

ihram *(miqat).* Adapun perkataan Iyadh serta ulama yang mengikutinya, "Sesungguhnya Abu Qatadah tidak keluar bersama Nabi SAW dari Madinah, akan tetapi penduduk Madinah mengutusnya kepada Nabi untuk memberitahukan bahwa sebagian suku Arab bermaksud menyerang Madinah secara mendadak", adalah pendapat yang lemah dan menyalahi apa yang tercantum dalam jalur periwayatan di kitab *Shahih* melalui riwayat Utsman bin Mauhib, seperti yang akan disebutkan setelah dua bah.

*Ji* **'a•i**

**i• -4 i 1/-i** 1 : :• *(ketika bapakku bersama*

r, ,, ,,,, ,,,,

*para sahabatnya tertawa satu sama lain).* Dalam riwayat Ali bin Al Mubarak disebutkan, J! **e'a•i** *J* J 1/- i -***a:•***

*,JS* ,,, - - .,. ,, ,,

*(Sahabat-sahabatku melihat himar liar, maka sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain).* Dalam riwayat Abu Hazim

ditambahkan, 4f i \_/i °j lyiJ *(Dan mereka menginginkan*

*seandainya aku melihatnya).* Demikian yang tercantum pada semua jalur dan riwayat yang ada. Sementara pada riwayat Al Adzari dalam

*Shahih Muslim* disebutkan, **:.J! e'a•** *(Maka sebagian*

*mereka tertawa kepadaku).* Yakni, lafazh ***J!*** *(kepada)* menjadi :.J!

*(kepadaku).*

Menurut Al Qadhi Iyadh, ini merupakan suatu kesalahan dan perubahan. Selain itu, lafazh *ba'dh* (sebagian) juga terhapus".4 Kemudian Iyadh mengemukakan alasan yang menunjukkan kelemahan riwayat dengan lafazh *ilayya* (kepadaku), dia berkata, "Apabila mereka tertawa kepada Abu Qatadah, maka ini merupakan suatu isyarat. Sementara Nabi SAW bertanya kepada mereka, *'Apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau memberi isyarat*

" Maksundya yang benar adalah lafazh, *"Yadhhaku ba"dhuhum ilaa ba 'dhin"* (sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain). Namun karena lafazh *"ba 'dh"* (sebagian) terhapus dari riwayat, maka kalimat yang tersisa adalah, *"Ba'dhuhum ilaa"* (sebagian mereka tertawa kepada... ), Dari sinilah sehingga diadakan perbaikan, dimana lafazh *"ilaa''* (kepada) diubah menjadi *"i/ayya"* (kepadaku). Maka, menurut pandangan ini hadits tersebut berbunyi, *"Yadhhaku ba'dhuhum ilayya"* (sebagian mereka tertawa kepadaku) -penerj.

*kepadanya?'* Mereka menjawab, 'Tidak ada'. Apabila orang ihram menunjukkan hewan human ke;Jada orang yang tidak ihram, niscaya orang ihram tidak boleh memakannya menumt kesepakatan ulama, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kewajiban membayar denda."

Imam An-Nawawi menanggapi bahwa riwayat tersebut tidak mungkin ditolak karena sudah akurat, begitu pula dengan riwayat yang satunya. Namun, tidak ada pada salah satu dari keduanya petunjuk ataupun isyarat. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka tertawa karena merasa takjub, sebab binatang human itu menampakkan dirinya sementara mereka tidak mampu membumnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya *"Sekedar tertawa tidak ada padanya isyarat"* adalah perkataan yang benar, akan tetapi tidak cukup untuk menolak perkataan Al Qadhi lyadh, sebab lafazh *"Sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain"* adalah sernata­ mata tertawa. Narnun perkataannya *"Sebagian mereka tertawa kepadaku"* terdapat unsur lain dari sekedar tertawa. Adapun perbedaan antara keduanya adalah, bahwasanya mereka semua rnelihat himar liar, rnaka kedudukan mereka adalah sama saat sebagiannya tertawa kepada sebagian yang lain. Sedangkan Abu Qatadah belurn melihatnya, rnaka perbuatan sebagian mereka yang tertawa kepada Abu Qatadah tanpa sebab yang diketahuinya rnernbangkitkan rasa ingin tahu agar dapat rnelihat himar liar tersebut.

Perkataan Al Qadhi ini diperkuat oleh apa yang tercantum dalam riwayat Abu An-Nadhr dari mantan budak Abu Qatadah seperti akan

disebutkan pada pembahasan tentang *Ash-Shaid* (binatang buman)

,, *J* ,,, ,, o,,, , -' ,,,, ,,,, o.J.,,

dengan lafazh, ' J J \,, ,,

*!*

p*,,* l,,

c .u,, ,,

>-*,M* '";:

,, 0

:rd1 11

iJ :ljllM J J **:c..lli** 1$;'.JJ

,

, ,

*'i* :ljllM

**I.Lb**

**:c..W** *(Tiba-*

*tiba aku melihat manusia seakan-akan menginginkan sesuatu, maka aku pun pergi untuk melihatnya dan ternyata ada himar liar. Aku berkata, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu.* " *Aku*

*berkata, "!tu adalah himar liar.* " *Mereka berkata, "la adalah apa*

*yang engkau lihat.*"). Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ath-Thahaw,i,.,dan Ibnu Hibban

, , ,,

sehubungan dengan kisah ini disebutkan, 1j.:..Q J.,- JAJ o G.i }.i :,

01) *b* 4l J f IJ f 1) (.+.,JJJ *(Abu Qatadah datang* - *sedang dia tidak ihram- maka mereka menundukkan kepala mereka karena tidak suka apabila pandangan mereka memberi petunjuk kepada Abu Qatadah. Namun, dia mengerti dan melihat himar liar tersebut).* Jika demikian keadaan mereka, lalu bagaimana mungkin kita menduga mereka telah tertawa kepada Abu Qatadah? Maka, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Qadhi lyadh.

Adapun perkataan syaikh (Imam An-Nawawi -penerj) "Riwayat tersebut sangat akurat" masih perlu ditinjau kembali, karena perbedaan dalam menyebutkan lafazh tersebut atau tidak mencantumkannya tidak terjadi pada dua jalur periwayatan yang berbeda, bahkan tercantum pada satu *sanad* dalam kitab *Shahih Muslim.* Sementara itu Muhammad bin Ja'far menjelaskan dalam riwayatnya dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hibah (pemberian) bahwa kisah dia berburu himar liar terjadi setelah mereka berkumpul bersama

Nabi dan para sahabatnya, saat mereka menginap di suatu tempat. Adapun lafazhnya adalah, 11 ***.}:,p*** 1 y f ***::,.0* J** J ***U*** *Y.* **ci'**

,.. ,,, ,,, ,, ,.. ,,,

,o ,.. ... rP ,, " rP ' , *,,.o,* ,.. rP ,..

**j.aJIJ l.4i JjU J .i»I .i»I J JJ** iY-> ***J* Jfo *J J***

,.. .,, ,, ,.. ,.. ,, ,, ,,, .,. ,..

**j.:.o*'P.,*** uf:, **0yj.:.o** *(Suatu hari aku sedang duduk bersama beberapa*

,, ,

*laki-laki di antara sahabat Nabi SAW pada satu tempat di jalan menuju Makkah, sedang Rasulullah SAW singgah di depan kami dan orang-orang dalam keadaan ihram tapi aku tidak ihram).* Kemudian pada riwayat ini dijelaskan alasan mengapa mereka melihat himar liar

sedangkan Abu Qatadah tidak melihatnya, **j)i'** uf:, J (J **(/r.Q·!**

, ,



*melihal himar liar sedang aku sibuk memperbaiki sandalku, mereka lidak memberilahukannya kepadaku. Namun, mereka ingin seandainya aku melihatnya. Lalu aku berpaling dan aku pun melihatnya).*

Pada hadits Abu Sa'id di atas disebutkan bahwa yang demikian terjadi saat mereka berada di Usfan, tapi hal ini kurang tepat. Adapun yang benar adalah apa yang disebutkan setelah satu bab melalui jalur

Shalih bin Kaisan dari Abu Muhammad (mantan budak Abu Qatadah),

.,, O OI ,, " OI .,, ,

**J J e:4**

dari Abu Qatadah, dia berkata, **, lil** 4111 I **lfs"**

*..fo1 1* 11 :.:.i j)1fi 11, f f) , *'P.-1* \_;.j, *(Kami*

# ,,. .,. .,. *1',,* ,,

*bersama Rasulullah SAW di Al Qahah, di antara kami ada yang ihram dan ada pula yang tidak ihram. Maka aku melihat sahabat-sahabatku melihat sesuatu, lalu aku memperhatikan dan ternyata ada himar liar).* Al Qahah adalah tempat yang dekat dengan As-Suqya seperti yang akan disebutkan.

***.***,***.fo1*** *)* u( 11 *(ternyata saya melihat himar liar).* Telah disebutkan bahwa Abu Qatadah melihat himar tersebut setelah para sahabat melihatnya. Hal itu telah ditegaskan oleh Fudhail bin Sulaiman dalam riwayatnya dari Abu Hazim, seperti akan disebutkan

,

Ji

pada pembahasan tentang jihad, **j \:i** }.f olj. 0f 9 ;.J *1)* 1jf)

, ,

*)* oiJ **o°J}** ojlJ *(Mereka melihat himar sebelum Abu Qatadah*

*melihatnya. Ketika mereka melihatnya, maka mereka pun meninggalkannya hingga Abu Qatadah melihatnya, lalu beliau menunggang [hewan tunggangannya ]).*

**c**i- *(aku bergerak mendekatinya).* Dalam riwayat

c **;.,tt *J!***

,, , ,,,,.. ,, 0 ,, ,.,,

Muhammad bin Ja'far disebutkan, *:-* :\_ **:9** : J ).11

**;s1 : IJ** , :1 **'e°)IJ 1,J:.j1 ij\_ U** : **cili ·e°JIJ 1,J:.j1**

J *;J* i;:. LlF *:-* : **;,•j** , *(Aku berdiri menuju kuda lalu*

-

,, .,, ,,.

*memasang pelananya, kemudian aku menaikinya dan aku lupa*

*cambuk dan panah. Aku berkata kepada mereka, "Berikan kepadaku cambuk dan panah. "Mereka berkata, "Tidak-demi Allah- kami tidak akan membantumu dengan sesuatupun.* " *Aku marah dan turun lalu mengambil keduanya kemudian aku menunggang {kuda]).*

Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, 4l ) *)*

;.fJci ly. il-. *(,f* / I Ll g 1pi1 ;.f J *(Maka dia menunggang kuda miliknya yang bernama Jaradah, lalu dia meminta kepada mereka untuk memberikan cambuknya. Namun, mereka tidak mau memberikannya, lalu dia mengambilnya).*

Lalu dalam riwayat Abu An-Nadhr disebutkan, *J: :-*:\_ i c J

;JJ.,;.\! e-lfa , 1 : *'1* :IJl'-4.9 *,J:* ,j\_Jl u : *(Dan aku lupa*

*0* ...,, 0 ,, ,, ,, J ,, ,, J ,, 0 J,,.

*cambukku, maka aku berkata kepada mereka, "Berikan kepadaku cambukku." Mereka berkata, "Kami tidak akan membantumu untuk memburunya.* " *Aku turun lalu mengambilnya).* Dalam riwayat An­ Nasa'i melalui jalur Syu'bah dari Utsman bin Muhib, dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdul Aziz bin Rufai', keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah,

li, \_.,,;: (Dia *menyambar cambuk dari salah seorang di antara mereka).* Akan tetapi riwayat pertama lebih kuat. Namun, keduanya mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa dia melihat

cambuknya lebih pendek, lalu dia mengambil cambuk milik temannya. Kemudian dia perlu untuk menyambarnya, sebab jika diminta secara baik-baik, mscaya pemiliknya tidak akan memberikannya .

./, o..-... ,, ,,

\! *4 (aku menikamnya hingga membuatnya tidak bergerak).* Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan, J ' ***Js.* :>:i: j**

;:;:., :UJ ½ ***fa*** *(Aku mengarahkan [senjata] kepada himar*

,, 0 J ,, ,,

;J°

*hingga menusuknya, kemudian aku datang membawanya sementara ia telah mati).* Sementara riwayat Abu An-Nadhr menyebutkan, **4i"'*p*** i?

6::; *? ,A .* :IJl ,,JI.,;,;. ,-;..°) : :.:.i ! ti

*(Hingga aku menusuknya lalu aku mendatangi mereka dan berkata, "Berdiri dan bawalah.* " *Mereka berkata, "Kami tidak akan menyentuhnya. "Maka, aku pun membawanya kepada mereka).*

;;,- &ti *(kami pun memakan dagingnya).* Dalam riwayat

,, ,

Fudhail dari Abu Hazim disebutkan, 1"j.o.8 1jkti *(Mereka memakannya*

*lalu menyesal).* Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim disebutkan, J 04! f ***J,*** I ! , 1 ;

1 l;,:.J *G-j fr (Mereka pun terpengaruh memakannya, kemudian mereka mengadukan perbuatan mereka yang memakannya, sedangkan mereka dalam keadaan ihram. Kami pun berangkat sedang*

*aku menyembunyikan paha depannya bersamaku).* Dalam riwayat Malik dari Abu An-Nadhr disebutkan, ***s'a*** j.iJ **6';,,;** js'ti

*(Sebagian mereka memakannya dan sebagian yang lain enggan untuk memakannya).* Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, I

,

t.. Jj *(Maka mereka memanggang sebagiannya).* Lalu dalam

riwayat Al Muthalib dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur menyebutkan, IS jy ,:,j.:;,J JS'tf JUJ

*(Kami tetap memakan apa yang kami sukai darinya, baik dimasak maupun dipanggang, kemudian kami berbekal dengannya).*

t,h;af 0f 1:::•;:.J *(dan kami khawatir akan ketinggalanjauh),* yakni

kami berada pada jarak yang sangat jauh dari Nabi, karena beliau telah mendahului kami. Demikian pula lafazh sesudahnya, ly,b.;a! 0f l J

j *(dan mereka khawatir akan tertinggal olehmu).* Hal itu

dijelaskan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan lafazh, **j:lA**, **ii** 1 .f,;a1 0f l J

*(Dan kami khawatir tertinggal jauh karena musuh).* Dalam riwayat

*l o* ,, o o .,, ,,,.

Imam Muslim disebutkan, .lJj **J ' b;iii** Ji I iJ

*(sesungguhnya mereka khawatir akan tertinggal jauh olehmu karena musuh).* Keterangan ini mengindikasikan bahwa alasan Abu Qatadah segera menyusul Nabi adalah karena adanya kekhawatiran jika para sahabatnya akan dicegat oleh musuh. Sementara dalam riwayat Abu

,j.S'4 **s'a**

... - , ,,,. .,, ,,- 0 *.J.,,* ,,,. *,.* 0 0 \_, ,,,,

An-Nadhr disebutkan, .iill I ?' ui 1Ji j.u

I W J ij J *(Sebagian mereka enggan untuk memakannya. Maka aku berkata, "Aku akan meminta Nabi berhenti untuk kalian.* " *Maka aku berhasil menyusulnya dan aku pun menceritakan ha! itu kepadanya).* Pada riwayat ini dikatakan bahwa

alasan dia menyusul Nabi adalah untuk meminta fatwa sehubungan dengan perbuatan mereka yang telah makan keledai liar. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa Abu Qatadah melakukannya dengan dua alasan tersebut.

1 ,J, jJ JAJ , *) (aku meninggalkannya di Ta'han*

*, ,*

*sedang beliau istirahat siang di As-Suqya).* As-Suqya adalah nama

.d. esa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Sedangkan lafazh ;,,::,

,

**Jili** *(sedang beliau istirahat siang),* menurut Imam An-Nawawi,

diriwayatkan dengan dua versi. Yang paling akurat dan masyhur adalah lafazh jJ yang berasal dari kata il *(istirahat siang),* yakni

aku meninggalkannya pada malam hari di Ta'han. Namun, beliau bertekad akan beristirahat siang di As-Suqya. Adapun versi kedua

" ,

disebutkan dengan lafazh **!.Hli** *(datanglmenghadap),* tapi versi ini

.. ,

tampak..janggal, dan sepertinya perubahan itu dari kata Jili. Apabila

,

lafazh !.Hlj terbukti akurat, maka maknanya bahwa Ta'han merupakan

tempat yang berhadapan dengan As-Suqya. Berdasarkan pendapat pertama maka makna lafazh d' 1, jJ ;,,::, adalah beliau istirahat siang

di As-Suqya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua **( li),** maka maknanya adalah; Ta'han adalah tempat yang berhadapan dengan As-

Suqya. Tidak diragukan lagi bahwa versi pertama lebih benar dan lebih banyak faidahnya.

Al Qurthubi mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata, "Mungkin lafazh Ji\i merupakan bentuk *isim fa 'ii* (kata

benda yang menunjukkan pelaku/subjek) dari kata JJ *(berkata),* atau

,,., ,

bisa pula berasal dari kata ilili *(istirahat siang),* tapi kemungkinan pertama yang dimaksud di tempat ini.

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ibnu Aliyah dari Hisyam disebutkan dengan lafazh, 1Y 1 J JAJ *(dan beliau*

*bermukim di Suqya).* Menurut Al Ismaili, yang benar adalah lafazh JHi

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adanya tambahan huruf *ba'* pada kata "As­ Suqya" ((£.,J'-!) melemahkan kemungkinan yang terakhir seperti

tersebut di atas.

ciii *(maka aku berkata).* Pada kalimat di atas terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual. Kalimat seharusnya adalah; aku menyusul Rasulullah hingga ketika aku berhasil menyusulnya aku berkata, "Wahai Rasulullah "

,,. \_, 0 ,. ,,. -

0j<\_,A! 0!

i *(sesungguhnya keluargamu*

*menyampaikan salam untukmu).* Maksud "keluarga" dalam hadits ini adalah para sahabat, berdasarkan riwayat Muslim dan Ahmad serta

selainnya dengan lafazh, f 0! *(sesungguhnya sahabat-*

*sahabatmu).*

* + - 1. **Apabila Orang-orang yang lhram Melihat Binatang Buruan lalu Mereka Tertawa dan Orang yang Tidak lhram Memahami**

**Maksudnya**

" *s,* "' .,,,\_ 0 ,,.,,. .,,, ,,,. .,,,,,,, .,,. *(fl* ,,,, ,,,.. ,,,, ,,,, '

Aili 1 1 :Ju i 0i o G l51i \_;. Aili

... ,,, - ,,. ,,,, ,,,.. ,,,,

- G0 J,t,,,

/ 0 iJ / i i

,,,,

t,,.,.. 0 *S,* .,,,

J . . ir rIJ/

. i*uo*r

,C-·-:WI

i/ :r-tJ / -

,,,.. ,,, ,,,, ,,,.. ,,,, ,,,

,,,, .,,, ,,. ,,,, .,,, .,,, ,,,. ,,,,

•P•! *,J:,>-* J *J* . *i..j-* ' *r* '

l::\_a

o *,,* o.,.. o ... \ ,,,., ,. o, .... o ,,. , o,.:\_,,.,,,• ..o---

,., ,,,,.,,,, ,,, /

*'*/*v*

<\\ \_ o 1\_ *J.\_* / / *JJ.ot\/ J.* :);;; • o / J/I \ 1 o . \_

*.r,;* ' u . ' ,

*/ /*

"'/ t

*r ..r. t"* , · *'i..l* u rs···-.,

...I JO

\

*J.* /

-*J.*

0 / ,,,.. J

- I ... *J.*0

L:ol.S ".,,,t,,,,

. J *J.* 0 i .,,,

IO /t,,,,.,,,

,,,. J g,. ,.,

*J. J.o/* /0 \j J

O

.i.).) *y.* ,4

•

,,,. ,,, ,,. ,,, .,,, ,,, .,,,

\_,, .,,,. 0 .,,. ,,,, ,,,. / 0 o, *$,* / -". *SJ*

'° i/ *(b,*

- •

J J *I.,?*

,. • 0 i **,c.\_k;oi** 0i / : *( /* Ai)\ I/ -

*' J* - *)* J -

*C:* r--

,,,. ,,, ,,,.. ,,. .,,,

.,,,. .,,,. oJ,,,, ,,. ,,,,,,. 2

Ji JUI *J Jw-- Jb.J* .ljG


:;J J

,,,, .,,. ,,,, ,,. ,,,. ,,,, ,,,,

rLJ

0 .,,, ,,,,,,,.. *(/I* ,,, " *SJ* \ .,; 0

;:, , *ci)* :Jw L Aili I J J *d)*



*J* O O O / .,,,\_ / \ .,,,

, J j I 0i I I JJ

r ;o1 J , ;,J

*'$* ,,,. ,,,.\_ ' ,,,, oJ,,,, ,,. ,... .,,, J ,,.

01:, , :, :, Li \ 1J1 Aili J J t; : - , :,,hlu

,,, ,. .,,, ...

JJ .,,, *s,* ,,,, " *SJ* ' J .,,, ,,,. ,.. -,;, ,,,, ,,.

J *J4,* J J Jw

d\_,15' : Aili Aili . u Ll'

*/ /*

.,,,oJoJoJ,

*.0y-: )*

1822. Dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, dia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada peristiwa Hudaibiyah. Para sahabatnya ihram sedang aku **tidak** ihram. Lalu dikabarkan kepada kami tentang musuh di Ghaiqah,

maka kami bergerak ke arah mereka. Para sahabatku melihat seekor himar liar, maka sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Aku memperhatikan dan aku pun melihatnya. Maka, aku bergerak mendekatinya dengan menunggang kuda, lalu menikamnya hingga tidak dapat bergerak dari tempatnya. Aku memohon bantuan kepada mereka, namun mereka enggan untuk menolongku. Kami pun memakannya. Kemudian aku menyusul Rasulullah SAW. Kami khawatir tertinggal jauh oleh Nabi, maka aku sesekali memacu kudaku berlari dan sesekali membiarkannya berjalan biasa. Lalu aku bertemu dengan seorang laki-laki dari bani Ghifar di tengah malam, dan aku berkata kepadanya, "Di mana engkau meninggalkan Rasulullah SAW?'' Dia berkata, "Aku meninggalkannya di Ta'han, dan beliau istirahat siang di As-Suqya." Maka aku menyusul Rasulullah SAW hingga mendatangi beliau. Aku berkata, **'Wahai** Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu menyampaikan ucapan salam untukmu dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Sesungguhnya mereka telah khawatir akan tertinggal jauh darimu karena musuh, maka tunggulah mereka'. Lalu beliau SAW melakukannya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memburu himar liar, dan masih ada sisanya pada kami'. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, *'Makanlah'.* Sedangkan mereka dalam keadaan ihram."

**Keterangan:**

*(Bab apabila orang-orang yang ihram melihat binatang buruan lalu mereka tertawa dan orang yang tidak ihram memahami maksudnya),* yakni hal itu bukan isyarat dari orang yang ihram kepada orang yang tidak ihram untuk menangkap binatang buruan tersebut, sehingga binatang buruan tersebut halal bagi mereka.

* + - 1. **Orang yang Ihram Tidak Membantu Orang yang Tidak lhram untuk Membunuh Binatang Buruan**

.,,. ,,,, ,,,, ,,,,,,,, **J O** .,,. ' ,,,,

*J. J. \* ¥2

i 0G' 8 {/., 8%. 8%.

e

*,,.,\_,* ,,,, ,,, **A,** ,,. ,,,, ,,,, ,,. ,,, ,,,, ,,, ,,,

J *J°;*

:Ju 1 ;;G 4i ;;G i lS

,,- / ,,,, **0 / 0 *;fl* ,,. J... *;fl* ti'.** ,,,,

0-° r-LJ \

- ..WI lAJ :;i1

*,1f,* ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,. ,,,, ,,,

' ,,,, ,,,, ,,,,

*J.*

2

i 0G'

e

,,,, ..... ***;fl*** "'- ,,.

1 1

,,,,,,, **J O** ,,,,,,.. \ **J** ,,,,,,,,.

8 0(/., 8 \ 8 J

*J.*

**,,,,.J** ,,,, ,,,, **A,** ,,,, ,,,, ,,, ,,,

J

:Ju I ;;G (.51i

### 'r

,,, - ,,. ... ,,,, - ,,,, ?

0:, 1:;i f fj 'i 1 GJ

1 s:, *, Lli* .. J

,.. ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,

,,. **.J ,,,,,,,, J** ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ?

J - J

:l\_,jw -<l, ) >- b ,I•

,,,, ,,,, ? ,,, ,,,

**0** ,,. ,,,,\_ **J O ,,,,,,. 0** ,,,, ,,. ,. ,,,,

1JJ Jt:..,.J1 - , .b:-t ,0y*;:\_.*

i ci:,G Lr1 ,

,,,, ,,,, ? ,,. ,,,,

,, •• **JJ.** • J ' 1°-I< .• ''· • J

,,,, **JJ** ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

,::: • -·1 **J** •::f: **J!\_Q**\_ • • --·

*:i* -r g *,a-!* '-'J *'y-,* -r g *.a.w!* 1 :

uu

,,, ,,,,,,, ?

1.7<.,,.p '½ G.::-i'-' ,4.J *r"* i

* *.,* I<' ,,, ,,,, ,,, **o.....** ,,,, ,,,, ***s,*** ,,, " ;;, ,,,,\_ ,,. ,,..,,. *,,* ***o***

J r-LJ

,0\_y--, :Jw ciLl G i I I .1 t;

r J - ;:, I f \_; *J* l I :J 8Ju .J

- 1 :ic

1823. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Abu Muhammad Nafi' (mantan budak Abu Qatadah) bahwa dia mendengar Abu Qatadah RA berkata, "Kami bersama Nabi SAW di Al Qahah, jaraknya dari Madinah sekitar tiga "

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Abu Muhammad, dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Kami

bersama Nabi SAW di Al Qahah, di antara kami ada yang ihram dan ada yang tidak ihram. Lalu aku melihat sahabat-sahabatku memperhatikan sesuatu, aku pun memperhatikan dan ternyata ada keledai liar -yakni cambuknya terjatuh- mereka berkata, 'Kami tidak akan membantumu sedikitpun (untuk menangkapnya), sesungguhnya kami dalam keadaan ihram'. Aku pun meraih dan mengambilnya, kemudian aku mendatangi keledai di balik bukit kecil dan menusuknya. Lalu aku membawanya kepada sahabat-sahabatku. Sebagian mereka berkata, 'Makanlah'. Sebagian lagi berkata, 'Jangan kalian makan'. Maka aku mendatangi Nabi SAW, sedang beliau berada di depan kami. Aku bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda, *'Makanlah, karena itu halal'.* Amr berkata kepada kami, 'Pergilah kalian kepada Shalih dan tanyalah kepadanya mengenai hal ini dan yang lainnya. Lalu dia datang kepada kami di tempat ini'."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab orang yang ihram tidak membantu orang yang tidak ihram untuk membunuh binatang buruan).* Yakni, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa dengan judul bah ini Imam Bukhari bermaksud membantah mereka - di antara pengikut madzhab Azh-Zhahiri- yang membedakan antara bantuan yang bersifat wajib (binatang buruan tidak didapatkan kecuali dengan bantuan itu) dan ini adalah bantuan yang diharamkan, dengan bantuan yang tidak wajib, yakni mungkin saja binatang buruan

didapatka,.n tanpanya, dan inilah bantuan yang tidak diharamkan.

;i.;.W *(di Al Qah.ah),* yaitu nama sebuah lembah yang terletak

sekitar satu mil dari As-Suqya ke arah Madinah. Lembah ini dinamakan juga Al Abadid. Imam Bukhari telah menjelaskan pada jalur periwayatan pertama bahwa letaknya dari Madinah sekitar tiga *marhalah.* Iyadh berkata, "Orang-orang meriwayatkannya dengan lafazh *'qah.ah',* kecuali Al Qabisi yang menyebutkannya dengan

,. ,

lafazh *Faab..ah* ( **J,;..li),** tapi ini merupakan *tashb..if* (perubahan) dari

perawi."

Saya (lbnu Hajar) katakan, dalam riwayat Al Jauzaqi melalui jalur Abdurrahman bin Bisyr dari Sufyan disebutkan dengan lafazh

*shifah* ( **c\_** ), dan ini juga *tashb..if* dari perawi, karena "shifah" adalah

nama tempat di Rauha'. Sementara antara Rauha' dan As-Suqya berjarak cukup jauh. Telah disebutkan bahwa Rauha' adalah nama tempat dimana Abu Qatadah dan para sahabatnya memisahkan diri dari rombongan Nabi SAW dan bergerak ke arah pesisir, kemudian bertemu kembali di Al Qahah. Di tempat itu dia melakukan perburuan tersebut. Seakan-akan Abu Qatadah dan para sahabatnya berangkat lebih akhir, karena harus beristirahat atau sebab lainnya, sedangkan Nabi SAW telah mendahului mereka ke As-Suqya hingga akhimya mereka menyusulnya.

;,1 :-f :1)1-ii **-ll,J.:., *'e!J*** - J J ,; *(ternyata ada keledai*

,,, ,,, *fl* ,, ,,

*liar -yakni cambuknya terjatuh- mereka berkata, "Kami tidak akan membantumu sedikitpun.* "). Demikian yang terdapat di tempat ini. Adapun keraguan yang ada berasal dari Imam Bukhari. Abu Awanah telah meriwayatkannya dari Abu Daud Al Harrani, dari Ali bin Al

Madini dengan lafazh, ,1j.:J1J jl l.,:.fJ *i.,r) )* , J J ,;

.,. ,, *fl* ,,, ,,

*0y* lfl ,  **1 .-J** :1Jil.ii , JiJ'S *:t·* i 1'j.:J1 **'ha'j**

,,, ,, *fl* ,, ,, ,,. ,, ,,,. ,,

*(ternyata ada himar liar, maka aku menunggang kudaku dan mengambil panah serta cambuk. Lalu cambuk tersebut terjatuh dariku dan aku berkata, "Berikanlah ta kepadaku.* " *Mereka berkata, "Kami tidak akan membantumu sedikitpun [untuk menangkapnya}. Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram.* ").

Perkataan mereka *"Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram"* menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui bahwa orang yang ihram diharamkan untuk membantu membunuh binatang buruan.

I **: s',. : J\ii** *(Sebagian mereka berkata, "Makanlah.").* Dalam beberapa jalur periwayatan disebutkan bahwa mereka telah memakan daging binatang buruan tersebut. Secara zhahir, mereka memakannya pada waktu pertama kali. Setelah itu timbul keraguan,

seperti yang diterangkan dalam riwayat Utsman bin Muhib di bab

*\_;J.* ;}JJ ::,. JS'ui

,, ,; ,. *J.* o ,, 0 J J \_, 0,, ,,,,,

berikutnya, iJy :\ill ::,. I.JS"ti *(Kami*

... *fl* ,,, ,, ,, ,,

*makan dagingnya, lalu kami berkata, "Apakah kami [boleh] rnemakan daging binatang buruan sedang kita dalam keadaan ihram?").*

Riwayat Abu Hazim menyebutkan, ! ,0 1 j

*rr* J **o !** i *J\_* 1°j.:!. *(Kemudian aku datang mernbawanya dan*

*merekapun memakannya. Setelah itu mereka ragu atas perbuatan mereka yang telah memakannya sedang mereka dalam keadaan*

J ;

J , ,, ,. ,, , ,,

*ihram).* Pada hadits Abu Sa'id dikatakan, :ljl\i iJj I

*,,,,* ,,

**ojlw**

,. ., '

**iJ\S"'J** ,u i *;;i* I *(Mereka pun rnernanggang*

***o*** ,,,, ... ,,, ,,

*sebagian dari [daging]nya kemudian berkata, "Rasulullah ada di antara kita.* " *Beliau telah mendahului mereka, rnaka rnereka segera menyusulnya dan bertanya kepadanya [mengenai ha! itu]).*

* + - 1. **Orang yang Ihram Tidak Memberi lsyarat kepada Binatang Buruan Agar Ditangkap oleh Orang yang Tidak Ihram**

.,,. A. ' ., *;s;,,,.* ,,,. *,,,s,,,,,,,* ,,, ,;, '

I \ J 0i : ?-i t;i 0i o;G Ls-I *J.* I

,,, ,,, - ,,,.. .,,, ,,,. .,,.

o;G \_;i r *6* lb *J;a;* , l fa C:;:. r-LJ

,,, ,,, .,,. *,s:.,,,.* ., ,,,,. ,,, *r::,. ;fl*

t\_;..

,,,.,,,. O ,,,,, J ,,,,,,. 0 .,.\_ 0 ,,,. J. .,. /,,,.

:Jw

Ljj , I j>-G 1JJ;:.ij , ::1f I J>-G 1:,--G=-

-

,,.. ., ., .,,. ,,,

I 00,0 o, ,: ; 0., *\* o;G I ';JI I<1, 0 0 i \o.u *,*

0 .,. ., ,,, ,,, ,,,. ., *;Ji ,* ,,,. J

* + **J** -· -, r- *y.* • rr- *Y.r* y\_rJ-J

,,,. ,,,. ., .,,.

J. .,,. ,,,. ,,,,, ,,,,, *0* .,,. ,,,. ,,,. ,,, ., ,,,.. ,,,

***fa*** ' J ;.;-

l}yj ,trlfi Q,. **\_;.;JI** o;G \_;i 1:,i

,,, ,,,,,

0 .,,, ,... ,,,,. **J** , 2 .,,,. **J** .,,,. .,. J.,,, ,,,.,,,.

0y *:rJ* I?

tJ.:..;.j lJi :l}u'j

r

,,,. ,,, .,,.

*:t,* ,,, ..\ *;p* ' .,, .,,,. ,,. ,,,,,.. ,,,., 0 ,,,

J Aili I J J lyi t:ii . lf I G

,r;..; r5 ;G ;i 0 -:, ,G;..r lf111 J J :l)lj

dfa ,trtrf *fa* ;G ;i 4-:fc , ;.;.-:, fj

*0:; :r)*

:.1 Jl<Ut •tili *(;:*"' I/. \ 0 &

. ,,,. ,,, */*,,, ,,, o ....."' ,,, .,,,. , ,,, .,,,. ,,, ,,,

r- u · *U-:*•

) i Ji le 0i ;i i i :Ju. G

,.. ,,,, .,,. ,,,, ,,,,

1824. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat untuk menunaikan (ibadah) haji dan mereka (para sahabat) berangkat bersamanya. Lalu beliau memalingkan [membelokkan] sekelompok mereka --di antaranya Abu Qatadah- seraya bersabda, *"Hendaklah kalian menempuh jalan pesisir hingga kita bertemu kembali."* Mereka pun menempuh jalan pesisir. Ketika berpisah, mereka berihram kecuali Abu Qatadah, dia tidak ihram. Pada saat mereka berjalan, mereka melihat sejumlah keledai liar. Maka Abu Qatadah bergerak mendekatinya, kemudian menusuk seekor keledai betina. Mereka pun singgah lalu makan dagingnya dan berkata, "Apakah kita makan daging binatang buruan sedang kita dalam keadaan ihram?" Kami membawa daging himar yang tersisa. Ketika mendatangi Rasulullah SAW, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah ihram, sedangkan Abu Qatadah tidak ihram. Lalu kami melihat sekelompok keledai liar, maka Abu Qatadah mendekatinya lalu menusuk seekor keledai betina." Beliau bersabda, *"Apakah ada di antara kalian seseorang yang memerintahkan untuk menangkapnya atau mengisyaratkan kepadanya?"* Mereka berkata, "Tidak ada." Beliau bersabda, *"Makan/ah daging yang tersisa."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab orang ihram tidak mengisyaratkan kepada binatang buruan agar ditangkap oleh orang yang tidak ihram).* Imam Bukhari mengisyaratkan haramnya hal tersebut, namun dia tidak menyinggung tentang kewajiban membayar denda karena perbuatan itu, dan ini merupakan masalah yang diperselisihkan. Para ulama sepakat

-seperti yang dijelaskan- mengharamkan orang ihram memberi isyarat untuk menangkap binatang buruan atau melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai isyarat. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban orang yang ihram untuk membayar denda apabila memberitahukan binatang buruan kepada orang yang tidak ihram, baik berupa isyarat atau memberikan bantuan. Ulama Kufah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang yang ihram wajib membayar denda. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi' i berpendapat tidak wajib membayar denda, seperti orang yang tidak ihram memberitahukan kepada orang yang tidak ihram untuk membunuh binatang di wilayah tanah Haram. Mereka juga mengatakan bahwa dalam hadits di bab ini tidak ada alasan tentang kewajiban membayar denda, sebab pertanyaan Nabi SAW tentang orang yang membantu atau memberi isyarat membunuh binatang buruan adalah untuk menjelaskan apakah mereka halal memakannya atau tidak. Namun, hadits itu tidak menyinggung tentang denda. Al Muwaffiq berdalih bahwa yang demikian itu adalah pendapat Ali dan lbnu Abbas, dan kita tidak mengetahui sahabat lain yang menyelisihinya. Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai riwayat itu dari Ibnu Abbas, sedangkan riwayat dari Ali keakuratannya belum dapat dipastikan. Sebab, orang yang membunuh binatang buruan tanpa mengikutkan orang yang memberitahukannya kedudukannya sama seperti orang yang memberitahukan kepada orang yang ihram atau berpuasa tentang keberadaan seorang wanita, lalu orang yang ihram atau berpuasa tersebut melakukan hubungan intim dengan wanita\_ tersebut. Maka, orang yang memberitahukan ini berdosa akibat

perbuatannya, tetapi tidak harus membayar kafarat dan puasanya tidak dianggap batal.

G:,-1.,,- t:\_:r *(keluar untuk menunaikan haji).* Al Ismaili berkata, "Ini adalah suatu kesalahan, karena kisah ini terjadi saat umrah. Adapun keberangkatan beliau bersama rombongan untuk menunaikan haji telah menempuh jalan Al Jadah, dan tidak menempuh jalan

pesisir. Barangkali perawi hendak mengatakan bahwa beliau keluar dalam keadaan ihram, lalu keliru dalam mengungkapkan kata ihram sehingga menjadi haji."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kekeliruan mengenai hal itu, bahkan ini termasuk ungkapan kiasan yang umum digunakan. Di samping itu, makna dasar kata haji adalah mendatangi Baitullah (Ka'bah). Maka, seakan-akan perawi mengatakan, "Beliau berangkat menuju Baitullah". Atas dasar ini, maka umrah dikatakan sebagai haji kecil. Kemudian aku mendapati hadits ini dinukil dari riwayat Muhammad bin Abi Bakar Al Maqdami dari Abu Awanah dengan

lafazh, 1 ; Jf G:,-1.,,- t:\_:r *(Beliau keluar untuk melaksanakan haji atau*

*umrah).* Maka, jelaslah bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu Awanah. Sementara Yahya bin Abu Katsir menegaskan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat umrah Hudaibiyah, dan inilah yang menjadi pegangan.

u\if ri1 ***J:s.* i l;i** ./t *(Abu Qatadah bergerak*

*mendekati sekelompok keledai, lalu menusuk seekor keledai betina).* Dalam lafazh ini terdapat tambahan, sebab riwayat-riwayat yang ada menyebutkan bahwa keledai yang terlihat hanya satu ekor. Sementara dalam lafazh ini disebutkan sekelompok keledai, dan yang terbunuh adalah keledai betina.

\i i **rJ lW** *(kami membawa daging keledai betina*

*yang tersisa).* Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan, 1 t;.,:.J *Gj*

*(Kami pun berangkat dan aku menyembunyikan [daging} paha*

*depan bersamaku).* Pada riwayat itu disebutkan, Jd !::;, ***F***

**:waJ,** *(Apakah masih tersisa dagingnya bersama kalian? Maka aku memberikan bagian paha dan beliau memakannya hingga tidak tersisa kecuali tulangnya).* Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam pembahasan tentang jihad, **\Al,;-ij** , .J **G.** *(Kakinya*

*ada bersama kami, lalu beliau mengambil dan memakannya).*

Sedangkan dalam riwayat Al Muthalib disebutkan, ,t\_l;lJI J

JS' *(Kami telah menyiapkan daging paha untukmu, maka beliau memakan sebagian darinya).*

*:1} !* ;l!if Jf **!f:ic.** f o;i :G-f f :J *(Beliau bertanya, "Apakah ada salah seorang di antara kamu yang memerintahkannya untuk menangkapnya atau memberi isyarat*

*kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak ada* "). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, ***<r*** 4,,,!

,,, ,, ,,,

;l!ii jf ( i

i ,, , 0**JA**

*(Apakah ada di*

*I}* ,.. ,, ,, .,,.

*antara kalian yang memerintahkanya atau memberi isyarat kepadanya dengan sesuatu?).* Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah dari Utsman, I **ji** i **ji ;.,i':,;,i** *(Apakah*

*kalian mengisyaratkan atau membantu atau berburu?).* Sementara dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur ini disebutkan, ji \_;;,i **i-Ji j** jf I *(Apakah kalian memberi isyarat, atau berburu, atau*

*membunuh?).*

1\_,iij :JJ *(Beliau bersabda, "Makanlah sisa dagingnya.* "). Kalimat perintah di sini menunjukkan *ibahah* (boleh), bukan wajib. Sebab kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mereka tentang boleh tidaknya perbuatan tersebut, bukan tentang wajibnya. Maka, makna jawaban tersebut sesuai konteks pertanyaannya, tetapi pada riwayat ini tidak disebutkan bahwa beliau makan daging keledai buruan itu. Hal itu disebutkan dalam kedua riwayat Abu Hazim dari Abdullah bin Abu Qatadah. Namun, tidak ada

seorang perawi pun dari Abdullah bin Abi Qatadah yang menyebutkan keterangan seperti itu selain Abu Hazim. Akan tetapi Shalih bin Hassan meriwayatkan hadits yang serupa sebagaimana yang

diriwayatkan Imam .Ahmad, Abu Daud Ath-Thayalisi dan Abu Awanah yaitu; i i:,l'jJS :J\ii *(Be/iau bersabda, "Makanlah dan*

,,, *,,* .,, .,,, .,

*beri/ah aku makan.*") Demikian pula tidak seorang pun perawi dari Abu Qatadah selain Al Muthalib dari Sa'id bin Manshur yang menyebutkan demikian. Dari riwayat Abu Muhammad dan Atha· bin Yasar serta Abu Shalih telah sampai kepada kami seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang berburu, begitu juga dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman yang dikutip oleh Ishaq, serta dari riwayat Ubadah bin Tamim dan Sa'ad bin Ibrahim yang dikutip oleh Imam Ahmad. Sementara Ma'mar menyendiri dalam menukil dari Yahya bin Abi Katsir disertai tambahan yang berlawanan dengan kedua riwayat Abu Hazim, seperti dinukil oleh lshaq, lbnu

Khuzaimah dan Ad-Daruquthni melalui jalumya. Pada bagian akhir

disebutkan, **4f (J! :ell::, J** il Ih:,S-:U,

*(Aku menyebutkan urusannya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Hanya saja aku memburunya untukmu.*"). Maka, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya, dan beliau tidak memakannya ketika aku mengabarkan kepadanya telah memburu binatang itu untuknya.

lbnu Khuzaimah, Abu Bakar An-Naisaburi, Ad-Daruquthni dan Al Jauzaqi mengatakan, bahwa keterangan tambahan ini hanya dinukil oleh Ma'mar. Ibnu Khuzaimah berkata, "Apabila keterangan tambahan ini akurat, maka ada kemungkinan beliau makan daging binatang buruan tersebut sebelum Abu Qatadah memberitahukan kepadanya bahwa dia menangkap binatang buruan tersebut untuk beliau; dan ketika diberitahukan, maka beliau tidak lagi memakannya." Tapi pemyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab apabila ha) itu haram hukumnya, tentu Allah tidak membiarkan Nabi memakannya sampai Abu Qatadah memberitahukan bahwa dia

memburunya untuk beliau. Ada kemungkinan perbuatan Nabi SAW itu adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut, karena yang diharamkan bagi orang yang ihram adalah binatang yang telah diketahui diburu untuknya. Akan tetapi apabila dia dibawakan daging dan tidak tahu apakah daging itu hasil buruan atau lainnya, lalu dia mengembalikannya kepada hukum dasar yaitu boleh dimakan, kemudian dia memakannya, maka daging tersebut tidak dianggap haram.

Dalam hal ini saya ingin mengemukakan, bahwa dalam riwayat­ riwayat yang telah disebutkan menerangkan bahwa yang tersisa adalah daging bagian paha, dan Nabi memakannya sampai tinggal tulangnya. Sedangkan Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang

*hibah* (pemberian), **\A** IF *(Hingga beliau menghabiskannya).*

Maka, apakah sebenarnya daging yang tersisa hingga beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya? Padahal riwayat Abu Muhammad dalam pembahasan tentang berburu menyebutkan,

"" , • , -# ,,, ,,. ,, ,, ,,. **0 J** ,\_ , ,,

.ii11 lA i ,1:,is- :Jli - **:cJJ** <}' i *(Apakah*

*masih tersisa bersama kalian sesuatu darinya? Aku berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Makanlah o/eh kalian, ia adalah makanan yang diberikan Allah kepada kalian.*"). Hal ini mengindikasikan bahwa yang tersisa adalah daging bagian paha.

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Orang yang ihram boleh mengharapkan orang yang tidak ihram untuk berburu, supaya orang yang ihram dapat memakannya.
2. Apabila orang yang tidak ihram menangkap binatang buruan untuk dirinya sendiri, maka orang yang ihram boleh memakan binatang buruan tersebut. Hal ini memperkuat pendapat mereka yang memahami makna lafazh *"shaid"* (buruan) pada firman

Allah, :,;f, f}-J *(Dan diharamkan atas kalian binatang*

*buruan di daratan)* dalam arti "memburunya" (bukan memakannya).

1. Meminta hadiah dari teman dan menerima hadiah darinya. Iyadh berkata, "Menurutku, Nabi meminta bagian tersebut dari Abu Qatadah untuk menyenangkan hati orang-orang yang telah memakannya dalam rangka menjelaskan bolehnya hal itu dengan perkataan dan perbuatan, untuk menghilangkan keraguan mereka."
2. Memberi nama kuda. Begitu juga memberi nama keledai menurut Imam Bukhari, sehingga dia membuat judul tersendiri untuk masalah ini dalam pembahasan tentang jihad. Ibnu Al Arabi berkata, "Memberi nama sesuatu yang tidak berakal adalah diperbolehkan, meskipun dia tidak dapat memahami serta tidak menjawab bila dipanggil. Di samping itu, sebagian hewan terkadang memahami hal itu, dan dia dapat membedakan namanya apabila dipanggil."
3. Menyimpan bagian teman yang tidak ada, dan dia termasuk orang yang dihormati atau diharapkan berkahnya, atau diperkirakan dia akan dapat memberikan hukum bagi persoalan tersebut secara khusus.
4. Imam (pemimpin) boleh memisahkan sebagian pengikutnya untuk kemaslahatan.
5. Menggunakan pasukan pengintai dalam suatu peperangan.
6. Menyampaikan ucapan salam, baik dari dekat maupun jauh. Dalam hadits itu tidak ada keterangan yang membolehkan untuk tidak menjawab salam bagi siapa mengirimkan salam tersebut, sebab ada kemungkinan Nabi menjawab salam yang disampaikan kepadanya, tetapi tidak disebutkan dalam hadits. Sementara dalam hadits itu sendiri tidak terdapat keterangan yang menafikannya.
7. Menikam binatang buruan dianggap menyembelihnya.
8. Berijtihad pada zaman Nabi SAW diperbolehkan. lbnu Al Arabi mengatakan, bahwa ini adalah ijtihad pada saat dekat dengan Nabi SAW, bukan langsung di hadapan beliau.
9. Mengamalkan hasil ijtihad.
10. Apabila terjadi pertentangan hasil dari dua ijtihad yang dilakukan, maka tidak boleh saling mencela satu sama **lain,** berdasarkan lafazh hadits, *"Maka beliau tidak mence/a* ***kami*** *karena hal tersebut".* Seakan-akan mereka yang memakan daging buruan berpegang dengan hukum dasar, yaitu segala makanan pada dasarnya adalah halal. Sedangkan mereka yang tidak memakan berpegang pada perintah untuk tidak membunuh binatang buruan saat ihram.
11. Kembali kepada nash apabila terjadi pertentangan antara dalil.
12. Memacu kuda ketika berburu.
13. Berburu di tempat-tempat yang sulit.
14. Meminta bantuan kepada penunggang kuda.
15. Membawa bekal saat *safar* (bepergian).
16. Berlaku lemah lembut terhadap sahabat dan teman dalam perjalanan.
17. Bolehnya menggunakan kiasan dalam perbuatan sebagaimana dalam perkataan, sebab mereka menggunakan "tertawa" sebagai isyarat, berdasarkan keyakinan mereka bahwa memberi isyarat tidak diperbolekan.
18. Boleh menuntun unta apabila dibutuhkan dan bersikap **lembut** terhadapnya, berdasarkan perkataannya, *"dan sesekali* ***aku*** *membiarkannya berjalan perlahan".*
19. Singgah saat istirahat siang bagi orang ynag bepergian.
20. Menyebutkan hukum dan hikmahnya seperti dalam lafazh hadits, *"Hanya saja ia adalah makanan yang diberikan oleh Allah untuk kalian".*

**Catatan**

Bagi orang yang ihram tidak boleh membunuh binatang buruan, kecuali apabila binatang tersebut menyerangnya dan ia membunuhnya untuk membela diri. Dalam hal ini dia tidak wajib membayar denda.

6. **Apabila Orang yang Ihram Diberi Hadiah Keledai Liar yang Masih Hidup, Maka Dia Tidak Menerimanya**

*J'*

*J J. \ J. J.* lii1 *J. \*

,,, *1f,* .,,,. ,,, ,,,. ,,. .,,,. .,..

r-*:P*LJ

,,. " *s,* ' .,,,. *&* .,, ***s,*** ,,,. *;fl* \_,.

I I

J ) c.S i :;fDI *J. \*

,,. ,,,. ,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,,

*i}* <.Sc ,:£ , *)* -0\ y. 0 ly. 4 ;J l .=:, J \

-

} -

,,,, ,,,. ,,,. ,,,, ,,,. ,, ,,,,

*,r?*

*.,:::SI* ,,,. ,,. .,,,. .,,,..,,,.

:Ju :,

Lll ':J! *;;J* tr!

1825. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi bahwa dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor keledai liar sedang beliau berada di Abwa' -atau di Waddan- maka Nabi mengembalikan kepadanya. Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya kami tidak menolaknya, melainkan karena kami dalam keadaan ihram."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab apabila orang yang ihram diberi hadiah keledai liar yang masih hidup, maka dia tidak menerimanya).* Demikian Imam Bukhari

mernbatasi judul bab, yaitu bahwa hirnar terscbut masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat yang menyatakan bahwa himar tersebut telah disembelih adalah keliru.

::, (, *(keledai liar).* Tidak ada perbedaan para perawi dari

, ,

Malik mengenai hal itu, dan ini diikuti oleh seluruh perawi dari Az­ Zuhri. Namun, dalam riwayat Imam Muslim, lbnu Uyainah -dalam riwayatnya- dari Az-Zuhri telah menyelisihi mereka, dia berkata,

, ::, ., *(Daging keledai liar).* Akan tetapi Al Humaidi (murid Sufyan) menjelaskan bahwa dia biasa mengatakan pada hadits itu,

, ::, *j*,

*(Himar liar).* Namun, di kemudian hari dia mengatakan,

, ::, ., *(Daging himar liar).* Hal ini menunjukkan bahwa riwayatnya tidak konsisten *(mudhtharib*).

Adapun riwayat dengan lafazh *"Daging himar liar"* telah diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya masih diperbincangkan tentang keakuratannya. Di antaranya riwayat Ath­ Thabrani melalui jalur Amr bin Dinar dari Az-Zuhri dengan *sanad* yang lemah. Ishaq berkata dalam *Musnad-nya,* "Al Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin

Alqamah, dari Az-Zuhri, dia berkata, .,, ,

*(Daging himar).* Akan

tetapi Al Wasithi menyelisihi dalam riwayatnya dari Muhammad bin

Amr yang menyebutkan,

::, *j (keledai liar),* sama seperti yang

,

,

dinukil oleh mayoritas perawi.

Ath-Thabrani meriwayatka,n melalui jalur Ibnu Ishaq dari Az- Zuhri, dia berkata, ::, ., *J (Kaki keledai liar).* Hadits lbnu

.. ,, ,,.

lshaq tergolong *hasan,* akan tetapi riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah bila menyelisihi riwayat perawi lainnya. Keterangan yang menunjukkan kekeliruan mereka yang mengatakan demikian dari Az­ Zuhri adalah perkataan lbnu Juraij, "Aku berkata kepada Az-Zuhri, 'Apakah himar yang telah ditikam?' Dia menjawab, 'Aku tidak

tahu'." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Awanah dalam kitab *Shahih-nya.*

Telah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa yang dihadiahkan oleh Ash-Sha'b kepada Nabi adalah daging keledai. Lalu

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Al Hakim dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, I ***J;,p*** *\ J!* \ i

;, ,

*j;:-;* ::,*(Ash-Sha'ab menghadiahkan kaki [paha] himar kepada*

,

*Nabi SAW).* Kemudian riwayat Imam Muslim menyebutkan, ; ***p***

***p*J** •

, ::, *(Bagian belakang keledai liar yang masih meneteskan*

*darah).* Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Hubaib bin Abi Tsabit dari Sa'id, suatu ketika ia mengatakan, *"keledai liar",* dan suatu ketika dia mengatakan, *"bagian samping keledai".* Riwayat

Imam Muslim melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas telah

memperkuatnya, dia berkata, .,,.,.. *J*,, *.* 4111 ti J ,,, jl *:;. J* **.J**

,,

,,,

;i::, ::, .ai ?i :o ,,n;•,1

*rt,* ,,. "- *rt,* ' *J.* ,,. ,,, ,,, 0

*4,i:-* .ii11 .ii11 J )

:,;- Ul ,tifts Ul :JJ::, **-o }** *- ; ti* .af ;JJ 1;-

*(Zai bin*

,,, ,, ,, ,, .,, ,,,

*Arqam datang, maka Abdullah bin Abbas berkata kepadanya untuk memantapkan ingatannya, "Bagaimana engkau mengabarkan kepadaku tentang daging buruan yang dihadiahkan kepada Rasulullah, sedang beliau dalam keadaan ihram?" Dia berkata, "Dihadiahkan kepadanya sebagian dart daging binatang buruan, maka beliau menolaknya seraya bersabda, 'Sesungguhnya kami tidak memakannya, sesunguhnya kami dalam keadaan ihram* '.").

Abu Daud dan lbnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Wahai Zaid bin Arqam, apakah engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW " lalu dia menyebutkannya.

Seluruh riwayat sepakat menyatakan bahwa Nabi menolaknya kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Al Baihaqi melalui jalurnya dengan *sanad* yang *hasan* melalui jalur Amr bin

Umayah, JAJ J J ***j.rs,* J** "111 .s l 1 f

., ,, - .,, .,, ,, .,, ,,

r:,fil1 JS'lJ JS'ij *(Sesungguhnya Ash-Sha 'ab menghadiahkan kepada Nabi SAW daging bagian belakang keledai liar sedang beliau berada di Juhfah, maka beliau memakannya dan orang-orang pun memakannya).*

Al Baihaqi berkata, "Apabila riwayat ini akurat, barangkali beliau menolaknya saat dihadiahkan dalam keadaan hidup dan menerimanya ketika dalam bentuk daging."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, cara untuk mengompromikan seperti ini perlu dipertanyakan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah saya jelaskan. Adapun yang lebih tepat adalah, bahwa Nabi SAW menolak keledai yang hidup karena ia diburu untuk beliau, dan terkadang beliau menolak menerima daging binatang buruan karena sebab tersebut, dan terkadang menerimanya karena beliau mengetahui binatang tersebut tidak diburu untuknya.

Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya *Al Umm,* "Jika Ash-Sha'b menghadiahkan keledai hidup kepada beliau, maka tidak boleh bagi orang yang ihram menyembelih keledai liar. Adapun bila ia menghadiahkan daging, maka ada kemungkinan Nabi mengetahui bahwa binatang tersebut diburu untuknya."

At-Tirmidzi menukil dari Asy-Syafi'i bahwa beliau SAW menolak hadiah tersebut karena menduga binatang itu diburu untuknya, maka beliau meninggalkannya untuk melakukan yang lebih utama. Ada pula kemungkinan riwayat yang menyatakan beliau menerima hadiah seperti pada hadits Amr bin Umayah dipahami sebagai kejadian lain, yakni ketika beliau kembali dari Makkah. Untuk memperkuat hal ini, dia sangat tegas menyatakan bahwa yang demikian terjadi di Juhfah, sedangkan pada riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa kejadian itu berlangsung di Abwa' atau Waddan.

Al Qurthubi berkata, "Ada kemungkinan Ash-Sha'b membawa keledai yang telah disembelih, kemudian memotong sebagian

dagingnya di hadapan Nabi lalu memberikan kepada beliau. Barangsiapa mengatakan bahwa dia menghadiahkan seekor keledai, maka yang dimaksud adalah hewan yang telah disembelih secara utuh, bukan dalam keadaan hidup. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa dia memberi daging keledai, maka yang dimaksud adalah apa yang disuguhkan kepada Nabi." Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan maksud orang yang mengatakan seekor keledai, yaitu sebagian keledai dalam konteks majaz (kiasan). Ada pula kemungkinan dia menghadiahkan kepada Nabi seekor keledai dalam keadaan hidup. Ketika dikembalikan kepadanya, maka dia menyembelihnya lalu membawakan sebagian dagingnya, karena dia menduga bahwa Nabi tidak mau menerima dalam keadaan hidup. Maka, Nabi memberitahukan kepadanya bahwa hukum sebagian - daging- keledai seperti hukum keledai yang masih utuh." Setelah itu, dia berkomentar bahwa mengompromikan kedua versi tersebut lebih tepat daripada menghukumi keliru terhadap sebagian riwayat yang ada.

Imam An-Nawawi berkata, "Imam Bukhari memberi judul 'Himar yang Hidup', sementara dalam hadits tersebut tidak ada keterangan mengenai hal itu. Demikian juga mereka telah menukil takwilan seperti ini dari Imam Malik, tapi penakwilan ini batil, sebab riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim sangat tegas menyatakan bahwa keledai tersebut telah disembelih." Namun, apabila Anda memperhatikan keterangan terdahulu, maka pemyataan bahwa penakwilan tersebut batil secara mutlak adalah kurang tepat. Terutama dalam riwayat Az-Zuhri yang menjadi dasar masalah ini. Imam Syafi'i telah berkata dalam kitab *Al Umm,* "Hadits Malik bahwa Ash-Sha'b menghadiahkan seekor keledai lebih akurat daripada hadits mereka yang menyatakan dia menghadiahkan daging keledai." Imam At-Tirmidzi berkata, "Sebagian sahabat Az-Zuhri telah meriwayatkan pada hadits Ash-Sha'b dengan lafazh, *'Daging himar liar'.* Namun riwayat ini tidak akurat."

**FATHUL BAARI - 185**

,Ji li *(di Abwa* '). Abwa' adalah nama sebuah gunung. Salah satu pendapat mengatakan, dinamakan Abwa' karena tidak menyenangkan dalam hati. Ada pula yang mengatakan, sebab aliran

air selalu mengikisnya.

l y. jl *(atau di Waddan).* Keraguan ini berasal dari perawi. Waddan adalah nama tempat yang dekat dengan Juhfah. Sementara telah disebutkan pada hadits Amr bin Umayah bahwasanya Waddan terletak di Juhfah. Waddan lebih dekat beberapa mil ke Juhfah daipada ke Abwa'. Kebanyakan perawi menyebutkannya disertai keraguan, sementara lbnu Ishaq dan Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri

hanya menyebutkan Waddan. Lalu Ma'mar dan Abdurrahman bin Ishaq serta Muhammad bin Amr hanya menyebutkan Abwa'. Adapun yang nampak bagiku bahwa keraguan itu berasal dari Ibnu Abbas, sebab Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Atha' dari lbnu Abbas yang juga disertai keraguan.

**J *J,*** *'-l)* **cii** *(ketika beliau melihat apa yang terjadi di*

*wajahnya).* Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, o J J ***J,*** *},* **cii**

*i.i}. (Ketika beliau mengetahui apa yang terjadi di wajahku, beliau*

*menolak hadiahku).* Sedangkan dalam riwayat Al-Laits dari Az-Zuhri yang dikutip oleh At-Tirmidzi disebutkan, 1}:i1 J ***J,*** 4.SIJ cii

*(Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya berupa rasa tidak senang).* Demikian pula dalam riwayat lbnu Khuzaimah melalui jalur lbnu Juraij.

:Jc. o lf1 *(sesungguhnya kami tidak meno/ak*

*[mengembalikan]nya kepadamu).* Dalam riwayat Syu'aib dan lbnu Juraij disebutkan, :1c. J *(Kami tidak bermaksud menolak*

*[mengembalikan]nya kepadamu).* Sedangkan dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri yang dikutip oleh Ath-Thabrani

disebutkan, *ff J* 41 *,j "* **o** l.l! *(Sesungguhnya kami*

*menolaknya bukan karena tidak senang kepadanya, akan tetapi kami dalam keadaan ihram).*

***ff*** I.if ! *(melainkan karena kami dalam keadaan ihram).* Shalih bin Kaisan menambahkan sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa'i,

- , **J**j.**J**S''u ,

*(Kami tidak makan binatang buruan).* Dalam riwayat

Sa'id dari lbnu Abbas disebutkan, *od.aI* **JP *jJ,*** I.if Jl*(Jika bukcm karena kami sedang ihram, niscaya kami akan menerimanya darimu).*

, , ,

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang ihram diharamkan memakan daging binatang buruan secara mutlak. Ini adalah pendapat Ali, lbnu Abbas, lbnu Umar, Al-Laits, Ats-Tsauri dan Jshaq berdasarkan hadits Ash-Sha'ab tersebut dan riwayat yang dikutip oleh Abu Daud serta selainnya dari hadits Ali bahwa dia berkata kepada orang-orang dari suku Asyja', "Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah diberi hadiah berupa keledai liar saat ihram, maka beliau enggan untuk memakannya?" Mereka menjawab, "Benar." Akan tetapi riwayat ini bertentangan dengan makna lahiriah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Thalhah bahwa dia menghadiahkannya daging burung waktu dia dalam keadaan ihram. Maka dia tidak memakannya seraya berkata, "Kami telah memakannya bersama Rasulullah SAW." Juga bertentangan dengan

hadits Abu Qatadah yang disebutkan pada bab sebelumnya, serta hadits Umair bin Salamah, *'}i;* g; J , **1.S i** ' 0f

.

***J J'*** ,:. **a!** f

,

*}.;\_* f ; , ***jJ,*** *(Sesungguhnya Al Bahzi*

,

*menghadiahkan kepada Nabi seekor rusa sedang beliau dalam keadaan ihram. Maka beliau memerintahkan Abu Bakar untuk membagikannya di antara anggota rombongan).* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik serta para penulis kitab *Sunan,* lbnu Khuzaimah serta ahli hadits lainnya menggolongkannya sebagai hadits *shahih.*

Pendapat yang membolehkan orang yang ihram untuk memakan daging buruan secara mutlak telah dikemukakan oleh para ulama Kufah serta sebagian ulama salaf. Sedangkan jumhur ulama mengompromikan diantara versi yang berbeda dengan mengatakan; sesungguhnya hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi menerima hadiah berupa binatang buruan dipahami bahwa binatang tersebut adalah yang ditangkap oleh orang yang tidak ihram untuk dirinya sendiri, kemudian ia menghadiahkannya kepada orang yang ihram. Adapun hadits-hadits yang menyatakan Nabi menolaknya dipahami bahwa binatang tersebut adalah yang ditangkap oleh orang yang tidak ihram untuk orang yang ihram. Mereka berkata, "Adapun sebab mengapa Nabi SAW beralasan dengan keadaannya yang sedang ihram untuk menolak hadiah dari Ash-Sha'b adalah karena binatang buruan tidak haram bagi seseorang apabila ditangkap untuknya, kecuali jika orang itu dalam keadaan ihram. Beliau hanya menjelaskan syarat utama tanpa menyinggung syarat lainnya, sehingga tidak menafikan syarat yang lain. Sementara syarat-syarat itu telah dijelaskan pada riwayat yang lain."

Cara mengompromikan riwayat-riwayat ini diperkuat oleh hadits Jabir dari Nabi SAW yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan An­

Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah, Jf ***o)J:\_.ai*** *i-5* j¼- :J.1

*(Binatang buruan di darat halal bagi kamu selama kamu tidak memburunya atau tidak diburu untuk kamu).*

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Shalih bin Kaisan disebutkan, **:i::al1 *JS' ff*** ti!

*(Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram, kami tidak makan binatang buruan).* Di sini dia menjelaskan dua *ii/at* (alasan penetapan hukum) sekaligus.

Telah disebutkan dari Imam Malik bahwa binatang yang diburu untuk orang yang ihram, sebelum masuk ihram, maka dia boleh

memakannya. Sedangkan apabila binatang itu diburu setelah masuk ihram, maka dia tidak boleh memakannya.

Kemudian dari Utsman disebutkan bahwa binatang yang diburu untuk orang yang sedang ihram maka dia tidak boleh memakannya, tapi diperbolehkan bagi orang lain yang ihram.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits Ash-Sha'b menjadi musykil bagi Imam Malik, karena dia berpendapat, 'Apa yang diburu untuk orang yang ihram, maka diharamkan bagi orang yang ihram dan orang yang tidak ihram untuk memakannya'. Maka lafazh hadits, *'Beliau mengembalikan kepadanya',* tidak berarti bahwa beliau membolehkan Ash-Sha'b untuk memakannya. Bahkan ada kemungkinan Nabi SAW memerintahkannya untuk melepaskan keledai tersebut jika masih hidup atau membuangnya apabila telah disembelih, sebab sikap berdiam terhadap suatu hukum tidak menujukkan penetapan hukum yang berlawanan dengannya. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan mengatakan, seandainya Ash-Sha'b tidak boleh memanfaatkan keledai tersebut, tentu Nabi tidak akan mengembalikan kepadanya, karena tidak ada kekhususan baginya dalam hal ini."

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Pada hadits Ash-Sha'b terdapat keterangan tentang menetapkan suatu keputusan sesuai tanda-tanda yang terlihat, berdasarkan lafazh *"Ketika beliau melihat apa yang terjadi di wajahku".*
2. Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bolehnya menolak hadits karena suatu sebab. Imam Bukhari telah menempatkan hadits ini di bah yang berjudul "Orang yang Menolak Hadiah Karena Suatu Sebab".
3. Hadits ini juga menjelaskan tentang alasan penolakan hadiah untuk menyenangkan hati orang yang memberi hadiah.
4. Hibah (pemberian) tidak menjadi milik penerimanya, kecuali bila ia telah menerimanya.
5. Hendaknya orang yang ihram melepaskan binatang buruan yang dilarang untuk menangkapnya.
   1. **Binatang yang Dibunuh oleh Orang yang lhram**

" ***s,*** ' ,,,. ***s,* ,,, A.** '

\ \ J 0i$ 1 ; \ L;

i ;,..:Ji y1:,:u1 :Ju r-LJ

/. ., **0** ., ,,,. "" ,,,., ,,,. ,,,. ***s,*** ,,,.

,,,. ,,,. ,,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

·cc.

1, :.i 0f .; 1, *) .;* 1, :,


.,,. ***,f$*** ,,,. ,,,. ., ,,,.

r-LJ

., ,,,, .,,.. " ***s,***

... Ju 1

1826. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuhnya."* Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda....



1827. Dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar lbnu Umar RA berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW telah menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, *'Orang ihram boleh membunuh* '."

' **0** .,..,. " ' .,. .,. ,,,, .,.

: u $ Ji1 J ;J:. *:;* Ji1 Ju :Ju

G

.,. .,. ? .,.

.,. .,.\_.,,. - **.,.A\_ tJJ** *,,* .,..,.

*C?*

*'i* y1J:U1 : J Ji1 ' J J Ju

*,* **o o,,,. o o o** *,* 1,,,, **o ,,,,, o o** .,,. .,. .,.

. \_,.QI \) ,y IJ ,o)Li!IJ ,oiLllJ ,y()JI :

,

1828. Dari Salim, dia berkata: Abdullah bin Umar RA berkata, Hafshah berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya; yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing Aqur [yang galak]."*

,,,, **A. *:fl*** ' .,. *:,,.,.* **A.** ,,,. ,,,,


4 c

Jll I J J 0i Jll J le oJ°j

**0 \_,. J O** \_,, \_,. ***l,J*** ,,,.\_ .,. ,,,, *'SI*

J

:(, JI u ylJ:UI :Ju



1829. Dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Lima jenis binatang yang semuanya adalah fasiq dibunuh di wilayah Haram (tanah suci); burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing Aqur (yang galak)."*

*:fl*

:;..i,,. , ,: :; :.,. J

,,,. u **.A...** 1 J

' ,,,, 0

.. ,,,, .,. ,,,, 1 ;,r'JI *.:}-*

.,, ,,,, ,,,.

**J** / \_,. ,,,. 0 ,,,. / 0 ,,,, *:fl* / J.,,

J',:-

Ul:,i 'I ( *-::.;"':£,*0 J 1( I \j:. · : L ' I

• *,)* ( *\_;A-'* J) . *.Y* • *J* ($ r---J .

,,,, .,, ,,,, ,,,, .,, .,, .. ,,,, ,.,.

Ju; ::\_ : , 1 1,. • , 1 u 01' .w 0 UIWf'J Y

/ ,,,, ,,,,,. ... /. ,,,,,. ,,,,,. 0 0 / / *$ :fl,,,,,.* ,,,,,. ,.,,i

. . . J • . *J' ,)* • i- f 1../ *,)*

,.,. .,,. .,, .,,.

:J.;i,,,.,,

.,, ,,,. .,, .,, .,, ,,,.

Jw ::\_ .l; UILl u ,UI

\_**J**p**O**l : J***s,*** ,,,, .A... \

*s,* :J.;i,,1,.,



1830. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika kami bersama Nabi SAW di suatu gua di Mina, tiba-tiba turun kepadanya surah 'Al Mursalaat'. Sesungguhnya beliau membacanya dan aku menerima langsung dari mulutnya, dan sungguh mulutnya basah karenanya. Tiba-tiba datang kepada kami seekor ular, maka Nabi SAW berkata, *'Bunuhlah!'.* Kami pun bersegera (membunuhnya), tetapi ular itu telah pergi. Nabi SAW bersabda, *'la dilindungi dari keburukan kalian sebagaimana kalian dilindungi dart keburukannya'* ."

.,,, ***s-,,,. SI*** .,,, ***SI*** ,,,,\_ **A,** .,.

J *J-.o \* r-J)

J .:,i Ji\ C, Ji\

.,,, ,, .,,,.,,, **J g.,,,.,s, .,,,A. '**

-;ii ; ;... *:t))J* Ju J *J\_o*

Ji1 Ji1

,,, ,,, .,,, ,,. ,,. .,,, .,,, ,,,,

1831. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang tokek, *"Dia adalah jiMaisiq (fasik kecil)."* Tetapi aku tidak mendengar beliau memerintahkan untuk membunuhnya.

**Keterangan Hadits:**

*(Bab binatang yang dibunuh oleh orang ynag ihram).* Yakni, binatang yang tidak mengharuskan adanya denda dalam membunuhnya. Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama hadits yang terjadi perbedaan padanya dari Ibnu Umar, maka Imam Bukhari menyebutkannya disertai perbedaan tersebut seperti yang akan kami jelaskan.

**e, !j *J,*** *\* ***Js,*** y11:U1 *(limajenis hinatang yang tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuhnya).*

Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas, lalu dia mengalihkannya kepada jalur periwayatan dari Salim, dan riwayat ini

terdapat dalam kitab *Al Muwaththa* ', IJ )\_J1J y)\_J1J ib.J1J y1}l1

•

*•*

j\_,iA11 *(burung gagak, burung rajawali, ka/ajengking, tikus, dan anjing*

*aqur).*

; .,*J.* .iill :fJ *(dari Abdullah bin Dinar). Sanad* ini dikaitkan

-

,,, ,,, ,,, ,,

dengan *sanad* sebelumnya. Dalam kitab *Al Muwaththa'* diriwayatkan sama seperti itu dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang *Bad'ul Khalq* (permulaan penciptaan) dari Al Qa'nabi, dari Malik dengan lafazh seperti di atas. Begitu pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari Abdullah bin Dinar, dia menyebutkan "ular" sebagai pengganti "kalajengking".

*;*, *;;,:*, *J.*, *-1.tJ* :} *(Diriwayatkan dari Zaid bin Jubair).* Dia adalah Zaid bin Jubair Ath-Tha'i Al Kufi. Tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* selain dari lbnu Umar, dan tidak pula dari lbnu Umar dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan hadits lain yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat. Dia telah menyelisihi Nafi' dan Abdullah bin Dinar, karena memasukkan perantara antara lbnu Umar dan Nabi SAW pada hadits ini. Namun sikapnya disetujui oleh Salim, hanya saja Zaid tidak menyebutkan namanya sedangkan Salim menyebutkannya.

***f*** . .*)*.

i»I ***J:,p*** *\* ***;j*** *)* i»I I ! ***\_;i':J;.***

1 *(salah seorang istri Nabi SAW telah menceritakan*

*kepadaku dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang ihram boleh membunuh ...* "). Demikianlah lafazh yang dia sebutkan. Ini merupakan isyarat tentang penafsiran perawi yang tidak disebutkan namanya, yakni dia [istri Nabi] adalah orang yang namanya disebutkan dalam riwayat lain. Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abu Khalifah dari Musaddad seperti *sanad* Imam Bukhari, sedangkan sisanya

seperti riwayat Hafshah, hanya saja penyebutan sebagian nama perawi tidak berurutan seperti pada riwayat Hafshah.

Imam Bukhari menyebutkan dari Syaiban, dari Abu Awanah,

engan a az ' . .***rr \_Jib***J y J *I.I" .J' I.J'!-* .:,i *I.T· )*

d If: h ·,,J,,. ,,A! -,,,,,(jJ1'•

*J*1 :1, *J ,*" *;;; ,,,,\_.,* ,, 1:..'J,, t,, .,

*,1w J* 1:,,i;J ' :; I*m*S' J , *J:., '* !

f I ***J)*** :J - 'J 1)i1J i IJ 'J *(Seorang laki-laki*

*bertanya kepada lbnu Umar tentang binatang apa yang boleh dibunuh o/eh* · *seseorang dalam keadaan ihram? Dia menjawab, "Sa/ah seorang istri Nabi SAW menceritakan kepada kami, sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk membunuh anjing aqur, tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan ular." Dia berkata, "Dan pada saat shalat pula.* ").

Pada awal hadits tersebut tidak disebutkan lafazh "lima jenis", bahkan di dalamnya ditambahkan jenis lain yaitu "ular". Kemudian di akhir hadits disebutkan lafazh "shalat" untuk menjelaskan bolehnya membunuh binatang-binatang tersebut pada setiap keadaan. Menurut saya, keterangan tambahan ini hanya disebutkan melalui jalur ini. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Zuhair bin Muawiyah, dan Al Ismaili melalui jalur Isra'il, keduanya dari Zaid bin Jubair tanpa menyebutkan tambahan tersebut.

8 *(Hafshah berkata).* Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, *(dari Hafshah).* Lafazh ini dan sebelumnya menimbulkan asumsi bahwa Ibnu Umar tidak mendengar hadits ini

langsung dari Nabi SAW, tetapi pa-da sebagian jalur periwayatan dari

Nati' dari Ibnu Umar disebutkan, J

,, " "

<11.1I

1 *(Aku*

*mendengar Nabi SAW).* Imam Muslim juga meriwayatkan dengan lafazh serupa melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, u i;,;:.f *(Naji'*

*telah mengabarkan kepadaku).* Imam Muslim berkata sesudahnya, "Tidak ada seorang pun perawi yang menukil dari Nafi', dari lbnu Umar, yang menyebutkan lafazh *'Aku mendengar'* selain Ibnu Juraij.

Riwayat ini didukung oleh riwayat Muhammad bin Ishaq." Kemudian Imam Muslim menyebutkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Nafi' seperti itu. Secara zhahir, Ibnu Umar mendengar dari saudara perempuannya, yaitu Hafshah dari Nabi SAW, lalu dia juga mendengar Nabi menceritakan hadits tersebut saat ditanya.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar disebutkan, dia berkata, J 1.£ 1.i *(seorang laki-laki*

*berseru).* Sementara dalam riwayat Abu Awanah dalam kitab *Al*

* -' - ' .,, ,, **(II** ,,

..»I I J 1 1}i

*Mustakhraj* melalui jalur ini disebutkan, 1.£ li 0i

;-f ,;! y(,:U1 J *(Sesungguhnya seorang Arab badui berseru kepada Rasulullah SAW, "Apakah binatang yang [bolehJ kami bunuh ketika kita ihram?").*

Secara zhahir, perawi yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Zaid bin Jubair adalah Hafshah. Namun, ada kemungkinan dia adalah Aisyah. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Syihab tanpa mencantumkan Hafshah dalam *sanad-nya,* tetapi yang benar adalah riwayat yang mencantumkannya seperti pada riwayat Salim.

*(lima jenis).* Secara zhahir penyebutan kata "lima"

membatasi binatang buruan yang boleh dibunuh pada jumlah tersebut (tapi tidak berarti yang boleh dibunuh hanya lima jenis), karena kata tersebut adalah *mafhum adad,*5 dan metode penetapan hukum seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah (landasan hukum) menurut kebanyakan ulama. Kalaupun dikatakan metode tersebut dapat dijadikan hujjah, masih terdapat kemungkinan Nabi SAW pada mulanya bersabda demikian, setelah itu beliau menjelaskan bahwa ada jenis lain yang hukumnya diikutkan kepada hukum kelima jenis tersebut.

*5 Majhum adad* adalah makna implisit dari penyebutan suatu bilangan. Seperti dikatakan "lima jcnis binatang yang boleh dibunuh saat ihram", secara implisit menyatakan bahwa jumlah binatang yang boleh dibunuh tidak lebih dari lima jenis, yakni bukan enam jenis dan seterusnya. *Wal/ahu a 'lam* -pcnerj.

Pada sebagian jalur periwayatan hadits itu dari Aisyah disebutkan *"empat jenis",* dan pada jalur lain disebutkan, *"enarn jenis".* Adapun jalur periwayatan yang menyebutkan *"ernpat Jenis"* telah dikutip oleh Imam Muslim melalui jalur Al Qasim dari Aisyah tanpa menyebutkan "kalajengking". Sedangkan jalur periwayatan yang menyebutkan *"enam Jenis"* dinukil oleh Abu Awanah dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Al Muharibi dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, yang menyebutkan "kalajengking" ditambah "ular". Riwayat ini didukung oleh Syaiban yang telah disebutkan dari Imam Muslim, meski tidak mencantumkan bilangan tertentu.

Al Qadhi Iyadh mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, "Pada selain kitab Imam Muslim disebutkan *Af'aa* (salah satu jenis ular), sehingga jumlah keseluruhannya ada enam". Akan tetapi perkataannya ditanggapi bahwa *Af'aa* termasuk jenis ular. Hadits yang menyebutkan *Af'aa* telah diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi, dimana pada bagian akhir hadits dikatakan, "Aku berkata kepada Nafi', *'Dan Af'aa?'* Dia menjawab, 'Siapa lagi yang ragu mengenai *Af'aa'."*

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Abu Daud, sama seperti riwayat Syaiban seraya ditambahkan "Binatang buas pemangsa", sehingga keseluruhannya berjumlah tujuh jenis. Lalu pada hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir ditambahkan "serigala" dan "macan". Dari sini diketahui bahwa jumlah keseluruhannya ada sembilan jenis. Akan tetapi lbnu Khuzaimah menyebutkan dari jalur Adz-Dzuhali bahwa penyebutan serigala dan macan merupakan penafsiran dari perawi terhadap lafazh "Anjing Aqur". Lalu penyebutan serigala tercantum dalam hadits *rnursal* yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur dan Abu Daud melalui jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Nabi SAW,

beliau bersabda, llly I I *(Orang yang ihrarn [boleh}*

*membunuh ular dan serigala).* Para perawinya tergolong perawi yang

*tsiqah* (terpercaya). Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Hajjaj

bin Artha'ah dari Barrah, dari lbnu Umar, ia berkata, *"Rasulullah SAW memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh serigala."* Tapi Hajjaj adalah perawi yang lemah *(dha 'if).* Tetapi Mis'ar telah menyelisihinya, dia menukil dari Barrah dengan jalur yang *mauquf* seperti dikutip Ibnu Abi Syaibah. Inilah semua hadits *marfu'* yang menambahkan jenis hewan selain lima jenis yang masyhur, tapi semua jalur periwayatan tersebut masih diperbincangkan.

**y(\_,:U,** *(dari binatang).* Lafazh *ad-dawaabb* adalah bentuk

jamak kata *daabbah,* artinya hewan yang berjalan atau melata. Sebagian tidak memasukkan "burung" di dalamnya berdasarkan

firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 38, **J .jl'j i *J*** *,:,::,.* **J**

,, -... ,,

***jlk*** *(Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya).* Namun hadits di bab ini menolak pendapat tersebut, karena hadits ini telah menyebutkan gagak dan rajawali di antara kelima jenis binatang tersebut.

Dalil yang menunjukkan bahwa burung termasuk dalam cakupan lafazh *daabbah* adalah firman Allah dalam surah Huud ayat

6, JJ J ..' »I **J**,**;**, **,** *:,* l ***J*** *,:,::,.* J *(Dan tidak ada satupun binatang*

,, 0

**.jPj I**

,, ,, ,, .. -,, ,,

*di muka bumi melainkan rezekinya dalam tanggungan Allah);* dan firman-Nya dalam surah Al Ankabuut ayat 60, ,:, ::,. Jts"J JJ *(dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa*

, , ,

*{mengurw,J rezekinya sendiri).* Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim pada bab tentang sifat awal mula

penciptaan disebutkan, 1 *rY-* y1JjJ1 J *(Dan Allah menciptakan*

*binatang {daabbah} pada hari Kamis).* Di sini burung tidak disebutkan secara tersendiri.

J O ,,, *,,*

! **j...,u** *(mereka semua adalah Jasik, {semuanya}*

*dibunuh).* Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan,

, ,,

j...,1J **¼,lS'** *(semuanya adalahfasik).* Sedangkan dalam riwayat Ma'mar

yang terdapat pada pembahasan tentang *bad'u/ khalq* (awal mula penciptaan) disebutkan, ***,j*** *(lima binatang yang Jasik).*

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, "Kelima

binatang itu disebut fasik sesuai dengan bahasa, sebab makna dasar kata fasik dalam bahasa. adalah keluar. Seperti dikatakan ·Buah kurma

telah fasik' yakni keluar dari kulitnya; dan firman Allah, ;f j.' ij

*'41 (iafasik dari perintah Tuhannya),* yakni keluar dari perintah Allah. Seseorang dinamakan fasik karena telah keluar dari ketaatan terhadap Tuhannya. Dalam hal ini kata fasik bermakna 'keluar·, dalam arti yang khusus."

Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa penggunaan kata "fasik" tidak dikenal pada masa jahiliyah dan pada syair-syair mereka, sebagaimana makna syar'i. Adapun alasan mengapa binatang-binatang tersebut dinamakan fasik adalah:

***Pertama,*** karena binatang-binatang itu telah keluar dari hukum yang berlaku pada binatang secara umum, yaitu haram dibunuh.

***Kedua,*** mereka telah keluar dari hukum yang berlaku umum pada binatang, yaitu halal untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah

\ - *J* , ,,,

**J,Ai** ji

dalam surah Al An'aam ayat 145, **4! .ill!** *(Atau binatang*

*yang disembelih alas nama se/ain Allah);* dan firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 121, - ***ll(,*** ' ' ***f* (..1** I J *(Dan*

*janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kejasikan*).

***Ketiga,*** karena mereka keluar dari hukum yang berlaku umum pada binatang, dimana mereka mengganggu, membuat kerusakan serta tidak dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu, ahli fatwa berbeda pendapat; mereka yang berpegang dengan makna pertama telah memasukkan semua binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang tidak ihram, baik di wilayah Haram (tanah suci) maupun di luar wilayah Haram, dalam kelima jenis binatang tersebut. Ulama yang berpegang dengan makna kedua memasukkan di dalamnya binatang yang tidak boleh dimakan, selain binatang yang dilarang untuk dibunuh, dan pendapat ini terkadang menyatu dengan pendapat pertama. Lalu ulama yang berpegang pada makna ketiga, khusus memasukkan binatang yang dapat membuat kerusakan ke dalam kelima jenis binatang tersebut.

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, "Dikatakan kepadanya, mengapa tikus dikatakan fasik?" Dia menjawab, "Karena Nabi SAW terbangun olehnya, sementara tikus itu telah membawa sumbu lampu untuk membakar rumah." Hal ini mengindikasikan bahwa alasan mengapa kelima jenis binatang itu dinamakan fasik adalah karena perbuatannya yang menyerupai perbuatan orang fasik. lni memperkuat pendapat yang terakhir.

* + J •

***J,***

**jJI** *(mereka dibunuh di wilayah Haram).* Dalam

riwayat Nati' disebutkan dengan lafazh, Ci;- :i ***J,*** I ***J's,*** *(Tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang­ binatang itu).* Berdasarkan hal ini, maka tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang-binatang itu meskipun di wilayah tanah Haram. Kesimpulannya, bahwa orang yang tidak ihram boleh membunuh binatang-binatang itu, terutama di luar wilayah tanah Haram. Penyebutan wilayah di luar tanah Haram telah

disebutkan dengan tegas dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, **f,;j'J** I ***J,*** *(Mereka*

*dibunuh di luar wilayah Haram dan di dalam wilayah Haram).* Adapun bolehnya membunuh binatang tersebut bagi yang tidak ihram adalah karena tidak adanya sesuatu yang menghalanginya, yaitu dalam

keadaan ihram. Untuk itu, orang yang tidak dalam keadaan ihram lebih diperbolehkan untuk membunuh binatang-binatang tersebut.

Pada penafian dosa -juga penafian "keberatan" pada jalur Salim- tidak ada dalil yang lebih menyuruh untuk membunuh hewan-hewan tersebut daripada membiarkannya. Akan tetapi telah disebutkan pada jalur periwayatan Zaid bin Jubair yang dikutip Imam

Muslim dengan lafazh; ;f *(memerintahkan),* demikian pula dalam

jalur periwayatan Ma'mar. Sementara dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Ibnu Numair dari Hisyam, dari bapaknya, disebutkan

dengan lafazh, *r ' (hendak/ah orang yang ihram membunuh).*

Makna zhahir dari "perintah" adalah wajib, tetapi juga berarti sunah

*(nadb)* atau boleh *(ibahah).*

Al Bazzar meriwayatkan melalui jalur Abu Rafi', dia berkata,

*; i*,,,

, ;., u,,,,,. yp•

,,,, ,,, ,-

Y? • !*':*,,, *,J,* - ,. "' - ' ' J*J* J:.

*1 1* .ill1 1

*r?* f ,J ;WIJ 'J ' *(Ketika Rasulullah SAw berada*

*dalam shalatnya, tiba-tiba beliau memukul sesuatu. Ternyata ia [yang dipukul] adalah kalajengking, dan beliau membunuhnya. Lalu beliau memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh ka/ajengking, ular, tikus, dan rajawali).* Akan tetapi perintah ini disebutkan setelah didahului oleh larangan, yakni larangan bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang, maka ini tidak bermakna wajib ataupun sunah. Keterangan ini didukung oleh riwayat Al-Laits dari Nati' dengan

lafazh, 0 f *(telah mengizinkan).* Riwayat ini dikutip oleh Imam

Muslim dan An-Nasa'i dari Qutaibah. Imam Muslim tidak menyebutkan lafazhnya, tapi disebutkan dalam hadits Abu Hurairah

*r?*

yang diriwayatkan Abu Daud dan selainnya, j !j

*(/ima [jenis binatang] bagi orang yang ihram halal untuk membunuhnya).*

y1}i1 *(gagak).* Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari

Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim ditambahkan, 1, yaitu

gagak yang ada wama putih di punggung atau dadanya. Ibnu Baththal menjawab bahwa tambahan tersebut tidak sah, sebab tambahan tersebut berasal dari Qatadah dan dari Sa'id, seorang *mudallis* (menyamarkan riwayat), di samping menyalahi riwayat yang umum. lbnu Abdil Barr berkata, "Akurasi lafazh tambahan ini tidak dapat dibuktikan." Ibnu Qudamah berkata, "Riwayat-riwayat yang bersifat mutlak adalah lebih *shahih."*

Semua alasan yang dikemukakan di atas kurang tepat. Adapun alasan bahwa ia seorang *muda/lis* terbantah oleh kenyataan bahwa Syu'bah tidak menukil riwayat dari para gurunya yang terkenal sebagai perawi yang *mudallis,* kecuali apa yang didengar langsung oleh para gurunya dari para syaikh mereka, dan ini termasuk riwayat Syu'bah. Bahkan telah dinyatakan dengan tegas oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Syu'bah bahwa Qatadah telah mendengar riwayat itu secara langsung. Adapun pemyataan yang menafikan akurasi riwayat itu juga tertolak, karena ia telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan *tarjih* (memilih yang lebih kuat) bukanlah syarat diterimanya suatu tambahan riwayat, bahkan keterangan tambahan dari perawi *tsiqah* (terpercaya) hams diterima, demikian halnya di tempat ini. lbnu Qudamah berkata, "Dalam hal ini semua hewan yang mempunyai kesamaan dalam hal mengganggu dan haram dimakan termasuk dalam hukum gagk *Abqa* '."

Para ulama mengecualikan gagak kecil yang masih makan biji­ bijian dan biasa dinamakan gagak *Zar 'i* atau Az-Zagh dari nash tersebut. Mereka membolehkan untuk memakannya. Maka, hukum dalam nash tersebut tetap berlaku bagi selain gagak kecil. Termasuk dalam hukum *Abqa* ', di antaranya *Ghudaf* (burung gagak besar) menurut pendapat yang benar dalam kitab *Ar-Raudhah,* berbeda dengan pendapat yang dianggap benar oleh Ar-Rafi'i. Sementara Ibnu

Qudamah memberi nama *Ghudaf* dengan nama gagak *Al Biin.* Namun, menurut ahli bahasa sama dengan *abqa* '. Dikatakan bahwa alasan mengapa *"Ghurab Al Biin",* karena ia menjauh *(baana)* dari Nabi Nuh saat diutus dari perahu untuk mengetahui keadaan bumi. Kemudian dia mendapati bangkai lalu memakannya tanpa kembali lagi kepada Nabi Nuh. Orang-orang jahiliyah biasa meramal keadaan berdasarkan suara burung ini. Apabila ia bersuara dua kali, maka mereka akan berkata, "Ia memberitahukan keburukan." Apabila bersuara tiga kali, maka mereka akan berkata, "Ia memberitahukan kebaikan." Kemudian Islam menghapus semua bentuk ramalan itu. Apabila lbnu Abbas mendengar suara gagak, dia berkata, "Ya Allah, tidak ada *thiyarah* selain dari-Mu, tidak ada kebaikan selain kebaikan-Mu, dan tidak ada sembahan selain Engkau."

Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, "Gagak yang dimaksud dalam hadits di atas adalah *Ghudaf* (burung gagak yang besar) dan *Abqa* ', karena kedua jenis ini memakan bangkai. Adapun gagak pemakan biji-bijian tidak demikian."

Berdasarkan pengertian 1m dipahami keterangan yang

.,, .

disebutkan pada hadits ,A.bu Sa'id yang diriwayatkan Abu Daud-jika hadits ini *shahih-,* 'JJ y1)J1 ";J *(dia melempari gagak dan*

*tidak membunuhnya).* Riwayat serupa dengan ini telah dikutip oleh lbnu Mundzir dan selainnya dari Ali dan Mujahid.

Ibnu Mundzir berkata, "Semua orang yang menjadi patokan dalam hal itu membolehkan membunuh gagak saat ihram, kecuali apa yang dinukil dari Atha' tentang orang ihram yang mematahkan tanduk gagak, dia berkata, 'Apabila darahnya keluar, maka wajib membayar denda'. Al Khaththabi berkata, 'Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti Atha' dalam masalah ini'. Nanrnn, ada kemungkinan yang dia maksudkan adalah gagak pemakan biji-bijian."

Di antara jenis gagak adalah Al A'sham, yaitu gagak yang di kedua kakinya, atau sayapnya, atau perutnya terdapat wama putih atau

merah. Gagak jenis ini disebutkan pada kisah penggalian sumur Zamzam yang dilakukan Abdul Muthallib. Adapun hukumnya sama seperti gagak Abqa'. Jenis lainnya adalah Al Aq'aq, yaitu besamya sama seperti merpati, tetapi bentuknya sama dengan gagak. Dikatakan, diberi nama demikian karena dia meninggalkan anak­ anaknya yang berteriak tanpa makanan. Dari sini nampak bahwa ia termasuk jenis gagak. Bangsa Arab juga meramalkan sesuatu dengannya. Tersebut dalam fatwa Qadhikhan Al Hanafi, "Barangsiapa keluar untuk bepergian dan mendengar suara 'Aq'aq, lalu ia kembali, maka ia telah kafir." Adapun hukumnya sama seperti hukum gagak Abqa' menurut pendapat yang benar. Namun, ada pula yang mengatakan hukumnya sama seperti gagak pemakan tanaman.

**y)-.l(,** *(dan kalajengking).* Penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "Dikatakan bahwa mata binatang ini terdapat di belakangnya, dan sesungguhnya ia tidak menggigit mayit atau orang tidur kecuali jika orang tersebut bergerak."

Telah disebutkan tentang perbedaan dalam menyebutkan "ular" sebagai ganti "kalajengking" pada hadits di bab ini. Adapun yang nampak, bahwa Nabi SAW hanya mengatakan salah satunya waktu menyebutkannya secara ringkas. Lalu ketika menyebutkan keduanya (ular dan kalajengking), maka beliau menjelaskan hukum keduanya.

Ibnu Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama tentang bolehnya membunuh kalajengking." Ketika dikatakan kepada Nafi', "Bagaimana dengan ular?" Dia menjawab, "Tidak ada perbedaan mengenai hal itu (bolehnya membunuh ular)." Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, *"Siapakah yang ragu tentangnya?"* Namun, Ibnu Abdil Barr menanggapi riwayat ini dengan mengemukakan riwayat yang dinukil oleh lbnu Abi Syaibah melalui jalur Syu'bah, bahwa ia bertanya kepada Al Hakam dan Hammad, lalu keduanya menjawab, "Orang yang ihram tidak boleh membunuh ular dan kalajengking." Dia berkata, "Alasannya, bahwa kedua binatang ini termasuk jenis

serangga, maka barangsiapa membolehkan untuk membunuhnya, dia juga harus membolehkan membunuh seluruh jenis serangga." Meskipun demikian, alasan ini tidak kuat. Hanya saja dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan mengenai bolehnya membunuh ular dan kalajengking yang masih kecil dan tidak mengganggu.

**:,lli,J** *(dan tikus).* Ulama tidak berbeda pendapat tentang bolehnya orang yang ihram untuk membunuh tikus, kecuali apa yang dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila orang yang ihram membunuh tikus, maka dia wajib membayar denda." Pemyataan ini diriwayatkan oleh lbnu Mundzir. Dia berkata, "Pendapat ini menyalahi Sunnah dan menyalahi seluruh pendapat ulama."

Al Baihaqi telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Hammad bin Zaid, dia berkata ketika disebutkan kepadanya perkataan tadi, "Di Kufah, Ibrahim An-Nakha'i adalah orang yang paling buruk dalam menolak *atsar,* karena pengetahuannya yang sangat minim tentang hadits. Tidak ada yang lebih baik dalam hal mengikuti hadits selain Asy-Sya'bi, karena dia banyak mendengar hadits." Lalu lbnu Syas menukil dari madzhab Maliki perbedaan tentang bolehnya membunuh tikus kecil yang tidak dapat mengganggu.

Tikus ada beberapa macam, di antaranya; jurad, khuld, tikus unta, tikus misk, dan tikus ghaith. Semuanya haram dimakan dan boleh dibunuh. Pada pembahasan tentang adab dalam hadits Jabir disebutkan tentang penamaan binatang ini sebagai binatang yang fasik. Ada pula yang mengatakan, karena ia (tikus) telah memutuskan tali perahu Nabi Nuh.

J#' 'J *(dan anjing Aqur).* Pada anjing terdapat unsur

hewan temak dan binatang buas. Anjing bermanfaat untuk menjaga dan berburu. Anjing memiliki pula beberapa kelebihan; seperti dapat mencari jejak, mencium bau, menjaga, tidur tidak pernah nyenyak,

menyenangi (empunya), dapat menerima aJaran yang tidak dapat dipelajari oleh binatang lain.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali menjadikan anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh AS. Adapun tentang kenajisannya telah diterangkan dalam masalah *thaharah* (bersuci).

Ulama berbeda pendapat mengenai anjing yang dimaksudkan dalam hadits ini; apakah pemberian sifat *aqur* (menyerang dan menggigit) memiliki makna implisit atau tidak?

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* yang *hasan* dari Abu Hurairah, dia berkata, "Yang dimaksud dengan anjing *aqur* adalah singa."

Diriwayatkan dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, bahwa dia ditanya tentang anjing *Aqur,* maka dia menjawab, "Apakah anjing lebih galak (menyerang dan menggigit) daripada ular?" Zufar berkata, "Maksud anjing *Aqur* pada hadits ini adalah serigala secara khusus." Sementara Imam Malik berkata dalam kitab *Al Muwaththa* ', "Semua yang menggigit manusia serta menyerangnya dan menakuti mereka seperti macan, singa dan serigala, maka dinamakan *aqur."* Demikian pula yang dinukil Abu Ubaid dari Sufyan, yang merupakan pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Maksud anjing di tempat ini adalah khusus untuk anjing, dan tidak ada binatang yang memiliki hukum yang sama sepertinya kecuali serigala." Lalu Abu Ubaid

mengemukakan hujjah bagi jumhur ulama dengan sabda beliau SAW,

**4s- 1L** I *(Ya Allah, kerahkan kepadanya anjing di*

*antara anjing-anjing-Mu),* lalu orang itu dibunuh oleh singa. Ini adalah hadits *hasan* yang diriwayatkan Al Hakim melalui jalur Abu Naufal bin Abu Aqrab dari bapaknya. Dia berhujjah dengan firman­

Nya, );JI **- .fa J** *(Dan [binatang buruan yang*

*ditangkapJ of eh binatang buas yang telah kamu ajari dengan*

*melatihnya untuk berburu).* Tampak kalimat *"Melatih untuk berburu"* diambil dari kata *kalb* (anjing). Maka, dikatakan bahwa semua binatang buas adalah *aqur.*

Sementara itu Imam Ath-Thahawi mengemukakan hujjah bagi madzhab Hanafi bahwa para ulama telah sepakat mengharamkan membunuh *Al Bazi* (sejenis elang) dan elang, sementara keduanya termasuk binatang buas dari jenis burung. Maka, hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut khusus bagi gagak dan rajawali. Demikian pula dengan ahjing dan binatang yang mempunyai sifat yang sama, yaitu serigala. Perkataan Ath-Thahawi ditanggapi bahwa klaimnya akan adanya kesepakatan tidak dapat diterima, sebab para ulama yang tidak sependapat dengan madzhab mereka membolehkan membunuh semua binatang yang menyerang dan menggigit dengan taringnya, termasuk burung elang dan lainnya. Bahkan, kebanyakan mereka berpendapat bahwa semua binatang yang haram dimakan dimasukkan dalam lima jenis binatang tersebut, kecuali binatang yang dilarang untuk dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat tentang binatang selain anjing *Aqur* dan tidak diperintahkan untuk memliharanya. Al Qadhi Husain dan Al Mawardi serta selain mereka menegaskan tentang larangan untuk membunuhnya. Dalam kitab *Al Umm,* Imam Asy-Syafi'i membolehkan untuk membunuhnya. Sementara Imam An-Nawawi mengemukakan pendapat yang berbeda. Dia berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* pada pembahasan tentang jual-beli, "Tidak ada perbedaan di antara ulama madzhab kami bahwa ia memiliki kehormatan dan tidak boleh dibunuh." Lalu dalam masalah tayamum dan ghasab (merampas), dia melanjutkan, "Sesungguhnya ia tidak memiliki kehormatan." Kemudian dalam pembahasan tentang haji, dia berkata, "Para sahabat kami memakruhkan untuk membunuhnya, yaitu makruh dalam arti menyelisihi yang lebih utama." Ini adalah perbedaan yang sangat pelik. Ar-Rafi'i hanya menukil pendapat yang

menyatakan makruh. Imam An-Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah* juga berpendapat makruh dalam arti menyelishi yang lebih utama.

Mayoritas ulama memasukkan hukum binatang lain dalam kelima jenis binatang tersebut, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan makna yang dijadikan patokan. Menurut suatu pendapat, "mengganggu" adalah sifat yang menjadi patokan kelima jenis binatang tersebut. Maka, orang yang ihram boleh membunuh semua binatang yang mengganggu. Ini adalah pendapat dalam madzhab Maliki. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menjadi patokan adalah keberadaan kelima jenis binatang tersebut yang tidak dimakan. Atas dasar ini, orang ihram yang membunuh binatang yang tidak dimakan tidak wajib membayar fidyah. Ini merupakan pendapat dalam madzhab Imam Syafi'i.

Kemudian Imam Syafi'i dan murid-muridnya membagi binatang menjadi tiga bagian, dilihat dari hubungannya dengan orang yang ihram. ***Pertama,*** binatang yang disukai untuk dibunuh, seperti kelima jenis binatang yang disebutkan dalam hadits dan yang termasuk dalam golongan ini (mengganggu). ***Kedua,*** binatang yang boleh dibunuh, yaitu semua binatang yang tidak dimakan dagingnya. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu binatang yang mendatangkan manfaat dan mudharat sekaligus, maka jenis ini boleh diburuh karena adanya manfaat, dan hal itu tidak dilarang karena ia memusuhi manusia. Oleh karena itu, binatang yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, maka makruh membunuhnya tetapi tidak haram. ***Ketiga,*** binatang yang boleh dimakan atau dilarang dibunuh. Dalam ha! ini bagi orang yang ihram, tidak boleh membunuhnya; tetapi jika dia melakukannya, maka ia wajib membayar denda.

Golongan Hanafi menyalahi pendapat tersebut. Mereka membatasi larangan pada kelima jenis hewan yang tersebut dalam hadits, termasuk ular, karena disebutkan dalam riwayat. Mereka juga memasukkan serigala, karena ia termasuk binatang buas seperti anjing. Mereka juga memasukkan semua hewan yang memusuhi dan

mengganggu. Namun pendapat ini mendapat kritik, karena adanya makna yang menjadi dasar hukum pada kelima jenis binatang yang dimaksud, yaitu mengganggu secara tabiat dan memiliki rasa pennusuhan yang sangat besar. Dasar hukum ini dapat dianalogikan dengan binatang lain yang memiliki kesamaan.

lbnu Daqiq Al Id berkata, "Memberlakukan hukum tersebut pada semua binatang yang memiliki sifat 'mengganggu' merupakan pandangan yang kuat menurut ahli qiyas, sebab hal ini tampak dari isyarat nash · yang membolehkan membunuh binatang-binatang tersebut karena sifatnya yang fasik, yakni keluar dari batas. Dalam hal ini beralasan karena binatang-binatang tersebut haram dimakan, berarti tidak menghiraukan isyarat yang ada dalam nash, yaitu kefasikan."

Namun, menurut ulama yang lain, masalah ini kembali kepada penafsiran lafazh "fasik" itu sendiri. Barangsiapa menafsirkan makna fasik dalam arti "mengganggu" yang tidak biasa dilakukan oleh binatang-binatang lainnya secara umum, maka mereka menetapkan hal ini sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Barangsiapa menafsirkan makna fasik dalam arti keluar dari hukum yang berlaku pada binatang yang umum karena tidak dapat dimakan, maka mereka menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Mereka yang menetapkan "mengganggu" sebagai alasan dalam menetapkan hukum, mengatakan, "Jenis gangguan itu bermacam­ macam; seakan-akan dalam menyebutkan *aqrab* (kalajengking) adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu manus1a melalui gigitan beracun seperti ular, lebah dan lainnya."

Adapun disebutkannya tikus adalah untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia dengan cara merusak dan memotong-motong sesuatu. Penyebutan gagak dan rajawali adalah untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia dengan menyambar seperti elang. Sedangkan penyebutan anjing *Aqur* adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu dan

menyerang manusia dengan gigitan taringnya, seperti serigala, singa dan sebagainya.

Sebagian pendapat mengatakan, bahwa orang yang mengemukakan alasan karena haram dimakan dan boleh dibunuh, hanya membatasi pada kelima jenis binatang yang disebutkan pada hadits.

**Catatan**

Ar-Rafi'i menukil dari Imam Syafi'i bahwa binatang-binatang yang fasik ini tidak ada yang memiliki, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dia tidak menyebutkan selain lima jenis binatang tersebut yang memiliki makna demikian.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh orang yang terpidana mati dan berlindung di wilayah Haram (tanah suci). Karena bolehnya membunuh binatang-binatang tersebut di wilayah Haram adalah disebabkan kefasikannya, sedangkan orang yang membunuh orang yang fasik, maka ia harus dibunuh. Sebab kefasikan binatang-binatang itu adalah secara tabiat, sedangkan orang mukallaf yang melakukan kefasikan, maka dia telah merusak kehormatan dirinya sehingga harus diberlakukan konsekuensi kefasikan tersebut pada dirinya. Namun, Ibnu Daqiq Al Id mengisyaratkan bahwa masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, dan akan diterangkan lebih mendetail pada bab berikutnya.

;i *J (di suatu gua di Mina).* Dalam riwayat Al Ismaili

...-...

,,,

melalui jalur Ibnu Numair dari Hafsh bin Ghiyats disebutkan bahwa yang demikian terjadi pada malam Arafah. Atas dasar ini maka dia dapat dijadikan hujjah untuk mendukung maksud bab ini, yaitu bolehnya membunuh ular bagi orang yang ihram, sebagaimana yang diindikasikan oleh kata *"di Mina",* yakni bahwa yang demikian terjadi di wilayah tanah Haram. Dia menjadikan hal itu sebagai isyarat atas bantahan terhadap mereka yang mengatakan tidak adanya keterangan

dalam hadits Abdullah yang menunjukkan bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh ular ketika ihram, karena ada kemungkinan hal itu terjadi setelah selesai thawaf lfadhah. Akan

tetapi Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu

Kuraib, dari Hafsh bin Ghiyats secara ringkas, .rPJ

,,, ,.., *$* rP ,,,

ollll I l)i

j.,,w. r;..i1 *J* a;;.. *\_;,.:,.* ;f *(Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan*

.. .,, ,,, ,,, *ti* .,, .,, ,,

*orang yang ihram untufc membunuh ular di wilayah [tanah} Haram di Mina).* Dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan, "Abu Abdullah (yakni Imam Bukhari) berkata, 'Hanya saja yang kami maksudkan adalah bahwa Mina termasuk wilayah tanah Haram, dan mereka melihat bahwa membunuh ular -yakni di Mina- tidak dilarang'." Perkataan ini dalam riwayat Abu Dzar disebutkan pada akhir bab, tepatnya setelah hadits lbnu Mas'ud.

IA j *(sebagaimana kalian dilindungi dart keburukannya).* Yakni, sesungguhnya Allah telah menyelamatkannya dari kamu sebagaimana kamu telah diselamatkan darinya. Menurut

lbnu Mundzir, para ulama membolehkan untuk membunuh ular. Akan


tetapi pemyataannya dikritik dengan mengemukakan pendapat -yang telah dinukil- dari Al Hakam dan Hammad, serta pendapat dalam madzhab Maliki yang mengecualikan ular kecil yang belum mampu menimbulkan gangguan.

;f i J *(dan aku tidak mendengar beliau [Nabi} memerintahkan membunuhnya).* Ini adalah perkataan Aisyah RA. Konsekuensi penamaan "Tokek" sebagai binatang yang fasik kecil adalah karena diperbolehkan membunuhnya. Adapun masalah Aisyah tidak mendengar Nabi memerintahkannya, tidak berarti larangan untuk membunuhnya. Bahkan mungkin selain dia telah mendengar perintah untuk membunuhnya, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari Sa'ad bin Abi Waqqash dan selainnya.


lbnu Abdil Barr telah menukil kesepakatan yang membolehkan membunuh tokek, baik di luar maupun di dalam wilayah tanah Haram. Akan tetapi lbnu Abdil Hakam dan selainnya menukil dari Imam Malik bahwa orang yang ihram tidak (boleh) membunuh tokek. lbnu Al Qasim menambahkan, "Apabila dia membunuhnya, maka hendaklah ia bersedekah, sebab ia tidak termasuk kelima jenis binatang yang diperintahkan untuk dibunuh". Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Atha' ditanya tentang membunuh tokek di

\,1/ilayah Haram, maka dia berkata, "Apabila dia mengganggumu, maka kamu boleh membunuhnya."

* 1. **Tidak Boleh Menebang Pohon di Wilayah Tanah Haram**



lbnu Abbas RA berkata dari Nabi SAW, "Tidak [boleh] dipotong durinya (pohonnya)."



A.111 A.111 J:;.J J } i ,o :,

,, "' ***;fl*** ' .,\_ *,,,,:,* ,,,. *-Jf,*

0

,,,, ,,, ... ,,,. ,,,,,,, ,,,, ,,,,

**0** ;i ill\ 01 1)?

**;JJ** HJ \ **J***;,)* 0 f :j **HJ**

,,,, ,,,,., .,,,, ,,,. ,,,.

,,,, f **0** ,,,, *,§* ,,,, ,,,. ,,..\_ , .,,,,

1 *4t?* ::.,;\$. J *J* as--G *J* 0 i LollJ ,

,, ,,,, .,,. ,,,, .,,,,

,,,,,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, **o .,\_ o'/Jo** ,,,,

JJ ,

J Ju : ), . WI t:!JI

,,,, , ,,,, **o *SI*** ,,,, ,,,, ,, ,,,. ,,,, ,,, ,,,,

-\$. " \Si *\S* l i \Si :Ju

" /' ::.\_,, . ,, ' od,\_ j, . j l l..i,

JJ ,,,

-.-,,,,

J *('r-'* "",,',, )--- .r"'.-

,,, ,,,, ,,,,

..,.,,..\_ ,. ,,\_ ,,,, ,, -- ,,,

- fa 'JJ ,,

- : °)- l u l u

,,,, *,§* ,, *,§* ,,,,

1832. Dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Adawi, dia berkata kepada Amr bin Sa'id saat mengirim pasukan ke Makkah, "lzinkan kepadaku, wahai pemimpin (Amir), aku ceritakan kepadamu satu perkataan yang diucapkan Rasulullah SAW pada keesokan hari penaklukan kota Makkah, dimana kedua telingaku mendengamya dan tersimpan baik dalam hatiku, serta kedua mataku melihat beliau ketika mengucapkannya. Sesungguhnya beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian bersabda, *'Sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah, tetapi manusia tidak mengharamkannya. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah padanya, dan tidak boleh menebang pohonnya. Apabila seseorang memberi keringanan dengan dalih peperangan Rasulullah SAW, maka katakan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada Rasulullah SAW dan tidak memberi izin kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadaku sesaat di waktu siang hari, dan keharamannya telah kembali pada hari ini sebagaimana kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir'* ." Dikatakan kepada Abu Syuraih, "Apakah yang dikatakan oleh Amr kepadamu?" Dia berkata, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya wilayah Haram tidak melindungi pembangkang, orang yang melarikan diri dari

pembunuhan, dan orang yang melarikan diri dari *khurbah." Khurbah*

adalah bencana.

**Keterangan Hadits:**

J I *d>*1/-r :J. *(dari Abu Syuraih Al Adawi).* Demikian yang

' , '

tercantum di tempat ini. Namun hal ini perlu ditinjau kembali, sebab Khuza'i berasal dari bani Ka'ab bin Rabi'ah bin Luhay (salah satu marga dari suku Khuza'ah). Oleh sebab itu, dia juga dinamakan Al Ka'bi. Tapi dia tidak termasuk bani 'Adi, baik Adi Quraisy maupun Adi Mudhar. Barangkali dia adalah sekutu bani 'Adi bin Ka'ab dari bangsa Quraisy. Menumt suatu pendapat, bahwa dalam bani Khuza'ah terdapat satu marga yang bemama 'Adi. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, "Aku mendengar Abu Syuraih."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang namanya. Adapun yang masyhur adalah Khuwailid bin Amr. Tetapi menurut suatu pendapat namanya adalah Ibnu Shakhr, atau Hani bin Amr, atau Abdurrahman, atau Ka'ab atau Amr bin Khuwailid, dan ada yang mengatakan Mathar. Dia masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dengan mengajak sebagian pemuka kaumnya. Dia menetap di Madinah sampai meninggal dunia pada tahun 68 H. Dalam kitab *Shahih Bukhari* disebutkan bahwa tidak ada riwayat dia selain hadits ini dan dua hadits lainnya.

*J.* J;;J *(kepada Amr bin Sa'id).* Yakni Amr bin Sa'id bin Abi Al Ash bin Sa'id bin Al Ash bin Umayah, yang dikenal dengan panggilan "Al Asydaq". Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq dari Sa'id Al Maqburi terdapat tambahan di bagian awalnya yang menjelaskan apa yang dimaksud, yaitu, "Ketika Amr bin Sa'id mengirim pasukan ke Makkah untuk memerangi lbnu Az-Zubair, dia didatangi oleh Abu Syuraih dan berbicara kepadanya serta mengabarkannya apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW.

Kemudian dia keluar menuju tempat pertemuan kaumnya dan duduk di sana. Aku berdiri mendekatinya dan duduk di dekatnya, lalu dia bercerita kepada kaumnya. Aku berkata, 'Wahai fulan, sesungguhnya kami bersama Rasulullah pada waktu penaklukkan kota Makkah. Pada keesokan harinya, Khuza'ah menyerang seorang laki-laki dari suku Hudzail, lalu mereka membunuhnya sedang orang itu dalam keadaan musyrik. Maka, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami'. Lalu disebutkan hadits selengkapnya."

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dari Muslim bin Yazid AI-Laitsi, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, bahwa Syuraih mendengarnya berkata, "Rasulullah SAW memberi izin kepada kami pada hari penaklukan kota Makkah untuk memerangi bani Bakr hingga kami dapat membalaskan kematian keluarga kami atas mereka sedangkan beliau berada di Makkah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meletakkan pedang. Keesokan harinya sekelompok suku kami bertemu seorang laki-laki dari suku Hudzail di wilayah Haram yang menginginkan Rasulullah SAW. Laki-laki ini telah membunuh salah seorang keluarga kelompok tersebut pada masa jahiliyah dan mereka sedang mencarinya, maka mereka pun membunuhnya. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah, beliau sangat marah, dan aku tidak pernah melihatnya marah melebihi hari itu. Setelah selesai shalat, beliau berdiri dan menyanjung Allah sebagaimana yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda, *'Amma ba'du... sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah...* '."

Abu Hurairah menyebutkan kisah ini dalam haditsnya secara ringkas, sedangkan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu. Kami telah menyebutkan bahwa Amr bin Sa'id adalah pemimpin di Madinah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Dia menyiapkan pasukan ke Makkah untuk menyerang Abdullah bin Az­ Zubair.

Ath-Thabari telah menyebutkan kisah ini dari sebagian gurunya, mereka bcrkata, "Kedatangan Amr bin Sa'id sebagai wali {penguasa)

Madinah dari pihak Yazid bin Muawiyah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 60 H. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kedatangannya itu pada bulan Ramadhan, dan pada tahun itu Yazid memegang tampuk pemerintahan. Jbnu Az-Zubair tidak mau membaiatnya dan dia menetap di Makkah, maka Amr bin Sa'id mengirim pasukan dan menunjuk Amr bin Az-Zubair sebagai komandannya, dimana Amr bin Az-Zubair bermusuhan dengan saudaranya, Abdullah bin Az-Zubair. Sebelumnya Amr bin Sa'id telah mengangkat Amr bin Az-Zubair sebagai kepala bagian keamanan, kemudian dia mengutusnya untuk memerangi saudaranya sendiri. Lalu Marwan datang kepada Amr bin Sa'id dan melarangnya melakukan ha! itu, namun Amr bin Sa'id tetap pada pendiriannya. Saat itu, Abu Syuraih datang kepada Amr bin Sa'id dan menceritakan kisah di atas. Ketika pasukan yang dikirim berkemah di Dzu Thuwa, mereka diserbu oleh sekelompok penduduk Makkah hingga menderita kekalahan dan Amr bin Az-Zubair ikut tertawan. Akhimya, dia dipenjara. Dahulu Amr bin Az-Zubair telah memukuli sebagian penduduk Madinah yang dicurigai simpati terhadap Abdullah bin Az­ Zubair. Maka, Abdullah *meng-qishash* semua orang yang terlibat hingga Amr bin Az-Zubair meninggal akibat pukulan yang dialaminya."

**Catatan**

Dalam kitab *sirah* Ibnu lshaq dan kitab *Al Maghazi* Al Waqidi disebutkan bahwa dialog tersebut terjadi antara Abu Syuraih dengan Amr bin Az-Zubair. Apabila pemyataan ini benar, maka ada kemungkinan Abu Syuraih menasihati orang yang mengutus (yakni Amr bin Sa'id) dan orang yang diutus (yakni Amr bin Zubair).

1 *(wahai pemimpin).* Dari sini dapat diambil pelajaran

untuk bersikap santun dalam berbicara dengan penguasa agar nasihat yang diberikan lebih mudah diterima, dan tidak boleh berbicara

dengan penguasa kecuali setelah meminta 1zm, khususnya dalam masalah yang berseberangan dengan kebijakannya. Meninggalkan sikap ini dan bersikap kasar bisa saja menjadi sebab yang menimbulkan ego dan permusuhan terhadap orang yang

menasihatinya.

, , ,

u i **4:\_..\_:,j** *(kedua telingaku mendengarnya).* Ini merupakan

isyarat akan hafalannya terhadap ha! itu dari berbagai sisi. Kalimat *"Kedua telingaku mendengarnya"* menunjukkan bahwa ia mendengar langsung tanpa perantara, dan penyebuatan *"Kedua telinga"* adalah untuk memberi penekanan. Sedangkan perkataannya *"Dan tersimpan dalam hati'',* menunjukkan kepada pemahaman serta keakuratan riwayatnya. Lalu perkataannya *"Dan kedua mataku melihatnya"* merupakan penekanan tambahan, dimana pendengarannya terhadap sabda beliau itu tidak hanya berpatokan pada suara, bahkan disaksikan

langsun.g.

illl Z! *(Sesungguhnya beliau memuji Allah).* Ini

menunjukkan disukainya mengucapkan pujian sebelum mengajarkan ilmu, menjelaskan hukum, maupun saat khutbah.

f,f- J», ! *(sesungguhnya Allah telah mengharamkan*

*Makkah*). Yakni, Allah telah menetapkan keharamannya. Secara zhahir, Allah telah mengharamkan memerangi penduduk Makkah, dan Allah memerintahkan untuk melindungi orang yang berlindung di dalamnya. Ini merupakan salah satu pendapat ahli tafsir sehubungan

dengan firman Allah, T lS' ili.- :;; *(Dan barangsiapa yang*

*memasukinya maka ia berada dalam keadaan aman);* dan firman-Nya,

T ;- **o** I.TT 1J;. H *(Tidakkah mereka mengetahui bahwa kami*

*telah menjadikan [wilayah] haram sebagai [tempat] yang aman).* Setelah satu bab akan disebutkan hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, 1.a **'JPj i;** 1 1 **f** I ? *(lni adalah negeri yang telah*

*diharamkan oleh Allah pada saat menciptakan langit dan bumi).*

Maka, tidak ada pertentangan antara riwayat ini dengan perkataannya yang akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad dari hadits

Anas, **fj-** 1? !*(sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan*

*Makkah*), karena maknanya adalah Ibrahim telah mengharamkan Makkah atas perintah Allah dan bukan berdasarkan ijtihadnya. Atau Allah telah menetapkan pada saat penciptaan langit dan bumi bahwa Ibrahim akan mengharamkan Makkah. Atau juga maknanya, sesungguhnya Ibrahim adalah orang pertama yang menyatakan keharamannya di antara manusia, dan sebelum itu Makkah telah haram di sisi Allah. Atau Ibrahim adalah orang yang pertama kali

menampakkan keharamannya setelah banjir pada zaman Nabi Nuh AS, karena ia menegaskan dengan perkataannya, \1)1 l, *(Dan*

*ia tidak diharamkan oleh manusia),* yakni pengharaman Makkah adalah berdasarkan syariat. Atau yang dimaksud adalah bahwa ia termasuk hal-hal yang diharamkan Allah, dan bukan hal-hal yang diharamkan manusia -yakni pada masa jahiliyah- sebagaimana mereka telah mengharamkan sejumlah perkara atas dasar pemikiran mereka sendiri. Ada pula yang mengatakan maknanya bahwa keharaman Makkah senantiasa berkesinambungan sejak awal penciptaan, bukan hanya khusus pada syariat Nabi Muhammad SAW.

••• '

***":).j*** *(tidak halal ...* dan seterusnya). Ini merupakan anjuran

untuk berpegang dengan syariat tersebut, sebab orang yang beriman kepada Allah wajib menaati-Nya. Sedangkan orang yang beriman kepada hari akhir wajib melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.

Lafazh ini bisa saja dijadikan pegangan oleh mereka yang berpendapat; sesungguhnya orang-orang kafir tidak dituntut melakukan cabang-cabang syariat. Akan tetapi menurut jumhur ulama adalah sebaliknya. Adapun jawabannya adalah bahwa orang yang beriman-lah yang dapat menaati hukum dan menghindari larangan, sehingga perintah yang ada senantiasa ditujukan kepada mereka.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menurutku, ini adalah pembicaraan yang bermuatan anjuran dan motivasi, seperti firman Allah, .i»I *\_fa.1* ***JP*** ! ,jis' *'Dan kepada Allah hendaklah kalian bertawakkal*

*jika kalian beriman* '. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak patut untuk menghalalkan apa yang diharamkan."

¼,!;ti,;" ! f *(untuk menumpahkan darah di dalamnya).* Lafazh 1m dijadikan · dalil tentang haramnya membunuh dan melakukan peperangan di Makkah.

i **:w=;! J** *(dan tidak menebang pepohonannya).* Al Qurthubi berkata, "Para ahli fikih mengkhususkan pohon yang dilarang untuk ditebang adalah yang ditumbuhkan Allah tanpa campur tangan manusia. Adapun pepohonan yang ditumbuhkan Allah SWT dengan campur tangan manusia, maka ulama berselisih tentang hukum menebangnya, dan mayoritas memperbolehkan." Sementara Imam Syafi'i berkata, "Pada semua itu [baik yang tumbuh dengan campur tangan manusia atau tidak] terdapat denda." Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qudamah. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang denda karena menebang pohon yang ditumbuhkan Allah SWT tanpa campur tangan manusia. Imam Malik berpendapat, "Tidak ada denda, tetapi pelakunya mendapat dosa." Atha' berpendapat, "Hendaklah ia memohon ampun (istighfar) kepada Allah." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Dendanya berupa hewan yang sama nilainya dengan pohon yang ditebang." Sementara Imam Syafi'i berpendapat, "Menebang pohon yang besar dendanya berupa seekor sapi, sedangkan pohon yang lebih kecil dendanya seekor kambing."

Ath-Thabari berhujjah dalam hal ini dengan menganalogikan pada denda karena membunuh binatang human, namun pendapat beliau ditanggapi oleh Ibnu Al Qishar bahwa pendapat itu berkonsekuensi adanya denda bagi orang yang ihram apabila menebang pohon di luar wilayah tanah Haram, padahal tidak ada

ulama yang berpendapat demikian. Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama sepakat mengharamkan memotong atau menebang pohon di dalam wilayah Haram (tanah suci), hanya saja Imam Syafi'i membolehkan memotong duri yang ada di ranting-ranting pohon." Demikian yang dinukil Abu Tsaur darinya. Lalu Imam Syafi'i juga membolehkan mengambil daun-daunan dan buah-buahan jika tidak membahayakan atau merusak pohon tersebut. Ini pula yang menjadi pendapat Atha', Mujahid dan lainnya. Alasan mereka membolehkan memotong duri adalah karena tabiat duri yang mengganggu, sehingga seperti binatang-binatang yang fasik. Akan tetapi hal itu tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama, seperti akan disebutkan pada hadits

Ibnu Abbas setelah satu bab dengan lafazh; AS"):1 1 J *(Dan tidak*

*[boleh} dipotong durinya).* Pendapat jumhur ini dinyatakan benar oleh Al Mutawalli (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Jumhur ulama menjawab alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa qiyas [analogi] tersebut bertentangan dengan nash sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. Bahkan jika tidak disebutkan nash yang melarang memotong duri, niscaya larangan untuk memotong pohon telah cukup sebagai dalil larangan memotong duri, sebab umumnya pohon di wilayah Haram (tanah suci) adalah berduri. Dalil lainnya adalah adanya perbedaan antara binatang-binatang fasik dengan duri pepohonan, sebab binatang-binatang fasik yang disebutkan dalam hadits sengaJa mengganggu manusia, berbeda dengan duri pepohonan.

Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada larangan untuk memanfaatkan dahan dan ranting pohon yang patah dengan sendirinya, demikian juga dengan daun-daun yang gugur. Pendapat ini telah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Ahmad, dan kami tidak mengetahui pendapat yang berbeda dengannya."

*J*, *::ro i.:., (sesaat dari siang hari).* Telah disebutkan pada

,

pembahasan tentang ilmu bahwa lamanya adalah sejak matahari terbit hingga shalat Ashar. Adapun lafazh hadits dalam riwayat Imam

Ahmad melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya

adalah, *?*

.,, \_, ,,,, 0 .- ; .,. j J \_, .,, *J rP J* .,,

W \,9 - *:}* ,;:. 1'C.')CJI I

:Ju

,,, .,, .,, ,,, ,,

**Jt, ::,.0 ::,.0** *)* **IY:- ::,.0 .Y-"J Jli**

.,, 0 *1}* ,,, ,.- ,,,,, .,, .,. /; *J* ,.. ,,, J O *rP*

**,t\_')CJI l :JU** , I

.,, ,, .,, ,, .,, ,, ,,,

(1:'• IJJ :Jlii (: rlii J I I *& ,4 :\_;.j*

1 ***J!* o** *(Ketika Makkah telah ditaklukkan, maka beliau*

*bersabda, "Hentikanlah penggunaan senjata.* " *Kecuali Khuza 'ah terhadap bani Bakr, diizinkan kepada mereka hingga shalat Ashar. Kemudian beliau bersabda, "Hentikanlah penggunaan senjata.* " *Lalu seorang laki-laki dari bani Khuza 'ah bertemu dengan seorang laki­ laki dari bani Bakr pada keesokan hari di Muzdalifah, maka dia membunuhnya. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau berdiri berkhutbah seraya mengatakan.*.. *dan aku melihat beliau menyandarkan punggungnya ke Ka'bah).* Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dari sini dapat diketahui bahwa membunuh orang-orang yang diizinkan Nabi SAW -seperti Ibnu Khathal­ terjadi pada waktu yang diizinkan oleh Allah untuk berperang. Berbeda dengan orang yang memahami kalimat *"sesaat dari waktu siang"* dalam makna lahiriahnya, sehingga ia membutuhkan jawaban bagi kisah Ibnu Khathal.

'.}- **:.:.i :JJ** *(dan keharamannya telah kembali).* Yakni, hukum yang kontradiktif dengan pembolehan berperang yang disimpulkan dari kata *"diizinkan".* Sementara batas akhir telah dijelaskan pada riwayat Ibnu Abu Dzi'ib di atas dengan lafazh,

I **fi. *J!* If-** *(Kemudian ia haram hingga hari Kiamat).* Demikian

pula pada hadits Ibnu Abbas setelah satu bab berikut, 1 ,;-

I **fJ!. *J;*** *(Maka ia haram dengan ketetapan Allah hingga hart Kiamat).*

WI Lll1 *&J (hendaklah orang yang hadir menyampaikan*

*kepada orang yang tidak hadir).* lbnu Jarir berkata, "Di sini terdapat

dalil bolehnya menerima *khabar ahad,* karena semua yang mendengarkan khutbah tersebut hams menyampaikan k mbali. Sesungguhnya beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir melainkan orang yang mendengar itu harus mengamalkan apa yang disampaikan kepadanya. Jika tidak demikian, maka perintah untuk menyampaikan akan kehilangan faidahnya."

1 J J *(dan tidak pula orang yang melarikan diri).* Maksudnya, orang yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang lain, lalu ia melarikan diri ke Makkah untuk berlindung di wilayah Haram. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Lalu Amr bin Sa'id mengemukakan pandangan yang janggal, dimana dia menuturkan hukum sebagaimana layaknya dalil, serta membatasi cakupan umum nash tanpa dalil.

: ¼:;:, *(khurbah adalah bencana).* Ini adalah penafsiran dari

perawi hadits, dan secara zhahir adalah Imam Bukhari. Telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan di bagian akhir hadits, "Abu Abdullah berkata, *'Khurbah berarti bencana'* ." Pada pembahasan tentang ilmu di bagian akhir hadits disebutkan, *"[khurbah} yakni mencuri."* Ini merupakan salah satu pendapat tentang penafsiran lafazh tersebut. Pada awalnya, kata tersebut

digunakan pada pencurian unta, setelah itu digunakan pada seluruh

. . .

Jems pencunan.

Telah dinukil dari Khalil, bahwa makna *kharbah* berarti kerusakan pada unta. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah cacat (aib). Ada pula yang mengatakan, apabila huruf awalnya diberi baris *dhammah (khurbah),* maka maknanya adalah aurat, tapi ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya adalah kerusakan. Sedangkan lafazh *kharbah* yang berasal dari akar kata *kharabah* bermakna kerusakan.

Sungguh telah keliru mereka yang mengategorikan perkataan Amr bin Sa'id sebagai hadits lalu menjadikannya sebagai dalil. lbnu HaZin berkata, "Tidak ada kemuliaan bila antek syetan lebih **mengetahui** daripada sahabat Rasulullah SAW." Namun, lbnu **Baththal** mengemukakan pandangan yang terkesan janggal, dia **mengklaim** bahwa diamnya Abu Syuraih merupakan persetujuannya **terhadap** perincian yang dikemukakan oleh Amr bin Sa'id. Dalil yang **menunjukkan** kelemahan perkataan lbnu Baththal tersebut adalah **riwayat** yang .dinukil oleh Imam Ahmad, yang di bagian akhimya **disebutkan,** "Abu Syuraih berkata kepada Amr, 'Sungguh aku **termasuk** orang yang hadir, sedangkan engkau termasuk orang yang **tidak hadir.** Sementara kami diperintahkan agar orang yang hadir di **antara kami** menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sungguh **aku telah** menyampaikannya kepadamu' ." Riwayat ini memberi asumsi bahwa Abu Syuraih tidak sependapat dengan pandangan Amr bin Sa'id, hanya saja dia tidak memaksakan hal itu karena ketidakberdayaannya di hadapan kekuatan penguasa.

**lbnu** Baththal berkata pula, "Perkataan Amr bin Sa'id bukanlah jawaban bagi Abu Syuraih, karena Abu Syuraih tidak berbeda pendapat dengannya bahwa orang yang melakukan kejahatan dengan divonis hukuman mati di luar wilayah Haram, lalu ia berlindung di wilayah Haram, maka hukuman tersebut boleh dilaksanakan di wilayah Haram, sebab yang diingkari oleh Abu Syuraih adalah sikap Amr yang mengirim pasukan ke Makkah lalu mengobarkan peperangan. Maka, sikap beliau yang berdalil dengan hadits itu sangat tepat. Akan tetapi Amr bin Sa'id tidak menjawab pemyataannya, bahkan dia menjawab pertanyaan selain Abu Syuraih." Ath-Thaibi menaggapi bahwa Amr bin Sa'id tidak menyimpang dari jawaban, tetapi dia membantah kesimpulan kandungan hadits itu. Seakan-akan dia berkata, "Benarlah pendengaran dan hafalanmu, tetapi makna yang dimaksud oleh hadits yang engkau sebutkan tidak seperti yang engkau pahami, karena keringanan tersebut berhubungan dengan penaklukan,

bukan berkaitan dengan membunuh orang yang berhak mendapat hukuman mati di luar wilayah Haram kemudian berlindung di wilayah Haram."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa itu adalah klaim dari Amr bin Sa'id yang tanpa dalil, sebab lbnu Zubair tidak melakukan perbuatan yang wajib dijatuhi hukuman mati, lalu dia berlindung di wilayah Haram untuk melarikan diri, hingga jawaban Amr dapat dibenarkan. Memang benar Amr bin Sa'id melihat adanya keharusan untuk menaati Yazid yang diwakilinya, sementara Yazid telah memerintahkan lbnu Az-Zubair untuk berbaiat kepadanya dan datang ke tempatnya dalam keadaan terbelenggu, namun lbnu Zubair tidak mematuhi perintah tersebut dan dia berlindung di wilayah Haram. Oleh karena itu, dia dijuluki *'aa'idzullah* (orang yang minta perlindungan kepada Allah). Sedangkan Amr bin Sa'id berkeyakinan bahwa Ibnu Az-Zubair telah membangkang karena tidak mematuhi perintah Yazid. Oleh sebab itu dia mengatakan, "Sesungguhnya wilayah Haram tidak melindungi pembangkang." Inilah syubhat bagi Amr bin Sa'id, dan ia sangat lemah. Permasalahan yang diperselisihkan oleh Abu Syuraih dan Amr bin Sa'id telah diperselisihkan pula oleh para ulama, seperti akan disebutkan setelah satu bab ketika membicarakan hadits lbnu Abbas.

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Seseorang boleh memberitahukan keadaan dirinya yang menunjukkan kedudukannya sebagai peraw1 yang *tsiqah* (terpercaya) dan sangat akurat dalam menukil apa yang ia dengar.
2. Ulama dapat mengingkari penguasa atas perbuatannya yang mengubah urusan agama, dan menasihatinya dengan lemah lembut.
3. Bolehnya mengingkari dengan lisan apabila tidak mampu melakukannya dengan tangan (kekuatan).
4. Bolehnya berdebat dalam masalah agama.
5. Adanya *nasakh* (penghapusan hukum).
6. Dalam ijtihad, pendapat seorang mujtahid tidak dapat dijadikan hujjah untuk mematahkan pendapat mujtahid yang lain.
7. Keluar dari perjanjian untuk menyampaikan (berita dari Rasul SAW) serta bersabar menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan bagi yang tidak mampu menghindarinya.
8. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekuatan. Imam An-Nawawi berkata, "Orang-orang yang mengatakan Makkah dimasuki berdasarkan perjanjian damai, menakwilkan hadits di atas dengan mengatakan bahwa Nabi diperbolehkan melakukan peperangan di Makkah seandainya beliau mau melakukannya, tetapi beliau tidak membutuhkan hal itu." Namun, perkataan ini ditanggapi bahwa yang demikian itu menyalahi realita yang ada. Adapun nama orang yang membunuh dan orang yang dibunuh telah disebutkan pada hadits Abu Hurairah.
9. **Tidak (Boleh) Mengusik Binatang Buruan di Wilayah Tanah Haram**

,,,. " /. /. ***d(,,,,.* A..** /. ,,, **0**

"1il \ 0i $ "1il JU" *JI.:}-*

,,,. - ,,,. - ,,,. ,,, ,,,. ,,, ,,,

,,,, ,,,. ,,, ,,,. ***rP*** ,,,.,,,. ,,,. ***rP*** /. ....... ***:ii*** ,,,. ,,,. ***:ii***

J , J

j>..f . *(?* 41)\ 01 :Ju

,,,. ,,,. ,.., ,,,.

J *•)45* c *J* t.:..r1J ·

.,., ,,,. ,,, .,. ***:iiJ*** /.

1. ; . yG:. Gb--i

"

- *s,* .,. .,. **J J .,. 0** .,. *s,* .,.

7 *A*

JuJ .J \fl ka:1 ':iJ , ':iJ ,

.,. .,.

./ ·;,\fl \II Jw .lS

" *s,* .,. .,. .,. **J .,. 0 *s,*** ' .,. .,.\_ "

G-1,:aJ/ ·;,\fl \II .ill\ J0


G' GJI

*\_r* • • *J.*•*r*J*.J*/*) \_r* • • YJ ""/*J* -

.,. .,. .,. .,.

,,,,. ,,,,. ,,,,. ,,,,.

:J *J'* .



1833. Dari lkrimah, dari lbnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, ma/ca be/um halal bagi seseorang sebelumku dan tidak halal bagi seseorang sesudahku. Hanya saja dihalalkan bagiku sesaat pada waktu siang. Tidak boleh dibabat rerumputannya, tidak dipotong (ditebang) pepohonannya, tidak diusik binatang buruannya, dan tidak dipungut barang yang jatuh padanya (barang temuan) kecuali untuk orang yang ingin mengumumkan."* Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali *idzkhir* untuk tukang sepuh dan kubur-kubur kami." Beliau SAW bersabda, *"Kecua/i idzkhir."*

Dari Khalid, dari Ikrimah, dia berkata, "Tahukah engkau apakah arti *'Tidak diusik binatang buruannya?'* Yaitu, seseorang memindahkan binatang tersebut dari tempat berteduhnya lalu dia singgah [menempati] tempatnya."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab tidak [boleh} mengusik binatang buruan di wilayah tanah Haram).* Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah kata kiasan untuk "berburu". Ada pula yang mengartikan sebagaimana zhahimya. Imam An-Nawawi berkata, "Diharamkan mengusik -yakni mengganggu- binatang buruan dari tempatnya. Apabila seseorang mengusiknya, maka ia telah berbuat maksiat, baik buruan itu mati atau tidak. Apabila binatang itu mati sebelum ia singgah lagi di tempat lain, maka orang yang mengusiknya wajib membayar denda. Namun

apabila binatang itu tidak mati, maka dia tidak wajib membayar denda."

Para ulama berkata, "Dari larangan mengusik binatang buruan, maka diharamkan membunuh binatang buruan."

**.G-- *J;,J*** , **fj,,-** 11 0J *(Sesungguhnya Allah*

,,. *fl* ,, ,.,

.

*mengharamkan Makkah, maka ia belum halal bagi*

*seorang pun*

, ,

*sesudahku).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, **J,J** *(tidak*

*halal),* dan lafazh ini lebih sesuai dengan maksud persoalan berikut. Imam Bukhari menyebutkannya di bab berikut dengan lafazh, :i.i(J

,,. *}* 0 -

**.G--** J\:Alt *(sesungguhnya tidak halal berperang di*

,,. ,,. ,, ,, ,,,.

-

*dalamnya bagi seorang pun sebelumku).* Di bagian awal masalah jual beli Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Khalid Ath-Thahhan

dari Khalid Al Hadzdza' dengan lafazh, .G-- j;,J J **.G-- j;,J**

*fl* ,,. ,.. *fl* ,,.


*(Maka be/um pernah halal bagi seorang sebelumku dan tidak*

*pula halal bagi seorang sesudahku).* Demikian juga yang tidak dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Wuhaib dari Khalid. Ibnu Baththal berkata, "Maksud kalimat *'Dan tidak halal bagi seseorang sesudahku'* adalah pemberitahuan hukum persoalan tersebut, bukan berita tentang apa yang akan terjadi, sebab fakta yang ada berbeda dengan pemyataan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Al Hajjaj dan selainnya."

Kesimpulannya, kalimat tersebut adalah kalimat berita yang bermakna larangan, berbeda dengan lafazh *"Dan belum pernah halal bagi seorang pun sebelumku",* yang merupakan kalimat berita murni. Atau dapat pula dikatakan makna *"Dan tidak halal bagi seorang pun sesudahku",* yakni Allah tidak akan menghalalkannya sesudahku, sebab setelah masa Nabi tidak ada lagi penghapusan hukum (nasakh) dikarenakan beliau adalah penutup para nabi.

t\_! ••• (lA ) i;/Ji JA *(tahukah engkau apa arti "Tidak mengusik binatang buruannya?" ...* dan seterusnya). Dikatakan, bahwa Ikrimah mengucapkan kalimat tersebut untuk menunjukkan larangan membunuh binatang buruan. Sementara itu Atha' dan Mujahid menyalahi pendapat Ikrimah, keduanya berkata, "Tidak ada larangan mengusir binatang buruan selama tidak mengakibatkannya terbunuh." Pemyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ia juga meriwayatkan melalui jalur Al Hakam dari seorang syaikh di antara penduduk Makkah, bahwa seekor merpati berada di atas Ka'bah, lalu ia membuang kotoran dan jatuh di tangan Umar, maka Umar mengisyaratkan dengan tangannya dan merpati tersebut terbang kemudian hinggap di salah satu rumah di Makkah. Setelah itu, datang seekor ular dan memangsanya, maka Umar memutuskan untuk membayar denda berupa seekor kambing. Hal yang sama juga diriwayatkan melalui jalur lain dari Utsman.

**1O. Tidak Halal Berperang di Makkah**



Abu Syuraih RA berkata, "[Seseorang] Tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya (Makkah)."

r-***:fl***LJ

**,,,,. A. *$1 J.*** ,. ,,,. ,,, ,,,. ,,,,. ***A..*** ,.

Aili 1 Ju :Ju Aili J.1

i:+ c *vY:. J*

r

,,,. ,,,, ,,,,, ,,,. ,,,.

d\_, u *;J°\_;* bl) *' ) 4>.- )* ,o *';}* : \

.,.. ,,,. .,....-: ,,,. ,,,, ,,,. *,,,.:;;* **0**

*H\*

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,, ,,,.

r?

r

r(,;\_ ;J ,

.\....II**0** J ulJu;: \

...

"'

Aili

/. ,,,,.

I,,,.

0"' ,,,,.

,,,,. ,,,, .,,,. ,,,.

***$1*** ,,- ,,,. ,,,. **JOSI ,,,.,,,. O** ,,,.,

*J* 1\_;r 0 I" , 1°; *.b-* .w J \ 1\_; r 0 I ( , Q.l\ i 0 JI \

u-:.

•

J - u-:.

•

,J -

*Y.*,*.*,

•

-,,,,. ,,,. -.,,, *,:::,* // ,,, ,,,. ,,,. .,,, ,,,. ,,.,. ,,,.,,,.

*Jl* \ r, r

J,, ' \ i°; 1? *'Jyi* Lw 1

,,,, ,,.,,,,, ,,,. ,,,. *,:::,* ,,,. /

*'J"-,* '4' :; *'J"-,* , 4 *A ,;s-*

.,,, .,,, ,,,.,,,. *s,* ,,,. ,,,. **J J O** ,,,. ,,,. **J**

'11 \_k;; i; *'1"-,*

,, ,,

,,,. ,,,.,,,. **O O;;;;i** \ / **,,,.o,,,.,,,.** ,,,.

* 0 - 'Y : 0 ;; I u , ,, ·;)'JI 'JI .0.lI J 0

J • *?* ' ,,• • *YJ*

,,,.,,,. .,,, ,,,.,,,. ,,, ,,,. / ,,, ,,,. ,,,.

IS- : '*J'.*QI J u . )G.:.

**0 *s,*** ,,.. ,,,. .,,, ,,..

./;)'¥\

'11 Ju :Ju

,,

1834. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, *'Tidak ada hijrah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian dipanggil untuk berangkat perang, maka berangkatlah. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada saat penciptaan langit dan bumi, dan ia haram berdasarkan pengharaman dari Allah hingga hari Kiamat. Sesungguhnya belum pernah halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan tidak halal bagiku kecuali sesaat dari waktu siang. Maka, ia haram berdasarkan pengharaman Allah hingga hari Kiamat. Tidak boleh dipotong durinya [pohonnya}, tidak diusik binatang buruannya, tidak dipungut barang yang jatuh padanya (barang temuan) kecuali orang yang hendak mengumumkannya, dan tidak dipotong rerumputannya'* ." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali *idzkhir,* karena sesungguhnya ia untuk pandai besi mereka dan untuk rumah­ rumah mereka." Beliau bersabda, *"Kecuali idzkhir."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab tidak halal berperang di Makkah).* Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bah dengan kata *"berperang",* karena kata ini tercantum dalam hadits yang disebutkannya. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim juga disebutkan seperti itu. Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan dengan kata "membunuh", sebagai ganti

kata "berperang". Para ulama telah berbeda pendapat tentang keduanya, seperti yang akan kami sebutkan.

tl•.*-*, *d,* }.! **J J** *(Abu Syuraih berkata ...*... dan seterusnya). Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* sebelum satu bah. Adapun hubungan hadits ini dengan larangan berperang

adalah karena peperangan akan mengakibatkan pembunuhan. Sedangkan pada hadits Abu Syuraih telah disebutkan larangan menumpahkan darah dalam bentuk *nakirah* (indefinit), sehingga maknanya bersifat umum.

**J** ¼-':' ::\_.sjj *(akan tetapi jihad dan niat).* Maksudnya, kewajiban hijrah dari Makkah telah terputus dengan ditaklukkannya kota Makkah, karena Makkah telah menjadi negeri Islam. Akan tetapi

, , ,

kewajiban niat tetap sebagaimana adanya apabila dibutuhkan. Nabi SAW menafsirkannya dengan sabdanya, 1j ***iJ.1 ·*** •' I *(Apabila*

*ka/ian dipanggil untuk berangkat perang, maka hendaklah ka/ian berangkat).* Yakni jika kalian diseru, maka hendaklah kalian menyambutnya.

Ath-Thaibi berkata, kalimat *"Akan tetapi jihad'* dianeksasikan dengan kalimat *"Tidak ada hijrah",* yakni hijrah bisa berupa lari dari orang kafir atau hijrah untuk jihad, atau melakukan perbuatan yang lain seperti menuntut ilmu. Sedangkan hijrah jenis pertama tidak ada lagi, maka manfaatkanlah oleh kalian dua jenis hijrah yang disebutkan terakhir. Hadits di atas mengandung berita gembira dari Nabi SAW bahwa Makkah akan tetap sebagai negeri Islam.

I 1;- JAJ *(dan ia haram berdasarkan pengharaman Allah).* Sebagian mengatakan bahwa lafazh *hurmah* berarti *Al Haq* (kebenaran). Yakni, benar-benar haram dan tidak boleh dihalalkan.

. Hadits ini dijadikan dalil tentang haramnya membunuh dan berperang di tanah Haram. Adapun tentang membunuh, sebagian ulama telah menukil kesepakatan yang membolehkan untuk

melaksanakan hukuman mati di wilayah tanah Haram. Lalu mereka mengkhususkan perbedaan pendapat tentang orang yang melakukan kejahatan di luar tanah Haram, kemudian dia berlindung di tanah Haram. Di antara ulama yang menukil kesepakatan mengenai hal itu adalah Ibnu Al Jauzi. Kemudian sebagian ulama melandasi kesepakatan tersebut dengan mengemukakan kisah pembunuhan Ibnu Khathal di Makkah. Akan tetapi kisah ini tidak dapat dijadikan hujjah, sebab peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang telah dihalalkan bagi Nabi SAW seperti yang dijelaskan.

Ibnu Hazm mengklaim bahwa konsekuensi perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta selain keduanya adalah larangan membunuh di wilayah Haram secara mutlak. Dia menukil pendapat dari Mujahid dan Atha' yang menyebutkan secara rinci. Abu Hanifah berkata, "Seseorang tidak boleh dibunuh ketika berada di wilayah Haram hingga ia keluar dari wilayah tersebut atas dasar kehendaknya sendiri. Namun, dia tidak boleh ditemani dan diajak berbicara, tetapi senantiasa diberi nasihat dan diingatkan agar keluar." Sementara Abu Yusuf berkata, "Hendaknya ia dipaksa keluar dari wilayah Haram, dan hal itu dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas, ***tt4l* J :,..J** ;j1 **J.,:-** 1l;.. y l :; *(Barangsiapa*

*divonis hukuman mati kemudian masuk ke wilayah haram, maka tidak boleh ditemani duduk dan tidak pula dilakukan transaksi Jual-beli dengannya).*

Telah dinukil dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, "Boleh melakukan hukuman mati di wilayah Haram (tanah suci) secara mutlak, sebab orang yang maksiat telah merusak kehormatan dirinya, maka ia telah membatalkan keamanan yang telah ditetapkan Allah SWT untuknya."

Al Mawardi telah berkata, "Di antara keistimewaan Makkah adalah penduduknya tidak boleh diperangi. Apabila mereka

membangkang pemerintahan yang adil, maka mereka harus disadarkan tanpa peperangan jika memungkinkan. Tetapi apabila tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka, maka mayoritas ulama membolehkannya, sebab memerangi para pembangkang termasuk hak Allah SWT." Ulama yang lain tidak membolehkan memerangi mereka, tetapi harus memberi tekanan hingga mereka mau taat.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat pertama telah disebutkan secara tekstual oleh Imam Ash-Syafi'i." Kemudian para ulama madzhab Syafi'i memberi jawaban terhadap hadits di atas dengan memahaminya bahwa larangan tersebut berlaku bagi peperangan yang menimbulkan kerusakan secara luas, seperti menggunakan meriam. Lain halnya jika orang-orang kafir membentengi diri di suatu negeri, maka boleh memerangi mereka dengan berbagai cara.

Telah dinukil pula pendapat lain dari Imam Syafi'i yang mengharamkan melakukan peperangan di Makkah. Pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal dan dinyatakan sebagai pendapat yang benar dalam kitab *Syarh At-Talkhis.* Pendapat tersebut diikuti oleh sejumlah ulama madzhab Syafi' i dan Maliki.

Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati, lalu ia berlindung di dalam wilayah Haram, maka seorang imam (pemimpin) boleh mendeportasenya ke luar wilayah Haram, dan dia tidak boleh memeranginya, tapi harus mengepung dan memberi tekanan hingga ia mau taat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, *'Dan hanya saja dihalalkan kepadaku sesaat dari waktu siang. Lalu telah kembali keharamannya pada hari ini sama seperti keharamannya kemarin* '." Maka diketahui bahwa tidak halal bagi seorang pun sesudah Nabi seperti yang dihalalkan kepada beliau, yaitu memerangi penduduknya dan melakukan pembunuhan di dalamnya. Ibnu Al Arabi cenderung kepada pendapat ini. Sementara lbnu Al Manayyar berkata, "Nabi SAW telah menekankan pengharaman dengan sabdanya *'Allah telah mengharamkannya',* kemudian beliau bersabda, *'Dan tidak dihalalkan kepadaku kecuali*

*sesaat dari waktu siang'.* Apabila Nabi SAW hendak menekankan suatu persoalan, maka beliau mengulanginya hingga tiga kali. Ini adalah nash yang tidak membutuhkan penakwilan."

Imam Al Qurthubi berkata, ''Makna zhahir hadits mengindikasikan pengkhususan beliau untuk melakukan peperangan, dimana beliau mengemukakan alasan perbuatannya, padahal saat itu penduduk Makkah pantas diperangi dan dibunuh karena telah menghalangi Nabi SAW untuk sampai ke Masjidil Haram. Mereka juga telah mengusir Nabi SAW dari Makkah dan telah berbuat kufur. Inilah sebenamya yang dipahami oleh Abu Syuraih dan sejumlah ulama yang mengikutinya."

lbnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang mengharamkan berperang di Makkah semakin kuat berdasarkan bahwa apa yang diizinkan kepada Nabi SAW di Makkah tidak diizinkan kepada selain beliau. Adapun yang diizinkan kepada beliau adalah perang secara mutlak, bukan khusus perang yang menimbulkan kerusakan secara menyeluruh seperti menggunakan meriam. Lalu, bagaimana mungkin penakwilan tersebut dapat diterima?" Di samping itu, konteks pengharaman dalam hadits adalah untuk menampakkan kehormatan tempat tersebut, dan hal ini tidak khusus bagi senjata pemusnah massal.

Hadits m1 Juga dijadikan sebagai dalil disyaratkannya ihram bagi orang yang memasuki wilayah Haram. Imam Al Qurthubi berkata, "Makna sabdanya *'Allah mengharamkannya',* yakni haram bagi seseorang memasukinya kecuali dalam keadaan ihram. Hal ini sama seperti firman-Nya, *'Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu',* yakni diharamkan untuk menyetubuhi mereka. Begitu pula dengan firman-Nya, *'Diharamkan atas kamu bangkai',* yakni haram memakannya. Penggunaan kalimat tersebut sehari-hari dapat menentukan kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual."

Al Qurthubi Juga berkata, "Kebenaran makna ini telah diindikasikan oleh sikap beliau yang mengemukakan alasan atas

perbuatannya yang memasuki Makkah tanpa ihram dan dalam rangka berperang. Beliau bersabda, *'Tidak halal kepadaku kecuali sesaat dari waktu siang'."* Dia melanjutkan, "Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat demikian pada salah satu dari dua pendapatnya. Begitu juga para ulama yang mengikuti keduanya dalam masalah tersebut. Mereka berpendapat bahwa seseorang tidak boleh masuk Makkah selain dalam keadaan ihram, kecuali orang yang seringkali keluar­ masuk Makkah."

\ J *(dan tidak dipotong rerumputannya).* lbnu At-Tin menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan lafazh *"khalaa'aha",* maknanya adalah rerumputan yang masih hidup. Lafazh ini dijadikan dalil tentang larangan menggembalakan binatang di tempat rerumputan di area tanah Haram, sebab yang demikian itu melebihi memotong atau merusaknya. Ini adalah pendapat Imam Malik, para ulama Kufah dan Ath-Thabari. Sementara Imam Syafi'i membolehkan menjadikannya sebagai tempat menggembala untuk kemaslahatan hewan ternak. Adapun yang dilarang hanya memotongnya.

Dalam pengharaman menjadikan lokasi rerumputan yang masih hidup sebagai tempat menggembalakan binatang ternak mengisyaratkan bolehnya menjadikan lokasi rerumputan yang telah kering sebagai tempat untuk menggembalakan binatang ternak sekaligus diperbolehkan untuk memotong atau membabatnya. Ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, sebab tumbuhan yang telah kering sama seperti binatang buruan yang telah menjadi bangkai.

lbnu Qudamah mengatakan, bahwa pengecualian *idzkhir* menunjukkan larangan membabat semak belukar yang telah mengering. Pendapat ini didukung oleh keterangan pada sebagian

jalur hadits Abu Hurairah, : ... J *(Dan tidak dipotong*

*semak belukarnya).* lbnu Qudamah berkata, "Para ulama sepakat

membolehkan mengambil apa yang ditanam oleh manusia di wilayah tanah Haram, yaitu berupa sayur-mayur, tanaman dan sebagainya, dan juga tidak dilarang memotongnya serta menjadikannya tempat

menggem. ba.lakan binatang ternak."

\ 'Sl *(kecuali idzkhir). ldzkhir* adalah tumbuhan yang cukup

dikenal oleh penduduk Makkah. Tumbuhan ini memiliki aroma yang harum, akarnya tertancap ke tanah rantingnya kecil, hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Di Maroko terdapat tumbuhan jenis idzkhir seperti yang dikatakan lbnu Baithar. Dia berkata, "Idzkhir yang terdapat di Makkah adalah jenis yang paling baik." Penduduk Makkah memanfaatkan idzkhir untuk atap rumah dan penutup lubang yang terdapat di antara batu bata di kuburan. Mereka juga menggunakannya sebagai alat untuk menghidupkan api. Oleh sebab itu Abbas berkata, "Sesungguhnya idzkhir adalah untuk pandai besi mereka (Al Qain)." Ath-Thabari berkata, "Lafazh *Al Qain* menurut orang Arab adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang ditekuninya. Sementara dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) disebutkan, ll

..:., r:, **.:,;.iil t..** *(Karena sesungguhnya ia sangat dibutuhkan untuk*

, ,

*pandai besi dan rumah-rumah*). Sedangkan dalam riwayat pada bab sebelumnya disebutkan, ISJ-\_;;J **W.t:.a.l** ll *(Sesungguhnya ia untuk*

,,. ,,. ,,.

,,,.

*tukang sepuh dan kubur-kubur kita).* Kemudian dalam riwayat *mursal*

Mujahid yang diriwayatkan lbnu Abi Syaibah disebutkan ketiga lafazh tersebut sekaligus. Dalam riwayatnya juga disebutkan, : \ J J • *) !' ,j-* JAf 0 , 1 J J *(Abbas berkata,*

*"Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk Makkah tidak dapat menahan diri dari idzkhir, untuk pandai besi dan rumah-rumah mereka).* Riwayat ini menunjukkan bahwa pengecualian dalam hadits tidak berarti dia sendiri yang hendak mengecualikannya, tetapi dia menginginkan agar Nabi SAW memberi pengecualian. Lalu sabda beliau SAW *"Kecuali idzkhir"* merupakan suatu pengecualian, karena idzkhir termasuk rerumputan yang dilarang untuk dipotong.

Riwayat ini dijadikan dalil tentang bolehnya penghapusan suatu hukum sebelum dilaksanakan. Namun, hubungan hadits tersebut dengan kesimpulan ini kurang bagitu jelas. Hadits tersebut juga dijadikan dalil bolehnya memisahkan antara kalimat yang dikecualikan dengan kalimat pokok. Sedangkan jumhur ulama mensyaratkan kesinambungan antara kalimat yang dikecualikan dengan kalimat pokok, baik dalam tinjauan lafazh maupun hukum, karena mungkin saja ada pemisahan akibat hal-hal yang tidak dapat dihindari, seperti bemafas atau sepertinya. Sementara dinukil pendapat dari lbnu Abbas yang membolehkan memisahkan antara keduanya. Kemungkinan makna zhahir hadits ini dapat dijadikan landasan pendapatnya. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa pengecualian tersebut tidak terpisah *(muttashil),* karena ada kemungkinan Nabi SAW hendak mengucapkan lafazh *"kecuali idzkhir",* tapi beliau disibukkan oleh perkataan Abbas. Setelah itu, Nabi menyambung perkataan Abbas dengan perkataan dari beliau sendiri. Beliau bersabda, *"Kecuali idzkhir".* lbnu Malik berkata, "Boleh memisahkan antara kalimat yang dikecualikan dengan pokok kalimat, tetapi tetap meniatkan bahwa kedua kalimat itu bersambung (tidak terpisah)."

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah sabda beliau, *"Kecuali idzkhir"* berdasarkan ijtihad atau berdasarkan wahyu?

Sebagian pendapat mengatakan bahwa Allah telah menyerahkan hukum persoalan ini kepada Nabi secara mutlak. Sebagian yang lain mengatakan, bahwa Allah telah mewahyukan kepada beliau sebelumnya. Ath-Thabari berkata, "Abbas boleh memohon idzkhir untuk dikecualikan, karena ada kemungkinan menurutnya bahwa yang dimaksud pengharaman Makkah adalah pengharaman untuk berperang di dalamnya, tidak termasuk larangan memotong rerumputannya, dimana hal-hal ini diharamkan Rasulullah berdasarkan ijtihadnya. Maka, dia boleh memohon untuk mengecualikan idzkhir dari larangan tersebut." Pendapat ini berdasarkan bolehnya Rasulullah untuk


melakukan ijtihad dalam masalah hukum. Akan tetapi apa yang dia katakan bukan suatu keharusan, bahkan persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan Abbas merupakan dalil bolehnya membatasi lafazh yang bersifat umum.

lbnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab, bahwa pengecualian pada hadits ini adalah untuk kondisi darurat, seperti halalnya memakan bangkai ketika kondisi darurat. Al Abbas telah menjelaskan bahwa idzkhir adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan penduduk Makkah. Namun, pernyataan ini ditanggapi oleh lbnu Al Manayyar dengan mengatakan bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka melakukannya juga disyaratkan dalam kondisi seperti itu. Seandainya idzkhir sama seperti bangkai, tentu dilarang untuk menggunakannya kecuali bagi siapa yang sangat membutuhkannya. Sedangkan ijma' ulama mengatakan bahwa idzkhir boleh digunakan secara mutlak meskipun tidak dalam keadaan darurat.

Akan tetapi kemungkinan maksud Al Muhallab adalah bahwa dasar dibolehkannya hal itu karena keberadaannya yang sangat dibutuhkan, bukan berarti bolehnya menggunakan idzkhir dikaitkan dengan kondisi yang sangat dibutuhkan (darurat). Ibnu Al Manayyar berkata, "Adapun yang benar, pertanyaan Al Abbas adalah bermakna *dhara 'ah* (memohon). Sedangkan pemberian keringanan dari Nabi SAW adalah untuk menyampaikan hukum dari Allah SWT, baik melalui ilham maupun wahyu."

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Keterangan tentang kekhususan Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.
2. Bolehnya memberi usulan kepada ulama dalam masalah yang berhubungan dengan maslahat syar'i.
3. Segera melakukannya pada saat orang-orang berkumpul.
4. Kemuliaan Abbas di sisi Nabi SAW.
5. Perhatian Nabi SAW terhadap Makkah yang merupakan negeri asal dan tempat beliau dibesarkan.
6. Penghapusan kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah.
7. Tetapnya kewajiban hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam hingga hari Kiamat.
8. Disyaratkan ikhlas dalam jihad.
9. Kewajiban berjihad bersama para imam (pemimpin).
   1. **Berbekam Bagi Orang yang Ihram**




Ibnu Umar menggunakan besi panas untuk mengobati putranya saat dia ihram, dan boleh berobat (dengan sesuatu) selama tidak mengandung wangi-wangian.

* 1. *J* Jlb; ; **J J**

:J

; - ;

***N*** /. **J ,fr4** ;:, **rL***$,* **J** .,,,

.l+4

,,.. **oJ.,,** ..-:

: if

1835. Dari Sufyan, dia berkata: Amr berkata, "Sebelumnya aku mendengar Atha' mengatakan; aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Rasulullah SAW berbekam sedang beliau ihram'. Kemudian aku mendengar dia berkata, 'Thawus menceritakan kepadaku dari

lbnu Abbas'. Aku berkata, 'Barangkali dia mendengar hal itu dari keduanya (Thawus dan lbnu Abbas)'."

F1 :Ju AUi J,,,. ,J,,.i

,*J*,, >*r.*--/UI

,,, :,i1 ,,,. *d'*

. IJ .k:.wJ *F-* r

**2 ,,,**

***:P*** ,,, ..... ***:P* J.** ,,,,

;J r-LJ *J.:o* :;i1

,,, ,,,. " ,,,. **/C)** /

AUi

,,, .,,,. ,,,. .. ,,,. . .,,. ,,,. ,,. ,,,. .. ,,,.

1836. Dari Abdurrahman Al A'raj, dari lbnu Buhainah RA, dia berkata, "Nabi SAW berbekam di tengah kepalanya, di *Lahyt Jamal,* dan beliau sedang ihram."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab berbekam bagt orang yang thram).* Yakni, apakah orang yang ihram dilarang berbekam; dan apabila diperbolehkan, apakah secara mutlak atau karena kondisi darurat? Yang dimaksud di sini adalah orang yang dibekam, bukan orang yang membekam.

**.r,o J** ti1 ***;J,*** *:;.,* ***..sJJ*** *(Ibnu Umar menggunakan best panas*

*untuk mengobati anaknya dan dia sedang ihram).* Anak lbnu Umar yang dimaksud bernama Waqid. Hal itu disebutkan dalam riwayat

Mujahid, dia berkata, J f31 ***J,*** i..:., ***;J,* 0 *J.* 'J** y f

dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Mansh1ur melalui jalur

***;J,*** *:;.,* ol ***J!*** *(Waqid bin Abdullah menderita sakit radang selaput dada dalam perjalanan menuju Makkah, maka Jbnu Umar mengobatinya dengan best panas).* Dari sini jelaslah bahwa yang demikian itu dilakukan karena darurat.

*:.* : **..SJ' J** *(dan berobat selama tidak mengandung*

**J** ,

*wangi-wangian).* Kalimat ini termasuk bagian dari judul bab, akan tetapi ia bukan termasuk *atsar* Ibnu Umar seperti yang Anda lihat. Adapun perkataan Al Karmani, "Subjek kata kerja 'berobat' bisa saja orang yang ihram, dan bisa pula Ibnu Umar", adalah perkataan orang

yang tidak mengetahui atsar lbnu Umar. Di bagian awal pembahasan tentang haji pada bah "Wangi-wangian Saat lhram" disebutkan perkataan lbnu Abbas, *"Dan berobat dengan apa yang dimakan".* Ini sesuai dengan keterangan di tempat ini. Adapun yang menyatukan hal ini dengan berbekam adalah, bahwa semuanya termasuk jenis pengobatan. Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Al Hasan, dia berkata, "Apabila orang yang ihram mengalami Iuka, maka dia boleh memotong rambut yang ada di sekitar Iuka tersebut, kemudian ia dapat mengobati Iuka itu dengan sesuatu yang tidak mengandung

wangi-wangiannya."

,

*J* Jo ,,

*(kemudian aku mendengarnya).* Orang yang

mengucapkan kalimat ini adalah Sufyan. Yang dimaksud dengan kata ganti "nya" di sini adalah Amr. Demikian pula halnya dengan lafazh,

*$* ,, 0 J,,

c.lli *(Aku berkata, "Barangkali dia mendengarnya.* "). Hal

ini telah dijelaskan oleh Al Humaidi dari Sufyan, dia berkata, "Hadits ini telah diceritakan oleh Amr kepada kami sebanyak dua kali." Lalu dia menyebutkan hadits seperti di atas. Akan tetapi pada riwayat ini dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia mendengar dari keduanya, atau salah satu dari dua riwayat itu keliru." Abu Awanah menambahkan, "Sufyan berkata, 'Dia menyebutkan kepadaku bahwa dia telah mendengar riwayat itu dari keduanya'." Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Alla', dari lbnu Uyainah, seperti riwayat Ali bin Abdullah. Dia berkata di bagian akhirnya, "Aku mengira dia meriwayatkan dari keduanya sekaligus." Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Ayyub dari Sufyan, dia berkata, "Telah diriwayatkan dari Atha', dia berkata, 'Diamlah, aku tidak keliru, keduanya telah menceritakannya kepadaku'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apabila riwayat terakhir ini akurat, maka barangkali Sufyan ragu apakah benar Atha' telah mendengar riwayat itu dari kedua syaikhnya, karena pernyataan ini diucapkannya saat marah. Meski demikian, Sufyan telah meriwayatkan hadits ini pula melalui jalur kedua syaikh Amr

sekaligus. Imam Ahmad berkata dalam *Musnad-nya,* "Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr berkata -pada kali pertama kami menghafalnya- Thawus berkata, 'Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas... ', lalu disebutkan seperti hadits di atas." Lalu Ahmad berkata, "Sufyan juga menceritakan hadits itu kepada kami, dia berkata; Amr berkata, 'Telah diriwayatkan dari Atha' dan Thawus, dari Ibnu Abbas'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, *sanad* seperti yang terakhir ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui jalur Musaddad dalam pembahasan tentang *Ath-Thibb* (pengobatan). Begitu juga melalui jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khaitsamah, dan Ishaq bin Rahawaih seperti dikutip oleh Imam Muslim, dan melalui jalur Qutaibah seperti dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Riwayat Sufyan tersebut dinukil pula oleh Zakariya bin Ishaq melalui jalur Amr dari Thawus, seperti dinukil oleh Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Dasar riwayat ini telah dinukil pula dari Atha', seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i melalui jalur Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dan melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Atha'.

**Catatan**

Al Karmani mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa Amr telah menceritakan hadits tersebut kepada Sufyan -pada kali pertama- dari Atha', dari Ibnu Abbas, tanpa perantara. Kemudian dia menceritakannya kepada Sufyan -pada kali kedua- disertai perantara Thawus antara Atha' dan Ibnu Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah perkataan orang yang belum meneliti jalur periwayatan Musaddad yang ada dalam kitab yang dia bahas, terlebih jalur-jalur periwayatan yang telah kami sebutkan. Di samping itu, tidak dikenal bahwa Atha' pernah menukil riwayat dari Thawus.

***.r"* JAJ** *(dan beliau ihram).* lbnu Juraij menambahkan dalam riwayatnya dari Atha', *"dan berpuasa* (di Lahyi Jamal)". Zakariya menambahkan, *"Di kepalanya".* Lalu riwayat Ikrimah akan disebutkan pada pembahasan tentang puasa. Lafazh-lafazh tambahan ini sesuai dengan hadits Ibnu Buhainah, yakni hadits kedua pada bab di atas tanpa menyebutkan kata "puasa".

***P,* ,;.1.,** *(di Lahyi Jamal),* yaitu tempat yang terletak di jalan

menuju Makkah. Tempat ini telah dijelaskan dalam riwayat Ismail,

***if-f* ,;.1.,** *(Di Lahyi Jamal dari jalur Makkah).* Al Bakri

menyebutkan dalam *Al Mu'jam* (kamus) ketika menggambarkan Al Aqiq, dia berkata, "la adalah bi'ir Jamal (sumur Jamal) yang disebutkan dalam hadits Abu Jahm." Yakni, riwayat yang telah disebutkan pada pembahasan tentang tayamum. Ulama yang lain berkata, "Ia [Lahyi jamal] berada setelah Juhfah, sekitar beberapa mil dari As-Suqya."

Pada riwayat Abu Dzar dicantumkan dalam bentuk *tatsniyah*

(ganda), yakni - Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan

dalam bentuk tunggal. Dalam hal ini tidak benar mereka yang memahami kata "Lahyi Jamal" dengan makna tulang rahang unta, sebagai alat untuk berbekam. Al Hazimi dan selainnya menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu haji Wada'. Sedangkan persoalan apakah beliau dalam keadaan puasa, akan dijelaskan pada pembahasan tentang puasa.


J ***J,*** *(di tengah),* yaitu di atas ubun-ubun kepala antara dua jambul rambut. Al-Laits berkata, "Bekam ini dilakukan pada bagian belakang kepala. Adapun bagian atasnya tidak boleh dibekam, sebab terkadang bisa menyebabkan kebutaan." Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *Ath-Thibb* (pengobatan).

An-Nawawi berkata, "Apabila orang yang ihram hendak melakukan bekam bukan karena darurat, dan mengakibatkan

rambutnya terpotong, maka hukumnya haram. Sedangkan apabila tidak mengakibatkan rambutnya terpotong, maka diperbolehkan menurut jumhur ulama. Namun, Imam Malik memakruhkannya: Sementara Al Hasan berpendapat bahwa perbuatan itu mengharuskan fidyah (tebusan) meski tidak ada rambut yang terpotong. Sedangkan apabila bekam tersebut dilakukan karena darurat, maka diperbolehkan untuk memotong rambut dan wajib membayar fidyah. Para ulama madzhab Azh-Zhahiri mengkhususkan fidyah (tebusan) bagi orang yang memotong rambut kepala saja."

Ad-Dawudi berkata, "Apabila memungkinkan untuk melakukan bekam tanpa memotong rambut, maka tidak diperbolehkan memotong rambut." Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan *Al Fashd* (terapi dengan cara mengeluarkan darah), membelah Iuka dan bisul, memotong urat, mencabut gigi serta cara-cara pengobatan lainnya selama tidak melakukan apa yang dilarang bagi orang yang ihram, yaitu menggunakan wangi-wangian dan memotong rambut. Dalam hal ini tidak wajib membayar fidyah.

* 1. **Menikah Bagi Orang yang lhram**



1837. Dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah sedang beliau dalam keadaan ihram.

**Keterangan Hadits:**

*(Bab menikah bagi orang yang ihram*). Dalam bah ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang pemikahan Nabi SAW dengan Maimunah. Secara zhahir Imam Bukhari menyatakan bahwa

menurutnya, tidak ada hadits yang akurat tentang larangan perbuatan tersebut, dan tidak pula termasuk di antara kekhususan beliau. Dalam pembahasan tentang nikah, Imam Bukhari menyebutkan satu bab dengan judul "Pemikahan Orang yang Ihram", dan dia hanya menyebutkan hadits ini. Yang dimaksud dengan "nikah" di sini adalah akad nikah, bukan hubungan intim suami-istri, karena ijma' ulama menyatakan bahwa haji dan umrah menjadi batal jika terjadi hubungan lawanjenis (suami-istri).

Para ulama berbeda pendapat tentang pemikahan Maimunah. Pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan ihram. Pendapat serupa juga dinukil melalui riwayat yang *shahih* dari Aisyah dan Abu Hurairah. Namun, dinukil dari Maimunah bahwa Rasulullah saat menikahinya tidak dalam keadaan ihram. Pendapat seperti ini dinukil pula dari Abu Rafi', seorang utusan Rasulullah untuk menemui Maimunah. Masalah ini akan diterangkan pada bab "Umrah Qadha'" dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).


Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah m1. Jumhur ulama tidak melarang seseorang menikah saat ihram berdasarkan hadits dari Utsman yang diriwayatkan Imam Muslim, *"i* J I ( *Orang yang ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan).* Lalu mereka menjelaskan hadits Maimunah bahwa telah terjadi perbedaan mengenai kejadian yang sebenamya, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, ada kemungkinan yang demikian itu khusus bagi Nabi SAW, maka hadits yang melarangnya lebih pantas untuk dijadikan landasan. Sementara Atha', Ikrimah dan para ulama Kufah mengatakan, bahwa orang yang ihram diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ia diperbolehkan untuk membeli budak wanita untuk digauli. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa yang demikian itu adalah qiyas (analogi) yang bertentangan dengan Sunnah (hadits), maka tidak dapat dijadikan pegangan. Adapun penakwilan mereka bahwa maksud hadits Utsman adalah

hubungan intim, tertolak oleh lafazh *(dan tidak menikah),* serta

*,* ,

lafazh pada jalur periwayatan lain, J *(dan tidak meminang).*

* 1. **Larangan Memakai Wangi-wangian Bagi Laki-laki dan Wanita yang Ihram**



**Aisyah RA** berkata, "Wanita yang ihram tidak boleh memakai kain yang dilumuri dengan wars dan za'faran."

., ,,,,. .,,,,. .,, ,,,. ,,,. ,,,. " \

*J. \*

J J ti :Jw J ru :Ju Q- \

..*)*,,,.

,,,, ,..

,,,.

*.P ,.* .,,. ,,,. ,,,,,. *tJJ* O O ,.. 2 ,,.. '

Jw r(,;. *LS'*

..'.ill I ';I y I ::,\_. 0i lf Lf bLo I

-,,,, ,,,. ,,,. -,,,. ,.. ,,,. ,,,.

**"'iJ "'iJ** :r-LJ

, 0 ,,; ,,; ,,,\_ ,,,. /0 0 ,,,. *;P* /

**, t:,;J\** ,u \_,(;.J1 *':JJ* , I I *';l*

., ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

*c*':.L*-=*.;;T*-)*' . 0 ,; I\ 0 '(I;. 0 1;..i 0 *<--* 0i ';'JI,-- ·1"*.r*1*.*1

,,,. ,,,, ,.. ,,,.

,,,. 0 D *S,* 0 0 0/ / / / / ,,, J O / *;P* 0

,,,. 0.,, ,t / \_,. *,t:,* 0,,; ...-o ,..,,. ,,,

**"'iJ "'iJ** 0\ j *':JJ* , \ *::.,\_.* i

)I I

,, ,,

., o 6'Jo o ,,.. J o J,,. o

;; ***j,.***

*\i* .JjliiJI *':JJ* \ oi I ½- c:: f

,,. ,,. ,,,. ,,,. ,,,

,,, .., J ,,, 0 J

.t.21 *'*.*-?'* --- '1 '*J*.*.*°I'*)* o,,,, . . 0 ,, \'01 '. 0 \ cl:.:X*,)*

, ., ,,,.

*-J*,,, *!.Y:-)*

,*J*,,. *.*

,,,.

*J-*,,*,*,. *J.*

,,,. ,,,.

J o *tr;* ,,,. *J* J ,,. ,,, ,,. , ,.. ,,,, .PJo

*¥*

\ ½- ii:;; "'y :J 0\S'J J ':JJ : I JuJ JjliiJIJ

,,,,. .,,. ,,,. ,,,.

:JJ ,,,. ,,.. ; *:P* JO O \_,,.

*o::; "'i* : J.1 lf to JuJ jliiJI ':JJ

,,,. ,,,. J .,,,. J 0


*r*~*-::*l*-*J*-* i.1-i 0 *U \.;--* - ' I\

*J.* . *)*

,,,. ,,,

•

1838. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Seorang laki­ laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami pakai saat ihram?' Nabi SAW bersabda, *'Janganlah kalian memakai gamis, celana, serban, burnus (pakaian yang ada penutup kepalanya), kecuali apabila salah seorang tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu, dan hendaklah ia memotong keduanya lebih rendah daripada mata kaki. Dan, janganlah kalian memakai sesuatu yang disentuh oleh za'faran dan wars. Wanita yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya dan tidak pula memakai sarung tangan'."* Riwayat ini dinukil pula oleh Musa bin Uqbah, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, Juwairiyah dan lbnu Ishaq mengenai *niqab* (penutup wajah) dan sarung tangan. Ubaidillah berkata, "Tidak pula wars." Beliau biasa mengatakan, *"Wanita ihram tidak boleh menutup wajahnya dan tidak pula memakai sarung tangan."* Malik berkata, "Telah diriwayatkan dari Nafi' dari lbnu Umar, 'Janganlah wanita ihram memakai *niqab* (penutup wajah)' ." Laits bin Abi Sulaim turut meriwayatkan bersamanya.



1839. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki yang ihram telah dijatuhkan oleh untanya yang mengakibatkan lehemya patah sehingga membawa kematiannya. Lalu ia dibawa kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *'Mandikanlah ia, berilah kafan dan jangan menutup kepalanya dan*

*jangan pula memakaikan wangi-wangian, sesungguhnya ia dibangkitkan dalam keadaan ihram* '."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab larangan memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan wanita yang ihram),* yakni keduanya sama dalam hal ini. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa benda, apakah termasuk wangi-wangian atau bukan? Adapun hikmah larangan memakai wangi-wangian bagi orang yang ihram, yaitu karena wangi-wangian merupakan faktor yang mendorong terjadinya hubungan lawan jenis dan awal terjadinya senggama yang merusak ihram. Di samping itu, penggunaan wangi­ wangian telah menyalahi keadaan orang yang ihram, karena orang yang ihram itu rambutnya kusut dan badannya berdebu.

.,, ,,

,,, ,,.

,, ,,. ,, ***.J.* 0 0** ,, .', **J** ,; \_,.

.,,

w

1faJ ji 4./'JY. 4y

*' :,..;.u 'J* : .ii11 J

;L;J ;...l\i1 *(Dan*

,,,

*Aisyah berkata, "Wanita muhrim tidak boleh memakai kain yang*

*dilumuri dengan wars atau za'faran).* Al Baihaqi menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Mu'adz, dari

*:'.r11* 4Y

,,. ,, fl ,, ***,IJ* O J 0**

Aisyah, dia berkata, ji 'J! L1 ::,. 0

yl;:)1 I

,, ,, ,, ,,

L1 w! J *,Js,* yj::)1 Jl:..J1 , 'JJ :J. 'JJ ,w1faJ *(Wanita muhrim*

,, **0** ,, - **J *'/1,,.*** ,, ,, ,. ,,

*[boleh] memakai pakaian apa saja yang ia sukai, kecuali pakaian yang telah disentuh oleh wars atau za'faran. Tidak boleh menggunakan penutup wajah dan tidak pula topeng, dan ia boleh menurunkan [menutupkan] pakaian ke wajahnyajika ia mau).*

Pada bagian awal bah ini disebutkan bahwa wanita dan laki-laki memiliki hukum yang sama dalam hal dilarangnya menggunakan wangi-wangian menurut *ijma'* ulama. Imam Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan asal hadits pada bah ini melalui jalur Ibnu

Ishaq, "Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dengan lafazh, J Wll ;/' ,;. *J, w,* J , I J J m

l)l)l ::,, ( *:..,* ,y I *;;,o* ylEIJ

J;i) *'PJ'J ;), )*

.., ... ,, ,,, ,,, ,,

y I *(Bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW melarang wanita*

*saat ihram untuk memakai sarung tangan, cadar, dan pakaian yang disentuh wars serta za'faran. Setelah itu, hendaknya ia memakai warna pakaian apa saja yang dia sukai).*

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Umar, **li (,.J;** l u , "'111 J :, 1-i **:JW *j:-1*** *(Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan untuk kami pakai?").* Hadits ini telah disebutkan di bagian awal

pembahasan tentang haji dan bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh

**J,,, 0** ,,,.

J

Orang yang lhram". Narnun di sini terdapat tambahan, oi 1 ,. a; f

,,, **,s;,Jo o ,, J o**

J ,

J.jw.ll I *(Dan janganlah wanita yang ihram*

, , ,

*menggunakan niqab [penutup wajah], dan tidak pula memakai sarung tangan).* Lalu terjadi perbedaan pendapat mengenai keterangan tambahan ini, apakah ia memiliki jalur yang *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) atau *mauquf(tidak* sampai kepada Nabi)?

**01w.!IJ \AJI *J,*** *(mengenai niqab [cadar] dan sarung tangan).* Yakni, penyebutan keduanya dalam hadits *marfu* '. Secara zhahir, larangan ini berlaku khusus bagi wanita, tetapi dalam masalah sarung tangan laki-laki memiliki hukum yang sama dengan wanita, sebab sarung tangan sama seperti sepatu, karena keduanya menutupi sebagian badan. Adapun *niqab* tidak diharam bagi laki-laki, karena laki-laki tidak diharamkan untuk menutup wajahnya, seperti akan dibicarakan pada hadits Ibnu Abbas.

***,p* JO** ,, "'

**:rJJ J** : --? **?ii ;J,** J.1 - I **J J** (*Ubaidillah -yakni*

*lbnu Umar Al Umari- berkata "Dan tidak pula wars.").* Dia

.,,, ***,p* JO O .- J O** ,,,

**J**

mengatakan, J.jw.ll I , . **a; f** *(Janganlah wanita yang*

*,*

*ihram memakai niqab dan tidak pula memakai sarung tangan*). Yakni, Ubaidillah menyelisihi para perawi yang disebutkan sebelumnya

dalam meriwayatkan hadits ini dari Nafi'. Dia sepakat dengan mereka dalam menisbatkan hadits tersebut langsung kepada Rasulullah SAW hingga kalimat *"Za faran dan tidak pula wars".* Sedangkan kelanjutan hadits itu dijadikannya sebagai perkataan Ibnu Umar. Riwayat *mu'allaq* ini telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad-nya* dari Muhammad bin Bisyr, Hammad bin Mas'adah dan lbnu Khuzaimah melalui jalur Bisyr bin Al Mufadhal, ketiganya dari Ubaidillah bin Umar dan dari Nafi, lalu dia menyebutkan hadits tersebut hingga kalimat, *"Dan tidak pula wars".* Dia berkata, "Biasanya Abdullah -yakni lbnu Umar- berkata, 'Janganlah wanita ihram memakai *niqab* (penutup wajah) dan tidak pula memakai sarung tangan'." Yahya Al Qaththan meriwayatkan seperti dikutip oleh An-Nasa'i, serta diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghiyats yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, keduanya dari Ubaidillah dengan hanya menyebutkan bagian yang disepakati berasal dari Rasulullah SAW.

t,1•.• JJJ *(Imam Malik berkata ...* dan seterusnya). Riwayat 1m terdapat pada kitab *Al Muwaththa* '. Maksudnya, Imam Malik hanya menyebutkan riwayat yang *mauquf* Dalam hal ini ada dukungan bagi riwayat Ubaidillah dan menunjukkan adanya *idraj* (perkataan perawi yang disisipkan kedalam hadits) pada riwayat perawi lainnya.

Akan tetapi lbnu Daqiq Al Id menganggap musykil adanya *idraj* pada hadits ini, karena adanya larangan menggunakan *niqab* (cadar) dan kaos kaki secara tersendiri dalam hadits yang *marfu* ', serta didahulukannya larangan terhadap keduanya dalam riwayat Ibnu Ishaq melalui jalur *marfu'* seperti yang telah disebutkan. Ibnu Daqiq berkata dalam kitab *Al Iqtirah,* "Klaim adanya *idraj* pada awal matan (materi hadits) adalah lemah." Tapi pemyataan ini dijawab bahwa apabila para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) berselisih, sementara pada salah seorang di antara mereka terdapat keterangan tambahan, maka riwayatnya harus lebih dikedepankan, terutama apabila perawi yang

menukil keterangan tambahan memiliki hafalan paling akurat, terlebih lagi apabila tingkat akurasi riwayatnya lebih tinggi di banding yang lain. Demikian halnya di tempat ini, karena Ubaidillah bin Umar merupakan perawi yang paling akurat dalam menukil riwayat dari Imam Malik dibandingkan semua perawi yang menyelisihinya mengenai masalah itu, dan Ubaidillah telah memisahkan antara riwayat yang *marfu'* dengan riwayat yang *mauquf* Adapun perawi yang hanya menukil riwayat yang *mauquf* dan menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW dia berarti telah menukil riwayat yang *syadz* (ganjil), dan riwayat seperti ini lemah. Adapun perawi yang mendahulukan riwayat yang *mauquf* sebelum riwayat yang *marfu* ', sesungguhnya yang demikian itu merupakan perbuatan perawi ketika meriwayatkan secara maknawi. Seakan-akan dia melihat hal-hal yang disebutkan dengan dihubungkan satu sama lain, maka dia mendahulukan yang terakhir berdasarkan pandangannya bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Namun bagi perawi yang memisahkan antara lafazh yang *marfu* ' dengan lafazh yang *mauquf,* ia berarti memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan para perawi lainnya, oleh karena itu riwayatnya lebih utama untuk dijadikan pegangan. Keterangan seperti ini telah disitir oleh syaikh kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi.*

Al Karmani berkata, "Apabila dikatakan, mengapa disebutkan dengan lafazh J *(dia berkata)* sedangkan pada yang kedua

J J. ,, ,,,

**w**

disebutkan dengan lafazh **Jjli** *(dia biasa mengatakan?).* Maka

saya jawab; barangkali yang pertama hanya dia ucapkan satu kali, sedangkan yang kedua dia ucapkan berulang kali. Adapun perbedaan kedua riwayat itu mungkin ditinjau dari sisi penghapusan nama wanita yang dimaksud, atau dari sisi bahwa riwayat pertama menggunakan lafazh *'laa tatanaqqab',* sedangkan riwayat kedua menggunakan lafazh *'laa tantaqib'.* Atau mungkin pula ditinjau dari sisi bahwa riwayat kedua menggunakan lafazh *'tantaqibu'* yang bermakna penafian, sedangkan riwayat kedua menggunakan lafazh *'tantaqibu'*

dan bisa pula *'tantaqibi',* yang mengandung makna penafian dan

larangan sekaligus." Demikian pendapatnya, tetapi nampak bagaimana penjelasan itu terkesan dipaksakan.

r1:. 1/:f *:) \f) (turut meriwayatkan bersamanya Laits bin*

*Abi Sulaim).* Yakni, turut meriwayatkan bersama Malik dalam menukil riwayat tersebut secara *mauquf* Demikian pula Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan melalui jalur Fudhail bin Ghazwan dari Nafi' dan hanya sampai pada lbnu Umar. Adapun makna kalimat *"dan janganlah memakai niqab",* yakni janganlah wanita menutupi wajahnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Jumhur ulama tidak memperbolehkannya, sedangkan para ulama madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya, dan ini merupakan salah satu pendapat yang terdapat dalam madzhab Syafi' i serta Maliki. Namun, tidak ada perbedaan tentang larangan bagi wanita untuk menutup wajahnya serta kedua telapak tangannya dengan menggunakan sesuatu selain *niqab* dan sarung tangan.

t\_l--- j}1 *(yang disentuh oleh wars ...* dan seterusnya). Secara implisit menyatakan bolehnya memakai pakaian selain yang ada wars atau za'faran-nya. Akan tetapi para ulama memasukkan semua jenis wangi-wangian karena adanya kesamaan hukumnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kain yang dicelup dengan selain za'faran dan wars. Adapun wars adalah tumbuhan yang terdapat di Yaman, sebagaimana disebutkan sejumlah ulama dan ditegaskan kebenarannya oleh Ibnu Arabi dan ulama selainnya.

Ibnu Baithar berkata dalam kitabnya *Al Mufradat, "Wars* didatangkan dari Yaman, India dan Cina. Ia bukan tumbuhan, bahkan menyerupai bunga Ushfur."

, ;. **aiJ** *(menjatuhkan dan mengakibatkan lehernya patah).*

Penafsiran bagi lafazh ini telah disebutkan pada bab "Kafan Orang yang Ihram", dan akan disebutkan pada bab "Orang yang Ihram Meninggal Dunia di Arafah". Adapun yang dimaksud pada riwayat ini

adalah kalimat ''Dan jangan memakaikan wangi-wangian". Selanjutkan akan disebutklan dengan kalimat "Jangan memberinya *hanuth",* yakni wangi-wangian khusus untuk mayit.

**4f** *(Sesungguhnya dia dibangkitkan dalam keadaan*

*mengucapkan talbiyah ).6* Yakni, dibangkitkan sebagaimana keadaannya saat meninggal dunia. Hal ini dijadikan dalil bahwa ihramnya tetap sebagaimana adanya, dan ini menyelisihi pendapat para ulama madzhab Maliki dan Hanafi.

Kemudian sebagian ulama berpegang pada satu lafazh dalam hadits ini yang mereka perselisihkan keakuratannya, yakni sabdanya, J 1j J *(dan Jangan kalian menutupi wajahnya).* Mereka

berkata, "Orang yang ihram tidak boleh menutupi wajahnya, padahal mereka tidak menerapkan makna zhahir hadits ini terhadap seseorang yang meninggal dunia saat ihram. Adapun jumhur ulama berpegang pada makna zhahir hadits, dan mereka mengatakan, 'Sesungguhnya keakuratan penyebutan kata wajah masih diperbincangkan'."

lbnu Al Manayyar tampak ragu mengenai keakuratan riwayat tersebut. Sementara Al Baihaqi berkata, "Penyebutan kata 'wajah' adalah *gharib* dan ini merupakan kekeliruan dari sebagian perawi hadits." Namun semua pemyataan ini perlu ditinjau kembali, karena hadits itu secara zhahir adalah *shahih.* Adapun lafazhnya dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Isra'il dari Manshur dan Abu Az­ Zubair, keduanya dari Sa'id bin Jubair dan dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan hadits tersebut. Manshur berkata, "Janganlah kalian menutupi wajahnya." Sedangkan Abu Az-Zubair berkata, "Janganlah kalian menyingkap wajahnya."

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dengan lafazh, f:, **C?G:- J** *(Jangan menyentuhkan*

6 Lafazh matan hadits di bab ini adalah, "Yub'atsu yuhill (dibangkitkan dalam keadaan ihram)."

*[mengoleskan] wangi-wangian di luar kepalanya).* Syu'bah berkata, "Kemudian hadits itu dia ceritakan kepadaku, dia berkata, 'Di luar kepala dan wajahnya' ." Riwayat ini berkaitan dengan penggunaan wangi-wangian, bukan tentang menyingkap dan menutup wajah. Sedangkan Syu'bah merupakan perawi paling akurat di antara para perawi yang menukil hadits ini. Barangkali sebagian perawi hadits tersebut melakukan kekeliruan, dimana lafazh seharusnya adalah *tathayyub* (mengenakan wangi-wangian), namun yang teringat olehnya *adalah.taghthiyah* (menutup).

Para ulama madzhab Azh-Zhahiri membolehkan orang yang ihram yang masih hidup untuk menutup wajahnya, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang ihram yang meninggal dunia. Hal itu untuk mengamalkan makna zhahir nash. Sementara ulama yang lain berkata, "Ini adalah kejadian yang khusus, maka tidak dapat digeneralisir, sebab beliau memberi alasan mengenai hal itu dengan sabdanya, *'Karena dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah'* ."

Persoalan ini tidak dapat dipastikan ada pada orang lain, sehingga hukum yang demikian hanya berlaku bagi laki-laki tersebut. Jika ia tetap dalam keadaan ihram, niscaya akan diperintahkan untuk mengganti amalan hajinya.

Abu Al Hasan Al Qishar berkata, "Apabila dimaksudkan untuk memasukkan seluruh orang yang ihram dalam cakupan hukum ini, niscaya akan dikatakan, 'Karena sesungguhnya orang yang ihram',

½-. :,;,.J ' \*'•

sebagaimana disebutkan, 1 \1 ( *(Sesungguhnya*

, ,

*orang yang mati syahid akan dibangkitkan sedangkan lukanya mengalirkan darah)."*

Akan tetapi pemyataan di atas dijawab, hadits itu menyatakan bahwa *illat* (dasar penetapan hukum) bagi persoalaan itu adalah keberadaannya yang sedang mengerjakan ibadah, dan hal ini berlaku umum bagi setiap orang yang ihram. Sedangkan kaidah dasar

mengatakan bahwa semua yang ditetapkan pada seseorang di zaman Nabi SAW, maka hal itu berlaku bagi selainnya hingga terbukti bahwa ketetapan itu khusus untuk beliau. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berpuasa lalu meninggal dunia; apakah puasanya batal karena meninggal dunia hingga puasanya itu wajib diganti, atau puasanya tidak batal?

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini dapat ditakwilkan bahwa larangan menutup wajah bukan karena orang yang ihram tidak boleh menutup wajahnya. Sebab jika mereka menutupi wajahnya, maka tidak dijamin bahwa kepalanya tidak turut tertutupi." Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Atha', dia berkata, "Orang yang ihram boleh menutup wajahnya selain dahi atau bagian atasnya." Pada riwayat lain disebutkan, "Selain kedua matanya." Seakan-akan maksudnya adalah menekankan untuk berhati-hati menjaga kepala agar tetap terbuka.

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Menggunakan kata "berdiri" untuk orang yang menunggang hewan kendaraan.
2. Disukai tetap mengucapkan talbiyah saat ihram.
3. Ucapan talbiyah tidak terhenti karena berangkat menuju Arafah.
4. Orang yang ihram boleh mandi menggunakan As-Sidr (daun bidara) atau yang sepertinya selama tidak mengandung wangi­ wang1an.
5. Al Muzani meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia menjadikan hadits di atas sebagai dalil bolehnya memotong pohon As-Sidr di wilayah Haram, berdasarkan sabdanya, *"Dan mandikanlah ia dengan air dan sidr".*

**Catatan**

Tempat jatuhnya orang yang ihram tersebut adalah di padang pasir setelah kembali dari Arafah.

Saya tidak menemukan pada satu pun jalur periwayatan hadits ini tentang nama orang yang dimaksud. Sebagian ulama muta' akhirin (generasi yang datang kemudian) melakukan kekeliruan. Mereka berpendapat bahwa nama orang yang dimaksud adalah Waqid bin Abdullah. Lalu pendapat ini mereka nisbatkan kepada Ibnu Qutaibah dalam biografi umar pada pembahasan tentang (peperangan). Adapun sebab kekeliruan itu adalah; ketika Ibnu Qutaibah menyebutkan biografi Umar, maka dia menyebutkan anak-anaknya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian menyebutkan anak-anak Abdullah bin Umar, di antaranya adalah Waqid bin Abdullah bin Umar. Bahkan dikatakan bahwa dia tergolong sahabat Nabi, dan dia adalah pelaku kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Akan tetapi sebenamya tidak seperti yang mereka duga, sebab Waqid yang dimaksud tidak tergolong sahabat Nabi, karena ibunya adalah Shafiyah binti Abi Ubaid yang dinikahi oleh bapaknya pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, bahkan ibunya sendiri telah diperselisihkan apakah termasuk sahabat Nabi atau tidak. Al Ajli dan ulama lainnya telah menyebutkannya dalam deretan para tabi'in (generasi sesudah sahabat). Kemudian saya menemukan di kalangan sahabat sosok lain yang bemama Waqid bin Abdullah, tetapi saya tidak mendapati satu pun riwayat yang menyatakan bahwa dia terjatuh dari untanya lalu meninggal dunia. Bahkan sejumlah ulama menyebutkan -di antaranya Ibnu Sa'ad- bahwa Waqid meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar. Dengan demikian, pemyataan bahwa orang yang tidak disebutkan itu bemama Waqid bin Abdullah tidak dapat dibenarkan.

**14. Mandi Bagi Orang yang lhram**

:;1 ;.\_ J .,,.

,r\..:,, .;JI**0** r I

**0 J**

j.:. :$

**A\_**

Aili j

,,,.

*J'*

:;1 J\_, u,,,.J

.,, .,,.

**2** .,. • ,.

.G 4 G1s-J

/ /

lbnu Abbas RA berkata, "Orang yang ihram boleh masuk tempat mandi." lbnu Umar dan Aisyah tidak melihat larangan menggaruk.

. ...,C.,J,. \_/**0**I A' ili -

.,, ,,,,.

0i

i,,,, O

A' ili 0 0

01 ° /

**u·** / *:/ -* / **.Y,** -/ J.: *:/*

- .

,s--lJ? 4 *J.*

/ • -' .- .

/

/ *(*

**J** .,,. ' .,, .,, .,,. .,, ,,,. .,,. .,,. **0**

*:J' :;*Aili JW I j;\_JIJ

.,,. ,,,. ,, .,,. .,,.

.,,, ,,,,. ,. ! **0 J .,,. 0** .,,. .,,. **2 0**

-**u** . lj r I **: ;\_JI** JuJ .t..lj r I

'y

,,,,. ,,, .,,. ,, .,,.

=:; k/./ L.aJ\11 i i JI CJ\ . Aili

**/0 J .,; *,,11* .,,. 0** ,,,,. ,,,. .,,. .,,. **0** \

. · :11 -: O/ I ..

.,,.

*.r-'* v-,,,,---- *1.$* .*J*,,.

. *y.. 1*.*5*. *-*.,,.

* *J'* . *J.*

,,,,.

' ,,,. **oJ,,,** ,,,. .,,. .,,. ,,,. .,,. ***;t,*** ., .,,.

4ll ..½,>- -.:...-uu ...UI *If* · I.A. • **•.J** Y,r! \_J.--J.. rJ

I I . / • / . I/ . •

*J*,. *.***0** "' **J 0/** l..i-:•, J- I -:: JI -: .• I - **J** • **J** *A* **J** / **J** /

.,,. ,,,,. .,,.

**'J** ,,,,. ,, ,,,,. ,\_,..,,. **,,,.o** ' ,,. ,,,. .,,

Aili J j 0t5' t.,i J't;JI *:;* Aili 1 i

-

,, ,,,,. ,, ,,,. .,,.

y:,;i }.i J-' Yr

*M* / /

**Z' *SI* A. *SI***

t..1:, Aili

;J rLJ ;#

: ',a\_; 01.:J Jt; ;\_:,f:, *J* I *J;>-* ti,t6 y I *Js,*

.,,. ,,.,, .. ,,, ,,,.

.,, .,. 0 .,,..,, **i** ,,,. ,,,. ' I ,,,. .,,,,\_ .,,

**iJ** 4. fl.l; t..1:, *!l?* ,.i-1:, - '

,,,,. .,,. ,,,.,,,,.

**J O OJ .,,. J..** .,, .,,. ,,, ,,, .,,. ,,,

*.Jui* rLJ ;# i:, :JuJ

Aili 1

1840. Dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari bapaknya, bahwa Abdullah bin Al Abbas dan Miswar bin Makhramah berselisih di Abwa·. Abdullah bin Abbas berkata, "Orang yang ihram boleh membasuh kepalanya." Sementara Al Miswar berkata, "Orang yang

ihram tidak boleh membasuh kepalanya." Maka Abdullah bin Abbas mengutusku menemui Abu Ayyub Al Anshari, dan aku mendapatinya mandi di antara dua tiang di tepi sumur sambil menutupi diri dengan kain. Aku mengucapkan salam kepadanya, maka dia bertanya, "Siapa?" Aku menjawab, "Aku adalah Abdullah bin Hunain, Abdullah bin Abbas RA mengutusku untuk bertanya kepadamu tentang bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya sedang beliau dalam keadaan ihram?" Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas kain, lalu menurunkannya ke bawah hingga aku melihat kepalanya, kemudian dia berkata kepada orang yang menyiramkan air kepadanya, "Siramlah!" Maka, orang itu menyiram kepalanya. Kemudian dia menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, keduanya digerakkan ke arah depan lalu ke belakang, dan dia berkata, "Demikian aku melihat Nabi melakukannya."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab mandi bagi orang yang ihram).* Yakni menghilangkan, membersihkan dan menyucikan junub. Ibnu Al Manayyar berkata, "Para ulama sepakat membolehkan orang yang ihram untuk mandi junub. Namun, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya mandi selain mandi junub. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan pada riwayat yang dinukil dari Imam Malik bahwa dia memakruhkan orang yang ihram untuk menutupi kepalanya di dalam air. Dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Nafi' disebutkan bahwa Ibnu Umar biasa tidak mencuci kepalanya saat ihram kecuali apabila bermimpi."

1 I Joi :$ , J :J.1 JJJ *(Ibnu Abbas berkata, "Orang yang ihram boleh masuk ke tempat mandi.* "). Ad­ Daruquthni dan Al Baihaqi menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Ayyub dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang ihram boleh masuk ke tempat mandi dan melepaskan giginya. Apabila kukunya patah, dia boleh

menghilangkannya." Dia berkata, "Hilangkanlah kotoran dari kalian, karena sesungguhnya Allah tidak melakukan apapun atas kotoran kalian."

AI Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari lbnu Abbas bahwa dia masuk ke tempat mandi di Juhfah saat ihram, dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mempedulikan sedikitpun akan kotoran-kotoran kalian." lbnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat dari Al Hasan dan Atha'yang menganggapnya makruh.

**l&-J *';J:.*** ;).1 ;\_ J *(lbnu Abbas dan Aisyah tidak*

*melihat larangan menggaruk).* Al Baihaqi meriwayatkan atsar lbnu Umar dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abu Mijlaz, dia

berkata, Ul ,), **JA** , 4-l *:-* ? • , JAJ tJ:, *';J:.* J.1 f:,

*(Aku melihat lbnu Umar menggaruk kepalanya saat ihram, aku memperhatikannya ternyata dia menggaruk dengan ujung-ujung jari­ jarinya).*

Sedangkan atsar Aisyah disebutkan dengan sanad yang *maushul* oleh Imam Malik dari Alqamah bin Abi Alqamah, dari ibunya -yang bernama Mirjanah- aku mendengar Aisyah bertanya apakah orang yang ihram boleh menggaruk badannya? Dia berkata, "Benar, hendaklah ia menekannya dengan keras." Aisyah berkata, "Apabila kedua tanganku diikat dan tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali harus menggaruk dengan kakiku, niscaya aku akan melakukannya." Adapun kesesuaian atsar lbnu Umar dan Aisyah dengan judul bah adalah kesamaan antara membasuh dan menggaruk dalam menghilangkan gangguan.

**J *9"*** I J J **iJ\S" t:.,i** I ;;. I ! ji

,, ,,, "' .. ' J ,,. ,. ,. J,,. ,,. 0 ' ,,. ,,. ,,.

..'.ill

*t)·.. (aku diutus kepadamu oleh Abdullah bin Abbas untuk bertanya kepadamu tentang bagaimana biasanya ...* dan seterusnya). lbnu Abdil Barr berkata, "Secara zhahir Ibnu Abbas dalam masalah itu memiliki landasan berupa nash yang ia terima dari Nabi SAW. Oleh sebab itu

Abdullah bin Hunain berkata kepada Abu Ayyub, 'Dia bertanya kepadamu tentang bagaimana beliau SAW membasuh kepalanya'. Tidak dikatakan, apakah beliau biasa membasuh kepalanya atau tidak pemah, sesuai permasalahan yang diperselisihkan antara Ibnu Abbas dengan Al Miswar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan Abdullah bin Hunain mengambil inisiatif sendiri dalam mengajukan pertanyaan karena kecerdikannya. Seakan-akan setelah dikatakan kepadanya, "Tanyakan kepadanya apakah orang yang ihram boleh mandi atau tidak?" Lalu dia datang dan mendapati Abu Ayyub sedang mandi. Dari sini Abdullah bin Buhainah memahami bahwa Nabi SAW biasa mandi saat ihram. Maka, dia tidak ingin kembali melainkan setelah mendapatkan faidah tersendiri. Oleh karena itu, dia bertanya tentang cara beliau SAW membasuh kepalanya. Seakan-akan dia menyebutkan kepala secara khusus, sebab ini adalah tempat terjadinya kemusykilan dalam permasalahan ini dikarenakan kepala adalah tempat tumbuhnya rambut yang dikhawatirkan akan tercabut, berbeda dengan bagian badan lainnya.

**oU,ti:J** *(menurunkannya),* yakni menghilangkan dari bagian kepalanya. Dalam riwayat lbnu Uyainah disebutkan, "Dia melilitkan pakaiannya sampai ke dada hingga aku melihatnya". Sedangkan dalam riwayat lbnu Juraij disebutkan, "Hingga aku melihat kepala dan wajahnya".

**w'j** *(kepada seseorang).* Aku tidak mendapatkan keterangan

,

,

mengenai nama orang yang dimaksud. Kemudian dia -yakni Abu Ayyub-- berkata, "Demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya." lbnu Uyainah menambahkan, "Aku kembali kepada keduanya dan aku kabarkan kepada mereka." Al Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku tidak akan membantahmu." Yakni, aku tidak akan berdebat lagi denganmu.

**Pelaiaran yang dapat diambil:**

1. Para sahabat bertukar pikiran dalam masalah hukum.
2. Mereka kembali kepada nash dalam masalah yang dibahas.
3. Mereka yang mau menerima *khabar ahad* meski yang menukilnya adalah tabi'in.
4. Perkataan sebagian sahabat tidak dapat menjadi hujjah untuk mematahkan pendapat sebagian yang lain. Ibnu Abdi} Barr berkata, "Kalaupun makna *iqtida'* (mengikuti) yang terdapat pada sabda beliau SAW *'Sahabat-sahabatku seperti bintang'* adalah dalam hal fatwa, tentu lbnu Abbas tidak perlu menjelaskan pijakannya atas klaimnya, bahkan dia akan berkata kepada Miswar, 'Aku adalah bintang dan engkau juga bintang. Siapa di antara kita yang diikuti oleh orang-orang sesudahnya, niscaya hal itu telah cukup baginya'. Akan tetapi maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Al Muzani serta ulama lainnya bahwa makna 'mengikuti' adalah dalam hal periwayatan, sebab mereka semua adalah 'adil' (tidak fasik)."
5. Mengakui keutamaan seseorang.
6. Sikap objektif dikalangan sahabat.
7. Menutup diri saat mandi.
8. Meminta bantuan waktu bersuci.
9. Boleh berbicara dan memberi salam saat bersuci.

I 0. Orang yang ihram boleh membasuh serta mengalirkan air ke sela-sela rambutnya dan menggosoknya selama ia menjamin tidak ada rambut yang rontok.

1. Al Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya menggosok badan saat mandi wajib. Dia berkata, "Sebab mandi wajib bila telah sah tanpa menggosok, niscaya orang yang ihram

lebih berhak untuk tidak menggosok badannya." Akan tetapi, kelemahan pandangan ini cukup jelas.

1. Hadits ini dijadikan dalil bahwa menyela-nyela jenggot saat wudhu adalah *mustahab* (disukai), berbeda dengan mereka yang mengatakan makruh seperti Al Mutawalli dari madzhab Syafi'i karena khawatir akan menyebabkan rambut rontok, sebab pada hadits itu dinyatakan, *"Beliau menggerakkan kepalanya dengan tangannya",* dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dengan jenggot kecuali dalam hal bahwa rambut kepala lebih kasar. Namun pendapat yang disimpulkan melalui penelitian adalah bahwa perbuatan itu menyalahi yang lebih utama bagi sebagian orang, sebagaimana pendapat As-Subki.
   1. **Memakai Sepatu *(Khu//)* Bagi Orang yang Ihram Apabila Tidak Mendapatkan Sandal**

*LI'* j :; i.;,. *) J. )*

11 :;1

,,,, .,,. *II* ,,,. .,., ,,,

*,*•,,*y*

, ,,,,, •.,, :/ -• --- "..I i--,.. ;; jl , . ,, "J,; ,--. J. -

A).) :

:uu J u

,,, ,,., / /

/ 0 0/ \_.. *;3(J* O O o...- ,,., ,,,,. ,,,.

l 1"" 0 "l"l:.\"(1 1°."" ,.•,; 11° YI;. .•1: l\..l>...S I

*J:-)\_r" JJ* - (""' *,J)* - (""'

.,,. ,,,, ,,,, ,,,

/ / /



1841. Dari Amr bin Dinar, aku mendengar Jabir bin Zaid berkata, aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah di Arafah, *'Barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu; dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaklah ia memakai celana bagi orang yang ihram'* ."

***.,,,.A.. s,* ,J ,,,. *Ai.*** '

r-lG

.i.1i1 .i.1i1 J .i.1i1 "'1ll

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,, ,,,. -f,/

:Jw Y'-"w.ll ;. , ,

,,,, ,.,.. **O O** ,,,. ,,- ,,,. ,,,. ***1/J* O O *S,***

*'{* ; \_o - :.:11 o T 11, ;1; I ;

J ,,,. ,,,. . - *if* ,,,.

i.,,,. r--' r-J

,,; ,,- ,,, / / **0** ,,,. ,, ,,, ,,,. **0**

'd J J y J J J

0\ j '°).1 U Jl:,:JI L:.;J\

*.>*(' -

'-.'...

*..*l.*r*;o*-*..•1 li-:o('

*1.>* **- •-o\_.J**

.0 11 YI;. .01 : 0 ;

rI -

·1;

; ; ;

u,J

.,,,,. ,,,. ,,,. **J** ...-: .,,,,. **0 0 *$1* 0 0 0,,,.** ,,,. \_,,, **0**

,,,,. ,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

1842. Dari Salim, dari Abdullah RA (diriwayatkan) Rasulullah SAW ditanya, "Apakah pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang yang ihram?" Beliau bersabda, *"Tidak (boleh) memakai gamis, serban, celana, burnus (pakaian yang memiliki penutup kepala), dan tidak pula kain yang disentuh oleh za'faran serta wars. Apabila tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu, dan hendaklah ia memotongnya hingga lebih rendah (di bawah) daripada mata kaki."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab memakai sepatu bagi orang yang ihram apabila tidak mendapatkan sandal).* Yakni, apakah disyaratkan memotong sepatu atau tidak? Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Umar dan hadits lbnu Abbas dalam bab ini. Hal ini telah disebutkan pada bab "Pakaian Apa yang Tidak (boleh) Dipakai oleh Orang yang lhram".

Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi dari Salim bin Abdullah bin Umar disebutkan, "Rasulullah SAW ditanya... ". Al Jiyani berkata, "Yang benar adalah riwayat yang dinukil oleh lbnu As-Sakan dan selainnya, dimana mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Salim, dari lbnu Umar". Saya (lbnu Hajar) katakan, lafazh *:}* (dari)

berubah menjadi *:;.,* (bin).


Sabda beliau SAW pada hadits lbnu Abbas, *"Dan barangsiapa tidak mendapatkan sarung, hendaklah ia memakai celana bagi orang yang ihram",* yakni hukum ini berlaku bagi orang yang ihram dan tidak bagi mereka yang tidak ihram, karena bagi orang yang tidak ihram kebolehan memakai celana tidak hams terkait dengan tidak ditemukannya samng. Al Qurthubi berkata, "Imam Ahmad berpegang dengan makna zhahir hadits ini, sehingga dia membolehkan memakai sepatu *(khuj)* dan celana bagi orang yang ihram, yang tidak menemukan sandal dan samng, sebagaimana adanya (tanpa hams mengubah bentuk sepatu dan celana tersebut)."

Sementara mayoritas ulama mensyaratkan untuk memotong sepatu dan membuka jahitan celana. Apabila seseorang memakai keduanya sebagaimana adanya, maka dia wajib membayar fidyah. Adapun dalil bagi pendapat ini adalah sabda beliau SAW dalam hadits Ibnu Umar, *"Hendaklah ia memotong keduanya (yakni sepasang sepatu) hingga keduanya lebih rendah daripada mata kaki".* Maka, lafazh yang bersifat mutlak dipahami di bawah konteks lafazh *muqayyad* (yang memiliki batasan).

Ibnu Qudamah berkata, "Adapun yang lebih utama adalah memotong sepatu (lebih rendah dari kedua mata kaki) untuk mengamalkan hadits *shahih* dan keluar dari perselisihan." Sedangkan pendapat yang benar dalam madzhab Syafi'i dan mayoritas ularna telah membolehkan memakai celana tanpa hams membuka jahitannya, sama seperti pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang mensyaratkan untuk membuka jahitan celana telah diikuti oleh Muhammad bin Al Hasan, Imam Al Haramain serta sekelompok ulama lainnya. Sedangkan dari Imam Abu Hanifah dinukil pendapat yang melarang orang yang ihram untuk memakai celana secara mutlak. Pendapat serupa telah dinukil dari Imam Malik. Sepertinya hadits Ibnu Abbas tidak sampai kepadanya. Dalam kitab *Al Muwaththa'* disebutkan bahwa dia ditanya tentang itu, rnaka dia berkata, "Aku belum mendengar tentang hadits ini." Ar-Razi (salah seorang ulama madzhab

Hanafi) mengatakan, bahwa orang yang ihram diperbolehkan memakai celana (tanpa hams membuka jahitannya) dan wajib membayar fidyah. Para ulama yang membolehkan memakai celana sebagaimana adanya -tanpa membuka jahitannya- telah memberi batasan apabila jahitan celana tersebut dibuka, maka tidak akan berbentuk samng. Sebab jika jahitan celana tersebut dibuka dan berbentuk samng, maka dia dianggap telah mendapatkan samng.

**-16. Apabila Tidak Mendapatkan Sarung, Hendaklah Memakai Celana**



1843. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berkhutbah kepada kami di Arafah, beliau bersabda, *'Barangsiapa tidak mendapatkan sarung, hendaklah memakai celana; dan barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu'* ."

**Keterangan:**

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan hukum masalah ini dengan tegas. Berbeda dengan sikapnya sebelumnya, sebab dalil masalah ini sangat kuat disertai pernyataan tegas dari mereka yang tidak sependapat bahwa hadits yang dimaksud tidak sampai kepada mereka. Maka, bagi orang yang telah sampai kepadanya hadits ini, dia hams mengamalkannya.

* + 1. **Menyandang Senjata Bagi Orang yang Ihram**

,,. ,,, **o** .,., ,,,,,,\_ **o ,,,. Jo,,,,,,,**

J.l£:8IJ CUI j I l l: JuJ

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

•

I

/

Ilaimah berkata, "Apabila seseorang khawatir terhadap musuh, hendaklah ia menyandang senjata lalu membayar fidyah." Akan tetapi, tidak ada yang·sependapat dengannya dalam masalah fidyah.

,,,, **i/1** *,.* ,,,. " **0** ,..

A1ll I ;::cl: A1ll .,1).1 *d'* 1 i

.. ,,,, ,,,. ,,,, ,,,. ,,,.

*J.* rLJ

,,,. ***:fl ,J.* 0** / .,,. ***:P*** ., .,,. ,,..,,,. ,,. **0** *$*

0i i , I *':?*

**0 i/1** ,,,. .,,.. ***:P* J** ,,,. ,,,.

*J* J>-

.y1)J1 l G--")L. : C.Ou

,,,. ,,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,

1844. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA (diriwayatkan), "Nabi SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah, maka penduduk Makkah enggan membiarkannya memasuki Makkah hingga akhimya beliau membuat kesepakatan dengan mereka untuk tidak masuk Makkah dengan menyandang senjata kecuali (tetap berada) dalam sarungnya."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab menyandang senjata bagi orang yang ihram),* yakni apabila hal itu dibutuhkan.

**.,s:J1::, c '** j 1 11! *(lkrimah berkata, "Apabila*


*seseorang khawatir terhadap musuh, hendaklah ia menyandang senjata lalu membayar fidyah.*") yakni wajib membayar fidyah. Namun, saya tidak menemukan riwayat lkrimah ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul.* Adapun perkataannya, *"Akan tetapi*

*tidak ada yang sependapat dengannya dalam masalah jidyah",* menunjukkan adanya ulama yang sependapat dengannya dalam membolehkan menyandang senjata saat dikhawatirkan adanya serangan musuh, hanya saja mereka tidak sependapat dengan Ikrimah dalam masalah membayar fidyah.

Ibnu Mundzir menukil dari Al Hasan, bahwa dia tidak menyukai orang yang ihram untuk membawa pedangnya. Dalam pembahasan tentang *'idain* (dua hari raya) disebutkan perkataan Ibnu Umar kepada Al Hajjaj, "Engkau memerintahkan membawa senjata di wilayah Haram (tanah suci)". Begitu pula perkataannya kepada Al Hajjaj, "Engkau memasukkan senjata di wilayah Haram, padahal senjata tidak pemah dimasukkan ke dalamnya". Lalu dalam salah satu riwayat disebutkan, "Engkau memerintahkan membawa senjata pada hari yang tidak dihalalkan membawa senjata". Hal ini telah diterangkan pada bab "Orang yang Tidak Menyukai Membawa Senjata pada Hari Raya". Begitu juga dengan perawi yang meriwayatkan keterangan ini langsung dari Nabi SAW.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara' tentang umrah qadha' secara ringkas, yang akan disebutkan secara sempuma pada pembahasan tentang kitab *shulh* (perdamaian) dari Ubaidillah bin Musa melalui *sanad* ini. Al Mizzi melakukan kekeliruan di kitab *Al Athraf,* dia mengklaim bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits itu secara lengkap dalam pembahasan tentang haji, padahal tidak demikian.

* + 1. **Masuk Wilayah Haram dan Makkah Tanpa Ihram**



lbnu Umar telah masuk. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk (Makkah) dalam rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan selain mereka.

*$ :P* ,,,. **A, *SI*** ,,,. ..-: *:fl,,,* ,,,,

J *J*

*) )* Aili :;i1 0i $ Aili *U"* J.1

*,µ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,,,  **0** | ,,; | ,...  O,,, / | / | ,,,.,,, | ,,,.  0 | \_,, | ,,.. ,,,.  0 ,,, |
| I 'jJ Jj1.:J1 0°} 'jJ I b ..wl 'j | | | | | | | |

,,, ,,,

,o IJ I IJi Ji 0T JS'.JJ

/ 0

,,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,,, | ,: | ,,, ,,,. | ,,,. | ,,,. |  | ,,, ,,,. ,,. |
| ,,,\_ | 0 | ,,; ,,, | / ,,,.\_ | / | ,,,. | ***'/JJ*** .,; ,,,.,, |

,,,. ,,,. ,,,. .,,,. ,,,. ,,,.

*.,,.;t; ,,.;t,* **J** ,,,. ,,,. .,, ,,,. **J** ,... ,... ,,,. ,,,. ,,,. ,,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | i | Wi | lb | 0J | 0lS' |
|  |  |  |  |  |  |

*/ / /*

1845. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Qarn Al Manazil bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Miqat-miqat tersebut adalah bagi penduduk negeri-negeri itu dan bagi setiap orang yang datang kepadanya selain penduduk negeri-negeri itu, yang bermaksud mengerjakan haji dan umrah. Barangsiapa tinggal lebih dekat ke Makkah dibandingkan miqat tersebut, maka ihramnya dari tempat dia berangkat, hingga penduduk Makkah (ihram) dari Makkah.

*;fl* \ ,,,. *;fl;* **A.** -;.

Aili J J 0i Aili J *J. \* y ;.1 *J*

/ .. ,,, ,,,. ,,,. ,,,. *,;:;* ,,.

r

i\_;. ; ,:ii . 1 fj *) \* j;. */ )* 1

**JO** ,; ,,..,,, ,,; 0 ,,,. *IJJ* / *.fl* / ,,,,,,. ,.l

\_;:,s1 1 *)* J.1 *J*

:Jw 01 :Jw

,,, / ,,,. ,,,

1846. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW masuk pada tahun penaklukan kota Makkah sedang di atas kepalanya terdapat *mighfar* (topi baja). Ketika beliau melepaskannya, maka seorang laki-laki datang dan berkata,

"Sesungguhnya Ibnu Khathal bergantung di kain penutup Ka'bah." Beliau bersabda, *''Bunuhlah dia."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab masuk wilayah Haram dan Makkah tanpa ihram).* Ini adalah penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, sebab yang dimaksud Makkah di sini adalah nama suatu negeri, dan yang dimaksud dengan haram adalah lebih luas daripada itu.

;,J, I j;:- :, *(lbnu Umar telah masuk).* Imam Malik

menyebutkannya dalam kitab *Al Muwaththa'* dengan *sanad* yang

*maushul* dari Nafi', dia berkata, 0\S" ,;! **,.P,..** ;,J, *i* I J.il

,, (1,1 .,,. ,,. ,, **0 ,, J**

'fl *'&)* **-4**

**;Ju. :.U** *i:),* "\_?.- **l,:-** *(Abdullah bin Umar*

-

, 1

-

,, ,,,, ,, ,, .,,. ,,,, .,,.

*datang dari Makkah hingga ketika berada di Qudaid, datang berita tentang fitnah [bencana], maka dia kembali dan memasuki Makkah tanpa ihram).*

*-j :,* a ,:, 1 ,) *! :,* 1, 1 ;f w!:,

*?,1 (Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi*

*yang hendak masuk [Makkah} dalam rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan selain mereka).* Kalimat ini adalah perkataan Imam Bukhari. Kesimpulannya, dia mengkhususkan ihram ketika masuk Makkah hanya bagi mereka yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Imam

Bukhari mendasari pandangan ini dengan lafazh pada hadits Ibnu Abbas, a ,:, 1 1) *(Di antara mereka yang hendak*

*mengerjakan haji dan umrah).* Artinya, orang yang keluar masuk Makkah tanpa bermaksud melaksanakan haji dan umrah, maka tidak hams melakukan ihram.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Riwayat yang masyhur dari madzhab Syafi'i tidak mewajibkan ihram saat masuk Makkah secara mutlak. Sedangkan pendapat lain mewajibkannya secara mutlak. Sementara pendapat yang masyhur dari Imam yang tiga adalah mewajibkannya. Namun pada riwayat lain, yang juga dinukil dari mereka, menyatakan tidak wajib.

Pendapat lain yang tidak mewajibkan adalah pendapat lbnu Umar, Az-Zuhri, Al Hasan dan pengikut madzhab Azh-Zhahiri. Para ulama madzhab Hanbali menegaskan pengecualian orang-orang yang memiliki kebutuhan, yang mengharuskannya berulang kali keluar­ masuk Makkah. Ulama madzhab Hanafi mengecualikan mereka yang tinggal diantara miqat dengan Ka'bah. Kemudian lbnu Abdil Barr menyatakan bahwa kebanyakan sahabat dan tabi'in mewajibkan ihram saat masuk Makkah.

Dalam bah ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama, adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang *mawaqit* (waktu-waktu shalat). Kedua, adalah hadits Anas tentang *mighfar* (topi baja), dimana riwayat ini dinukil dari Az-Zuhri. Kemudian saya menemukan riwayat tersebut dinukil oleh Yazid Ar­ Ruqasyi dari Anas di kitab *Fawa'id Abu Al Hasan Al Farra' Al Mushili,* tetapi *sanad-nya syadz.* Sebagian mengatakan bahwa Imam Malik telah menyendiri dalam menukil riwayat itu dari Az-Zuhri. Di antara mereka yang menegaskan demikian adalah lbnu Shalah dalam kitabnya *Ulumul Hadits* ketika membahas tentang hadits yang *syadz.* Akan tetapi Al Hafizh Abu Fadhl Al Iraqi menanggapinya bahwa yang demikian disebutkan melalui jalur putra saudaranya Az-Zuhri, Abu Uwais, Ma'mar dan Al Auza'i, lalu dia berkata, "Sesungguhnya

riwayat putra saudaranya Az-Zuhri dikutip oleh \_ Al Bazzar, riwayat Abu Uwais dikutip -oleli Ibn --S- d--da;--Ib ;-Adi, i ;;t M ;ITiar

-

disebutkan hJbnu Adi dan riwayat Al Auza'i disebutkan oleh Al

----·------ - ---•-·-·--- ------•--- .---, ·--- -------- ~

-it Akan tetapi syaikh kami tidak menyebutkan siapa yang menukil riwayat keduanya (yakni riwayat Ma'mar dan Auza'i). Lalu

saya menemukan riwayat Ma'mar dalam kitab *Fawa 'id Jbnu Al Muqri*

dan riwayat Al Auza'i dalam kitab *Fawa 'id At-Tammam.*

Kemudian syaikh kami menukil dari lbnu Masdi bahwa lbnu Al Arabi ketika dikatakan kepadanya, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits itu kecuali Malik", maka dia berkata, "Aku telah meriwayatkannya melalui tiga belas jalur selain jalur periwayatan Imam Malik. Lalu dia berjanji akan menyebutkan jalur-jalur periwayatan tersebut, tetapi tidak ada satupun yang dia kemukakan." Ibnu Masdi membahas kisah ini dengan panjang lebar seraya mengabadikannya dalam bait-bait syair. Kesimpulannya, mereka melontarkan tuduhan tidak berdasar terhadap lbnu Al Arabi dan menisbatkannya sebagai orang yang kurang beradab. Kemudian lbnu Masdi segera menolak cerita itu sendiri, tetapi sikapnya tidak tepat, karena kisah yang dimaksud telah dinukil oleh dua orang perawi *adil* (tidak fasik) dan *mutqin* (akurat dalam menukil riwayat). Bahkan orang-orang yang telah melontarkan tuduhan terhadap lbnu Al Arabi dalam hal itu, justeru merekalah yang salah, karena minimnya penelitian mereka terhadap hadits. Seakan-akan lbnu Al Arabi enggan mengemukakan jalur-jalur periwayatan hadits itu kepada mereka, karena sikap mereka yang menunjukkan pengingkaran dan keangkuhan. Lalu saya mencermati jalur-jalur periwayatannya, dan menemukan lebih dari jumlah yang disebutkan oleh lbnu Al Arabi. Saya mendapatkan hadits itu dinukil melalui dua belas perawi selain empat perawi yang disebutkan oleh syaikh kami, mereka adalah; Uqail dalam kitab *Mu'jam lbnu Jami',* Yunus bin Yazid dalam kitab *Al lrsyad* oleh Al Khalili, lbnu Abi Hafsh dalam kitab *Ar-Ruwat an Malik* oleh Al Khathib, lbnu Uyainah dalam kitab *Musnad Abu Ya 'la,* Usamah bin Yazid dalam kitab *Tarikh An-Naisabur,* Ibnu Abi Dzi'b dalam kitab *Al Hilyah,* Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Al Mawali dalam kitab *A/rad Ad-Daruquthni,* Abdurrahman dan Muhammad, kedua putra Abdul Aziz Al Anshari dalam kitab *Fawa 'id Abdullah bin Ishak Al Khurasani,* Ibnu Ishak dalam kitab *Musnad*

*Malik* oleh lbnu Adi, Bahm Saqa' yang disebutkan oleh Ja'far Al Andalusi dalam kitab *Takhrij-nya,* dan Shalih bin Abi Al Akhdhar yang disebutkan oleh Abu Dzar Al Harawi setelah hadits Yahya bin Qaza'ah dari Malik dan dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Dari semua ini, jelaslah bahwa pemyataan mutlak dari Ibnu Shalah tidak dapat diterima, sedangkan perkataan lbnu Al Arabi adalah benar. Adapun perkataan orang-orang yang melontarkan tuduhan kepadanya tertolak. Akan tetapi tidak ada satupun di antara jalur-jalur periwayatan tersebut yang memenuhi syarat hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari* selain yang dinukil melalui jalur Imam Malik, dan yang lebih mendekatinya adalah jalur periwayatan putra saudara Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *Musnad Malik* serta Abu Awanah dalam kitab *Shahih-nya.* Berikutnya adalah riwayat Abu Uwais yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, mereka mengatakan, "Dia adalah teman seangkatan Imam Malik dalam mendengar riwayat dari Az-Zuhri". Maka, kemungkinan maksud mereka yang mengatakan, "Imam Malik telah menyendiri dalam menukil riwayat ini", yakni yang memenuhi syarat hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari.* Sedangkan mereka mengatakan, "Riwayat Imam Malik dinukil pula oleh perawi lain", yakni dalam tinjauan secara global.

Dalam hal ini ungkapan Imam At-Tirmidzi terbebas dari kritikan, dia berkata setelah menyebutkan hadits tersebut, "Derajat hadits ini *hasan shahih gharib,* kebanyakan orang tidak mengetahui perawi hadits ini dari Az-Zuhri selain Imam Malik." Perkataan "kebanyakan orang tidak mengetahui" mengindikasikan riwayat tersebut telah dinukil melalui jalur lain.

I (J *Js,;* I *(pada tahun penaklukan kota Makkah sedang di atas kepalanya ada mighfar). Mighfar* adalah sesuatu yang berbentuk lingkaran, yang terbuat dari besi sebesar kepala manusia (topi). Ada pula yang mengatakan topi besi, sebagaimana disebutkan

dalam kitab *Al Muhkam.* Sementara dalam kitab *Al Mw,yariq* dikatakan, ia adalah kelebihan baju besi lalu diletakkan di atas kepala seperti songkok. Dalam riwayat Zaid bin Al Habbab dari Malik

disebutkan, J I **f,t** *(Pada hari penaklukan kota*

*Makkah dan dia memakai mighfar yang terbuat dari besi).* Riwayat ini dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara 'ib* dan Al Hakim dalam kitab *Al lklil,* demikian pula dalam riwayat Abu Uwais.

**j;,.::,** I?.- *} (ketika beliau melepaskannya, maka datang kepadanya seorang laki-laki).* Aku tidak menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan dia adalah orang yang membunuh lbnu Khathal. Sementara Al Fakihi dalam kitab *Syarh Al Umdah* menegaskan bahwa yang datang kepada Nabi SAW saat itu adalah Abu Barzah Al Aslami. Seakan-akan ketika

tampak bahwa Abu Barzah adalah orang yang membunuh lbnu Khathal, maka dia berpandangan bahwa Abu Barzah juga yang datang mengabarkan kejadian itu kepada Nabi SAW. Hal ini diperjelas oleh perkataannya dalam riwayat Yahya bin Qaza'ah pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan), "Beliau SAW bersabda, *'Bunuhlah dia',* yakni dalam bentuk tunggal. Akan tetapi, sesungguhnya ada perbedaan pendapat mengenai nama orang yang membunuh lbnu Khathal."

Pada hadits Sa'id bin Yarbu' yang dikutip oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim disebutkan disebutkan bahwasanya beliau SAW

J.

bersabda, *'?*,,,

*:;.* **J**J. **"**,,**:MJ** ,

,,,

;;.

..,r, 10

,,,

**: 'j- *'iJ***

**J.,-- *J***

.,,

***'i***

.,, J. ,,, ,.. ,,.

***'i*** *)f*

Ji

,.,,.,, i:.ii 1 :;.:. '. • **JJ¼, ti- -'JJ-**, ,, *f*· • **"111** , **,j,;** '.,• .\_,,

"'

*fi.J'* y-- *.:r.* : J""' i./:. 0, · J · · *.:r.* J


*(Empat orang yang aku tidak memberi jaminan keamanan atas mereka, baik di luar maupun di dalam wilayah haram, yaitu; Al Huwairits bin Nuqaid, Hila! bin Khathal, Maqis bin Shababah, dan Abdullah bin Abi Syarh.* " *Beliau bersabda, "Adapun Hila! bin Khathal telah dibunuh oleh Az-Zubair.* ").

Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan Al Bazzar, Al Hakim dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Data 'ii* disebutkan

seperti itu, tetapi dikatakan, "Beliau bersabda, :J f;r, *);* 'ji

, ,

I *!Ci* i ;.:, **(..A ..l,:-J** 0!J (.,AJij1 *(Empat orang laki-laki dan dua wanita, hendaklah kalian membunuh mereka meskipun kalian mendapati mereka bergantungan di kain penutup Ka'bah)."* Lalu nama-nama mereka disebutkan satu-persatu, akan tetapi disebutkan Abdullah bin Khathal sebagai ganti Hilal bin Khathal, dan disebutkan pula lkrimah sebagai ganti Al Huwairits. Kemudian tidak disebutkan nama kedua wanita itu, dan dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk (Makkah) dalam

rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan selain mereka, JAJ !l *)* **Jk.,:- *J.*** "111 *4-* ij

i\_:.ii :.i1 :,.\_ -,.,f *(Adapun Abdullah bin Khathal didapati sedang bergantung pada kain penutup Ka'bah, maka Sa'id bin Huraits dan Ammar bin Yasir berlomba lebih dahulu mendekatinya, maka Sa'id mendahului Ammar -dimana dia yang termuda di antara keduanya­ lalu membunuhnya).*

lbnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Ad­ Dala'ii* melalui jalur Al Hakam bin Abdul Malik dari Qatadah, dari

4'.ill I 1

,

Anas, *4-* : di

ji ., - **'l!** ,,,\_ ., fi :rd1 J- ,, "- *;P* ' *,* Jj:,

,...

i

*4-* ij jJC, fJ **'t**,

**11,f**

4'.ill

,,. ., ., ., .,

***J.* 4-J '1/ I 4**

**! )>J ,Jk.,:- *J.*** i.> I

I JC, Ji ; JAJ **Jk.,:-** J.1 1.>:;J1 *(Rasulullah SAW memberi*

,,.

,,,. , .,

., ,, ,,, ., - .,

*jaminan keamanan kepada manusia pada hari penaklukan kota Makkah, kecuali empat orang; Abdul Uzza bin Khathal, Maqis bin Shababah Al Kinani, Abdullah bin Abi Sarah dan Ummu Sarah. Adapun Abdul Uzza bin Khatal dibunuh, sedang dia bergantungan pada kain penutup Ka'bah).*

lbnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Utsman An­ Nahdi, I *J jl ;* JAIJ jk;:- J.1 j:i i ay;, I.if f *(Sesungguhnya*

,.. ,, ,.. ,,, ,,

*Abu Barzah Al Aslami membunuh Jbnu Khathal, sedang dia bergantung pada kain penutup Ka 'bah). Sanad* riwayat ini *shahih,* tetapi jalurnya *mursal.* Namun, riwayat ini memiliki riwayat pendukung yang dikutip oleh lbnu Al Mubarak dalam pembahasan tentang *Al Birru wa Ash-Shilah* (berbuat kebaikan dan menyambung tali silaturrahim) dari hadits Abu Barzah sendiri. Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur lain. Ini merupakan riwayat paling *shahih* dalam menyebutkan nama orang yang membunuh lbnu Khathal, dan demikianlah yang ditegaskan oleh Al Biladzari dan lainnya tentang riwayat. Adapun riwayat-riwayat lain dipahami bahwa mereka bergegas ingin membunuhnya, tetapi yang lebih dahulu adalah Abu Barzah Al Aslami. Ada pula kemungkinan keterlibatan orang lain yang bersekutu dengan Abu Barzah dalam membunuhnya.

lbnu Hisyam dalam kitab *Sirah* menyebutkan bahwa Sa'id bin Huraits dan Abu Barzah Al Aslami bersama-sama membunuh lbnu Khatal. Di antara para ulama ada pula yang menyebutkan bahwa pembunuhnya adalah Sa'id bin Dzu'aib. Al Muhib Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Zubair bin Awwam adalah pembunuhnya. Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Abu Mi'syar dari Yusuf bin

**Jk;:-** *J.*

Ya'qub, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, <11l1 i.;:.ij

,... ,,, ,.. ,,

YJJ r1.W1 **J:u** *! i (Maka Abdullah bin Khathal*

,, *0* ,, J,.. .,, *0* \_,

1

*berpegang pada bagian bawah kain penutup Ka 'bah, lalu dia dibunuh di antara maqam dan Zamzam).*

Al Waqidi telah mengumpulkan berbagai keterangan dari para gurunya sehubungan dengan nama orang-orang yang tidak diberi jaminan keamanan pada hari penaklukan kota Makkah serta diperintahkan untuk dibunuh. Jumlah mereka mencapai sepuluh orang; enam laki-laki dan empat wanita. Adapun alasan pembunuhan lbnu Khathal dan mengapa dia tidak termasuk dalam cakupan

sabdanya, :,., Jti , j:- :;*(Barangsiapa masuk Masjidil Haram, maka ia aman),* adalah apa yang diriwayatkan oleh lbnu Ishaq dalam masalah peperangan; Abdullah bin Abi Bakar dan lainnya telah

, ,

menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika masuk Makkah, (, , :J I !,Ji :; ! l;.(

,, ,*J*,. *.*..,i.»I J

,j,h,:- ,*J*,. *.*.,i.»I

,, ,,.

,

*1*.,.

*1* J *(Tidak boleh*

*dibunuh kecuali orang yang melawan, selain beberapa orang yang beliau sebutkan namanya seraya bersabda, "Bunuhlah mereka meskipun khlian mendapati mereka berada di bawah kain penutup Ka'bah.* " *Di antara mereka adalah Abdulah bin Khathal dan Abdullah bin Sa'ad).*

Adapun perintah untuk membunuh lbnu Khathal, adalah karena dia seorang muslim yang Rasulullah utus sebagai saksi atas kebenaran beliau, lalu Rasulullah mengutus bersamanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan seorang pelayan yang melayaninya, dia juga seorang muslim. lbnu Khathal singgah di suatu tempat seraya memerintahkan sang pelayan untuk menyembelih kambing dan menyiapkan makanan. Kemudian dia tidur sampai terbangun kembali dan sang pelayan belum melakukan apa-apa. Akhimya Ibnu Khathal mendekatinya dan membunuhnya, setelah itu dia kembali menjadi musyrik. Dia juga memiliki dua biduanita yang senantiasa menyanyi untuk menghina Rasulullah SAW.

Al Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur lbnu Juraij, dia berkata: Maula (budak) lbnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan seorang laki-laki dari Muzainah serta lbnu Khathal, lalu beliau bersabda, *'Hendaklah kalian berdua menaati laki-laki Anshar hingga kalian kembali'.* Namun lbnu Khathal membunuh laki-laki Anshar, sedangkan laki-laki dari Muzainah melarikan diri. Maka, Ibnu Khathal termasuk mereka yang tidak diberi jaminan keamanan oleh Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah."

Di antara orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk dibunuh sebelum penaklukan kota Makkah selain yang telah disebutkan adalah; Hubar bin Al Aswad, Ikrimah bin Abi Jahal, Ka'ab bin Zuhair, Wahsy bin Harb, Usaid bin Iyas bin Abi Ranim, dua biduanita Ibnu Khathal, Hindun bin Utbah.

Cara untuk mengompromikan perbedaan riwayat tentang "nama" adalah dengan mengatakan; bahwa dahulu dia bernama Abdul Uzza, dan ketika masuk Islam diberi nama Abdullah. Adapun mereka yang mengatakan bahwa namanya adalah Hila} telah tersamar dengan saudara laki-lakinya yang bernama Hilal, sebagaimana yang dijelaskan Al Kalbi dalam kitab *An-Nasab.* Ada pula yang mengatakan, namanya adalah Abdullah bin Hilal bin Khathal. Ada pula yang mengatakan Ghalib bin Abdullah bin Khathal. Sedangkan nama Khathal Abdu Manaf berasal dari Bani Taim bin Fihr bin Ghalib.

Secara zhahir, pada hari penaklukan kota Makkah Nabi SAW masuk (Makkah) tidak dalam keadaan ihram. Hal ini ditegaskan oleh Malik (perawi hadits ini) seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik, setelah hadits ini. Malik berkata, "Nabi SAW - menurut pendapat kami- saat itu tidak dalam keadaan ihram."

Perkataan Malik ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Malik, dan dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara 'ib.* Kemudian dalam kitab *Al Muwaththa'* disebutkan dari riwayat Abu

Mush'ab dan selainnya bahwa Malik berkata, "Ibnu Syihab berkata,

*Y- J*

IP .,, -" IP '

.illl .illl

",,.

,,,. ,,. ,,

JJ J

J ***rl***,,***1***,

*(Tidaklah Rasulullah SAW*

*pada hari itu dalam keadaan ihram)."* Namun, *sanad-nya* tergolong

*mursal.*

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang dinukil Imam Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh, 1 **J *rJi* j,-j**

(,;-! *(Beliau masuk pada hari penaklukan kola Makkah sambil mengenakan serban hitam dan tidak dalam keadaan ihram).*

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari

***r***

Thawus, dia berkata, fi ! ! J 1 1 *f* i-J

*(Nabi SAW tidak memasuki kota Makkah melainkan dalam keadaan ihram kecuali pada hari penaklukan kota Makkah).*

Al Hakim mengatakan dalam kitab *Al lklil* bahwa ada pertentangan ·antara hadits Anas yang menyebutkan Nabi SAW memakai *mighfar* dengan hadits Jabir yang menyebutkan beliau memakai serban hitam. Tapi pemyataan Al Hakim ditanggapi, bahwa ada kemungkinan pada awal masuk beliau memakai *mighfar,* kemudian setelah dilepaskan beliau memakai serban. Masing-masing keduanya meriwayatkan apa yang dia lihat.

Pendapat ini didukung oleh hadits Amr bin Huraits, d I ir

:1 j.:., **w, J** *(beliau SAW berkhutbah di hadapan manusia sambil mengenakan serban hitam).* Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim. Khutbah tersebut berlangsung di pintu Ka'bah, setelah

Makkah benar-benar dikuasai. Demikian cara yang dikemukakan oleh Al Qadhi Iyadh untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada. Sedangkan menurut ulama yang lain, untuk mengompromikannya dapat dikatakan bahwa serban hitam tersebut dilingkarkan di atas *mighfar* atau berada di bawah *mighfar* untuk melindungi kepalanya dari tekanan besi. Maka, Anas menyebutkan *mighfar* karena beliau masuk dalam keadaan siap tempur, sedangkan maksud Jabir menyebutkan serban untuk menjelaskan bahwa beliau masuk Makkah tidak dalam keadaan ihram.

Berdasarkan pemahaman ini terjawab kemusykilan mereka yang berpendapat bahwa tidak ada dalil dalam hadits ini yang membolehkan memasuki Makkah tanpa ihram, sebab ada kemungkinan Nabi masuk dalam keadaan ihram, tetapi beliau

menutupi kepalanya karena alasan tertentu. Pernyataan ini tertolak oleh penegasan Jabir bahwa beliau tidak dalam keadaan ihram.

Akan tetapi pada riwayat ini terdapat kemusykilan, karena Nabi SAW bersiap-siap untuk melakukan peperangan dan orang yang berada dalam kondisi seperti ini boleh masuk tanpa dalam keadaan ihram menurut ulama madzhab Syafi'i, meskipun Iyadh menukil kesepakatan pandangan yang sebaliknya. Adapun para ulama di kalangan madzhab Syafi 'i -seperti Ibnu Al Qash- yang mengatakan, "Masuk Makkah tidak dalam keadaan ihram termasuk perkara yang khusus bagi Nabi SAW", nampaknya perlu ditinjau lebih lanjut, sebab perkara yang khusus bagi Nabi tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Akan tetapi Ath-Thahawi mengatakan bahwa dalil masalah ini adalah sabda Nabi dalam hadits Abu Syuraih dan lainnya bahwasanya kota Makkah tidak dihalalkan kepadanya melainkan sesaat dari waktu siang, dan yang dimaksud dengan hal itu adalah bolehnya memasuki Makkah tanpa dalam keadaan ihram, bukan pengharaman membunuh dan berperang di dalamnya. Sebab mereka (para ulama) telah sepakat bahwa kaum musyrikin apabila berhasil menguasai -kita berlindung kepada Allah dari hal ini­ Makkah, maka kaum muslimin boleh memerangi dan membunuh mereka.

An-Nawawi justeru menarik kesimpulan yang sebaliknya, dia berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa Makkah akan tetap sebagai negeri Islam sampai hari Kiamat." Hal ini menolak apa yang digambarkan oleh Ath-Thahawi. Sedangkan klaim adanya ijma' mengenai persoalan tersebut tidak tepat, sebab perbedaan dalam hal itu telah ada seperti yang disebutkan. Perbedaan ini telah di.1,mkil oleh Al Qaffal, Al Mawardi dan lainnya.

Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa Makkah telah ditaklukkan dengan cara kekerasan. Tapi An-Nawawi menjawab pernyataan ini, bahwa Nabi SAW telah membuat perjanjian damai dengan mereka. Namun karena Nabi SAW tidak menjamin bahwa

mereka tidak akan berkhianat, maka beliau masuk dalam keadaan siap siaga. Jawaban ini cukup kuat, hanya saja persoalan bahwa Nabi SAW membuat perjanjian damai dengan mereka tidak diketahui dengan tegas pada satupun riwayat mengenai hal itu, seperti yang akan dijelaskan dalam masalah penaklukan kota Makkah.

Kisah Ibnu Khathal dijadikan dalil tentang bolehnya menegakkan hukuman dan qishsah di wilayah tanah suci Makkah. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pembunuhan Ibnu Khathal adalah sebagai hukuman mati atas perbuatannya yang telah membunuh seorang muslim."

As-Suhaili berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa Ka'bah tidak melindungi orang yang berbuat maksiat dan tidak pula menjadi halangan untuk menegakkan hukum."

Imam An-Nawawi berkata, "Ulama yang tidak membolehkan melakukan pembunuhan di wilayah tanah Haram menakwilkan (memberi interpretasi) bahwa pembunuhan Ibnu Khathal terjadi pada waktu Nabi SAW diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan dan peperangan di Makkah. Namun, penakwilan ini telah dijawab oleh sebagian ulama madzhab kami bahwa izin untuk Nabi SAW tersebut hanya berlaku pada saat masuk hingga berhasil menguasai dan menaklukkan penduduknya. Sementara pembunuhan Ibnu Khathal terjadi setelah itu."

Pendapat Imam An-Nawawi ditanggapi berdasarkan keterangan yang telah disebutkan saat membicarakan hadits Abu Syuraih, bahwa izin untuk Nabi tersebut berlaku dari awal siang hingga waktu shalat Ashar, sedangkan pembunuhan Ibnu Khathal dipastikan terjadi sebelum berakhirnya waktu tersebut.

Hal ini dapat diketahui dari keterangan dalam hadits, bahwa pembunuhan tersebut terjadi sesaat setelah Nabi SAW melepaskan *mighfar,* dan ini berlangsung setelah beliau berhasil mengendalikan situasi di Makkah. Ibnu Khuzaimah telah berkata, "Maksud sabda

beliau dalam hadits Ibnu Abbas, *'Tidaklah Allah menghala/kan kepada seseorang untuk membunuh di dalamnya selain aku',* yakni membunuh orang-orang yang terbunuh pada hari itu, seperti Ibnu Khathal dan mereka yang disebutkan bersamanya." Kemudian dia berkata, "Allah SWT telah memperkenankan Nabi-Nya untuk berperang dan membunuh saat itu, sedangkan pembunuhan Ibnu Khathal dan lainnya terjadi setelah peperangan."

Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh *kajir dzimmi* (kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin) apabila mencaci-maki Rasulullah SAW. Akan tetapi pemyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr, sebab Ibnu Khathal adalah seorang *kafir harbi* (kafir yang memerangi kaum muslimin) dan Rasulullah tidak memasukkannya dalam jaminan keamanan yang beliau berikan kepada penduduk Makkah. Bahkan beliau mengecualikan dan memerintahkan untuk membunuhnya, sementara pada saat yang sama beliau memberi jaminan keamanan kepada penduduk Makkah yang lain. Maka, tidak ada indikasi dari hadits ini untuk mendukung apa yang dia sebutkan.

Mungkin hadits ini dijadikan dasar bolehnya membunuh orang­ orang yang mencaci-maki Nabi SAW tanpa harus terlebih dahulu memerintahkannya bertaubat dan mengaitkan dengan keadaannya sebagai *kajir dzimmi.* Akan tetapi Ibnu Khathal telah mengetahui hal­ hal yang menyebabkan hukuman mati. Maka, tidak ada kepastian bahwa alasan pembunuhannya adalah karena mencaci-maki Nabi SAW.

Kemudian hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh tawanan dengan cara menahannya hingga mati, sebab ketidakberdayaan Ibnu Khathal menjadikannya seperti tawanan di tangan seorang pemimpin, dan ia bebas memilih antara membunuhnya atau tidak. Akan tetapi Al Khaththabi berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW membunuhnya karena tindakan kriminal yang dia lakukan dalam Islam." Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Beliau SAW

membunuhnya sebagai hukuman atas perbuatannya yang membunuh seorang muslim yang dikhianatinya, bahkan setelah itu ia menjadi murtad."

Hadits di atas juga dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh tawanan tanpa diberi tawaran untuk memeluk Islam. Hadits ini juga menjelaskan syariat memakai *mighfar* dan alat-alat persenjataan lainnya saat takut terhadap musuh, dan perbuatan ini tidak menafikan sikap tawakal.

Pada bah ..Kapan Tahallul bagi Orang yang Mengerjakan Umrah" dalam pembahasan tentang umrah dari hadits Abdullah bin

... ,, • .. .... - ,, A, ' ,

**' J** *ifa '* J J

Abi Aufa disebutkan, **\1, j.,--** ..»I

.,, . ,,, ... ,,, *.,*

**l;..i** 0i **JAi** ::,. **o** :; **4AAJ ,4AA** lill,J *(Rasulullah SAW*


-

, ,

*mengerjakan umrah. Ketika beliau masuk Makkah, beliau thawaf dan kami thawaf bersamanya. Bersama beliau saat itu ada penduduk Makkah yang melindunginya, apabila ada seseorang yang memanahnya).* Beliau melakukannya karena saat itu beliau dalam keadaan ihram, maka para sahabat khawatir bila beliau SAW dilempar oleh sebagian kaum musyrikin dengan sesuatu yang menyakitinya. Maka, mereka mengelilingi Nabi SAW dan menutupi kepalanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya menyampaikan berita tentang orang-orang yang berbuat kerusakan kepada para penguasa. Tindakan ini tidak termasuk *ghibah* (menceritakan keburukan orang lain) yang diharamkan, dan tidak pula termasuk *namimah* (mengadu domba).

* + 1. **Apabila Seseorang Melakukan Ihram dengan Mengenakan Gamis karena Tidak Tahu**



Atha' berkata, "Apabila seseorang memakai minyak wangi atau mengenakan pakaian karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kafarat baginya."

' , .,, ., ,,. ,,..,,,,. *I* ,,,. .,. **o**

*J.\_o* J J :Ju i *J. J.*

.,:U\ I 01

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

,,.. .,. .,. **0 .,,.,,.. 'Ii,,,\_** ,,. ,. .,.,,.. ***;P*** ,,,. "

,;y-J *o* 9 *J* ;1;u 'r-LJ

0tS" Ji )i A1i1

,,. ,,,. ,,,. ,,,.


**,,,.\_J** .,, ,,,. ,., **g,,.. 0** ,,. ,,,. ,.. **J *J.* J**

:J

' Jj; ;1) 0i ;j-)1 J) l l J

- ***J, [o,af J,*** *\* :J ,

1847. Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari bapaknya, dia berkata, "Suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW, lalu datang seorang laki-laki yang mengenakan jubah yang masih ada bekas warna kekuning-kuningan atau yang sepertinya. Umar berkata kepadaku, 'Apakah engkau menyukai melihat Nabi apabila wahyu turun kepada beliau?' Maka turunlah wahyu kepadanya, kemudian disingkapkan darinya. Lalu beliau bersabda, *'Lakukan pada umrahmu apa yang engkau lakukan pada hajimu'* ."



1484. Seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain -yakni g1g1 depannya copot- maka Nabi SAW membatalkannya (menyatakan tidak ada tuntutan).

**Keterangan Hadits:**

*(Bab apabila seseorang melakukan ihram dengan mengenakan gamis karena tidak tahu).* Yakni, apakah ia wajib membayar fidyah atau tidak? Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini secara tegas, sebab hadits di bab ini tidak tegas dalam menyatakan gugurnya kewajiban membayar fidyah. Maka, Imam Bukhari mendukung pendapat yang lebih kuat dengan perkataan Atha', perawi hadits di atas. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan bahwa apabila fidyah itu wajib, niscaya Atha' mengetahuinya, karena dia adalah perawi hadits tersebut.

lbnu Baththal dan ulama lainnya berkata, "Sisi penetapan dalil dari hadits tersebut adalah apabila orang itu wajib membayar fidyah, niscaya Rasulullah SAW telah menjelaskarmya." Sementara Imam Malik memberi perbedaan -tentang orang yang memakai wangi­ wangian atau memakai pakaian karena lupa- antara orang yang segera melepaskannya lalu mencucinya dengan orang yang tetap memakainya.

Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini sangat sesuai dengan hadits, sebab orang yang bertanya pada hadits di bab ini tidak mengetahui hukum, sementara dia memakainya dalam waktu yang cukup lama. Meski demikian, Nabi SAW tidak memerintahkarmya membayar fidyah. Akan tetapi, pada perkataan Imam Malik terdapat unsur kehati-hatian. Adapun perkataan para ulama Kufah serta Al Muzani menyelisihi hadits di atas.


lbnu Al Manayyar menjawab, bahwa waktu laki-laki tersebut ihram dengan mengenakan jubah adalah sebelum turun hukum yang melarangnya. Oleh sebab itu, Nabi SAW menunggu turunnya wahyu.

Dia juga mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa *taklif* (kewajiban syar'i) tidak menjadi tanggungan mukallaf selama hukumnya belum turun. Oleh sebab itu, Nabi SAW tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk membayar fidyah. Berbeda apabila seseorang memakai (pakaian yang terlarang dipakai saat ihram) saat ini karena tidak tahu, sesungguhnya ia tidak mengetahui suatu hukum yang sudah ada dan lalai mengetahui suatu ilmu yang hams dipelajarinya, karena ia diwajibkan untuk mengerjakannya dan mendapat kesempatan untuk mempelajarinya.

,***j:-;*** j;.-; *(seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain).* Ini adalah hadits lain yang akan dijelaskan pada bab-bab tentang *diyat.*

* + 1. **Orang yang Ihram Meninggal Dunia di Arafah dan Nabi SAW Tidak Memerintahkan Mengerjakan Amalan Hajinya yang**

**Tersisa untuknya**



1849. Dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika seorang laki­ laki berdiri bersama Nabi SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya yang mengakibatkan lehemya patah -atau dia mengatakan lehemya dipatahkan oleh hewan tunggangannya- maka Nabi SAW bersabda, *'Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun*

*bidara), kafanilah ia pada dua kain -atau beliau mengatakan pada kedua pakaiannya- dan janganlah kalian memberinya hanut (wangi­ wangian untuk orang yang meninggal dunia), dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat sambil mengucapkan talbiyah* '."

,,. ., .,

C ·Ju

I '

,:, c.""111, .' /. \_ 0

o,J \_o ..Wt....,,\_, o.

*'-.))* -·. *) J'* . *J.* , *d*.' *' \_r-:>.- J. tJ*

- ., ***,J;*** ,,,,. ., *:$* .,

***; ,,a;*** *y* J **J** \

,,,. ,,,. ,,,. ., **0 .,., *:P*** ., ***SJ*** "' .,\_

**IJ**

c1.>-1:-.,· l I

,,,. ,,,. ., , ,, ., ., .,

J Ji

**J O** .. ., ***s,*** *,\_* .,\_ .,,. .,,,. ., ., ,,,., ., .,. ,,,.

JLJ >- .,w.1 "111 1 Jw '.a(,t; :Ju

*::* ,,,, *,J;* ., ., ., .,

***s,*** .,,,. , "' .,. I "' ,,,. *,.* ., .,,. **rJJ.,..**

0 **J** IJ IJ'\_;.::;J J **J** '°\_; *µ)*

.,, ,,, ,,,. - .,

/ 0 **J** .-,

0: a:.Ll.11 " 0 0 all

-·, , - i *y*, *..* ; ·-

;

1850. Dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika seorang laki-laki berdiri bersarna Nabi SAW di Arafah, tiba­ tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya yang mengakibatkan lehernya patah -atau dia mengatakan lehernya dipatahkan- maka Nabi SAW bersabda, *'Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun bidara), dan kafanilah ia pada dua kain. Jangan ka/ian menyentuhkan padanya wangi-wangian, jangan menutupi kepalanya, dan jangan memberinya hanuth, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah'* ."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab orang yang ihram meninggal dunia di Arah dan Nabi SAW tidak memerintahkan mengerjakan amalan hajinya yang tersisa untuknya),* yakni tidak ada riwayat mengenai perkara tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Abbas tentang

seorang laki-laki yang sedang ihram dan terjatuh dari untanya di Arafah, lalu meninggal dunia. Isyarat ke arah ini telah dikemukakan pada bab "Wangi-wangian yang Dilarang bagi Orang yang Ihram". Imam Bukhari menyebutkannya melalui hadits Hammad bin Zaid dari

Amr bin Dinar dan dari Ayyub, keduanya dari Sa'id bin Jubair. Pada riwayat Ayyub terdapat tambahan, **0:, o J** *(Dan janganlah*

*menyentuhkan padanya wangi-wangian),* sedangkan lafazh yang lainnya tidak berbeda.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ismail bin Aliyah dari Ayyub (disebutkan), dia berkata, "Telah dikabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair."

* + 1. **Sunnah Bagi Orang yang Ihram Apabila Meninggal Donia**

/ ,,,. **J *r:P 't* J A. ,,.., J ,,,. 0** ,...

u--Y:- *J* \_;:.,. *J.*

*c:'* Jl5' *)* 01 I ) J.1 *d'*

,., / .,.. .,,.

, w J 'r-LJ I :;i1r

,,, ,,,,,., ,,.. .,,, ,,,. ,,, ***r:P* ,,, A.** "' "" /.

Jw ci\5 */,ai)*

***1/J,,,.***

*µ)*

*'-:° )* :

**J O *s,* ,,,. J.., *r:P* \ J**

I :r-LJ \ I J j

r

**0 J.** ,,,. / **s. ,,,. J** ,,,. ,..,

'JJ , ; '1J *, y*

1 J , 1) 1/

,,. , ,,,. ,,,.

1851. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwasanya seorang laki-laki bersama Nabi SAW, lalu dia dijatuhkan oleh untanya hingga lehemya patah sedang dia dalam keadaan ihram, maka ia pun meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, *"Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun bidara), kafanilah ia dengan kedua kainnya, dan janganlah menyentuhkan padanya wangi-wangian dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah."*

* + 1. **Haji dan Nadzar Orang yang Telah Meninggal Donia dan Seorang Suami Menghajikan Istrinya**

,,,. .,, ,,,,. **A.** .,,,,\_

a *::r.* oi;.1 0i r c .i.111 u- J.1 *J* ;;;►.. *J. d'*

.,. - .,,,. *,,:.* .,,,. ,,. .,,,. .,. ,,,.

ji ir *Jf* jl ::Jtii , J : J1 G:-

:,r i) ,4, c *r*

,,. .,, ,, ,,.

:J\i y i *J;-*

,,, **0** *.,\_* ,,,. **.A.,** ,,. "'\ **0** - ,,,. **J,,.** , ,,,, \_,, ,,.

. u ,H i .i.1lu .i.111 1;.a.,1 Y l.i i :; I J\S'

,,. ,,. ., ., ,,

1852. Dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas RA bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku bemadzar untuk mengerjakan haji, tetapi dia belum melaksanakan haji hingga meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau bersabda, *"Ya, kerjakanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu apabila ibumu mempunyai utang, apakah engkau dapat melunasinya? Tunaikanlah of eh kalian (hak) Allah, dan (hak) Allah lebih berhak untuk ditepati."*

**Keterangan Hadits:**

*(dan seorang suami menghajikan istrinya).* Yakni, hadits di bah ini dapat dijadikan dalil untuk dua hukum. Namun keberadaannya sebagai dalil hukum kedua perlu dianalisa kembali, karena lafazh f

f- *.)s,* 0\S" .;:U :.:.Jt., if;, *("Bahwasanya seorang wanita bertanya*

*tentang nadzar bapaknya"),* sehingga judul bab itu seharusnya "Wanita menghajikan laki-laki". Ibnu At-Tin menjawab, bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah berbicara dengan wanita itu dengan menggunakan ungkapan lafazh yang mencakup laki-laki dan wanita, yaitu *"Tunaikanlah oleh kalian (hak) Allah".* Dia juga mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya laki-laki

menghajikan wanita dan sebaliknya. Hal ini hanya diselisihi oleh Al Hasan bin Shalih.

Nampaknya Imam Bukhari mengisyaratkan -dengan judul bab ini- riwayat Syu'bah dari Abu Bisyr yang menyebutkan, I *j:-J* ,j(

O ,,. ,,. J IP ,, ,,, ,,. IP ,,, A\_ IP

.u J

wi :;.,1 i 0! :JI.a! .i»I *(Seorang laki-laki datang*

*kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar untuk haji.* "). Di dalarnnya juga disebutkan,

1'cai1i J,;.-t 1 ***.\_.afa*** *(Tunaikanlah untuk Allah, sesungguhnya ia*

. ,,. ,,.

,,,.

*lebih pantas untuk ditunaikan [hak-Nya}).* Riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nadzar. Demikian pula Ahmad dan An-Nasa'i yang meriwayatkannya melalui jalur Syu'bah.

**::,.0** f: 1 ( *(sesungguhnya seorang wanita dari Juhainah).*

Saya tidak menemukan keterangan tentang nama perempuan yang dimaksud, juga nama bapaknya. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Utsman bin Atha' Al Khurasani, dari bapaknya, (

:,r

r

: .:.i*0* i,- J.*0* u J ,,.

:.:.J

.., J IP ,,. ,- ,,, IP .,. A\_ IP

0! : IA! J .ii11 '

Joi

,,, ,,. ,,

,- ,,. ,,, ,,

I **:JW** .$i1 *Ji (Sesungguhnya Ghayitsah atau Ghatsiyah*

, , ,

*datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang beliau bernadzar untuk berjalan ke Ka'bah." Beliau bersabda, "Tunaikanlah nadzarnya.* ").

Ibnu Mandah menukilnya dalam huruf *"ghain"* di antara para sahabat wanita. Ibnu Thahir dalam kitab *Mubhamat* menegaskan bahwa ini adalah nama wanita Juhainiyah yang tersebut pada hadits di bab ini.

An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Musa bin Salamah Al Hadzali dari Ibnu Abbas, dia

berkata, J I I J J J ( I I *i* t;1:;.,;f

J Wjj *d'*

,,, "' .., J

i *(lstri Sinan bin Abdullah Al Juhani*

*memerintahkan [suaminya] untuk bertanya kepada Rasulullah SAW*

*tentang ibunya yang meninggal dunia dan be/um menunaikan haji).* Ini adalah lafazh yang dinukil oleh Imam Ahmad. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Sinan bin Salamah", tetapi versi pertama lebih akurat. Namun riwayat ini tidak dapat digunakan untuk menafsirkan nama pelaku kisah pada hadits bab ini, sebab pada hadits di atas disebutkan bahwa wanita itu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, sedangkan pada hadits ini wanita tersebut memerintahkan suaminya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada kemungkinan kedua versi ini untuk dipadukan, dimana riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu yang bertanya sendiri kepada Rasulullah adalah berdasarkan makna majaz, padahal sesungguhnya yang mengajukan pertanyaan itu secara langsung kepada Nabi adalah suaminya.

Ringkasnya, dalam riwayat ini tidak ditegaskan bahwa haji yang ditanyakan adalah haji nadzar. Adapun riwayat yang dinukil oleh lbnu Majah melalui jalur Muhammad bin Kuraib dari bapaknya, dari lbnu Abbas, dari Sinan bin Abdullah Al Juhani, bahwa bibinya

menceritakan kepadanya, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata,

1j:U I ***J!* 1.+:'"J** J1 **\_jo(** ! *(Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia masih memiliki nadzar untuk berjalan ke Ka 'bah).*

Apabila riwayat yang terakhir ini akurat, maka kedua vers1 riwayat itu dipahami dalam dua waktu yang berbeda. Pertama, istri Sinan bertanya langsung kepada Rasulullah tentang haji fardhu bagi ibunya. Lalu bibi Sinan menanyakan langsung tentang haji nadzar ibunya. Keterangan ini menafsirkan apa yang tersebut dalam hadits pada bab di atas, bahwa wanita yang dimaksud adalah bibi Sinan yang bemama Ghayitsah. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka, baik istri Sinan maupun bibinya, yang menyebutkan nama ibu masing­ masing.

t :,:U .jof !*(Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk haji).*

Demikian Abu Bisyr meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu

Abbas, dari Abu Awanah. Kemudian dalam pembahasan tentang nadzar, akan disebutkan melalui jalur Syu'bah dari Abu Bisyr dengan

lafazh, !J l 1:U f ! :il J J , 1 *j;,-1 ji*

***c.i*** *(seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata*

*kepadanya, "Sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar untuk haji dan ia telah meninggal dunia.*"). Apabila riwayat ini *shahih,* maka ada kemungkinan masing-masing dari saudara laki-laki tersebut bertanya tentang haji saudara perempuannya, sedangkan anak perempuannya bertanya tentang haji ibunya. Dalam pembahasan

tentang *shiyam* (puasa) melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair

disebutkan dengan lafazh, ,***R f.i,P* i"J *c.i*** \_;.f l jf;1 **8J**

,

*(Seorang wanita berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia mempunyai ada kewajiban puasa selama sebulan.*").

Sebagian ulama yang tidak sependapat mengatakan bahwa perbedaan versi itu merupakan bukti ketidakakuratannya sehingga menjadi cacat bagi hadits. Akan tetapi sebenamya tidak seperti yang mereka katakan, sebab riwayat tersebut mesti dipahami bahwa wanita yang dimaksud telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa dan haji sekaligus. Pemahaman ini diindikasikan oleh riwayat Imam

Muslim dari Buraidah-, J.tJ \_;.f ***Js,* Ll:1:aJ** ,)l ,.iii\ JJ-:,11./: :8 /;1 f

,, ,, ,, ,, ,,,,, *>*,,

0 ,,

,, .,,

,, ,, ,,

*R :,:..,* lf-)" w\S"' ll1 ::.:.J\.i . 1;,J1 JJ !l;..i J :J\.i *,c.i* !J

,,,. ,, ,, ,, ,,

*J,:,J,-* :J f !:8 - :J ijf

*(Sesungguhnya seorang wanita berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah berupa seorang budak wanita terhadap ibuku yang telah meninggal dunia)." Beliau SAW bersabda, "Te/ah tetap pahalamu dan ia dikembalikan kepadamu sebagai warisan.* " *Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ia masih memiliki tanggungan puasa sebulan, maka apakah aku boleh berpuasa atas namanya?" Beliau SAW bersabda, "Berpuasalah atas namanya." Wanita itu kembali berkata, "Sesungguhnya ia be/um menunaikan haji, apakah*

*aku boleh menghajikannya?" Beliau SAW bersabda, "Kerjakanlah haji untuknya.* ").

Pertanyaan tentang kisah haji dalam hadits Ibnu Abbas memiliki sumber lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalur Sulaiman bin Yasar, dan memiliki riwayat pendukung yang dikutip oleh Al Bazzar, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni. Hadits ini dijadikan dalil tentang diperbolehkannya bemadzar haji bagi orang yang belum mengerjakan haji fardhu. Apabila dia melakukan haji, maka haji fardhunya dianggap telah terpenuhi, tetapi setelah itu dia hams mengerjakan haji yang dinadzarkannya. Demikian menurut jumhur ulama. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa haji yang dilakukannya telah mencukupi haji nadzamya, dan ia masih memiliki kewajiban untuk mengerjakan haji fardhu. Pendapat yang lain mengatakan bahwa haji yang dilakukannya dapat mencukupi keduanya sekaligus.

t\_!- • • *-i} (bagaimana pendapatmu ...* dan seterusnya). Lafazh

m1 menjadi dalil disyariatkannya *qiyas* (analogi) dan membuat perumpamaan supaya lebih jelas dan berkesan di hati orang yang mendengar serta lebih mudah dipahami. Dalam hal ini terdapat upaya untuk menyamakan sesuatu yang diperselisihkan dan musykil dengan sesuatu yang telah disepakati. Selain itu, seorang mufti dianjurkan untuk memperhatikan dan menjelaskan sisi penetapan dalil apabila ada maslahat yang diharapkan, karena hal itu dapat menambah kepuasan dan lebih mudah diterima serta diikuti oleh orang yang mendengarkannya. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah, bahwa melunasi utang si mayit adalah perkara yang telah dikenal di antara mereka. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila masalah yang ditanyakan juga diikut sertakan sebagaimana yang disebutkan.

Hadits 1m Juga memberi keterangan diperbolehkannya menghajikan orang yang telah meninggal dunia. Namun, para ulama berbeda pendapat; Sa'id bin Manshur dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar melalui *sanad* yang *shahih,* bahwa seseorang tidak dapat

menghaj ikan orang lain. Pendapat serupa dinukil pula dari Imam Malik dan Al-Laits. Kemudian dinukil pula dari Imam Malik, bahwa apabila mayit mewasiatkan hal tersebut, maka diperbolehkan mengerjakan haji atas namanya. Namun, apabila tidak mewasiatkan, maka tidak diperbolehkan. Masalah ini akan dijelaskan secara

mendetail pada bab berikutnya.

, ,,

**4;>1.i c..;S'i** *(apakah engkau dapat melunasinya).* Demikian yang

terdapat pada kebanyakan riwayat. Kata ganti "nya" kembali kepada utang. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

lafazh, J .:.i-f *(apakah engkau dapat melunasi),* yakni dengan

menghapus kata ganti "nya" dari kata "melunasi".

Lafazh ini memberi keterangan bahwa orang yang meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban haji, maka walinya hams menyiapkan orang untuk mengerjakan haji atas namanya dan biayanya diambil dari harta mayit, seperti halnya kewajiban wali untuk membayar utang mayit. Para ulama sepakat bahwa utang harta dilunasi dari harta mayit, begitu juga dengan hal lain yang sejenisnya. Kemudian dimasukkan dalam hal ini semua hak yang menjadi kewajiban si mayit; seperti kafarat, nadzar, zakat dan lainnya.

Sedangkan lafazh *"dan (hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan"* merupakan dalil bahwa kewajiban terhadap Allah hams lebih didahulukan daripada utang terhadap manusia, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Sementara sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahkan sebagian mengatakan bahwa keduanya adalah sama.

Ath-Thaibi berkata, "Dalam hadits di atas terdapat asumsi bahwa mayit tersebut meninggalkan harta, maka Nabi SAW memberitahukan bahwa hak Allah lebih didahulukan daripada hak hamba. Lalu beliau mewajibkan kepada orang yang bertanya untuk menghajikan mayit tersebut. Adapun kesamaan antara keduanya adalah sama-sama berhubungan dengan harta."

Menurut saya (Ibnu Hajar), dalam riwayat tersebut tidak ada kepastian bahwa mayit telah meninggalkan harta yang banyak seperti yang dikatakan Ath-Tahibi, sebab kalimat *"Apakah engkau dapat melunasinya"* bersifat umum; bisa saja yang dimaksud adalah apa yang ditinggalkan mayit, dan bisa pula sumbangan suka-rela dari ahli waris.

* + 1. **Menghajikan Orang yang Tidak Mampu Menunggang Hewan Kendaraan**

01::rJY :4-,:. 1 ;.. 1 r ;.f 0

*:,* ,,, *:;,* ,,,, r+ c **A.** /. .... **0** .,,.

... oi:,\_:1 0i

AUi

- ,,,.

U"Y:- *J.* I U"Y:- J.1 *i:}-*

,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

1853. Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari lbnu Juraij, dari lbnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari lbnu Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas RA bahwa seorang wanita...

:}1 8 a:J'y 1..5-f:} \_;\_;j1 8 Cl:} ; 8

,,, ,,,. ,,, ,,,, ,,,,

,,,, ... **A.** ,,,, ,,,, ,,,.

U"Y:- *J.*

:Ju Q. AUi J.1 *i:}- J* 0 y

0 \ J ( ::.:Ju 1;)1

,,,. ,,,. ,,,.

***SI*** , .,,,. ,,,. ,,,. **o ..-: o** .... ,,,,

#### r •;:.

.,,,.

oi;1 Qs;.G:-

c: :\_:1-,.,-::•-.:.:

\" 0 *<* f , f :..:..11 · **o** 1 - lu1 *:*

,,,.

*..r.:-*,,*:*,.*-'* - 1.5. -,,,.

*) c-*

.. ,,,. .,,.,..

.,,,. ,,,.

*-.*,,*.*,,*J*

/,,,, ; **,..g,,, 0 0,,,** /, / **0/**

- :Ju i 0i \JI ;•..:; 0i

,,,. ... .,,,. ,,,.

1854. Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami, lbnu Syihab telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang wanita dari Khats'am pada tahun

haji Wada' datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada hamba-Nya. Bapakku telah tua dan tidak mampu duduk di atas hewan tunggangan, apakah telah mencukupi baginya (sah) bila aku mengerjakan haji untuknya?' Beliau bersabda, ' *Ya'."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab menghajikan orang yang tidak mampu menunggang hewan kendaraan).* Yakni, di antara orang-orang yang masih hidup. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dalam hal ini, atau pendapat mereka yang tidak membolehkan seseorang untuk menghajikan orang lain secara mutlak, seperti Ibnu Umar. Ibnu Mundzir dan lainnya menukil kesepakatan ulama yang tidak membolehkan orang yang mampu mengerjakan haji wajib untuk meminta orang lain mewakilinya. Adapun haji sunah boleh diwakili menurut ulama madzhab Hanafi. Ini berbeda dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i, sedangkan dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat di atas.

*J' J.* I *i:j, (dari Fadhl bin Abbas).* Demikian pendapat

-

,, ., .,,

Ibnu Juraij yang didukung oleh Ma'mar, namun mayoritas perawi yang menukil hadits itu dari Az-Zuhri telah menyelisihi keduanya, mereka tidak mengatakan dari Al Fadhl.

lbnu Majah meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Kuraib dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahwa Hushain bin Auf Al Khats'ami

telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, ; ( **!J!(** I JJ,:,; 4 : **li**

f **e::;•** ! **J** I *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya*

*bapakku telah wajib haji, tetapi dia tidak mampu melaksanakan haji.* ").

Imam At-Tirmidzi berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad

-yakni Imam Bukhari- mengenai hal ini, maka dia berkata, 'Riwayat yang paling *shahih* mengenai hal itu adalah yang dinukil

oleh Ibnu Abbas dari Al Fadhl'." Imam At-Tirmidzi berkata, "Ada kemungkinan Ibnu Abbas mendengamya dari Al Fadhl dan dari selainnya, kemudian dia meriwayatkannya tanpa perantara."

Hanya saja Imam Bukhari lebih mengunggulkan riwayat yang dinukil melalui Al Fadhl, karena dia menjadi pengiring di belakang Nabi SAW saat itu. Sedangkan lbnu Abbas telah berangkat lebih dahulu dari Mudzdalifah ke Mina bersama orang-orang yang lemah, seperti akan disebutkan setelah satu bab. Dalam pembahasan tentang talbiyah dan takbir disebutkan melalui jalur Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa beliau membonceng Al Fadhl, lalu Al Fadhl mengabarkan bahwa Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah. Maka Al Fadhl telah menceritakan kepada saudaranya (yakni lbnu Abbas) apa yang dia saksikan pada saat itu.

Ada kemungkinan pertanyaan wanita Khats'amiyah terjadi setelah melempar jumrah Aqabah dan lbnu Abbas ikut menyaksikannya, maka suatu saat dia menukil melalui jalur saudaranya (yakni Al Fadhl) dikarenakan dia sebagai pelaku kisah, dan terkadang pula dia meriwayatkan berdasarkan apa yang disaksikannya. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dan Ath­ Thabari dari hadits Ali, yang mencantumkan keterangan yang menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut diajukan saat berada di tempat penyembelihan kurban setelah selesai melempar jumrah, dan Abbas menyaksikannya.

Adapun lafazhnya menurut riwayat Imam Ahmad melalui jalur

-

,, " ' ,. ,,.

J J J

Ubaidillah bin Abu Rafi' dari Ali, dia berkata, "111 "111

, ,

jJ, J il;. :J\ii ij rLJ *(Rasulullah SAW wukuf di Arafah lalu bersabda, "Jni adalah Arafah dan ia adalah tempat wukuf* ").

Lalu disebutkan hadits selengkapnya, kemudian disebutkan, Ji

0 -A J O ,,,. \_,, ,,,,,, 0 -" J ,,, .,. 0

**Ji**

4!;.;;•,1J , JS'J I **I.U :J\At** I ***,\A )* o I**

*(Kemudian beliau mendatangi jumrah lalu melemparnya. Setelah itu*

*beliau mendatangi tempat penyembelihan dan bersabda, "Jni adalah tempat penyembelihan dan semua Mina adalah tempat penyembelihan.* " *Lalu seorang wanita meminta fatwa kepada beliau.*).

Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Ahmad disebutkan,

1 ( is ( , I ***J,*** *\* ; *) f* ***;t* 1/:f** !**:8 i;L::.** !\.,:- ***41 \.,:­***

*r*

*#, ) \* J ; : \ J I#,*..siJ* :JJ - ( :JJ

01b:••11 1 : ic, T **L::.J L::.** f; **:JJ** , I *(Kemudian beliau didatangi oleh wanita cantik dan berkata, "Sesungguhnya bapakku telah tua, telah diwajibkan atasnya Jardhu Allah dalam haji. Apakah mencukupi baginya (sah) bila aku menghajikannya?" Beliau bersabda, "Kerjakanlah haji alas nama bapakmu.* " *Dia berkata, "Rasulullah SAW memalingkan leher (muka) Al Fadhl, maka Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher (muka) putra pamanmu?' Beliau bersabda, 'Aku melihat seorang*

*pemuda dan pemudi, maka aku tidak menjamin keduanya aman dari godaan syetan* '. ").

Secara zhahir, Abbas hadir pada kejadian tersebut. Maka tidak mustahil apabila anaknya, Abdullah bin Abbas, juga hadir **bersamanya.**

**Catatan**

Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat lbnu Juraij, bahkan dia berpindah kepada *sanad* Abdul Aziz bin Abi Salamah, lalu menukil lafazhnya seperti yang biasa dilakukannya. Adapun

kelanjutan hadits Ibnu Juraij adalah, 11 *,fa* 1 *J!* \.,:- if;, f

, , ij, ,-*r*·*-*-*:*-i*'*, -.- *Jl* f !,•i.,;•\_; Hft:*< .*.,. ,J, !.;..i, - f f I :8 :i J­

***Jib) -*** *)* 1/: : r-J

***r*** :JJ *(Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi*

*SAW dan berkata, "Sesungguhnya bapakku telah wajib haji dan ia adalah seorang yang telah sangat tua serta tidak mampu untuk*

*menunggang unta. Apakah aku boleh menunaikan haji alas namanya?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji alas namanya.* ").

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, dia berkata, I / f! I J J :c..l f;, !

I *J, (Sesungguhnya seorang wanita dari Khats 'am berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang yang telah tua, diwajibkan atasnya fardhu Allah dalam ha/ haji.*").

t,' )1 **l$:.** *(pada tahun haji Wada').* Dalam riwayat Syu'aib dalam pembahasan tentang minta izin disebutkan, **r' fi** *(pada hari*

*raya kurban),* dan dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lbnu

**J** *,*

Uyainah dari lbnu Syihab disebutkan, **olJS.** *(keesokan hari*

*Mudzdalifah).* Hadits ini akan diterangkan lebih lenjut pada bab berikutnya.

* + 1. **Wanita Menghajikan Laki-laki**

:.). !1 .)J f;,:i1 0 :J\.i$ \ *J J' J.* 4-DI

,,,,. ,,,. - ,,,,. *,:;.* ,,. ,,,,. ,,,,.

**J J ,,,,. 0** ,,,,. ,,,,. **0** ,,,,,,. ,; ,,,,. ***:P*** .,, -'- *$*

' J

k S I , ,.::\_ oi;.1 .i."ill

"' ,,, ""'

J *J !* J

.i."ill

,, , ,

I

,41 k fJ Q ,,,,.

i ,,,,. ::..s,; -J i,,,,. \ , ,,,,. *$* \_,, ,,,,..,, **0 i,** Jl**,,,. o**

- ,,,,.

!J ,

.i.1i1 )

,,,,.

:Jli {;f (JI *:- ;!* \

,,,,.

01 :c.Jw ,\_;.:.u1 ;; .11 1

,,,,. ,,,,.



1855. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Al Fadhl membonceng di belakang Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari

-suku-Khats'am, maka Al Fadhl melihat kepadanya dan wanita itu

melihat kepada Al Fadhl. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya fardhu Allah mendapati bapakku yang telah tua dan tidak mampu naik di atas hewan tunggangan. Apakah aku (boleh) melaksanakan haji atas namanya?' Beliau bersabda, *'Ya (boleh)* '. Demikian itu terjadi pada haji Wada'."

**Keterangan Hadits:**

! **J0 04i1** *(maka Al Fadhl melihat kepadanya).* Dalam

,.,, ,,,. **o... .,, *ti I'* J ,,, 0** ,, ,,,

J

riwayat Syu'aib disebutkan, oi;1 cl;ii ,- .;i- J J:a,i}l 1J\S"'J

, ,

(J ! 1 **J h** J *(Al Fadhl adalah seorang laki-laki yang tampan, lalu datang seorang wanita dari Khats 'am yang sangat cantik. Maka, Al Fadhl melihat wanita itu dan takjub akan kecantikannya).*

**•a4i,** J *(beliau memalingkan wajah Al Fadhl).* Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, ! **J0 a4i1J J** 1 1 - **A;i**

! 1 *ij-* J ***·a i, t*** i,:.ij ij *(Maka Nabi SAW*

*berpaling dan Al Fadhl melihat kepadanya, lalu Nabi mengarahkan tangannya ke belakang dan memegang dagu Al Fadhl, kemudian mendorong mukanya agar tidak melihat kepada wanita itu).*

Ini adalah maksud hadits Ali, 1 '-> *(Maka beliau SAW memalingkan leher Al Fadhl).* Adapun riwayat Ath-Thabari dalam

**<.ow**

,,, ***J* O** ,,, ,-, ,,, ***'II* ,; J *J.*** ... ,,, ,,.

hadits Ali menyebutkan, 1.a ; 1 ***.;Ji:.\.,,--*** \.) , **J:a.i}I 1J\S"'J**

.. ,, ,.

,,, ,,.

***r*** -. °'11 '***.***/•***:r-***11 J,1 . - "G·- 11. ***'r***'• °'11 '***.***/•***:r-***11 J'1 . **r**±**r**-**-J** - , L. 4111 'J,r·'J' -;-*r*.:., •***.***,***:***•***r***.***-***11

j:-J.i 1Ji *:-* :: ,:J !\.,,--J *\1* Lo";Af. ij - r'

,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,.

,, **0** ,,, ,. ,,,, - - ,, **J** ,, *J,* ,, ,,,

JuJ , J 'J

1t.b•. •J1 1 : :, *(Al Fadhl seorang pemuda tampan. Apabila wanita itu datang dari satu arah, Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke*

*arah lain. Apabila wanita itu datang dari arah tersebut, maka Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lainnya; dan apabila wanita itu datang dari arah yang lain, maka Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl dari arah tersebut Pada bagian akhirnya Rasulullah bersabda, "Aku melihat seorang pemuda dan pemudi yang masih belia, maka aku khawatir bi/a syetan masuk di antara keduanya.").*

lyf i *c.S'1 i* I ) 01 *(sesungguhnya fardhu Allah*

*mendapati bapakku yang telah sangat tua).* Dalam riwayat Abdul Aziz dan Syu'aib disebutkan, I *J, Js, \ !* 0!

*(Sesungguhnya fardhu Allah alas hamba-hamba-Nya dalam haji).*

Sementara dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Yahya bin Abi Ishaq dari Sulaiman bin Yasar disebutkan, I 1 ( i 0!

*(Sesungguhnya bapakku telah didapati [dikenai] oleh [kewajiban] haji).*

Semua riwayat yang dinukil dari lbnu Syihab sepakat menyatakan bahwa yang bertanya adalah seorang wanita, dan ia bertanya tentang bapaknya. Namun, Yahya bin Abi Ishaq menyebutkan dari Sulaiman bahwa para perawi yang menukil darinya sepakat untuk menyatakan bahwa yang bertanya adalah seorang laki­ laki. Kemudian mereka berbeda dalam menukil riwayat tersebut, baik dari segi *matan* (materi hadits) maupun *sanad-nya* (silsilah perawi yang meriwayatkan). Adapun perbedaan dari segi *sanad* tampak pada gambaran berikut: Diriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, dari Al Fadhl. Kedua jalur periwayatan ini dikutip An-Nasa'i. Lalu lbnu Aliyah meriwayatkan dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, bahwa salah seorang dari dua putra Abbas -mungkin Al Fadhl dan mungkin pula Abdullah- telah menceritakan kepadaku.

Sedangkan perbedaan dari segi matan nampak jelas setelah memperhatikan lafazh riwayat berikut: Husyaim berkata, JL J ! i:,:., 1/:f ! :J *(Seorang laki-laki bertanya seraya mengatakan,*

*"Sesungguhnya bapakku rneninggal dunia.*"). lbnu Sirin berkata, **\,:J**

i Y jf ! :J **j;:.:,** *(Seorang laki-laki datang lalu berkata,*

*"Sesungguhtni!,ya*,,. *ib*,-,,*uku te*,, *la*,,,,*h*,. ,.*lanju*,,. *t u*,, *sia.*"). Sedangkan Ibnu Aliyah

berkata, i ji 1/:r ! :**JLu** J **\,:J** *(Seorang laki-laki datang dan*

*berkata, "Sesungguhnya bapakku atau ibuku.").* Semua peraw.i tersebut diselisihi oleh riwayat Ma'mar dari Yahya bin Abi Ishaq, !

f **::JL** it;, *(Sesungguhnya seorang wanita bertanya tentang ibunya).* Semua perbedaan ini bersumber dari Sulaiman bin Yasar. Untuk itu, kami ingin melihat lafazh yang dinukil oleh perawi selain

dia, dan temyata Kuraib telah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dari Hushain bin Auf Al Khats'ami, dia berkata, 4S'; i 1/:r ! ' J ; 4 *::-* Ii

.,. ,,. ,,. ,, \ , , .,.

' *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah*

*dikenai kewajiban haji.* "). Demikian pula Al Khurasani yang telah meriwayatkan; telah diriwayatkan dari Abu Al Ghauts bin Hushain Al

**Khats'ami,** f ***Js,* :.:...HS" J** I I **1;.5 ; • 1 ;\_rt**

,, ,,, ,, ,,. ,,,

*(bahwasanya dia memintafatwa kepada Nabi SAW tentang haji yang telah menjadi kewajiban bapaknya).*

Kedua riwayat ini dinukil oleh Ibnu Majah. Riwayat pertarna memiliki *sanad* yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan riwayat Husyaim bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki, dia menanyakan tentang haji bapaknya. Selain itu, juga sesuai dengan

riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdullah bin Syaddad dari Al Fadhl bin Abbas, **1/:f 0!** I **Jj.:,;** I,! :J J 0f *(seorang laki-*

*laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang yang tua.'').*

Keduanya juga sesuai dengan riwayat *mursal* dari Al Hasan yang dinukil Ibnu Khuzaimah melalui jalur Auf dari Al Hasan, dia

berkata, *;r*,, ,, - ,, ,,.,, ... ,, (ll .,, " .., \ ,, ., ,,, .,,

1/:i 0! :JlAi *j.-1 o\ii* J ..»I IJ1ji:,i,

;c,i 1l1 f *(Telah sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki*

*datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya bapakku seorang yang telah tua, hidup di masa Islam dan be/um mengerjakan haji.* "). Kemudian ia menukilnya melalui jalur Auf dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah seperti itu, hanya saja ia mengatakan bahwa penanya tersebut bertanya tentang ibunya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Sirin dari Yahya bin Abi Ishaq, seperti yang telah disebutkan. Adapun menurut saya, dari seluruh jalur periwayatan ini, bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki. Dia bersama anak perempuannya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Adapun yang ditanyakan adalah bapak dan ibu laki-laki tersebut. Kesimpulannya, ini nampak tersirat pada riwayat Abu Ya'la dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dari Al Fadhl bin Abbas. Dia berkata, J , ' **J ?**

0 , , , .I ,. 0 , ,,, ***,I,*** \_,, ,,

G:-1 ***f..***

d •jfa. i:,( I **j:,** l} I , **41** l}iJ

"'""' o, 0 fll.,,, A. *Ill.* ***,J,*** , ... .,, ... 0

*if* ,, !' :1: **01.SJ** , .n i' :..£.' **w,** ..»I l',. • I .,i;..u ,:.•11 *:-* ii;h -

J *,.,r" ,-r-i.r:'* r-J ,- *.s--* I.F: - **'1t:":** , .J

I ;.,.- *(Aku sedang membonceng di belakang Nabi SAW, dan*

*[datang] seorang Arab badui bersama anak perempuannya yang cantik. Maka Arab badui tersebut berusaha menampakkan anak perempuannya kepada Rasulullah SAW dengan harapan agar Rasulullah menikahinya, sementara aku menoleh kepadanya. Lalu Rasulullah SAW memegang kepalaku dan memutarnya. Beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah).*

Atas dasar ini maka perkataan gadis itu, *"Sesungguhnya bapakku",* barangkali yang dimaksud adalah kakeknya, sebab bapaknya saat itu ada bersamanya. Seakan-akan bapaknya memerintahkan anak perempuannya untuk bertanya agar Nabi SAW

mendengar suaranya dan melihatnya, dengan harapan beliau berkenan menikahinya. Ketika Nabi SAW tidak berkenan menikahinya, maka sang bapak bertanya tentang bapaknya, dan tidak ada halangan apabila dia juga bertanya tentang ibunya.

Dari riwayat-riwayat ini dapat disimpulkan bahwa nama laki­ laki yang bertanya adalah Hushain bin Auf Al Khats'ami. Adapun keterangan dalam riwayat lain yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut bemama Ghauts bin Hushain, adalah lemah *sanad-nya.* Barangkali riwayat itu seharusnya berbunyi, "Diriwayatkan dari Abu Al Ghauts Hushain... ", namun ditambahkan kata "bin". Atau mungkin juga Abu Ghauts saat itu bersama bapaknya, yaitu Hushain, lalu ia mengajukan pertanyaan sebagaimana yang ditanyakan oleh bapak dan saudara perempuannya.

Pertanyaan tentang masalah ini telah diajukan pula oleh orang lain, yaitu Abu Razin Al Uqaili, yang bemama Laqith bin Amir. Dalam kitab-kitab *Sunan* dan kitab *Shahih Jbnu Khuzaimah*

*;t*

disebutkan dari hadits Abu Razin, dia berkata, f 0 ' J J

• ;• I**J**' f·: *i*'*Y*.,*-*

•*i!:!*'*"*

:J,JJ' ,\_·,--!.i,1 ,**1**,,**J** !-. i, •1,.;•\_; ''**1** (Wi*ahaz*· *Rasulullah*,

*sesungguhnya bapakku telah tua, dia tidak mampu mengerjakan haji maupun umrah. Beliau bersabda, "Kerjakanlah haji dan umrah atas nama bapakmu.* "). Ini merupakan kisah tersendiri. Barangsiapa menyatukan antara kisah ini dengan kisah Al Khats'ami, maka ia telah keliru.

\ \ ***Js,*** :.::\_ ;! ***'Jf*** *(seorang yang telah tua tidak dapat*

*tetap di atas hewan tunggangan).* Maknanya, sesungguhnya dia telah diwajibkan mengerjakan haji karena masuk Islam, sedangkan kondisinya seperti itu. Lafazh, *:- =1 (tidak tetap),* dalam riwayat

Abdul Aziz dan Syu'aib disebutkan dengan, *?,* t **c:7;•** *1 (Tidak*

*mampu untuk tegak).* Pada riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, .• ;••!

\ ***Js,*** *(Tidak dapat berpegang pada pelana unta).* Sedangkan

dalam riwayat Yahya bin Abi Ishaq diberi tambahan, *:-* : <,:. m:G 0fJ

, ,

0( *(Jika aku mengikatnya, aku khawatir dia akan mati).*

Demikian juga yang tercantum dalam *Mursal Al Hasan* dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan lbnu Khuzaimah, *.)s.* :U :G 0r,

, , ,

;jj, 01 *:-* : ;:. , , *(Apabila aku mengikatnya dengan tali di atas hewan tunggangan, maka aku khawatir akan membunuhnya).* Berdasarkan riwayat ini dapat dipahami bahwa orang yang mampu melaksanakan haji selain kedua kondisi ini, yaitu dapat duduk dengan tetap di atas hewan tunggangan dan tidak dikhawatirkan akan mengalami hal yang tidak diinginkan bila diikat di atas kendaraan, maka tidak ada keringanan baginya untuk dihajikan oleh orang lain.

lli- ij( *(apakah aku mengerjakan haji atas namanya).* Yakni,

apakah aku boleh menggantikannya dan mengerjakan haji untuknya? Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, **lli- *1,,$,aai*** *(Apakah boleh*

*seseorang melaksanakan haji atas namanya).* Dalam hadits Ali disebutkan, **lli- *ts* JAi** *(Apakah mencukupi [sah} baginya).*

**:JJ** *(beliau bersabda, "Ya").* Dalam hadits Abu Hurairah

, **J**

disebutkan, i:} *' (Kerjakanlah haji atas nama bapakmu).*

**Pelaiaran yang dapat diambil**

1. Diperbolehkan melaksanakan haji atas nama orang lain.
2. Golongan Hanafiyah menjadikan keumuman hadits tersebut sebagai dalil tentang bolehnya melaksanakan haji atas nama orang lain meskipun dia sendiri belum menunaikan haji. Akan tetapi mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, mereka hanya membolehkan orang yang telah melaksanakan haji untuk

dirinya sendiri. Lalu mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas,

*:}* ( :J i- *:} ) '->f)* ***J*** I I (

p1 I\_ :iA :J - :J ;•1, : *(Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki mengucapkan talbiyah atas nama Syubrumah, maka beliau SAW bertanya, "Apakah engkau telah mengerjakan haji untuk dirimu sendiri?" Orang itu menjawab, "Tidak [belum]. "Beliau bersabda, "Jadikan haji ini untuk dirimu, kemudian kerjakan haji untuk Syubrumah.*").

1. Hadits ini dijadikan dalil bahwa *istitha 'ah* (kemampuan) itu dapat dipenuhi oleh orang lain, sebagaimana dapat dipenuhi sendiri. Akan tetapi sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat sebaliknya, "Barangsiapa tidak mampu mengerjakan sendiri, maka tidak ada kewajiban atasnya". Sesungguhnya haji adalah ibadah badaniyah (fisik), maka tidak boleh diwakili sebagaimana halnya shalat. Sementara Ath­ Thabari dan ulama lainnya menukil ijma' bahwa shalat adalah ibadah yang tidak dapat diwakili. Mereka berkata, "Sesungguhnya ibadah itu diwajibkan sebagai ujian, dan yang demikian itu tidak terdapat pada ibadah badaniyah (fisik) kecuali dengan memayahkan badan yang akan tampak darinya suatu ketaatan atau pembangkangan. Berbeda dengan ibadah­ ibadah *maliyah* (harta), dimana ujiannya terlihat dalam berkurangnya harta. Hal ini dapat dilakukan sendiri maupun oleh orang lain."

Argumentasi ini dijawab bahwa menganalogikan haji kepada shalat tidak dapat dibenarkan, sebab haji adalah ibadah *maliyah* dan *badaniyah* sekaligus. Maka, menganalogikannya kepada shalat tidak lebih kuat dibandingkan dengan menganalogikannya kepada zakat. Oleh sebab itu, Al Maziri berkata, "Barangsiapa menganggap hukum ibadah *badaniyah* lebih dominan pada ibadah haji, maka ia menyamakan hukumnya dengan shalat; dan barangsiapa menganggap hukum ibadah *maliyah* lebih dominan, maka ia telah menyamakan hukumnya dengan sedekah."

Para ulama madzhab Hanafi membolehkan untuk melaksanakan haji atas nama orang lain apabila dia mewasiatkannya. Namun, mereka tidak memperbolehkan yang demikian itu pada ibadah shalat. Adapun pembatasan "cobaan" hanya pada orang yang melakukan secara langsung tidak dapat diterima, sebab hal itu juga didapatkan pada orang yang memerintahkan, dimana ia telah mengeluarkan harta untuk biaya orang yang melaksanakan haji atas namanya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada alasan pada hadits di bab ini bagi mereka yang tidak sependapat, sebab makna kalimat *'Sesungguhnya fardhu Allah kepada para hamba-Nya...* dan seterusnya' adalah sesungguhnya kewajiban dari Allah kepada para hamba-Nya untuk menunaikan haji dengan syarat mampu *(istitha 'ah)* telah menghalangi keadaan bapakku yang tidak memiliki kemampuan, maka apakah aku boleh menggantikannya? Yakni, apakah hal itu boleh aku lakukan? Atau, apakah hal itu bermanfaat? Maka, beliau bersabda, *'Ya'."* Akan tetapi perkataan Iyadh ditanggapi bahwa pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut terdapat penegasan mengenai pertanyaan tentang sah tidaknya perbuatan itu.

Pada sebagian jalur periwayatan Imam Muslim disebutkan, *"Sesungguhnya bapakku dikenai fardhu Allah da/am ha/ haji".* Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, *"Haji telah diwajibkan atasnya".* Lalu sebagian ulama mengklaim bahwa kisah tersebut khusus bagi wanita Khats'amiyah sebagaimana bolehnya menyusui orang yang telah dewasa hanya khusus bagi Salim, mantan budak Abu Hudzaifah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi ditanggapi bahwa kaidah dasar mengatakan; suatu nash tidak khusus bagi individu tertentu (kecuali ditemukan dalil yang mengkhususkannya). Lalu sebagian mereka mengatakan, dalil yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku khusus adalah riwayat yang dikutip

oleh Abdul Malik bin Hubaib -penulis kitab *Al Wadhihah­*

melalui dua *sanad* yang *mursal* dengan tambahan, J

**o** . *(Kerjakanlah haji atas namanya, dan ini tidak berlaku*

*bagi seorang pun sesudahnya).* Akan tetapi riwayat ini tidak dapat dijadikan hujjah, sebab *sanad-nya* lemah di samping juga *mursal.* Selain itu, bertentangan dengan sabda beliau SAW dalam hadits Abu Juhainah yang telah disebutkan pada bab, "Tunaikanlah Hak Allah, Sesungguhnya Allah Lebih Berhak untuk Ditepati".

Sebagian ulama mengklaim bahwa yang demikian itu berlaku khusus bagi anak yang menghajikan orang tuanya. Al Qurthubi berkata, "Imam Malik berpendapat bahwa makna zhahir hadits Al Khats'amiyah bertentangan dengan makna zhahir Al Qur'an. Oleh sebab itu, dia lebih berpegang dengan makna zhahir Al Qur'an, dimana tidak diragukan lagi bahwa makna zhahir Al Qur'an lebih kuat karena dinukil secara mutawatir. Di samping itu, perkataan tersebut diucapkan oleh seorang wanita yang menduga-duga." Selanjutnya dia berkata, "Tidak boleh dikatakan bahwa Nabi SAW telah menjawab pertanyaan wanita itu. Seandainya dugaannya keliru, niscaya Nabi SAW akan menjelaskan kepadanya, karena kami mengatakan bahwa sesungguhnya beliau hanya menjawab perkataannya, 'Apakah aku (boleh) melaksanakan haji atas namanya?' Maka beliau bersabda, *'Kerjakanlah haji atas nama bapakmu'.* Hal itu disebabkan antusiasnya untuk memberikan kebaikan dan pahala kepada bapaknya." Akan tetapi, pandangan ini ditanggapi bahwa persetujuan beliau merupakan hujjah yang tidak dapat dipungkiri.

Adapun keterangan yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari hadits lbnu Abbas, **o***f.. ;.i* ,;,- **o***f..* ***;.i*** f :}- *(Kerjakanlah*

1>

*haji atas nama bapakmu. Jika ha! itu tidak menambah kebaikan*

*untuknya, niscaya tidak akan menambah keburukannya),* telah dinyatakan oleh para ahli hadits sebagai riwayat yang *syadz;* dan meski dikatakan statusnya *shahih,* tetap tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bagi mereka yang tidak sependapat dengan jumhur ulama.

Makna zhahir kisah wanita Khats'amiyah merupakan dalil bagi jumhur ulama yang berpendapat bahwa barangsiapa menghajikan orang lain, maka haji tersebut untuk orang yang diwakili.·Berbeda dengan pandangan Muhammad bin Al Hasan, "Sesungguhnya haji tersebut untuk orang yang mewakili sedangkan orang yang diwakili mendapatkan pahala atas nafkah yang dikeluarkannya".

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang dihajikan oleh orang lain, kemudian ia mampu untuk menunaikan hajinya sendiri. Mayoritas ulama mengatakan bahwa haji tersebut tidak sah, karena harapan untuk mengerjakan haji sendiri belum pupus dari dirinya. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Dia tidak wajib mengulangi haji agar tidak mengakibatkan adanya kewajiban haji sebanyak dua kali."

Ulama yang membolehkan mewakili orang lain dalam pelaksanaan haji sepakat bahwa yang demikian itu tidak sah kecuali apabila orang yang diwakili telah meninggal dunia atau mendapat halangan tetap. Adapun orang yang sakit tidak dapat diwakili, karena masih ada harapan untuk sembuh. Demikian pula orang gila, karena masih ada harapan untuk sadar; atau orang dipenjara, karena masih ada harapan untuk dibebaskan; dan tidak pula orang miskin, karena mungkin ia menjadi berkecukupan.

1. Bolehnya membonceng atau mengiringi.
2. Wanita boleh menaiki satu hewan tunggangan bersama laki-laki.
3. Sikap tawadhu' (rendah hati) Nabi SAW.
4. Kedudukan Al Fadhl bin Abbas di sisi Nabi **SAW.**
5. Larangan melihat wanita-wanita yang bukan mahram serta memelihara pandangan. Iyadh berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa yang demikian itu tidak wajib kecuali apabila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah." Lalu dia berkata, "Menurutku, bahwa perbuatan Nabi yang memalingkan wajah Al Fadhl merupakan larangan yang lebih tegas daripada sekedar perkataan." Kemudian dia berkata, "Barangkali Al Fadhl tidak memandang dengan pandangan yang perlu diingkari, akan tetapi dikhawatirkan apabila dia akan terjerumus ke arah itu, atau kejadian ini berlangsung sebelum turunnya perintah menjulurkan jilbab."
6. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan karena khawatir terjadi fitnah.
7. Wanita boleh berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram apabila sangat dibutuhkan; seperti meminta fatwa tentang ilmu, hukum ataupun muamalah (interaksi sosial).
8. Wanita boleh menyingkap wajahnya saat ihram. Imam Ahmad

dan lbnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al Fadhl ketika

menutup wajahnya pada hari Arafah, **o J** i;.*:;* **f;.** I

, ,

41 *p* 4J'WJ *(lni adalah hari apabila seseorang menahan*

, ,

*[memelihara} pendengaran, pandangan dan penglihatannya, niscaya akan diampuni baginya).*


1. Diperbolehkannya perwakilan dalam menanyakan urusan ilmu, sehingga seorang wanita boleh mewakili laki-laki.
2. Wanita mengerjakan haji tanpa mahram.
3. Keberadaan mahram tidak termasuk cakupan kata "sabil" (sarana perjalanan) yang dipersyaratkan pada pelaksanaan haji.

Akan tetapi, penjelasan terdahulu yang menyatakan wanita tersebut bersama bapaknya dapat menolak kesimpulan ini.

1. Berbuat baik kepada orang tua serta perhatian terhadap urusan keduanya dan melakukan kemaslahatan untuk keduanya berupa membayar utang, memberi pelayanan, nafkah serta hal-hal lain, baik dalam urusan agama maupun dunia.
2. Hadits ini dijadikan dalil bahwa umrah itu tidak wajib, karena wanita Khats'aimiyah tidak menyebutkannya. Akan tetapi tidak ada alasan dalam hal tersebut, karena tidak ditanyakannya hal itu bukan berarti tidak wajib, sebab hukumnya dapat diambil dari hukum haji, selain ada kemungkinan bahwa bapaknya telah menunaikan umrah sebelum itu. Di samping itu juga, pertanyaan tentang haji dan umrah telah tercantum dalam hadits Abu Razin.


Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits wanita Khats'amiyah merupakan dasar hukum tersendiri dalam masalah haji yang keluar dari kaidah baku dalam syariat, yaitu tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap para hamba-Nya untuk mendapatkan apa yang telah luput darinya melalui perantara anak dan hartanya".

* 1. **Haji Bagi Anak-anak**



1856. Dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Nabi SAW mengutusku -atau

memberangkatkanku lebih dahulu-bersama orang-orang yang lamban dari Muzdalifah pada malam hari'."



....

.,,. .,,,. .,,,.

.,,,. .,,,. ,,,,

\_.. .,,, ,,,, J O ,,,, 0 o...- .,., ,,,. ..f-.,

Jt;i i tr l ,i $ Aili

- I :tiJ- *:.:.* :Ju

-

rLJ J /, *,J*

- ..-: ,,. .,, .... *s,* .... *:fi* ' **J**

*J;.* ' ti Ji\ Ji\

,,,. ,,,, ,,, .... .... .... ,,,,

o.,,,.,,.,

; '

,,,.

/

4- c '- ,**o .,,\_J** ,,,\_ o.,,,,,..

***C::' Coo* ,a.t *,***0***c..,u)*** \_.:,;,

, : - - •

I U' . I.:?-'-: u-·

,J"'J 'I ,, •\_"' 1\_1

. \_ ,..

,.,,,,, *:P* ,,,, " *tP'* ,,,. /.


JuJ ·rLJ I l J

ii ;- ; Aili ► 81

**0**

- 1;}1 ;

1857. Dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas RA berkata, "Aku datang -sedang aku hampir mencapai usia baligh- dengan mengendarai unta betina milikku, dan Rasulullah SAW berdiri shalat di Mina, hingga aku berjalan di hadapan sebagian shaf pertama. Kemudian aku turun dan unta itu pun merumput. Aku masuk ke dalam shaf bersama orang-orang di belakang Rasulullah SAW." Yunus berkata dari Ibnu Syihab, "Di Mina pada haji Wada'."



1858. Dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Aku dibawa menunaikan haji bersama Rasulullah SAW, sedangkan ketika itu aku berusia tujuh tahun."

**J J O** ,, ,, ,,\_ **0**

J J\_;JI *J.* :Ju ) *J.* I *J*

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

·r-*;f*L*,* J ,,

, ***$1***

:;.i,

,,,,.,, *J*

,, / ,,,. /

0ts":, ;

*J. u*

,,\_

,, ,,, / ,, ,,,,,,. ,, / ,, ,, ,,

., ,,

1859. Dari Al Ju'aid bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata kepada As-Sa'ib bin Yazid dan dia telah dibawa menunaikan haji bersama rombongan Nabi SAW yang lamban."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab haji bagi anak-anak),* yakni tentang pensyariatannya. Seakan-akan hadits yang membahas masalah ini tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari.* Hadits yang dimaksud adalah riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur

Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata, .ii11 JJ:,; :81.ii it;, **c.J;**

, ,

f.'f J , :J 1 f *(Seorang wanita mengangkat anak kecilnya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi [anak] ini?" Beliau bersabda, "Ya, dan bagimu pahalanya.*").

lbnu Baththal berkata, "Para ahli fatwa sepakat bahwa anak kecil tidak dikenai kewajiban haji sampai dia baligh. Apabila dia dibawa menunaikan haji, maka hukumnya adalah sunah, menurut jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa ihramnya tidak sah dan tidak dikenai sanksi apabila melanggar larangan ihram. Akan tetapi, ia dibawa menunaikan haji sebagai sarana latihan."

Sebagian ulama mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, mereka berkata, "Apabila anak kecil mengerjakan haji, maka dianggap sah hajinya (haji wajib) berdasarkan makna zhahir sabda beliau yang mengiyakan untuk menjawab pertanyaan, 'Apakah bagi (anak) ini ada haji?"'

Ath-Thahawi berkata, "Dalan1 hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah itu. Bahkan dalan1 hadits itu terdapat dalil bagi pendapat yang menafikan kewajiban haji bagi anak kecil, sebab Ibnu Abbas -perawi hadits ini- berkata, 'Siapa saja anak kecil yang dibawa keluarganya untuk menunaikan haji, lalu dia mencapai akil baligh, maka dia wajib menunaikan haji lagi'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertama adalah hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW mengutusku pada kelompok yang lamban." Adapun dalil yang dijadikan landasan dalam hal ini adalah umur Ibnu Abbas yang belum mencapai usia baligh pada waktu itu. Atas dasar ini, maka Imam Bukhari menyebutkan hadits lain yang tegas menyatakan bahwa Ibnu Abbas saat itu mendekati usia baligh. Lalu dia menjelaskan melalui riwayat *mu 'allaq* bahwa kejadikan itu berlangsung pada saat haji Wada'. Hal ini telah disebutkan pada bab, "Kapan Pendengaran Anak Kecil terhadap suatu Riwayat Dianggap Sah" dalan1 pembahasan tentang ilmu, dan pada bab "Sutrah (Pembatas) bagi Orang Shalat" dalan1 pembahasan tentang shalat.

Riwayat Yunus yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq*

telah disebutkan secara *maushul* oleh Iman1 Muslim melalui jalur lbnu

Wahab dengan lafazh, J- ,, ..\_ *j:*.*,*, *.o* ' , JJ-"JJ

41\1 4111

*J*,*s*, *,* \_,,, p0.i..- lli,,,

,,, .,. - .,, .,,

J

1 )1 \_;. *J, J:..a;\_ (Bahwasanya dia datang dengan mengendarai*

*himar, dan Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat di Mina pada saat haji Wada').* Riwayat ini sekaligus merupakan hadits kedua di bab ini, sedangkan hadits ketiga: I/;. *(aku dibawa menunaikan*

*haji).* Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi, yakni dalam bentuk kata kerja pasif *(majhul).* Sementara lbnu Sa'ad Al Waqidi

meriwayatkan dari Hatim, Jf I/;. *(lbuku membawaku*

*menunaikan haji).* Sementara dalan1 riwayat Al Fakihi melalui jalur lain dari Muhan1mad bin Yusuf, dari As-Sa'ib disebutkan, 1/;.f I/;.

*(Bapakku membawaku menunaikan haji).* Kedua riwayat ini mungkin dipadukan, bahwa dia mengerjakan haji bersama kedua orang tuanya.

Lalu Imam At-Tirmidzi menambahkan dari Qutaibah, dari Hatim, *J,*

1 )1 *(Pada haji Wada').*

\ *J,* jj l)\S'J ;..*i f-fl' J.;;.*

- J ,,, " -

,,, ,,, ,,, ,. ,,, ,, ,. **0**

J\_,.i!

..:ill *(aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata kepada*

*As-Sa'ib bin Yazid, dan dia [As-Sa'ibJ telah dibawa mengerjakan haji bersama rombongan Nabi SAW yang lamban).* Dalam riwayat ini tidak disebutkan perkataan Umar dan tidak pula jawaban As-Sa'ib. Seakan-akan dia menanyakan kepada As-Sa'ib tentang ukuran mud, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kafarat (tebusan) melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Al Qasim bin Malik

melalui *sanad* ini, liliJ I J ill *ifa* I j:.,J *J, t\_*"2l1 lS'

*f-f*I *i ?* J *J, ) (Biasanya satu sha'pada masa Rasulullah*

*SAW adalah satu sepertiga mud. Lalu ditambah pada zaman Umar bin Abdul Aziz).*

Al Ismaili menambahkan melalui jalur ini, ii-, **:J:,** : 1J

*r*uf:, J ill *ifa* 1 ***J\_*** *(As-Sa 'ib berkata, "Aku telah*

*dibawa menunaikan haji bersama kelompok yang lemah dari rombongan Nabi SAW, sedang aku masih anak-anak).*

* 1. **Haji Bagi Wanita**

::i

,,, ::i

.,,.

1;1 8

*,.* ,,,. **0**

:"'J j'll ;

,,,.,

;; i

,,,. *J*

,,, ,,,

JuJ


,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ? ,,,

i

***s,* ,,,." *s,*** *,.* ,,,. .,,,,

rLJ \ \ r;.\_IJj'l *\* 0 i

o



1860. Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku, Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, "Umar RA telah mengizinkan para istri Nabi SAW (melaksanakan haji) pada haji terakhir yang dia laksanakan. Dia mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bersarna rnereka."

:::Ju 4" c "111 J- ,,,. :?JI ri 8 *y* 8 *y*

., ,,,, **A o J** ,,, ,,, **o,** ,,,

,,,,, ,,,. .,,.

:;-;.i,,, ,,..\_ ,,,. ,,, ,,,. .,,. **J** ,.. ,,, ' ,,,. **oJ**

:Jw Y bJ *Jfa* 'Ji 1 J° J 4 :

,,.. **0** ,,, ,,,, ,,, **J** ,,. ,,,,,, **J O** .,, ,,. **0**

t\_ i iJ

I *yij* : w - J I I

***SJ,,,." ,,p'* ,,, 0**

r-L1 "111 I ) \

1861. Dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Urnrnul Mukminin RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah karni berperang dan berjihad bersama kalian?' Beliau bersabda, *'Akan tetapi sebaik-baik jihad adalah haji, haji yang mabrur'."* Aisyah berkata, "Aku tidak rneninggalkan haji sesudahnya ketika aku rnendengar hal ini dari Rasulullah SAW."

11 ) *J'* J.1 *J'* J.1

:J Q *d'* f *yJ-;*

,,, ,,,. ,,, ,,,

'i 2

"-# "111 :;.i1 Ju

***SJ* J,,,** C) ,,, ***rP***

1

'11 oi°;J1 )cJ *'J* :r-L

,,,. ***rP* J** ..... ,,, ,..

*JI* ,,, ,,. ,,,. ,,,. ,,,.

' ,,, ,,, ,,,,,, *$,* "' ,,,. **J** ,,,

J J 4 : Jw - J '11 *) '11*

"111

*, ,*

,,,, ,,,,,,. ,,..\_ **o** ,,,. ,,,.,,, ,,,,,, ... o,,, *I* "'-

:Jw , 1 ) J i; 11 d.lS"J 1£ *J* c\_ i 0i ) Jl

,,, ,,, ,,, ,,,. ,,,. ,,,

- I

1862. Dari Abu Ma'bad (mantan budak lbnu Abbas), dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Tidaklah seorang wanita bepergian melainkan bersama mahramnya, dan tidaklah seorang laki-laki masuk kepadanya kecuali wanita itu bersama mahramnya'.* Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bersama pasukan perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan haji'. Maka, beliau SAW bersabda, *'Pergilah (untuk menunaikan haji) bersamanya* '."

***:/I* J** ,,

*J-.o \*

*e-J*

,,,,,,. ,,, ,,, A. ,'. ,,,,

J

t::J :Jli$ 6-UI *U"* J.1 ..

,,, ,,,, ,,..

,,, ,,,, 0 \_., ., ,,,. ,'. *s,* ,,,, A.

0"

: JL:aJ\rl Jt:.. r\r Jli r-LJ 6-UI

,,,, ,,,. ,,,, ... *1f,* ,,,, ,,,,,,,, ,,,, ,,,.

/., ,,.,,,,,,, *,,,* ,,,, ,,.,,,, *"'0*

;i

;\_;. JG-;,\S JlS" j) J")lj :::Ju 1

"--- ,,. ,,,, - ,,,, *'II*

*$.,,,,,,,,,* / /

o, *,§,* 0 /

- ,,,,

*0 J.}* o 0 :Jli .8 i

,,, ,,,,

-

- ,,,

IJ w..b-i

*\JU" J.\* :.'.... *?- J.\ \))* -

"' ., ., .,, **a** *'II.,*

,,, ,,,, *'II* ,,,, *,§,* )--- ,,,.

.. \_fJI 6-UI *¥* JliJ ·r-LJ

,,,, ... o ' ,,,,,,,. *:/I* ,, A. *:/I*

6-UI

*J-.o*

*'II* ,,, ,,, ,, ,,, ,,,,

·r-*S*L*J*

,,,. **A.** "' .,

6-UI I *\_j.*

*J-.o J*

J

,,,. ,,, ,,,, *'II'*

1863. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW kembali dari haji, beliau bersabda kepada Ummu Sinan Al Anshariyah, *'Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan haji?'* Ummu Sinan berkata, 'Abu fulan -yakni suaminya- memiliki dua unta, ia mengerjakan haji dengan menggunakan salah satunya, sedangkan unta yang lain digunakan untuk menyiram kebun kami'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan menyamai haji bersamaku'."* Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha', "Aku mendengar Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW. Ubaidillah meriwayatkan dari Abdul Karim, dari Atha', dari Jabir, dari Nabi SAW."

***:f,*** "' /'. ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

J- *:½!*e \ ::::y

:;i1 i :Ju *J"; )*

' /'. ,,,, ,,,, ,,,, *,JI,* ,,,, ,,,, ***s,*** ,,,, -"

Ji\ J 0-4 i :Ju -oJ:f o? *)* "-#

O:w Ji\

,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

,,,, -'. ***s,*** "' /. /. **J""** ,,,, ,,,, ,,,, ***s,*** ,,,, ..\ ***:f,***

"-# Ji1 1 *i:}-* Ju ji- J "-# Ji1

,,,, .. ,,,, ,,,, ,,,,

:pJ pt; - J

\_,, \_,, **'\l/ \_,, 0 \_,, 0 ,,,,,,,, *S,***

*-;..* o oi;1 )w *--J* 0i

,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

'iJ 'iJ :,i :,)r

,,,,,,,, ,,,, \_,, **0 0 0 \_,, J** ,,,,

0 . ':1\J µ1 : -;.. ·i J:>

,,,, ,,,, ,,,,

:i

*J;. \ )* , \ yfa *J;. \*

*,,,,:;,* **J "'J,,,, ,. Jo**

*J* 'iJ

:►. G *'J* JG-)1 j,jJ . I

- i ) *, )* 'i1;J1

,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

1864. Dari Qaza'ah (mantan budak Ziyad), dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id -clia telah melakukan peperangan bersama Nabi SAW sebanyak dua belas peperangan- berkata, 'Empat perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW -atau dia berkata, diceritakan dari Nabi SAW- kesemuanya menakjubkan dan membuatku terkesan; yaitu (1 *)hendaklah seorang wanita tidak bepergian sejauh perjalanan dua hari dan tidak bersama suami atau mahramnya, (2)tidak ada puasa pada dua hari (raya), yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, (3)tidak ada shalat setelah dua shalat; yaitu setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam dan setelah shalat Subuh hingga matahari terbit, (4)dan tidak dipersiapkan perjalanan kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku (Masjid Nabawi [Madinah}) dan Masjid Al Aqsha'* ."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab haji bagi wanita),* yakni apakah ada syarat lain selain apa yang disyaratkan kepada laki-laki atau syarat keduanya sama? Dalam

bab ini, Imam Bukhari telah menyebutkan sejumlah hadits, yang pertama adalah:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *:;,* -?i- | 0 f JJ | :; f :; *'?* | | i:G-- |  | *:;* | */* | *J,* JJJ |
| , | ,, |  |  | *II"-" 11..,* | | ,,,. | -" |  |  | **#lo** |
| c;.;& ,  *\_;;..j,* J 0 | | | f:T *J,* J <llll  *J.* 0 | | I  *(Ahmad* | IJJ <llll J  *bin Muhammad* | | | | -7'\l=.,:JI  *berkata* |

*kepadaku, Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Umar -yakni lbnu Khaththab- RA telah mengizinkan kepada para istri Nabi SAW pada haji terakhir yang dia laksanakan. Dia (Umar) mengutus Utsman bin Ajfan dan Abdurrahman bersama mereka).* Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Al Ismaili dan Abu Nu'aim tidak menyebutkan jalur periwayatan lain dari hadits ini. Al Humaidi menukil dari Al Barqani bahwa Ibrahim adalah lbnu Abdurrahman bin Auf. Al Humaidi berkata, "Akan tetapi pemyataan ini perlu ditinjau kembali, dan Abu Mas'ud tidak menyebutkannya."

Hadits tersebut telah dikenal, Ibnu Sa'ad dan Al Baihaqi telah menyebutkannya dengan panjang lebar. Sementara Al Mughlathai mengatakan bahwa yang menjadikan Al Humaidi sangsi hanya berkisar tentang penisbatan Ibrahim. Dia berkata, "Yang dimaksudkan Al Barqani dengan perkataannya 'Ibrahim' adalah kakek Ibrahim yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Imam Bukhari. Maka, Al Humaidi mengira bahwa yang dimaksud adalah Ibrahim yang disebutkan pada awal *sanad.* Tetapi sebenarnya dia adalah kakeknya, sebab nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf."

Secara zhahir kalimat *"Umar mengizinkan"* termasuk riwayat Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Umar dan orang yang disebutkan bersamanya. Pertemuan Ibrahim dengan Umar merupakan perkara yang mungkin, sebab usianya saat itu di atas 10 tahun. Bahkan, Ya'qub bin Abi Syaibah dan lainnya memastikan bahwa Ibrahim telah mendengar langsung riwayat tersebut dari Umar. Akan

tetapi Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dari Al Waqidi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, *"Umar telah mengutusku."* Namun, riwayat Al Waqidi tidak dapat dijadikan dalil.

Al Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur Abdan dan Ibnu Sa'ad dari Al Walid bin Atha' bin Al Agharr Al Makki, keduanya dari Ibrahim bin Sa' ad dengan redaksi yang sama seperti yang dikatakan oleh Al Azruqi. Ada pula kemungkinan Ibrahim telah menghafal asal kisah ini, tetapi perinciannya telah diterimanya dari bapaknya, maka tidak ada perbedaan dalam kedua riwayat ini. Kemungkinan inilah yang menjadi rahasia mengapa Imam Bukhari hanya menyebutkan asal kisah tersebut dan tidak menukil kelanjutannya.

*}'* 4-J *(dan Abdurrahman).* Abdan menambahkan, *"Abdurrahman bin Auf''.* Utsman menyerukan, "Perhatikanlah, jangan ada seorang pun yang mendekat dan melihat kepada mereka (kaum

wanita)." Mereka berada dalam tandu di atas unta (sekedup). Apabila

rombongan singgah, dia menempatkan kaum wanita di bagian atas jalan dan tidak ada seorang pun yang naik ke tempat mereka. Lalu, Abdurrahman dan Utsman singgah di bagian bawah jalan.

J • ,,. ,,, ,,,

Pada salah satu riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, IJ !JI.SJ

j JI **J Loi** *(Maka Utsman berjalan di depan mereka [kaum wanita] sedangkan Abdurrahman bin Aufberjalan di belakang mereka).* Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, *"Di alas tandu mereka terdapat thayalisah (sejenis pakaian) hijau".* Dalam *sanad­* nya terdapat Al Waqidi.

lbnu Sa'ad meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* melalui jalur Abu Ishaq As-Subai'i, dia berkata, J l, ' -i,

*Y ,* J

•

J ,,

1

,,.

**t 'JA *J,*** *(Aku melihat para istri Nabi*

*SAW mengerjakan haji di dalam tandu yang di atasnya terdapat thayalisah, pada zaman Al Mughirah),* yakni Mughirah bin Syu'bah.

**FATBUL BAARI - 317**

Secara zhahir yang dimaksud adalah masa pemerintahan Al Mughirah di Kufah atas perintah Muawiyah. Hal ini berlangsung pada tahun 50 H atau sebelumnya.

lbnu Sa'ad juga meriwayatkan dari hadits Ummu Ma'bad Al Khuza'iyah, dia berkata, ***;.s, J,*** *jl* J t,

W J fa- **:J ,--4 *J*** Zii1 I *(Aku melihat*

***j***

,, *ti* ,, ,,,, ,,,

*Utsman dan Abdurrahman bin Auf pada masa pemerintahan Umar, keduanya mengerjakan haji [mengawal} para istri Nabi SAW, lalu mereka singgah di Qudaid Lalu aku masuk menemui mereka, sedang mereka berjumlah delapan orang).*

lbnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Aisyah, ***J,*** *;t.,,*

:,:,:.. !:, *,c.i* IS' ; !,; , ' uf :J '

**J** Zli1 1 **tfi** *(Bahwasanya mereka meminta izin kepada Utsman pada saat haji, maka dia berkata, "Aku akan membawa kalian menunaikan ibadah haji.* " *Maka dia membawa kami semuanya mengerjakan ibadah haji kecuali Zainab, dimana dia telah meninggal dunia. Juga Saudah, karena dia tidak keluar dari rumahnya sepeninggal Nabi SAW).*

Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur Waqid bin

.. -,,,

,,, " ,, ,, ,,,

Abi Waqid Al-Laitsi dari bapaknya, J\i J .i»I 1 i

*, , .*

.

*I))?* :lA :e\_1:> 1 \_;.. *J, (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada para istri beliau pada saat haji Wada, "Inilah, kemudian timbul halangan [hashr].* ").

lbnu Sa'ad menambahkan dari hadits Abu Hurairah, w

J-'J \:) *&jJ* : r, :)):., ! ' J Zli1 I

J- ,,, " - '

.i»I I *(Maka para istri Nabi SAW mengerjakan haji kecuali Saudah dan Zainab, keduanya berkata, "Hewan tunggangan*

*tidak akan menggerakkan [membawa] kami setelah Rasulullah SAW* "). *Sanad* hadits Abu Waqid adalah *shahih.*

Sehubungan dengan ini Al Muhallab mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia mengklaim bahwa riwayat tersebut adalah buatan kaum Rafidhah (Syi'ah) untuk melecehkan Ummul Mukminin Aisyah RA atas sikapnya yang keluar ke Irak untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, dan pada saat ini terjadi perang "Jamal". Namun sikap ini terlalu berani dalam menolak hadits-hadits *shahih* tanpa dalil yang mendasarinya. Adapun alasan yang melegitimasi sikap Aisyah, bahwasanya dia menakwilkan (memberi interpretasi) hadits itu sebagaimana yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW lainnya, yaitu mereka tidak wajib menunaikan haji selain haji tersebut. Penakwilan ini dalam pandangannya didukung oleh sabda Nabi SAW, (, 1 I f *(Akan tetapi jihad paling utama adalah*

*haji dan umrah).* Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari menyebutkannya pada bab di atas. Seakan-akan Umar belum menentukan pendapat dalam masalah tersebut sebelumnya, kemudian dia mengetahui bahwa yang demikian itu tidak dilarang, maka dia mengizinkan mereka (para istri Nabi SAW) untuk menunaikan haji. Pendapat ini diikuti oleh para sahabat yang disebutkan di atas dan orang-orang yang tidak melakukan pengingkaran.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari riwayat *mursal* Abu Ja'far Al Baqir, dia berkata, **o IJ** I J "111 ' t,1JJi '\_;.J.

, 0 Otl ,,, ***ti ,11*** ,

*(Umar melarang para istri Nabi SAW mengerjakan haji dan umrah).*

Sementara melalui jalur Ummu Darda' dari Aisyah, dia berkata,

8 ti ***r*** :.,.., \S" ' 1 ***J;-* a ,J** ' *(Umar melarang kami*

-

,,, ... .,,

*mengerjakan haji dan umrah hingga ketika di akhir tahun [pemerintahannyaJ dia mengizinkan kami).* Riwayat ini sesuai dengan hadits pada bab di atas. Hadits ini dijadikan dalil tentang diperbolehkannya wanita untuk menunaikan haji tanpa disertai

mahramnya. Hal ini akan dijelaskan secara mendetail pada hadits yang ketiga.

**Catatan**

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Umar bin Abi Syaibah dari Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, dari Ibrahim bin Sa'ad melalui *sanad* lain, dia berkata: Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabi'ah, dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakar, dari Aisyah bahwa Umar memberi izin kepada para istri Nabi SAW, maka mereka pun mengerjakan haji pada haji terakhir yang dilakukan Umar. Ketika Umar berangkat dari Al Hashbah di akhir malam, maka

datanglah seorang laki-laki seraya memberi salam, lalu dia berkata, J.f

**J** ,, ,, ,, ,,, ,,. ,. ,, ,, ,,. ,, ,, **J O** ,,. ,, ,,

***f***

**\S' I.a** : I **UiJ l.i J\Ai Jf-** I i **\S' (Di manakah**

tempat Amirul mukminin singgah [menginap]? Maka seseorang berkata kepadanya sedang aku mendengar, "lni tempat dia singgah [menginap]."). Maka orang itu beristirahat di tempat Umar menginap, kemudian melantunkan syair:

*Salam dan keberkahan dari Amir untukmu. Tangan Allah pada kulit yang tercabik-cabik itu.*

Aisyah berkata, "Beritahukan kepadaku tentang laki-laki itu!" Maka mereka pergi kepadanya, tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya aku mengira ia berasal dari bangsa jin."

Penjelasan hadits yang kedua:

**1'G:J:, */}i*** f *(tidakkah kami berperang atau berjihad).* Ini merupakan keraguan dari perawi, yaitu Musaddad (guru Imam

Bukhari). Abu Kamil meriwayatkan dari Abu Awanah (guru Musaddad) dengan lafazh, ***/}i*** *f (Tidakkah kami berperang*

*bersama kalian?).* Al Karmani mengeluarkan pendapat yang terkesan

ganjil, dia berkata, "Lafazh *'ghazwu'* (perang) dan 'jihad' tidak memiliki makna yang sama, sebab *'ghazwu'* adalah menuju peperangan dengan sengaja, sedangkan 'jihad' adalah mengorbankan jiwa dalam pertempuran." Lalu dia berkata, "Atau lafazh kedua merupakan penguat lafazh yang pertama." Seakan-akan dia mengira bahwa huruf a/ifberkaitan dengan kata *"naghzu".* Oleh sebab itu, dia menjelaskan hadits itu berdasarkan bahwa lafazh "jihad" dianeksasikan dengan lafazh *"ghazwu"* dengan menggunakan kata penghubung *"waw"* (dan). Atau, dia menjadikan lafazh *'"au"* (atau) bermakna *"waw"* (dan). An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Jarir

dari Hubaib dengan lafazh, (.]J 1i *(Tidakkah kami*

*keluar dan berjihad bersamamu?).* Sementara dalam riwayat lbnu Khuzaimah melalui jalur Za'idah dari Hubaib juga seperti itu, tapi

diberi tambahan, i i , \f *(Karena sesungguhnya*

*kami mendapati bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama).*

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari Hubaib disebutkan, Jj J , 1 :J\i , .. *\i b:- "j*

*(Seandainya kami berjihad bersamamu. Beliau berkata, "Tidak ada jihad, akan tetapi haji yang mabrur.*").

Pada bagian awal pembahasan tentang **haji melalui** jalur Khalid

dari Hubaib disebutkan dengan lafazh, -**J 'jj:PJi** , - *i.S}* ***(Kami***

*melihat jihad merupakan amalan* ***paling utama).* Tampak** bahwa perbedaan antara kedua lafazh tersebut berasal dari perawi, untuk itu lafazh *"au"* (atau) adalah menunjukkan keraguan.

*)J* I *(haji, haji yang mabrur).* Dalam riwayat Jarir

disebutkan, Jj -::i, *(Haji ke Baitullah adalah haji yang*

*mabrur).* Pada pembahasan tentang jihad melalui jalur lain dari Aisyah binti Thalhah disebutkan dengan lafazh, ' *J\_ 01* 4J;t.,, I :J *(Para istri beliau meminta izin kepada beliau untuk*

*berjihad, maka beliau bersabda, "Cukuplah bagi kalian mengerjakan*

*haji.*"). Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Muhammad bin Fudhail dari Hubaib disebutkan , :Jii :; W*,)*I*s,* 1 JJ,:,1 : i ,J I, J: *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah*

*bagi wanita ada jihad?" Beliau bersabda, "Benar, jihad yang tidak ada peperangan [yaitu} haji dan umrah.*").

lbnu Baththal berkata, "Sebagian orang yang melecehkan Aisyah sehubungan dengan peristiwa perang Jamal mengatakan

.

, ,

bahwa firman Allah, °J;i *J,* i.JJJ *(Dan tinggallah di rumah-rumah*

*kamu)* menunjukkan larangan bepergian bagi para istri Nabi SAW. Akan tetapi hadits ini menjadi bantahan terhadap pendapat mereka, sebab beliau SAW bersabda, *'Akan tetapi jihad paling utama...* '. Hal ini menunjukkan bahwa ada jihad bagi mereka, hanya saja haji dan umrah itu lebih utama bagi mereka."

Namun, kemungkinan sabda beliau *"Tidak''* ketika menjawab perkataan mereka, "Tidakkah kami keluar dan berjihad bersamamu?", yakni yang demikian tidaklah wajib atas kalian sebagaimana diwajibkan atas kaum laki-laki. Beliau tidak bermaksud mengharamkan hal itu atas mereka. Pada hadits Ummu Athiyah disebutkan bahwa mereka biasa keluar dan mengobati orang-orang yang terluka

Dari anjuran Nabi untuk mengerjakan haji, maka Aisyah dan para istri lainnya menyimpulkan bolehnya mengerjakan haji secara berulang kali bagi mereka, sebagaimana kaum laki-laki diperbolehkan untuk jihad berkali-kali. Hal ini dijadikan pembatas cakupan sabdanya, *"Inilah, kemudian timbul halangan (hashr)",* serta firman­ Nya, *"Dan tinggallah di rumah-rumah kamu".* Seakan-akan pada awalnya Umar RA belum menentukan sikap dalam masalah tersebut, kemudian dia melihat kekuatan dalil yang memperbolehkannya, maka dia mengizinkan mereka (para istri Nabi) untuk mengerjakan haji di akhir masa pemerintahannya. Kemudian Utsman langsung mengawal mereka untuk menunaikan haji pada masa pemerintahannya.

Sementara sebagian istri Nabi memilih untuk berpegang pada makna lahiriah larangan tersebut, seperti yang telah dijelaskan.

Al Baihaqi berkata, "Pada hadits Aisyah ini terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud dengan hadits Abu Waqid adalah kewajiban mengerjakan haji satu kali (bagi wanita) sama seperti laki-laki, bukan larangan menunaikan haji lebih dari satu kali." Dalam hadits ini juga terdapat petunjuk bahwa perintah untuk menetap di rumah tidak bersifat wajib. Hadits Aisyah dijadikan dalil tentang bolehnya wanita mengerjakan haji bersama orang-orang yang dipercayai meski bukan suami atau mahram, seperti akan diterangkan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Pembahasan hadits yang ketiga adalah sebagai berikut:

1/-l *(Dari Abu Ma 'bad).* Demikian Abdurrazzaq

*.*

*,*

meriwayatkan dari lbnu Juraij dan Ibnu Uyainah dari Amr bin Abi Ma'bad. Lalu diriwayatkan pula hadits lain dari Amr bin Abi Ma'bad dengan *sanad* yang sama, seperti dinukil oleh Abdurrazzaq dan selainnya dari lbnu Uyainah, dari beliau (Amr), dari lkrimah, dia berkata, "Seorang laki-laki datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, *'Di mana engkau menginap?'* Orang itu berkata, 'Di (rumah) Fulanah'. Beliau bertanya lagi, *'Apakah engkau menutup pintu yang menghubungkanmu dengannya?* -sebanyak dua kali- *Janganlah seorang wanita mengerjakan haji melainkan bersama mahramnya* '."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari lbnu Juraij, dari Amr, "Telah mengabarkan kepadaku Ikrimah atau Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang akurat mengenai hal ini adalah riwayat *mursal* lkrimah. Sedangkan riwayat yang lain adalah riwayat Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas.

w

J., 0 ,.

oi 1 *'l (seorang wanita tidak boleh bepergian).* Pada riwayat ini kata "safar" disebutkan secara mutlak, tetapi dalam hadits

Abu Sa'id (hadits kelima pada bab ini) diberi batasan dengan perjalanan *"selama dua hari'',* dan telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat hadits Abu Hurairah yang membatasi pada perjalanan selama *"satu hari satu malam".* Sedangkan hadits lbnu Umar mengenai hal ini memberi batasan pada perjalanan *"tiga hari'',* dan dinukil pula riwayat yang lain darinya.

Kebanyakan ulama dalam masalah ini berpegang pada riwayat yang bersifat mutlak (tanpa batasan), karena adanya perbedaan batasan-batasan yang telah disebutkan. Imam An-Nawawi berkata, "Maksud pembatasan tersebut bukanlah makna lahimya, bahkan apa saja yang dinamakan safar maka **wanita** dilarang melakukannya kecuali bersama mahramnya. **Hanya** saja pembatasan tersebut berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, maka makna implisit yang terkandung padanya tidak dapat diamalkan." Sementara lbnu Al Manayyar berkata, "Perbedaan terjadi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan."

Menurut Al Mundziri, kemungkinan maksud disebutkannya "satu hari" dan "satu malam" adalah satu hari satu malam. Yakni, barangsiapa hanya mengatakan "satu hari", maksudnya adalah satu hari dan malamnya; dan barangsiapa mengatakan "satu malam", maksudnya adalah satu malam dengan harinya. Sedangkan apabila dikatakan satu hari satu malam, maka hal itu mengisyaratkan waktu pergi dan pulang. Tetapi apabila hanya disebutkan satu hari atau satu malam, maka hal itu menunjukkan kadar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu keperluan.

Dia juga mengatakan, bahwa ada kemungkinan semua ini adalah perumpamaan jumlah atau bilangan. Satu hari adalah bilangan pertama, sedangkan "dua" adalah bilangan banyak yang pertama, dan "tiga" adalah awal bilangan jamak. Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa dalam waktu yang demikian singkat saja tidak diperkenankan melakukan *safar* (bepergian), apalagi jika lebih lama dari itu. Kemungkinan lain, bahwa "tiga hari" disebutkan sebelum

yang lainnya, maka mesti diambil batas yang paling minimal, dan batas minimal yang disebutkan dalam hadits adalah satu barid. Atas dasar ini maka larangan tersebut mencakup seluruh *safar,* baik jauh maupun dekat.

Larangan bepergian bagi wanita tidak pula terbatas pada jarak diperbolehkannya meringkas shalat *(qashar),* berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi. Mereka berdalil bahwa larangan yang menyebutkan batasan "tiga hari" merupakan hal yang pasti, sedangkan batasan di bawah tiga hari masih diragukan. Tapi argumentasi mereka dibantah, bahwa riwayat yang bersifat mutlak mencakup seluruh *safar,* maka keterangan yang masih diragukan harus ditinggalkan. Sementara itu, di antara kaidah madzhab Hanafi adalah mendahulukan nash yang bersifat umum daripada nash yang bersifat khusus serta tidak memahami lafazh yang bersifat mutlak di bawah konteks lafazh yang bersifat *muqayyad* (memiliki batasan). Namun, dalam masalah ini mereka telah menyimpang dari kaidah tersebut. Adapun perbedaan tersebut hanya terjadi pada riwayat-riwayat yang menyebutkan batasan, berbeda dengan hadits di bah ini yang tidak demikian.

Sufyan Ats-Tsauri membedakan antara *safar* yang jauh dengan *safar* yang dekat. Dia melarang wanita untuk bepergian jauh tanpa mahram, dan tidak melarangnya dalam bepergian jarak dekat. Sedangkan Imam Ahmad berpegang pada keumuman hadits, dia berkata, "Apabila seorang wanita tidak mendapatkan suami atau mahramnya, maka dia tidak wajib menunaikan haji." Namun, telah dinukil dari Ahmad pendapat lain seperti pendapat Imam Malik, bahwa larangan tersebut khusus pada *safar* yang hukumnya wajib. Mereka berkata, "Cakupan hadits tersebut dibatasi oleh *ijma* ' (konsensus) ulama."

Al Baghawi berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa wanita tidak boleh melakukan *safar* selain *safar* wajib melainkan bersama suami atau mahramnya, kecuali wanita kafir yang masuk Islam di *dar al harb* (negeri yang memerangi kaum muslimin)

atau wanita tawanan perang yang berhasil meloloskan diri." Lalu ulama lainnya menambahkan, "Atau wanita yang tertinggal oleh rombongannya, lalu seorang laki-laki jujur menemukannya, maka dia boleh menemani wanita itu hingga bergabung kembali dengan rombongannya." Mereka juga berkata, "Apabila larangan tersebut dibatasi menurut kesepakatan ulama, maka hendaklah dikecualikan darinya haji fardhu." Namun, kesimpulan ini dijawab oleh penulis kitab *Al Mughni,* bahwa apa yang disepakati adalah bepergian dalam kondisi darurat, sehingga tidak boleh disamakan dengan bepergian pada waktu kondisi normal. Alasan lainnya, bahwa bepergian tersebut dalam rangka menghindari mudharat, lain halnya dengan bepergian untuk menunaikan haji.

Ad-Daruquthni meriwayatkan -Abu Awanah *men-shahih­*

kannya- hadits di bah ini melalui jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan lafazh, ***r***, ***'Ju* Ji** J l if;, *(seorang wanita*

,

*tidak boleh menunaikan haji kecuali bersama [ditemani} mahramnya).* Hadits ini menyebutkan secara tekstual larangan menunaikan haji bagi kaum wanita, lalu bagaimana dapat dikecualikan dari keumuman larangan untuk bepergian?

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i adalah mensyaratkan adanya suami, mahram atau wanita-wanita yang terpercaya untuk menemaninya. Bahkan dalam salah satu pendapat disebutkan, cukup seorang wanita terpercaya yang menemaninya. Kemudian pada salah satu pendapat yang dinukil Al Karabisi -dan dikatakan sebagai pendapat yang *shahih* dalam kitab *Al Muhadzdzab-* bahwa wanita boleh bepergian sendiri apabila perjalanan yang ditempuh dijamin keamanannya.

Semua pendapat tersebut berkaitan dengan bepergian untuk menunaikan haji dan umrah yang wajib. Akan tetapi Al Qaffal mengemukakan pendapat yang ganjil, karena dia memberlakukan hal itu pada semua *safar,* dan hal itu dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Ia

berkata, "Hanya saja yang demikian telah menyalahi nash." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal ini menggoyahkan kesepakatan yang dinukil Al Baghawi.

Para ulama berbeda pendapat, apakah mahram serta apa yang disebutkan bersamanya merupakan syarat wajib haji bagi wanita, syarat yang memungkinkan baginya menunaikan haji, tetapi tidak menghalangi kewajiban haji yang menjadi tanggungannya? Abu Thayyib Ath-Thabari dalam hal ini menyatakan, "Syarat-syarat wajib haji bagi laki-laki berlaku pula bagi wanita. Apabila seorang wanita bermaksud menunaikan haji, maka tidak boleh menunaikannya kecuali bersama mahram, istri atau wanita-wanita yang terpercaya." Di antara dalil yang membolehkan wanita untuk bepergian bersama wanita-wanita lain yang terpercaya jika ada jaminan keamanan dalam perjalanan, adalah hadits pertama pada bab ini yang memuat kesepakatan antara Umar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf serta para istri Nabi SAW mengenai hal itu. Di samping itu, para sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan mereka. Adapun para istri Nabi SAW enggan melakukannya adalah karena alasan lain seperti yang telah disebutkan, bukan karena bepergian itu hanya boleh dilakukan bersama mahram. Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan kedua hadits itu secara berurutan.

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa semua wanita dalam hal ini adalah sama, kecuali pendapat yang dinukil dari Abu Al Walid Al Baji, bahwa dia mengkhususkan larangan pada selain wanita tua yang tidak lagi menarik bagi laki-laki. Seakan-akan dia menukil pendapat ini dari perbedaan yang masyhur tentang (larangan) wanita untuk menghadiri shalat jamaah.

lbnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al Baji itu membatasi keumuman, dengan memperhatikan makna (hikmah) yang ada dalam hukum.

Dia juga berkata, "Orang yang menanggapi pendapat Al Baji membolehkan wanita untuk bepergian sendiri saat kondisi keamanan terjaga, artinya ia telah memperhatikan pula makna (hikmah) yang ada dalam hukum." Maksudnya, tidak ada jalan untuk mengingkari pendapat Al Baji.

Ulama yang membolehkan wanita untuk bepergian sendiri saat keamanan terkendali berdalil dengan hadits Adi bin Hatim dari Nabi

,, **O t O J Oil *o,***

**SAW**,

,-;. -;., · **J**

,-."'h **?**,**J**.**'** o**,r-**'"**;'**-**"**t**'**1 ,\_ 1, -, ***.r***' ***Y***- 0i, *y..(R*

*amp1*-*r*

*hampir seorang wanita akan keluar dari Hirah mendatangi Baitullah tanpa suami yang menyertainya),* sebagaimana disebutkan juga dalam *Shahih Bukhari.* Argumentasi ini kembali ditanggapi bahwa hadits tersebut hanya berbicara tentang realita di masa mendatang, bukan berarti bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Tapi tanggapan ini dapat dijawab bahwa hadits tersebut berbicara dalam konteks pujian dan kejayaan Islam sehingga mungkin dipahami sebagai dalil yang membolehkannya.

Di antara hal yang sangat aneh, bahwa pendapat yang masyhur dalam madzhab mereka yang tidak mensyaratkan adanya mahram justeru mengatakan bahwa haji termasuk kewajiban yang pelaksanaannya dapat ditunda. Sedangkan madzhab mereka yang mensyaratkan adanya mahram mengatakan bahwa haji adalah kewajiban yang mesti dilakukan segera (tidak dapat ditunda). Padahal pendapat yang mensyaratkan adanya mahram tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa haji adalah kewajiban yang dapat ditunda pelaksanaannya, demikian sebaliknya.

Adapun pendapat yang dikemukakan An-Nawawi saat menerangkan hadits Jibril tentang iman dan Islam, ketika sampai pada kalimat *"Wanita melahirkan majikannya",* dia mengatakan, "Tidak ada dalil yang membolehkan menjual budak perempuan yang telah melahirkan anak majikannya, dan tidak ada pula larangan untuk menjualnya. Berbeda dengan mereka yang menjadikannya sebagai

dalil untuk kedua persoalan itu, sebab tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa setiap sesuatu yang akan terjadi hukumnya haram atau boleh." Akan tetapi faktor-faktor pendukung tersebut menguatkan pendapat yang menjadikannya sebagai dalil untuk membolehkan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hal ini berhubungan dengan masalah apabila terjadi kontradiksi antara dua nash yang bersifat umum, karena

*9*

sesungguhnya firman Allah SWT, **e.\_*\h:·*** •I ,; - :5, \.fl1 ***Js,* J**

*(Dan bagi Allah atas manusia haji ke baitullah bagi siapa yang*

.,

*mampu melakukan perjalanan kepadanya)* adalah bersifat umum, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga apabila kemampuan untuk melakukan perjalanan telah dipenuhi, maka diwajibkan menunaikan

haji bagi semuanya. Sedangkan sabda Nabi SAW, ! af:,j1 c..J

**r}v** *(Wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram)* bersifat umum pada setiap *safar,* termasuk *safar* untuk menunaikan haji. Barangsiapa mengeluarkan *safar* untuk haji dari cakupan hadits,

berarti ia telah membatasi makna hadits berdasarkan ayat tersebut. Barangsiapa memasukkan *safar* untuk haji dalam cakupan hadits, berarti ia telah membatasi makna ayat berdasarkan hadits. Oleh karena itu, membutuhkan dalil lain yang menguatkan salah satu dari kedua pendapat tersebut."

Para pendukung madzhab yang mengeluarkan *safar* untuk haji dari cakupan larangan melakukan *safar* pada hadits, berarti mendukung pendapat mereka dengan makna umum yang terkandung

dalam sabda beliau SAW, .iiil **J.,:-** .iiil ! I *(Janganlah kalian*

,,, ,, ,, ,,

*melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid­ masjid Allah).* Akan tetapi cara ini kurang tepat, karena hadits tersebut bersifat umum, maka mungkin untuk dikecualikan masjid yang memerlukan *safar* untuk mendatanginya berdasarkan hadits yang melarangnya.

r;.:.o 4$ ! *(kecuali bersama mahramnya).* Yakni, apabila

'

, ,

bersama mahramnya, maka dia diperbolehkan untuk bepergian *(safar).* Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang suami. Akan tetapi disebutkan dalam hadits Abu Sa'id di bab ini dengan lafazh, **4,u**

**f;.:,o** ji j( JJ *(tanpa bersama suaminya atau mahramnya).*

Menurut ulama, batasan mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang haram menikahinya untuk selamanya dengan sebab mubah karena keharamannya. Kalimat "untuk selamanya" tidak termasuk saudara perempuan isteri, dan bibi istri. Sedangkan kata "mubah" tidak termasuk di dalamnya ibu yang disetubuhi karena syubhat dan anaknya. Sedangkan kata "karena keharamannya" tidak termasuk di dalamnya wanita yang haram dinikahi karena *mula 'anah* (saling melaknat).

Dari kata "selamanya", Imam Ahmad mengecualikan wanita muslimah yang bapaknya seorang Ahli Kitab. Dia berkata, "Bapaknya tidak menjadi mahram baginya, sebab tidak ada jaminan baginya apabila bapaknya menteror agamanya waktu mereka telah berdua." Adapun mereka yang berpendapat bahwa budak seorang wanita termasuk mahram bagi wanita tersebut, maka ia hams menambahkan lafazh pada batasan di atas yang mencakup hal ini. Sementara Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW,

-;.:,o IA f:,J1 *(Safar seorang wanita bersama budaknya*

*adalah kesia-siaan),* akan tetapi *sanad-nya* lemah. Namun, Imam Ahmad dan selainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil. Oleh karena itu, hendaklah mereka yang membolehkan hal itu membatasi apabila keduanya bersama rombongan lainnya, bukan ketika mereka hanya berdua saja berdasarkan hadits tadi.

Pada bagian akhir hadits Ibnu Abbas ini terdapat keterangan yang memberi asumsi bahwa "suami" termasuk dalam mahram. Sebab ketika "wanita yang bersama mahramnya" dikecualikan dari larangan

tersebut, maka seseorang berkata, *"Sesungguhnya istriku hendak menunaikan haji''.* Seakan-akan dia memahami bahwa suami masuk kategori mahram, dan Nabi SAW tidak membantah pemahaman orang

itu, bahkan beliau SAW bersabda, **tf''** *(Keluarlah [untuk*

*menunaikan haji] bersamanya).*

Sebagian ulama mengecualikan anak laki-laki suami (anak tiri). Mereka tidak menyukai seorang wanita bepergian bersama anak laki­ laki suaminya karena kondisi manusia yang sudah demikian rusak. **lbnu** Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang memakruhkannya berasal dari Imam Malik. Apabila makna 'makruh' di sini dalam konteks 'pengharaman', maka ini telah menyalahi hadits. Sedangkan apabila maknanya adalah 'menyalahi yang lebih utama', maka tergantung pada pemahaman apakah kata 'tidak halal' mencakup makruh dalam arti menyalahi yang lebih utama?"

**f J *OI*** ! **j:-:,**

,, **J** ,,

**j:-** *(seorang laki-laki tidak boleh*

**J**

*masuk kepadanya kecuali dia [wanita itu] bersama mahramnya).* Ini merupakan larangan untuk berduaan bersama wanita yang bukan mahram, sebagaimana *ijma'* ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah kedudukan mahram itu dapat digantikan orang lain, seperti halnya wanita-wanita yang terpercaya? Pendapat yang lebih tepat adalah boleh, karena tidak ada kecurigaan terhadapnya.

Al Qaffal berkata, "Keberadaan mahram menjadi suatu keharusan, demikian pula dengan wanita-wanita yang terpercaya, salah satunya harus disertai mahramnya." Pendapat ini diperkuat oleh pemyataan tekstual dari Imam Syafi'i bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengimami wanita-wanita saja tanpa ada mahram salah seorang di antara mereka.

llS"J llS" ***J, Cf'*** f f i ***J!*** I J :, :j;..:, J *(Seorang*

*laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar pada pasukan ini dan ini.* "). Aku tidak menemukan keterangan

tentang nama laki-laki yang dimaksud, dan tidak pula nama istrinya. Demikian juga dengan peperangan yang disebutkan. Dalam

pembahasan tentang jihad disebutkan dengan lafazh, J *J, :-* ;·S-1 *J!*

1is" *(Sesungguhnya aku telah mendaftar pada perang ini),* yakni aku mendaftar diriku di antara nama orang-orang yang akan turut pada peperangan tersebut.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Secara zhahir peristiwa ini terjadi saat haji Wada', sehingga dapat disimpulkan bahwa haji merupakan kewajiban yang dapat ditunda. Karena jika tidak, tentu laki-laki tersebut bersama rekan-rekannya yang tergabung pada pasukan itu tidak akan mengakhirkan pelaksanaan haji tahun itu." Akan tetapi apa yang dia sebutkan bukan sesuatu yang pasti, karena ada kemungkinan mereka telah mengerjakan haji sebelum itu bersama orang-orang yang mengerjakan haji pada tahun ke-9 H bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Atau, jihad bagi orang-orang tersebut berdasarkan ketentuan Imam (pemimpin); seperti apabila musuh menyerang suatu negeri Islam, maka mereka hams berjihad dan mengakhirkan haji, menurut kesepakatan ulama.

tf"1 *(keluarlah bersamanya).* Sebagian ulama berpegang dengan makna zhahir hadits ini. Mereka mewajibkan suami untuk bepergian bersama istrinya jika tidak ada mahram lain yang menemaninya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, dan merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pendapat yang masyhur tidak mewajibkannya, seperti wali dalam masalah menghajikan orang sakit. Apabila mahramnya menolak untuk menemani kecuali diberi upah, maka suaminya harus membayar upah tersebut, karena itu termasuk dalam kategori mampu dalam hal perjalanan haji, sebagaimana halnya perbekalan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa suami tidak boleh melarang istrinya menunaikan haji wajib. Demikian yang dikatakan Ahmad dan merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Akan tetapi pendapat yang lebih tepat menurut mereka adalah suami boleh melarangnya, karena haji merupakan kewajiban yang boleh ditunda.

Adapun riwayat yang dinukil Ad-Daruquthni melalui jalur Ibrahim Ash-Sha'igh dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW tentang seorang wanita yang mempunyai suami dan ia memiliki harta, tetapi suminya tidak mengizinkannya untuk menunaikan haji, maka wanita tersebut tidak boleh berangkat menunaikan haji kecuali setelah mendapat restu dari suaminya.

Jawabnya, bahwa yang demikian itu berlaku dalam haji sunah. Ini untuk mengamalkan dua hadits yang ada. Kemudian lbnu Mundzir menukil ijma' ulama bahwa suami berhak melarang istrinya bepergian, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai bepergian *(safar)* yang wajib.

lbnu Hazm menyimpulkan bahwa wanita boleh bepergian tanpa ditemani oleh suami maupun mahramnya, karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengembalikannya dan tidak pula mencela perjalanannya. Tetapi apabila yang demikian itu tidak menjadi syarat, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan suami wanita tersebut untuk menemaninya meskipun harus meninggalkan jihad. Selain itu,

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dengan lafazh, IJ.S'J IJ.S' *J,* t\_:;:-1 ( j:U *J;* I J J : 1 J *(Seorang*

*laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar untuk keluar dalam pasukan ini dan ini.* "). Seandainya keberadaan mahram bukan syarat haji bagi wanita, tentu Nabi SAW tidak akan memberi keringanan bagi laki-laki tersebut untuk meninggalkan nadzarnya.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini menganjurkan untuk mendahulukan yang lebih utama sebelum yang utama di antara masalah yang saling berbenturan. Karena setelah diajukan haji dan umrah kepada Nabi, maka beliau lebih memilih haji, sebab istri laki-

laid tersebut tidak memiliki· mahram lain yang menggantikan posisi suaminya untuk menemaninya, berbeda dengan perang."

Adapun pembahasan hadits yang keempat adalah:

JJ w Jt :::.iii *(Wanita itu berkata, "Abu Ju/an, maksudnya suaminya ...* "). Maksudnya adalah Abu Sinan, sebagaimana yang telah dijelaskan. Hadits ini telah dijelaskan pada bab "Umrah di Bulan Ramadhan".

, ,

tl•.. *rjj.'\_f. '* **0(£,** *(lbnu Juraij meriwayatkannya dari Atha·...*dan- seterusnya). Imam Bukhari bermaksud menguatkan jalur

periwayatan Hubaib, dimana lbnu Juraij juga menukil riwayat tersebut dari Atha·. Dari sini diperoleh penjelasan tentang penegasan Atha' bahwa dia telah mendengar langsung dari lbnu Abbas. Adapun jalur periwayatan lbnu Juraij telah disebutkan secara *maushul* pada bah sebelumnya.

.J!i;,. s. }:.i, ..:iii ¥. Jli:J *(dan Ubaidillah berkata*

-

-

..,. .,, ,,. ..,. ,,

*telah diriwayatkan dari Abdul Karim, dari Atha' dari Jabir).* Ubaidillah adalah lbnu Amr Ar-Ruqi. Sedangkan Abdul Karim adalah lbnu Malik Al Jazari. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan ini adalah untuk menjelaskan perbedaan riwayat tersebut dari Atha'.

Pada bah "Umrah di Bulan Ramadhan" disebutkan bahwa riwayat Ibnu Abi Laila dan Ya'qub bin Atha' selaras dengan riwayat Hubaib dan Ibnu Juraij. Maka, menjadi jelas bahwa riwayat melalui jalur Abdul Karim adalah *syadz* (menyalahi yang umum). Hal serupa dilakukan pula oleh Ma'qil Al Jazari, dia berkata, "Diriwayatkan dari Atha', dari Ummu Sulaim". Akan tetapi, sikap Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa dia lebih mengunggulkan riwayat Ibnu Juraij. Namun riwayat Abdul Karim tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena tidak tertutup kemungkinan Atha' menerima riwayat itu dari dua gurunya sekaligus. Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa

riwayat Abdul Karim tidak menyebutkan kisah, tetapi cukup menyebutkan *matan* (materi) hadits, yaitu sabdanya, J *J,* i

, ,

\_;.. **J.w** *(Umrah di bu/an Ramadhan sebanding dengan haji).*

Demikian juga Imam Ahmad dan lbnu Majah yang menyebutkan secara *maushul* melalui jalur Ubaidillah bin Amr.

Hadits yang kelima, adalah hadits Abu Sa'id yang telah diterangkan pada bab "Shalat di Masjid Makkah dan Madinah".

Di samping itu telah disebutkan bahwa hadits ini mencakup empat hukum. *Pertama* tentang hukum bepergian bagi wanita. *Kedua,* adalah larangan berpuasa pada ldul Fitri dan ldul Adha, yang akan diterangkan pada pembahasana tentang *shiyam* (puasa). *Ketiga,* adalah larangan shalat setelah shalat Subuh dan Ashar, yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang shalat. *Keempat,* adalah larangan bepergian kecuali ke tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha), yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang shalat.

* 1. **Orang yang Bernadzar Berjalan Kaki ke Ka'bah**


,,,, *$,* ,,,. **A,** *$,* .......... *$,,,,.* A, ,,,.

rLJ \ :;.i1

l>i .:ii \ i

"'\ *$,* ,,,.. ,.. o,,,,. **J,,,. ,,,. J** ,,,. .,,,. "'

1 0 :Ju *- :·* .:ii .u :l}u Iii J :Ju ,91 *'->*



1865. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dipapah di antara kedua putranya. Maka beliau bertanya, *"Ada apa dengan orang ini?"* Mereka berkata, "Dia bemadzar untuk berjalan kaki." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya*

*Allah tidak butuh pada penyiksaan orang ini terhadap dirinya."* Lalu, beliau memerintahkannya untuk menunggang (hewan tunggangan).

•\_:\_.,,,.. **o**I\ ***\S\*,,,. *.P.***,***,,.*** , ,,,. 0 ,,. ,,,. ***s,,,,. M*** ,,,. 0

* \

0

.r-"-' . .

,; ,,,. **o ,,,.o ,, f: ,, o *i:* o** ,,,.

,,,.

*\_r.>-*

<.s-1 *J.* --4.fl 01y J:!I <.s-1 *J. i:\_r*

,,,. ***,JI,*** ,,,. - ,,,. ,,,. .. ,,,. ,,,.

*I* ,,,. ,,,. ,,,. ,,,,.

, ,,,, **o** ,,,. **o** ,,,.,,,,

:;,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,4"1 | ! | Jl |  | 0i | 1 *Q ..u* | :Ju *.r-'-'- J.* |
|  |  |  |  |  |  |  |

:'b-

,,,. ,,,. ,,,, - ,,,. .. ,, ***1/1,,,,.*** ,,,.

,,,. ,,,.,,,. **0 ,,,. *;P*** ,,,. ***;fl*** .,. \_,. ,,,. **0 ,,,. 0** ,,,. ,,,.

'r-LJ **;iJ**

Jw , t::a=:wu 4"1 I : 0::- wi 0i

?1 *)* JlS'J :Jli **- J** y=,::: : J I

\_; *JJu;*

:..,· i***M*** .·

,,.

·., 0 ·1, .

*u-* 1,,,. 8,:,,.,,,',.\_b- :4' "1 ..w:. 1,,,. ,J,,. u,,,.

. J:! .;;. *?-* .;;. r; *y.* / . *y.*

" . •

,,,. **0** ,,,. ,,; ,,,. ,,,. **0 0** ,,,. i ;

1 1' - d'?I

1866. Dari Sa'id bin Ayyub, bahwa Yazid bin Abi Habib mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Al Khair menceritakan kepadanya dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Saudara perempuanku bemadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah. Lalu dia memerintahkanku meminta fatwa kepada Nabi SAW untuknya. Aku pun meminta fatwa dari Nabi, maka beliau bersabda, *'Hendaklah ia berjalan kaki dan menunggang (hewan tunggangan)'* ." Dia berkata, "Adapun Abu Al Khair tidak pemah berpisah dengan Uqbah."

Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari lbnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Al Khair, dari Uqbah ... lalu dia menyebutkan hadits.

**Keterangan Hadits:**

*(Bab orang yang bernadzar berjalan kaki ke Ka'bah).* Yakni, begitu juga ke tempat-tempat lainnya yang dimuliakan, apakah wajib

baginya menunaikan nadzar tersebut atau tidak? Apabila wajib lalu ditinggalkan, sementara ia mampu melaksanakannya atau tidak mampu, maka apakah yang mesti dilakukannya? Dalam setiap persoalan ini, ulama berbeda pendapat, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang nadzar.

' *(di antara kedua putranya).* Aku tidak menemukan

keterangan tentang nama orang tua yang dimaksud dan tidak pula keterangan nama kedua anaknya. Lalu aku membaca manuskrip Al Mughlathai tentang *"Laki-laki yang dipapah".* Al Khathib berkata, "Dia adalah Abu Isra'il." Demikian juga menurut Ibnu Al Mulaqqin. Namun pemyataan itu tidak tercantum dalam kitab Al Khathib, bahkan dia menyebutkannya dari hadits Malik, dari Humaid bin Qais

'

dan Tsaur bahwa keduanya telah mengabarkan,

,, "

<ll!I

\ J,,, J

1111 ,,,

i:.ii

1 J - *I* 0r :,:u :1 1iA Jt.i :J 1 *J, :,* r:, *1*

**f J** *(Sesungguhnya Rasulullah melihat seorang laki-laki berdiri di*

*bawah terik matahari, lalu beliau berkata (bertanya), "Ada apa dengan orang ini?" Mereka berkata, "Ia bernadzar untuk tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa.* ").

Al Khathib berkata, "Laki-laki yang dimaksud adalah Abu Isra'ii." Kemudian dia menyebutkan hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas,

.rl'-(:.r':

'i Al J ,i:'..\_, i'. :• 1, ,, , , L'·, --•IS"' :.l\_:...- <11)1 l',., •. 1, i:.,i

,, ,, ,,. J ,, ? ,, ,, o J ,, ,, Ill ,,, -" tll *gi* ,,

*y.* - .l'-':"J *} Y- ..,* - - *.* '-tf:

**J** 1 ***J, J*** 0f **:,:U** :I 4.11.i :J *(Sesungguhnya Nabi SAW pernah berkhutbah pada hari Jum 'at lalu melihat seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abu Isra 'if, maka beliau bertanya, "Ada apa dengannya?" Mereka menjawab, "Ia telah bernadzar untuk berpuasa dan berdiri di bawah terik matahari serta tidak berbicara.* ").

Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar dari hadits lbnu Abbas. Adapun perbedaannya dengan

hadits Anas sangat jelas. Maka, barangsiapa menyatukan antara kedua kisah tersebut, hendaknya mengemukakan dalil yang kuat.

0 .,, ,,, *J.* ,,, .,, *,*

*1.U* : J4'

wi 1\_,lli Iii *(Beliau bertanya, "Ada apa dengan*

*orang ini?" Mereka menjawab, "Ia bernadzar untuk berjalan* ***kaki.***"). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa yang menjawab pertanyaan Nabi SAW adalah

kedua putra laki-laki itu j:U IS' 4111 Jj:.,1 :0 1 J\i *(Maka kedua*

, ,

*putranya berkata, "Wahai Rasulullah, dia bernadzar.* ").

f *(untuk menunggang).* Ahmad menambahkan dari Al

Ashari, dari Humaid, *"Maka orang itu pun menunggang (hewan tunggangan)".* Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk memenuhi nadzamya, mungkin karena mengerjakan haji sambil menaiki kendaraan lebih utama daripada berjalan kaki, maka nadzar untuk berjalan kaki berkonsekuensi meninggalkan yang lebih utama sehingga tidak perlu dilaksanakan. Atau, mungkin karena dia tidak mampu malaksankan nadzamya, dan kemungkinan kedua ini lebih kuat.

f J:U *(saudara perempuanku bernadzar)* AI Mundziri, Al Qasthalani dan Al Quthb Al Halabi serta ulama yang mengikuti mereka berkata, "Ia adalah Ummu Hibban binti Amir, lalu mereka

menisbatkannya kepada lbnu Makula. Tetapi ini adalah suatu kekeliruan, sebab lbnu Makula hanya menukilnya dari Ibnu Sa'ad. Sedangkan Ibnu Sa'ad hanya menyebutkan dalam kitab *Thabaqat An­ Nisa* '; Ummu Hibban binti Amir bin Nabiy bin Zaid bin Haram Al Anshariyah. Dia berkata, 'Dia adalah saudara perempuan Uqbah bin Amir bin Nabiy (salah seorang sahabat yang pemah ikut dalam perang Badar). Ia juga istri Haram bin Muhaishah'. Dia disebutkan (pada kitab tersebut) sebelum Uqbah bin Amir bin Nabiy Al Anshari, bahwasanya ia turut serta pada perang Badar, namun tidak ada riwayat yang dinukil darinya. Semua ini berbeda dengan Al Juhani, sebab ia

memiliki riwayat yang cukup banyak, tidak turut serta pada perang Badar dan tidak pula berasal dari kalangan Anshar. Berdasarkan hal ini, maka tidak diketahui nama saudara perempuan Uqbah bin Amir Al Juhani. Pada mukaddimah kitab ini saya telah mengikuti orang­ orang yang telah saya sebutkan, namun sekarang saya meralat kembali pendapat tersebut."

I ***J!*'/,**

**0J** l *(untuk berjalan kaki ke Baitullah).* Imam

,Muslim menambahkan melalui jalur Abdullah bin Ayyasy dari Yazid,

***4G--*** *(tanpa alas kaki).* Dalam riwayat Imam Ahmad serta para penulis

kitab *Sunan* disebutkan melalui jalur Abdullah bin Malik dari Uqbah

o *;.t, 4G--* ;,,:• ;.U

,- ,\_ 0 ,, ,, *J. 111* ,,

bin Amir Al Juhani, 1Ji i 1Ji

, , -

*(Sesungguhnya saudara perempuannya bernadzar untuk berja/an tanpa alas kaki dan tanpa kerudung).* Kemudian Ath-Thabari

menambahkan melaluijalur Ishaq bin Salim dari Uqbah bin Amir, J

**c** *'.;:* j,J t f;, *(Dan ia adalah wanita yang gemuk dan su/it*

*untuk berjalan kaki).* Sedangkan dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Qatadah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas disebutkan, ***r1s-*** J.1 l

,.:...:.:i, *J-,* - •· r <u f , ±- 1,

', ,

o.:r, - J, Laj i ,.. • - 1, J, t..

,·: **J\_ ..** : *)* : **J,-** *is-*

*(Sesungguhnya Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW*

*seraya mengatakan bahwa saudara perempuannya bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, lalu dia mengadukan kepada Nabi akan kelemahan saudara perempuannya itu).*

**J** *(hendaklah ia berjalan kaki dan menunggang).* Dalam riwayat Abdullah bin Malik disebutkan, J IA:; l iiS\5 *,* **o;iJ** *(Perintahkan kepadanya untuk memakai kerudung dan*

*menunggang [hewan tunggangan] serta berpuasa tiga hari).*

Imam Muslim meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Syimasah dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, Jl.tl1 J

\ i:, *(Kara/at nadzar adalah [sama dengan] kafarat sumpah).*

Barangkali ini adalah ringkasan hadits yang telah disebutkan, karena perintah untuk berpuasa tiga hari merupakan salah satu bentuk kafarat

sumpah. Akan tetapi dalam riwayat Ikrimah disebutkan, :,Ji J

a.l 4i::, *(Beliau bersabda, "Hendaklah ia menunggang [hewan*

*tunggangan} dan berkurban dengan seekor unta.* "). Selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan tentang Nadzar.

**Penutup**

Bab-bah tentang orang yang terhalang *(muhshar)* dan denda karena membunuh binatang buruan serta pembahasan yang menyertainya mencakup 61 hadits. Di antaranya yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq* sebanyak 13 hadits, sedangkan sisanya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul.* Hadits yang diulang sebanyak 38 hadits, sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 23 hadits. Semua hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kecuali hadits lbnu Umar tentang *niqab* (cadar) dan sarung tangan, baik yang memiliki *sanad* yang *marfu'* (langsung dari Nabi) maupun yang *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi), hadits lbnu Abbas *"Beliau berbekam saat dalam keadaan ihram",* hadits Ibnu Abbas tentang wanita bernadzar untuk melaksanakan haji atas nama ibunya, hadits As-Sa'ib bin Yazid bahwa ia dibawa dalam menunaikan haji, dan hadits Jabir *"Umrah di bulan Ramadhan".* Selain itu, terdapat 12 *atsar* dari sahabat maupun tabi'in.



FATHUL BAARI - 341



***0*** // /

wW\ *J\.,a\_,* t{

// // /

1. **KITAB KEUTAMAAN MADINAH**
   1. **Keharaman Madinah**

- \;"! *d'*

-'- ,,, ,,,, **0** ,,. ,,,.

JI y.l

<Ill\ J \

,,,, ,,,, ,,,. *,:* .,. ,,,,,. ,,,. ,,,.

**/0** ,,,. ,,,.,,,, ,,,. ,,,,,,,.

Jl

*'1* d.15' 1.15'

##### *t;...*

**J o** ,,,. ,,,. *SI* ,,,. *SI*

J

..wl :Ju <llll

,,,, ,,,, ,,,, ,,,,


**J** ,,,. ,,,. ,,,, ,,,, ,,,. ... **.J** ,,,.


11 '1J ,

*Q i;..* Q i::; *,Q:i\_;.. Q*



1867. Dari Ashim Abu Abdurrahman Al Ahwal, dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Madinah adalah haram dari tempat ini hingga tempat ini, tidak boleh dipotong pepohonannya, tidak boleh dilakukan kejahatan di da/amnya. Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia."*





**1868. Dari Abu At-Tayyah, dari Anas RA, "Nabi SAW datang ke Madinah lalu memerintahkan untuk membangun masjid, beliau bersabda, *'Wahai Bani Najjar, tetapkanlah harga untukku!'* Mereka berkata, 'Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'. Maka, beliau memerintahkan kuburan-kuburan kaum musyrikin dibongkar, kemudian reruntuhan diratakan, dan pohon-pohon kurma dipotong. Lalu, mereka menyusun batang kurma di arah kiblat."**

"'- , ,, ***s,*** ,,,, "'- *s,* ,,,,\_,,. ***s,,,,,*** " ,,,, ,,

rLJ 1 :;i1 0i 1 *(i-* i :;.

;.. :Ju *J4,*

,,,, ,,, ,,,, ,,,,

::t :Ju . ·w *:: ':J* ·

,,,, " **J** ,,. ,,,. ,,,. ,,,. ., 0 ,,,,

1 1 ..... 11 1 ..w1•

,,,. -

- ,,,,

**,sJ *,***-***s***,,,. ,,,,

*'->*

,,,, -,,,,

L-S"'"1 0"!"1

0 ,,,, **J** ,,,, .... .,,, ,,,. ,,,. .,,,. *s,*

·i:\_.;JI 0'° ;:. :Jw rLJ

*tJt\_;.. \) tJt\_;..*

,,,, ,,,, ,,,, ,,,. ,,,,

J. ?

.,,. 0 , ,,, ,,,, ,,,. 0 ,,. **J**

- i :Jw Z.:. .;;11

1869. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Diharamkan apa yang ada di antara kedua tempat berbatu di Madinah melalui lisanku."* Dia (Abu Hurairah) berkata, "Lalu Nabi SAW mendatangi bani Haritsah dan bersabda, *'Aku melihat kalian, wahai bani Haritsah, telah keluar dari wilayah haram.'* Kemudian beliau berpaling lalu bersabda, *'Bahkan kalian berada padanya* '. "

...

,,,, ,,,, *,M* .,.. "'- ,,,,\_

:Ju Aili :;, ¼i:;, < II 1;,1:;,

IS

,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,. ,,,, ,,,.

*, \*

**J.**..WI**0**

:rL***s,*** J

,,,,

\ *J$41*

"" ,,.

*J* **J,,,***\***,** ,,.

O J ' \ yl:S" '*$*:Jl

,,,, ,,,, - ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,,. ,,,. ,,,, ,,,,

'->J Ji Jl *)* r?

,;; ,,,, *11-* ,,, ,,,, ,,,,,,,, ,,,,

G T G Q i , 1£

,,,, ,,,, ,,. ,,,.

.,., JO,,,. \_,,, ,,,,\_ / \_,. 0 \ **J** / ,,,.,,,.

':JJ lf1J1:, *\) \*

*J ':J* , i 0.:W

**J** ,,,. ,,,. ., ., ... **0 J.....** ...

"111 fai ::\_,:.; ;;\_o Jl(, .J

t:.l:....: ,o IJ l 0 :JI

,,,. ., ,,,. ,,,,. ,,,. ,,,.

:;J ,J 'yJ *J* 'y <:, i vG'.!IJ °)(JIJ

*J****(fl*** *y*

**,J. .,,. *,J.* 0** ,,,,. ,,,, ,,;. , ,,,. 0

,,,. ,,,. ,,,, ,,,. ,,,,

**JO,,** ,,,. .,,,.\_ ,,,. .,, 0 , **J.,** ,,,.,,,,. 0 /

i *8(*

1--;;: 'y , 0 ,, •• *')CJ(* Ji\ *.w(,,* 0 1 · - -

*i.r:, v* J J - *-.Y* .\_r-A-J.

,,,. ,,, ., ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,,

.... -- ' ,,, ,,,. ,,,. .... .,

\_;.i

1:U J :Jil Ju .J 'yJ *:\_;;,*

., ,,,. ,,,.

1870. Dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dari Ali RA, dia berkata, "Tidak ada pada kami sesuatu kecuali Kitab Allah, dan lembaran-lembaran ini dari Nabi SAW; *Madinah adalah haram dari 'A'ir hingga tempat ini. Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka dia menerima*

*/aknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya sharf maupun 'ad/."* Beliau (juga) bersabda, "Perlindungan kaum muslimin adalah satu. Barangsiapa membatalkan jaminan keamanan seorang muslim, maka dia akan menerima laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Tidak diterima darinya *sharf* maupun *'adl.* Barangsiapa menjadikan wali suatu kaum tanpa izin para majikannya, maka dia akan menerima laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Tidak diterima darinya *sharf* maupun *'adl."* Abu Abdillah berkata, *"Adi* berrnaknafidd (tebusan)."

**Keterangan Hadits:**

*(Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keutamaan-keutamaan Madinah. Bab Keharaman Madinah).* Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi. Sementara pada riwayat lain hanya dicantumkan, "Bab keharaman Madinah". Sedangkan dalam riwayat Abu Ali Asy­ Syibawi disebutkan, "Bab apa yang disebutkan tentang keharaman Madinah".

Madinah adalah nama negeri yang sangat terkenal, tempat hijrah

,, ,, *J.* ,

Nabi SAW dan tempat beliau dimakamkan. Allah berfirman, 0jlJAt

/4.i, *Ji* J *(Mereka berkata, "Seandainya kita kembali ke Madinah.* "). Apabila kata Madinah (kota) disebutkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, maka makna yang pertama kali dipahami adalah "kota Madinah". Namun, apabila yang dimaksud adalah negeri lain, maka harus dikaitkan dengan nama kota tersebut. Hal ini sama seperti

, , ,

penggunaan lafazh *"najm"* dengan maksud "bintang Soraya". Sebelumnya Madinah bernama Yatsrib. Allah SWT berfirman, :.:J ;f, y *.f-* j.Ai **\l,** *(Dan ketika segolongan mereka berkata, "Wahai*

*penduduk Yatsrib.*"). Yatsrib adalah nama salah satu tempat di negeri itu. Lalu seluruh negeri tersebut dinamakan dengan Yatsrib.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama "Yatsrib" dinisbatkan kepada Yatsrib bin Qaniyah, yang masih keturunan Iram bin Sam bin Nuh, karena dialah orang pertama yang tinggal di sana, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid Al Bakri. Setelah itu, Nabi SAW memberinya nama "Thayyibah" atau "Thabah", seperti yang akan disebutkan pada bab tersendiri. Adapun penduduk aslinya adalah Amaliq. Kemudian datanglah sekelompok bani Israil yang menurut sebagian pendapat, telah diutus oleh Nabi Musa AS, seperti yang diriwayatkan Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui *sanad* yang lemah. Setelah itu, Madinah dihuni oleh suku Aus dan Khazraj ketika para penduduk Saba' berpencar akibat banjir yang dahsyat, sebagaimana yang akan diterangkan pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yang pertama adalah hadits Anas:

*J!* **ff'"**

,,. ,, ,,, ,, ,, ,, 0

1. iS" 1.iS" **3..:.t:W'** *(Madinah adalah haram dari tempat ini sampai ini).* Demikian disebutkan tanpa menyebutkan nama tempat yang dimaksud. Sedangkan dalam hadits Ali (hadits keempat di bab

ini) disebutkan, "tempat dari 'A 'ir hingga tempat ini". Di sini tempat yang pertama telah disebutkan dengan jelas. Lalu dalam pembahasan tentang upeti disebutkan dengan lafazh *'fir,* yaitu nama salah satu gunung di Madinah.

Semua riwayat Imam Bukhari sepakat tidak menyebutkan nama tempat yang kedua. Namun, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *"Hingga Tsaur".* Dikatakan bahwa Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkannya, karena menurutnya, penyebutan nama tempat tersebut merupakan suatu kesalahan. Sementara penulis kitab *Al Masyariq* dan *Al Mathali'* mengatakan bahwa kebanyakan perawi Imam Bukhari menyebutkan lafazh *'fir.* Adapun *"Tsaur",* maka sebagian mereka ada yang mengungkapkannya dengan "tempat ini", dan sebagian lagi tidak menuliskan apa-apa.

Adapun penyebab tidak disebutkannya tempat tersebut adalah karena adanya pemyataan Mush'ab Az-Zubairi yang mengatakan, "Di Madinah tidak ada tempat yang bemama 'Iir maupun Tsaur". Akan tetapi, selain Mush'ab telah menetapkan adanya tempat bemama 'Iir di Madinah, tetapi dia juga mengingkari adanya tempat yang bemama Tsaur.

Abu Ubaid mengatakan, bahwa kalimat *"dari 'fir hingga Tsaur"* adalah riwayat ulama Irak. Adapun penduduk Madinah sendiri tidak mengetahui keberadaan gunung yang bemama Tsaur di tempat mereka. Namun, yang ada adalah Tsaur Makk,ah. Kemudian kami

melihat bahwa asal hadits tersebut berbunyi,

*hingga Uhud).*

, iJ

\_;.;, *(Dari 'fir*

,

,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat itu tercantum dalam hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani. Al Qadhi Iyadh berkata, "Mengingkari keberadaan tempat yang bemama 'Iir di Madinah tidaklah berarti, karena tempat itu sangat terkenal. Bahkan banyak orang telah menyebutnya dalam

syair-syair mereka, di antaranya perkataan Al Ahwash Al Madani (seorang penya'ir masyhur):

, .,

*)*\.i JrJ -

\.,. **J.**•\_:**-**;.1

),u cJf :W;.., - \ f

o' ,,, ,,, 0

c.l0 lJ,i,,

*Aku katakan kepada Amr, itulah apinya wahai Amr, menyala dari batik 'Jir, apakah engkau melihatnya.*

Ibnu As-Sayyid mengatakan, bahwa 'Iir adalah nama bukit yang terkenal didekat madinah.

Az-Zubair meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Madinah* dari Isa bin Musa, dia berkata: Sa'id bin Amr berkata kepada Bisyr bin As­ Sa'ib, "Apakah engkau tahu mengapa kami tinggal di Al Uqbah?" Bisyr menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Karena kami telah membunuh seseorang di antara kalian pada masa jahiliyah, lalu kami dikeluarkan ke tempat itu." Bisyr berkata, "Aku berharap jika kalian membunuh satu orang lagi, agar kalian ditempatkan di balik 'Iir, yakni gunung."

Para ulama menempuh berbagai cara untuk melegitimasi pengingkaran Mush'ab Az-Zubairi mengenai keberadaan 'lir dan Tsaur di Madinah, di antaranya telah disebutkan. Adapun legitimasi lainnya adalah perkataan Ibnu Qudamah, "Kemungkinan yang dimaksud adalah tempat di antara 'lir dan Tsaur, bukan berarti kedua tempat itu berada di Madinah. Atau, ada kemungkinan Nabi SAW menamakan dua gunung yang terletak di kedua tepi kota Madinah dengan sebutan 'Iir dan Tsaur."

lbnu Atsir meriwayatkan perkataan Abu Ubaid secara ringkas, kemudian dia berkata, "Dikatakan bahwa 'lir adalah gunung di Makkah, sehingga maksud sabda beliau SAW adalah; aku mengharamkan di Madinah sama seperti luas tempat yang berada antara 'lir dan Tsaur di Makkah." Imam An-Nawawi berkata, "Ada kemungkinan Tsaur adalah nama gunung di Madinah, entah yang

dimaksud adalah gunung Uhud atau gunung yang lain." Sementara Al Muhib Ath-Thabari berkata dalam kitab *Al Ahkam,* setelah menukil perkataan Abu Ubaid dan ulama yang mengikutinya, "Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dan berilmu, Abu Muhammad Abdussalam Al Bashri, telah mengabarkan kepadaku bahwa di dekat Uhud bagian kiri terdapat sebuah gunung kecil yang dinamakan 'Tsaur'. Dia mengabarkan bahwa telah berulang kali menanyakan hal itu kepada sejumlah orang Arab -yakni mereka yang mengetahui seluk-beluk negeri itu dan gunung-gunungnya- dan semuanya mengabarkan bahwa gunung tersebut bemama Tsaur." Dia berkata, "Maka kami mengetahui bahwa penyebutan 'Tsaur' pada hadits adalah benar. Sedangkan ketidaktahuan beberapa ulama, dikarenakan tempat itu tidak masyhur dan mereka belum menelitinya secara mendalam."

Saya telah membaca tulisan tangan Syaikh Al Quthb Al Halabi dalam penjelasannya terhadap hadits ini, "Telah meriwayatkan kepada kami syaikh kami, Al Imam Abu Muhammad Abdussalam bin Mazru' Al Bashri, bahwa ia keluar sebagai utusan ke Irak. Ketika kembali ke Madinah, dia disertai seorang penunjuk jalan yang memberitahu dan menyebutkan nama-nama tempat dan gunung-gunung kepadanya." Abu Muhammad berkata, "Ketika kami sampai di Uhud, temyata di dekatnya terdapat gunung kecil. Aku pun menanyakan kepada penunjuk jalan itu, dan dia berkata, 'Ini bemama Tsaur'." Dia berkata, "Maka aku mengetahui kebenaran riwayat tentang itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan inilah alasan yang mendorongnya untuk menanyakan nama bukit tersebut. Abu Bakar bin Hushain Al Maraghi menyebutkan, bahwa generasi penerus di Madinah menerima dari leluhur mereka bahwa di belakang Uhud sebelah utara terdapat gunung kecil yang dinamakan Tsaur. Dia berkata, "Aku telah membuktikan dengan melihatnya langsung."

Adapun perkataan Ibnu At-Tin, "Sesungguhnya Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkan nama gunung yang dimaksud, karena dia telah keliru", justeru merupakan kekeliruan Ibnu At-Tin sendiri.

Bahkan, yang tidak menyebutkan nama gunung tersebut dalam riwayat adalah sebagian perawinya. Imam Bukhari telah mencantumkan hadits ini dalam pembahasan tentang *jizyah* (upeti) dengan menyebutkan nama gunung itu.

Di antara riwayat yang menunjukkan bahwa maksud sabda Nabi dalam hadits Anas, ,is' ,is' *(dari ini sampai ini)* adalah dua

J1

, ,

gunung, yaitu riwayat Imam Muslim dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Amr bin Abu Amr, dari Anas secara *marfu* ', \+.1:= · "- i J! I

*(Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan tempat yang ada di antara dua gunungnya).* Akan tetapi dalam riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad dan selainnya melalui jalur Muhammad bin Ja'far dan Ya'qub bin Abdurrahman serta Malik, semuanya dari Amr, disebutkan dengan lafazh; "- *(Apa yang*

*ada di antara kedua tempatnya yang berbatu).* Demikian pula dalam hadits Abu Hurairah (hadits ke tiga di bah ini), dan akan disebutkan setelah beberapa bah melalui jalur lain. Begitu pula dalam hadits Rafi' bin Khudaij, Abu Sa'id, Sa'ad dan Jabir, yang semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga yang diriwayatkan Ahmad dari hadits Ubadah Az-Zarqi, dan Al Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf, serta Ath-Thabrani dari Abu Al Yasr, Abu Husain dan Ka'ab bin

Malik, semuanya dengan lafazh, :;..i' *(apa yang ada di antara*

*kedua tempatnya yang berbatu).* Adapun yang dimaksud dengan tempat yang berbatu *(laabah)* di sini adalah *"harrah"* (tempat yang ada batu-batu hitamnya, seakan-akan tempat itu terbakar), dan lafazh *"laabah"* berulang kali disebutkan dalam hadits. Lalu tercantum

dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad, I I UfJ

f' :;..i' *(Aku haramkan Madinah di antara kedua tempat yang ada padanya batu-batu hitam [harrah}).*

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengklaim bahwa hadits ini

*mudhtharib,* karena pada satu riwayat disebutkan dengan lafazh, *)*

*(di antara dua gunungnya),* pada riwayat lain disebutkan dengan, *':i*

*(di antara dua tempatnya yang berbatu),* dan pada riwayat yang lain lagi disebutkan dengan lafazh, J *(dua lereng gunung).* Akan

tetapi pandangan mereka ditanggapi bahwa versi-versi tersebut sangat mungkin dikompromikan, dan alasan seperti ini tidak dapat dijadikan landasan untuk menolak hadits yang *shahih.* Kalaupun tidak mungkin dikompromikan, maka masih mungkin memilih salah satunya yang lebih akurat.. Tidak diragukan bahwa riwayat dengan redaksi *"di antara kedua tempatnya yang berbatu"* lebih akurat, karena mayoritas perawi menukil demikian. Sementara riwayat dengan redaksi *"di antara dua gunungnya"* tidak bertentangan dengan riwayat tadi, sebab kemungkinan masing-masing tempat berbatu itu ada gunungnya. Atau, kedua tempat yang berbatu itu terdapat di arah selatan dan utara, sedangkan dua gunung yang dimaksud terletak di arah timur dan barat. Penyebutan nama kedua gunung itu pada riwayat yang lain tidak memberi dampak apapun. Adapun riwayat dengan lafazh *"ma 'zamaiha"* (*dua lereng gunung)* terdapat dalam riwayat Abu Sa'id. Lafazh *"ma 'zamah"* dapat berarti lereng gunung, dan bisa pula berarti gunung.

Imam Ath-Thahawi berdalil dengan hadits Anas yang berkaitan dengan kisah Abu Umair tentang apa yang dilakukan oleh burung kecil *(nughair),* dimana seandainya hewan buruan di Madinah haram ditangkap, maka mengurungnya pun tidak diperbolehkan. Akan tetapi argumentasi m1 ditanggapi dengan mengemukakan adanya kemungkinan burung tersebut ditangkap di luar tanah Haram.

Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa menangkap binatang buruan di luar tanah Haram, lalu dibawa masuk ke Madinah, maka dia tidak hams melepaskannya berdasarkan hadits Abu Umair, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi alasan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membantah pendapat para ulama madzhab Hanafi, sebab dalam pandangan mereka barangsiapa menangkap

binatang buruan di luar tanah Haram lalu dimasukkan ke dalam tanah Haram, maka hukumnya sama dengan hukum binatang buruan di wilayah tanah Haram. Kemungkinan lainnya adalah, bahwa kisah Abu Umair terjadi sebelum wilayah Madinah dijadikan sebagai tanah **Haram.**

Sebagian ulama menjadikan hadits Anas tentang penebangan **pohon kurma untuk membangun masjid sebagai dalil bahwa wilayah Madinah bukan tanah Haram. Karena apabila memotong pepohonannya adalah haram, tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Argumentasi ini dijawab bahwa kisah tersebut terjadi pada awal masa hijrah. Sedangkan hadits yang menetapkan bahwa** Madinah termasuk tanah Haram adalah setelah Nabi SAW kembali dari Khaibar, seperti yang akan disebutkan pada hadits Amr bin Abi Amr dari Anas dalam pembahasan tentang jihad, dan bab "Perang Uhud" dalam pembahasan tentang peperangan.

Ath-Thahawi berkata, "Ada kemungkinan larangan berburu binatang di Madinah dan memotong pepohonannya dikarenakan Madinah adalah tempat hijrah, maka keberadaan binatang buruan serta

pepohonan merupakan faktor yang menambah keindahannya, seperti

***r J***

,, IP ,, " !P OJ ,,.

diriwayatkan oleh Ibnu Umar, **ru,T** .ii11 1 wi

**/4i,** *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang meruntuhkan benteng­ benteng di Madinah).* Sebab, benteng merupakan hiasan kota Madinah. Namun, ketika hijrah telah berhenti, maka alasan yang mendasari larangan itupun hilang dengan sendirinya." Akan tetapi pendapat Ath-Thahawi ini kurang berdasar, sebab penghapusan *(nasakh)* suatu hukum hanya dapat dibenarkanjika berdasarkan dalil.

Fatwa yang menyatakan kota Madinah sebagai wilayah Haram telah dinukil melalui jalur akurat dari Sa'ad, Zaid bin Tsabit, dan Abu Sa'id serta selain mereka, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim.

lbnu Qudamah berpendapat, bahwa memburu binatang buruan di Madinah dan memotong pepohonannya adalah haram hukumnya.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak haram. Namun, barangsiapa melakukan apa-apa yang dilarang itu, maka dia berdosa dan tidak wajib membayar denda, menurut salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Ini juga menjadi pendapat Imam Malik clan Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang baru *(qau/ jadid),* serta mayorits ulama.

Sementara pendapat lain dari Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i dalam· mazhabnya yang lama *(qaul qadim),* serta pendapat Ibnu Abi Dzi'b lalu dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Nati dari kalangan ulama madzhab Maliki, bahwa orang yang membunuh binatang buruan di Madinah atau memotong pepohonannya, maka ia wajib membayar denda, sebagaimana halnya melakukan pelanggaran di tanah Haram Makkah.

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Pendapat terakhir ini lebih selaras dengan qiyas (analogi)." Sejumlah ulama mutaakhirin mengikuti pendapat ini. Menurut salah satu pendapat, denda karena melakukan pelanggaran di tanah Haram Madinah adalah dengan melucuti senjata si pemburu. Ini berdasarkan hadits yang dinyatakan

*shahih* oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Sedangkan

pada salah satu riwayat Abu Daud disebutkan, f *J,* 1- 1 f J;:-J :;

,:,r

..... .

JJ 4.:t-411 *(Barangsiapa mendapati seseorang berburu di tanah*

*haram Madinah, maka hendaklah ia melucutinya [merampas senjatanya ]).*

Al Qadhi lyadh berkata, "Tidak ada orang yang berpendapat seperti ini setelah masa sahabat kecuali Imam Syafi'i pada mazhabnya yang lama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat itu telah dipilih oleh sejumlah ulama, baik pada masa Al Qadhi Iyadh dan ulama yang datang sesudahnya, karena hadits tentang hal itu adalah *shahih.* Namun, mereka yang berpendapat demikian berbeda pendapat

mengenai tata caranya dan cara pembagian harta rampasan tersebut. Adapun perbuatan Sa'ad yang dikutip oleh Imam Muslim mengisyaratkan bahwa barang tersebut seperti barang musuh yang dilucuti saat perang, yakni untuk orang yang melucutinya, akan tetapi barang tersebut tidak dikeluarkan 1/5 bagian sebagai zakatnya. Lalu para ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dimana mereka mengklaim adanya ijma' untuk tidak mempraktekkan hadits tentang melucuti orang yang berburu. Kemudian kesepakatan ini mereka jadikan sebagai dalil yang menghapus *(nasakh)* hadits-hadits tentang pengharaman kota Madinah. Akan tetapi klaim adanya ijma' tidak dapat diterima, maka semua hukum yang dibangun di atasnya juga tertolak dengan sendirinya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila hadits Sa'ad terbukti *shahih,* maka penghapusan hukum mengambil barang yang dilucuti dari pemburu tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak hadits-hadits yang *shahih."*

Diperbolehkannya memotong rerumputan di Madinah untuk makanan hewan temak adalah berdasarkan hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, , l i J *(seseorang*

*tidak boleh merobohkan [memotong] pohon kecuali untuk makanan hewan ternak).*

Demikian juga yang diriwayatkan Abu Daud melalui jalur Abu Hassan dari Ali. Al Muhallab berkata, "Pada hadits Anas terdapat dalil bahwa yang dilarang pada hadits terdahulu terbatas pada memotong yang mendatangkan kerusakan. Adapun memotong pepohonan (Madinah) untuk memperbaiki, seperti orang yang mengelola kebun, maka ia boleh memotong pepohonan di tanah tersebut, jika dapat membahayakan tanaman yang lain bila dibiarkan hidup."

Dia juga berkata, "Dikatakan, pada hadits itu terdapat dalil bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk tumbuhan yang hidup tanpa campur tangan manusia, sebagaimana halnya larangan memotong pepohonan di Makkah. Atas dasar ini, maka kita dapat



memahami perbuatan Nabi SAW yang memotong pohon-pohon kurma lalu menempatkannya di kiblat masjid, dan ini tidak berkonsekuensi adanya penghapusan hukum *(nasakh)."*

**\Ap** *! (tidak dipotong pepohonannya).* Dalam riwayat

Yazid bin Harun disebutkan, **\A** *(Tidak dipotong rerumputannya).* Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam

**Muslim** disebutkan, **\A J** *(Tidak dipotong* ***pohon*** *besarnya dan tidak diburu binatang buruannya).* Hadits yang serupa juga dia nukil dari Sa' ad.

U ::\_, I *:; (barangsiapa melakukan kejahatan di*

*dalamnya).* Syu'bah dan Hammad bin Salamah menambahkan dari

,

,

Ashim yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, U ..SJI ji *(Atau*

*melindungi pelaku kejahatan).* Keterangan tambahan ini *shahih,* hanya saja Ashim tidak mendengar langsung dari Anas, seperti akan dijelaskan dalam pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah *(Al J'thisham).*

.i»I

,

**4.j** *(maka ia mendapat laknat Allah).* Ini merupakan dalil

tentang bolehnya melaknat para pelaku kemaksiatan dan pembuat kerusakan. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan dalil khusus untuk melaknat seorang yang fasik. Lafazh ini juga memberi keterangan bahwa orang yang berbuat kejahatan serta orang yang melindunginya sama-sama dalam perbuatan dosa. Adapun maksud kejahatan di sini menurut sebagian pendapat adalah kezhaliman, atau mungkin pula bermakna lebih luas daripada itu.

,

Al Qadhi Iyadh berkata, "Hal ini dijadikan dalil bahwa melakukan kejahatan di Madinah termasuk dosa besar. Adapun maksud 'Laknat malaikat dan manusia' adalah dijauhkannya dari rahrnat Allah."

Dia juga berkata, "Sedangkan yang dimaksud dengan 'laknat' di tempat ini adalah adzab yang pantas didapat oleh seseorang atas dosa yang diperbuat, tetapi hal itu tidak sama dengan 'laknat' terhadap orang-orang kafir."

Hadits kedua adalah hadits Anas tentang pembangunan masjid. Imam Bukhari menyebutkan bagian dari hadits itu, tetapi hadits itu juga disebutkan pada pembahasan tentang shalat, dan akan disebutkan kembali dengan lengkap pada awal pembahasan tentang peperangan *(Al Maghazi).* Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini, telah saya terangkan pada pembahasan hadits yang pertama, yaitu bahwa yang demikian itu terjadi sebelum adanya pengharaman.

Adapun pembahasan hadits yang ketiga adalah sebagai berikut:

1 **°..fa *ff*** *(diharamkan apa yang terdapat di antara dua tempat yang berbatu di Madinah*). Demikian mayoritas perawi menukilnya dengan menggunakan kata kerja pasif *"hurrima"* (diharamkan). Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli menggunakan kata kerja aktif *"harrama"* (mengharamkan) yang berkedudukan sebagai prediket *(khabar),* sedangkan kalimat apa yang disebutkan sesudahnya berkedudukan sebagai subjek *(mubtada').* Versi ini

►

didukung oleh riwayat Imam Ahmad dari Muhammad bin Ubaid, dari

Ubaidillah bin Umar dengan lafazh, *i* ***J:s,* ff-** J 11 !

1 ***,jS.*** *(Sesungguhnya Allah Azza wa Jaffa mengharamkan melalui lisanku apa yang ada di antara dua tempat berbatu di Madinah).* Al Ismaili menukil riwayat yang serupa melalui jalur Anas bin Iyadh dari

Ubaidillah.

Adapun pembahasan mengenai kedua tempat yang berbatu ini telah diterangkan pada saat menjelaskan hadits yang pertama. Kemudian Imam Muslim menambahkan pada sebagian jalur

periwayatannya, I Jj,- *?,s,*;)1 J *(Beliau menjadikan dua be/as mil di sekitar Madinah sebagai daerah yang terlarang).*

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Adi bin Zaid, dia berkata,

***o*** ,. ,.

,l j.l j.

•

**.WI** U

***J****\_,* ***S'* J**., ,,, JI.,

*ifa* .»I J J

,.. ,, ,, ,,,, - ,, .,, ,,

.»I

- ' *,*

I i.:..; ! **:'-Ju!** J *(Rasulullah SAW menjaga pada setiap*

*bagian dari pinggiran Madinah masing-masing sejauh satu mil. Tidak boleh dipotong pepohonannya, kecuali untuk makanan unta [secukupnya*]).

ii/ J ill*J:..o '* j{J *(Nabi SAW mendatangi bani Haritsah).* Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, ***J,*** J *ii1*

ori1 *(Kemudian beliau mendatangi bani Haritsah dan mereka berada di pinggiran bagian atas tempat berbatu hitam [Al Harrah]).*

Bani Al Haritsah adalah nama marga yang terkenal dalam suku Aus. Nama ini diambil dari Haritsah bin Al Harits bin Al Khazraj bin Amr bin Malik bin Aus. Pada masa jahiliyah, bani Haritsah serta bani Abdul Asyhal berada pada satu pemukiman. Kemudian terjadi peperangan di antara mereka. Bani Haritsah kalah dan terdesak ke Khaibar, lalu tinggal di sana. Kemudian mereka sepakat mengadakan perdamaian, maka bani Haritsah kembali, tapi tidak lagi tinggal di pemukiman bani Abdul Asyhal. Mereka menempati pemukiman sebelah barat tempat gugumya Hamzah [paman Nabi SAW].

f Ji *(bahkan kamu berada padanya).* Al Ismaili menukil

kalimat ini sebanyak dua kali untuk memberi penekanan. Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya membuat kepastian berdasarkan perkiraan yang kuat. Lalu apabila terbukti bahwa kenyataan berbeda dengan dugaan tersebut, maka harus segera meralat pendapat tersebut.

Pembahasan hadits keempat:

: u *(kami tidak memiliki sesuatu),* yakni yang tertulis, karena mereka memiliki Sunnah di samping Al Qur'an. Atau, yang dinafikan adalah sesuatu yang dikatakan khusus dimiliki mereka tanpa

dimiliki manusia pada umumnya.

Adapun yang menyebabkan Ali mengatakan demikian tampak pada riwayat yang dinukil Imam Ahmad melalui jalur Qatadah dari

Abu Hassan Al A'raj, J :J **,o :J** :ti J ; :; IS' !

,,, ,,, ,, ,,,

**.illl** I **J J** ! **0:** i **4J**

.... - \ J ,,. \II ,, J J - ,, - ,, 0 ,,, ,,. ,,.,,, J ....

**',f I I..\A** ; **:p'll**

**4J Jl.U ,4J JJ .illl**

,, ,,

***J* 4;o.:,,** ! **.,rl II J** i;:. ! ¥ **:J J**

I I t\_}-1 1")1;. **;.ii ,.J;°:··** I ***J,*** *(Sesungguhnya Ali*

,,, ,,, ,,. .. ,, ,,, ,,. ,,

*memerintahkan suatu perintah, maka dikatakan kepadanya, "Kami telah melakukannya.* " *Maka dia berkata, "Maha benar Allah dan Rasul-Nya. "Asytar berkata kepadanya, "Sesungguhnya yang engkau katakan ini, apakah sesuatu yang diamanatkan Rasulullah SAW kepadamu?" Ali berkata, "Rasulullah SAW tidak mengamanatkan sesuatu secara khusus kepadaku, kecuali sesuatu yang aku dengar dari beliau, dan itu terdapat pada lembaran yang disimpan dalam sarung pedangku. Maka mereka senantiasa menuntutnya hingga dia mengeluarkan lembaran tersebut, dan ternyata ada di dalamnya.* ").

Kemudian disebutkan hadits seperti di atas disertai tambahan,

:½

J O ,, .- ,,, ,,. ,,. J,,. ,, ,,. 0

" 'li - ' :;*Js, 1* , u i *1* , ) u '

¥***J***¥ **J *'1J*** , *)* **::,.O** (*Orang-orang yang beriman itu sama*

**J** , ,

,,.,, ,,, ,, ,, ,,. ,,. ,,

*dalam ha! qishash dan diyat, jaminan keamanan mereka berlaku meskipun orang yang kedudukannya paling rendah di antara mereka. Mereka adalah satu tangan [saling menolong] dalam menghadapi selain mereka [musuh]. Ketahuilah, orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang diberi jaminan keamanan saat jaminan itu masih berlaku).*

Dalam riwayat tersebut juga disebutkan, *J)J* , f? 'J.! !

*'JJ* :.4 f"::;, ?'

,, .,, J *,* ,, ., ,,, - ,,, .,, ,, ,, *\_,* "' J

, hiH1 ,lA ***'JJ* ,lA')\;:- *'J*** , lA J

J , r., **1:.·a** *.*' *.r*. *-*; - **,0' 0** f , -- '• 1:.:. -

J *.r-)* - • **T'""** - J

**,** , -

*II-* ,, ,, .,, ,, .,, ,, ,,

*(Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah, dan aku rnengharamkan apa yang ada di antara kedua tempat yang berbatu hitam [harrah] serta semua batasan-batasannya. Tidak boleh dipotong rerurnputannya, tidak diusik binatang buruannya, tidak dipungut barang temuannya, tidak boleh memotong pepohonannya kecuali orang yang bermaksud rnemberi makan untanya, dan tidak boleh membawa senjata untukpeperangan di dalamnya).*

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur lain dari Qatadah dari Abu Hassan, dari Al Asytar, dari Ali. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah

disebutkan, J1p iJ uf aih;1 :JJ *J. :}* 1 *;}-* I:§:}

**o** J J J ! ¥

,, ,, ,, ,, .,, ,, .,, ,,

,, ,,, *II-* ,, ,,,. -, 111 ,, A\_ Ill , J .,. o c, *.1.,,*

**:Jli** y-1 1 ***J[* j.J** .ilil I **:\.J..a.9**

*) '* : , · :, I *J,* Y J :JJ ,Iii./, *J,* ! '

*(telah diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Qais bin Abbad, dia berkata, "Aku berangkat bersama Asytar kepada Ali, kami berkata, 'Apakah Rasulullah SAW memberi amanat (wasiat) kepadamu yang tidak diberikan kepada manusia secara umum?' Ali menjawab, 'Tidak, kecuali apa yang terdapat pada kitabku ini* '. *Dia berkata, 'Kitab tersebut terdapat dalarn sarung pedang, dan ternyata ada di dalamnya [tertulis]; Orang-orang yang berirnan itu sarna dalam ha! qishash dan diyat* '."). kemudian disebutkan seperti riwayat

terdahulu sampai lafazh, ***J,*** *(saat jarninan itu masih berlaku),*

maka dikatakan, f -.uji J1- U:G-- :.:.i r :; *(Barangsiapa*

.,, .,,,, ,,

*melakukan kejahatan* -hingga perkataannya- *seluruhnya).* Namun, tidak disebutkan kelanjutan haditsnya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Ath-Thufail, '. ***,a\*j*** d;J! J I \S' :Jlii *J;:-J* o\i *tiji.*,, *:.J \_)* Ai( *P.,* ''-"'d1 *,:}* ! \S' :JJ *(Aku*

,,, ,,. ,,, ,,, ,, ,, .,.

*pernah berada di dekat Ali, lalu dia didatangi seorang laki-laki dan berkata, "Apakah Nabi SAW merahasiakan sesuatu kepadamu?" Ali marah kemudian berkata, "Sungguh beliau tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari*

*manusia. Hanya saja beliau telah menceritakan kepadaku empat*

*k limat.* "). Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, tt1.s. ,

I : 4 [.? ,Iii -;.. I ***J\_ \S'*** !**aA\S'** di

.

.... ,,, ,,, .... ,,, ,,, .... ,,, ' ,,,

**Jr':;**

:; **.i»I J ,o IJ** :; **.i»I J , j I** *J* **.i»I J** , I **.?-J,** :;

U JT *(Beliau tidak pernah mengkhususkan sesuatu kepada kami yang tidak diketahui oleh manusia umum, kecuali apa yang terdapat pada sarung pedangku ini. Ali mengeluarkan lembaran [shahifah]*

*yang tertulis padanya, "Allah melaknat orang yang menyembelih*

*untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda [batas} tanah, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan.* ").

Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan riwayat melalui jalur Abu Juhaifah, f Ji- ' y ! - :JJ y : ::..-1i

, o o ,,, ,,, ,, o,I, ,, ,,, ,,, ,,. ..,\_

***J, J,* Ji** ,

**,jbJI :J\.i** I ***J* :c.li :J\.i** . I \_J;,-J

*) J* ,\_;..... i **ll J** *(aku berkata kepada Ali, "Apakah*

*II,,* ,,. ,,, ,,, ,,. ,,,

*kalian memiliki suatu kitab?" Ali berkata "Tidak, kecuali kitab Allah, atau pemahaman yang diberikannya kepada seorang muslim, atau apa yang terdapat pada lembaran-lembaran [shahifahJ ini.* " *Aku*

*berkata, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Ali berkata, "Diyat [denda pembunuhan], pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kajir.*").

Untuk memadukan hadits-hadits ini, dapat dikatakan bahwa lembaran-lembaran *(shahifah)* tersebut berisi semua ha] yang disebutkan. Maka, setiap perawi menukil sebagiannya. Adapun *matan* (materi) hadits yang paling lengkap adalah hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hassan.

J J t.. *(tidak diterima darinya "sharf'' maupun "ad!").* Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kedua kata tersebut. Menurut mayoritas ulama, *"sharf'' berarti* fardhu, sedangkan *"ad!"* berarti *nafilah* (sunah). Hal ini telah diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah dengan *sanad* yang *shahih* dari Ats-Tsauri. Sementara dari Al Hasan Al Bashri dinukil pendapat yang menyalahi pendapat jumhur. Al Ashma'i mengatakan kata, *"sharf'' berarti* taubat dan *"ad!"* adalah fidyah (tebusan). Pendapat serupa juga dinukil dari Yunus, tetapi dia mengatakan bahwa *"sharf"* adalah diyat dan *"ad!"* adalah tambahannya. Ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Penulis kitab *Al Muhkam* meriwayatkan bahwa *"sharf"* adalah timbangan, sedangkan *"ad!"* adalah sukatan. Ada pula yang mengatakan bahwa *"sharf"* adalah nilai dan *"ad!"* adalah istiqamah. Dikatakan bahwa kata *"sharf'* adalah diyat dan *"ad!"* adalah pengganti. Pendapat lain mengatakan bahwa *"sharf"* adalah syafaat dan *"ad!"* adalah fidyah, sebab keduanya menyamai diyat. Pandangan terakhir ini ditegaskan oleh Al Baidhawi. Sebagian ulama mengatakan bahwa *"sharf''* adalah suap *(risywah)* dan *"ad!"* adalah penanggung (kafil). Hal ini dikatakan oleh Aban bin Tsa'lab seraya mengucapkan syair, **lji\A:,** , (Kami tidak menerima *sharf* dan

berikanlah *ad[).*

Kami telah merangkum lebih dari sepuluh pendapat dalam masalah ini. Sementara pada akhir hadits riwayat Al Mustamli disebutkan; Abu Abdillah berkata, *"Sharf* adalah tebusan." Ini selaras dengan penafsiran Al Ashma'i.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Maksudnya, tidak diterima dengan keridhaan meskipun diterima untuk diberi balasan." Dikatakan pula, "Penerimaan di sini adalah dihapusnya dosa dengan sebab keduanya. Bisa saja makna fidyah adalah tidak didapatkan pada hari Kiamat tebusan yang digunakan untuk menebus dirinya, berbeda dengan orang lain yang berbuat dosa, dia dapat diselamatkan dari neraka dengan tebusan orang Yahudi atau Nasrani, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Musa Al Asy'ari."

Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap klaim kaum Syi'ah yang mengatakan bahwa dalam diri Ali dan keluarganya terdapat banyak hal yang didapat dari Nabi **SAW,** dimana hal-hal ini diajarkan Nabi kepada Ali secara sembunyi-sembunyi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dasar agama dan pemerintahan.

0 ,;

**o IJ** 1 **;i,;** *(perlindungan kaum muslimin adalah satu).*

, ,

Yakni apabila salah seorang kaum muslimin memberi perlindungan kepada orang kafir, maka kaum muslimin yang lain diharamkan untuk mengganggu orang kafir tersebut. Pemberian jaminan ini memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah maklum.

Al Baidhawi berkata, *"Dzimmah* (perlindungan) adalah perjanjian. Dinamakan demikian, karena orang yang melakukannya dicela apabila tidak memenuhinya." Adapun makna hadits di atas adalah; sesungguhnya perlindungan kaum muslimin, baik diberikan oleh satu orang atau beberapa orang, baik orang yang terhormat maupun orang biasa, adalah sama. Apabila di antara kaum muslimin memberi jaminan keamanan terhadap seorang kafir, maka bagi muslim yang lain tidak boleh membatalkannya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan budak, karena kaum muslimin adalah sama, yaitu seperti satu jiwa. Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *jizyah wal muwada 'ah* (upeti dan kesepakatan).

41f **01! P.u. ji *J--.;* :;J** *(barangsiapa menjadikan wali suatu kaum tanpa izin majikannya).* Izin di sini tidak dijadikan syarat tentang bolehnya melakukan klaim tersebut, tetapi hal itu untuk mengukuhkan larangan. Karena apabila mantan budak meminta izin kepada majikan untuk melakukan hal itu, niscaya ia akan melarangnya dan akan berusaha menghalangi maksud tersebut. Demikian pendapat Al Khaththabi dan ulama lainnya. Ada pula kemungkinan hal ini sebagai kata kiasan menjual budak. Apabila seorang budak telah dijual, maka ia boleh menisbatkan dirinya kepada majikan kedua. Atau, yang dimaksud adalah perwalian sumpah. Apabila ia hendak berpindah dari suatu perwalian sumpah, maka hams dengan izin.

Al Baidhawi berkata, "Secara zhahir yang dimaksud adalah perwalian dengan sebab memerdekakan budak, karena hal itu

***P,* J!**

dikaitkan dengan sabdanya, 4.( **\_j- I** :; *(Dan barangsiapa*

,, ,, .,, .,,

*menisbatkan diri kepada selain bapaknya).* Adapun yang menyatukan keduanya adalah ancaman, karena memerdekakan budak ditinjau dari kedudukannya sebagai hubungan daging adalah sama seperti hubungan karena keturunan (nasab). Maka, apabila seseorang menisbatkan diri kepada selain orang yang berhak, ia seperti orang yang berlepas diri dari garis keturunannya lalu menisbatkan dirinya kepada orang lain di luar keturunannya. Oleh karena itu, ia pantas didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah.

**Catatan**

Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits di bab ini dengan susunan yang sangat baik. Dalam hadits Anas ditegaskan bahwa Madinah adalah wilayah Haram. Lalu pada hadits kedua, terdapat larangan secara spesifik untuk memotong pepohonan yang tumbuh tanpa campur tangan manusia. Sedangkan pada hadits Abu Hurairah keterangan yang masih bersifat global telah dirincikan pada hadits Anas tentang batasan wilayah Haram, yang mana pada hadits Anas

hanya dikatakan dari tempat ini hingga tempat ini. Maka, pada hadits ini dijelaskan bahwa tempat yang diharamkan tersebut adalah antara dua tempat yang berbatu hitam. Pada hadits Ali ditambahkan tentang larangan dan batasan wilayah Haram.

1. **Keutamaan Madinah dan bahwa Ia Akan Mengeluarkan Manusia**

**A.** ,,, ,,,. **J *J.* 0**

*J.*

\ (;:; t;i :J *J* wGJI *i:}-*

,.. ,,,. ,,,. .,,, ,..

**Jo J J i. ,., J *tP* ,,,, A. *tP* , J** ,,,. ,,,. **J J**

Ylf :,..i :r-L:,

''-> 1 :;.i 1 1 J Ju :J

,,,. .,,, .,,, ,,,

**0 .,,, J O ,.. JJ**

\ w 'Y.?.-

81 , ..WI J *:0}*



1871. Dari Al Hubab Sa'id bin Yasar, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku diperintahkan (hijrah) ke suatu desa yang memakan desa-desa lainnya. Mereka mengatakan bahwa namanya Yatsrib, yaitu Madinah. Ia mengeluarkan manusia seperti ubupan (alat peniup api) tukang besi mengeluarkan karat besi'."

**Keterangan Hadits:**

*(Bab keutamaan Madinah dan bahwa ia akan mengeluarkan manusia),* yakni orang yang jahat di antara mereka. Imam Bukhari membuat judul bab sebagaimana lafazh hadits. Faktor yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang jahat tampak jelas dari *tasybih* (penyerupaan) yang disebutkan dalam hadits. Adapun maksud riwayat yang menggunakan kata *tanqi* (membersihkan) sebagai ganti kata *tanfi* (mengeluarkan) adalah manusia secara umum.

**FATHUL SAARI - 363**

Setelah beberapa bab, Imam Bukhari memberi judul "Madinah Mengeluarkan yang Buruk".

f *(aku diperintah ke suatu desa),* yakni aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk hijrah ke suatu desa, atau aku diperintahkan untuk bermukim di dalamnya. Penafsiran pertama

dipahami atas dasar beliau mengatakannya di Makkah, sedangkan penafsiran kedua dipahami bahwa beliau mengatakannya ketika berada di Madinah.

),i1 yt *(memakan desa-desa).* Yakni, mendominasi atau

mengalahkan desa-desa lainnya. Mendominasi atau mengalahkan di sini diungkapkan dengan kata "makan", karena orang yang makan menguasai apa yang dimakannya.

Dalam kitab Al *Muwaththa'* lbnu Wahab disebutkan, "Aku berkata kepada Malik, apakah makna memakan desa-desa?" Dia menjawab, "[Yaitu] Menaklukkan desa-desa." Lalu lbnu Baththal membahas secara panjang lebar, kemudian berkata, "Maksudnya, penduduknya akan menaklukkan desa-desa yang lain, lalu mereka memakan harta desa-desa tersebut serta menawan para wanitanya." Dia melanjutkan, "Ini termasuk ungkapan yang sudah biasa diucapkan di kalangan orang Arab. Mereka biasa mengatakan, 'Kami memakan negeri ini', jika mereka berhasil menguasainya." Makna seperti 1m sebelumnya telah dikemukakan pula oleh Al Khaththabi.

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa mereka menyebutkan dua pendapat tentang makna kalimat tersebut; pertama, adalah seperti yang telah disebutkan. Sedangkan yang kedua, bahwa maksud *"la memakan desa-desa lain"* adalah harta rampasan dari desa-desa yang ditaklukkan itu akan diangkut ke Madinah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan maksud *'la memakan desa-desa'* adalah unggulnya keutamaan desa itu, seakan­ akan desa-desa yang lain tidak memiliki keutamaan."

Saya (lbnu Hajar) katakan, kemungkinan yang disebutkan Ibnu Al Manayyar juga telah disebutkan Al Qadhi Abdul Wahab, dia berkata, "Tidak ada makna sabdanya *'Memakan desa-desa'* selain unggulnya keutamaan desa itu dibandingkan keutamaan desa-desa yang lain." Akan tetapi klaim bahwa ia hanya terbatas pada makna ini, tidak dapat diterima berdasarkan keterangan yang telah disebutkan. Kemudian lbnu Al Manayyar berkata, "Makkah dinamakan Ummul Qura (induk desa-desa)." Lalu dia melanjutkan, "Apa yang disebutkan tentang Madinah lebih daripada itu, sebab sifat keibuan tidak diberikan kepada sesuatu yang memiliki ibu."

J O O,,. ,,

**,y** *f* ***y***

I :I)

*(mereka mengatakannya Yatsrib,*

yaitu

Madinah), yakni sebagian orang munafik menamakannya Yatsrib. Sedangkan nama yang sesuai adalah Madinah. Sebagian ulama memahami, bahwa memberi nama Madinah dengan Yastrib itu tidak disukai. Mereka berkata, "Apa yang tercantum dalam Al Qur'an hanya sekedar menceritakan perkataan selain orang-orang yang beriman."

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Al Bara' bin Azib dari Nabi SAW, \l, \l, , 1 Jj y *.f* I :; *(Barangsiapa*

*t• ·..*

*menamakan Madinah dengan Yatsrib, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah. Ia adalah Thabah, ia adalah Thabah).*

Umar bin Syabah meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub, r,\_:,::, 01

o J O ,,, ,- 0 ,,. IP ,,. -" IP \

**y *f..*** *\* **JlAi J**

**wi** .illl I *(Sesungguhnya Rasulullah*

*SAW melarang untuk mengatakan Madinah dengan Yatsrib).* Untuk itu, Isa bin Dinar (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, "Barangsiapa menamai Madinah dengan Yatsrib, maka dituliskan baginya satu kesalahan." Dia juga berkata, "Sebab tidak disukainya hal itu adalah, karena kata 'Yatsrib' mungkin berasal dari kata *'tatsrib'* yang bermakna cela dan caci maki, atau mungkin berasal dari kata *'tsarb'* yang bermakna kerusakan, dan kedua makna itu tidak baik. Sementara Rasulullah SAW menyukai nama yang baik dan tidak

menyukai nama yang tidak baik. Kemudian Abu Ishaq Az-Zajjaj menyebutkan dalam kitab *Mukhtashar-nya* serta Abu Ubaid Al Bakri dalam kitabnya *Mu }am Masta }am,* bahwa ia dinamakan Yatsrib karena dinisbatkan kepada Yatsrib bin Qaniyah bin Mahlayil bin Iyal bin Ish bin Iram bin Sam bin Nuh, karena ia adalah orang Arab pertama yang menempati Madinah. Sedangkan saudaranya yang bemama Khaibur menetap di tempat yang sekarang bemama Khaibar, karena diambil dari namanya."

;j81 i.,J? *(mengeluarkan manusia).* Al Qadhi Iyadh berkata, "Sepertinya yang demikian itu khusus berlaku pada zaman Nabi **SAW,** sebab tidak ada yang dapat bersabar untuk hijrah dan menetap bersama beliau di Madinah, kecuali orang-orang yang teguh **imannya."**

Imam An-Nawawi berkata, "Akan tetapi perkataannya ini ti,dak cukup berdasar, karena dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, **fJAJ *'J***

,

..... 0

***f***

1 ***Q-*** I

.- *J* O

**W- *\A f***

***.I?-***

**:W'**

*J*

i:..J,

*(Hari Kiamat tidak*

*akan terjadi hingga Madinah mengeluarkan orang-orang yang jahat sebagaimana ubupan [alat peniup api} tukang besi mengeluarkan karat besi).* Ini *-Wallahu a'lam-* pada masa Dajjal."

Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah kedua masa itu sekaligus. Hal ini didukung oleh kisah seorang Arab badui yang akan disebutkan setelah beberapa bab, dimana beliau SAW menyebutkan hadits ini karena alasan tersebut, dan permohonan orang Arab badui itu untuk menarik baiatnya. Kemudian hal serupa akan terjadi pada akhir zaman ketika Dajjal turun dan menggoncangkan penduduknya, dan tidak akan tertinggal seorang munafik atau kafir pun melainkan akan keluar dari Madinah, seperti yang akan disebutkan setelah beberapa bab. Adapun masa di antara keduanya, Madinah tidak akan mengeluarkan orang-orang jahat di dalamnya.

I *(sebagaimana ubupan [a/at peniup api] tukang*

*besi mengeluarkan).* Lafazh *"Al Kiir"* pada salah satu dialek disebut dengan *"Al Kuur".* Adapun yang masyhur, bahwa *Al Kiir* adalah suatu alat yang biasa digunakan untuk meniup api. Akan tetapi mayorits ahli bahasa mengatakan bahwa *Al Kiir* adalah tempat kerja pandai besi atau tukang sepuh.

lbnu At-Tin berkata, "Dikatakan bahwa *'Al Kiir'* adalah alat, sedangkan tempat kerja pandai besi adalah *'Al Kuur'* ." Sementara penulis kitab *Al Muhkam* berkata, *"Al Kiir* adalah alat yang digunakan pandai besi untuk meniup api."

Pendapat pertama didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui *sanad-nya* yang sampai kepada Abu Maudud, dia berkata, "Umar bin Khaththab melihat ubupan [Al Kiir] milik pandai besi di pasar, lalu dia menyepak dengan kakinya hingga meruntuhkannya." Maksudnya, Madinah tidak akan membiarkan orang-orang yang hatinya kotor untuk tinggal di dalamnya, bahkan ia akan memisahkannya dari hati yang bersih dan mengeluarkannya, sebagaimana pandai besi memisahkan antara besi yang baik dan besi yang buruk. Adapun penisbatan hal itu kepada *"Al Kiir",* karena ia merupakan faktor paling besar dalam menyalakan api, sehingga antara besi dan karatnya dapat dipisahkan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Madinah merupakan negeri yang paling utama. Al Muhallab berkata, "Karena Madinah adalah negeri yang memasukkan Makkah dan negeri-negeri lainnya ke dalam Islam, maka semuanya berutang budi pada penduduk Madinah. Di samping itu, kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang tidak baik darinya."

Namun, alasan pertama dijawab bahwa mayoritas penduduk Madinah yang menaklukkan kota Makkah berasal dari penduduk Makkah, sehingga keutamaan itu ada pada kedua negeri tersebut. Sedangkan alasan kedua dijawab, bahwa sifat yang demikian hanya

berlaku pada manusia dan zaman yang tertentu berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 101, ..; , ***Js,*** i:,;; .(j, **JAi 0'°J**

.,, ,,,, ,.. ., ,,

*(Dan di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya).* Tidak diragukan lagi bahwa orang munafik adalah orang yang buruk.

Kemudian setelah Nabi SAW ada beberapa sahabat yang keluar dari Madinah; seperti Mu'adz, Abu Ubaidah, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat lainnya. Lalu menyusul setelahnya Ali, Thalhah, Az­ Zubair, Ammar dan selainnya, dimana mereka adalah sebaik-baik manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut memaksudkan orang-orang tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.

1. **Madinah adalah Thabah**

**0 0.,.. A\_** .,.

1:;J .;i .i.111 J i *J. J.*


u'

.... .... .,. ., .... ,,,

r-LJ

,,,,, .,,.,,,,. **0 \_,, 0** .,. ,,,,\_ *$* \_,,. **A,** *$ I/fl* ,,,,\_

:Jw ..wl G),i !J .i.111 I



1872. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dari Abu Humaid RA, kami datang bersama Nabi SAW dari Tabuk hingga kami melihat Madinah dari jauh. Maka beliau SAW bersabda, *"lni adalah Thabah."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab Madinah adalah Thabah),* yakni di antara namanya adalah Thabah, sebab dalam hadits tersebut tidak ditegaskan bahwa Madinah tidak diberi nama selain Thabah. Lalu Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang telah disebutkan dengan panjang lebar pada bagian akhir pembahasan tentang zakat. Pada

sebagian jalur periwayatannya disebutkan "Thabah", sedangkan pada jalur yang lain disebutkan dengan "Thayyibah".

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah, dari Nabi SAW, lk 1 .\_;.;... 1 ! *(Sesungguhnya Allah menamakan*

*Madinah dengan Thabah).*

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad-nya* dari Syu'bah, dari Simak, dengan lafazh, 1 W ,y*.fa\_* 1 °j !ly\S'

,, ,, - ,, A II

**J *.fa***

**lk <1»\** *(Mereka dulunya menamakan Madinah dengan*

*Yatsrib, maka Nabi SAW menamakannya dengan Thabah).* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Awanah.

Lafazh *"Thabah"* dan *"Thayyibah"* adalah dua kata yang mempunyai arti yang sama, keduanya berasal dari kata *"thayyib".* Ada yang mengatakan bahwa pemberian nama tersebut adalah karena kesuburan tanahnya. Ada pula yang mengatakan, karena kebaikan penduduknya. Ada yang mengatakan, karena baiknya kehidupan di sana. Sebagian ulama berkata, "Kebaikan tanah dan udaranya merupakan bukti kebenaran nama ini, karena barangsiapa tinggal di sana (Thabah/Madinah), ia akan mendapati tanah serta kebun­ kebunnya menyebarkan aroma yang baik, yang hampir tidak ditemukan di negeri-negeri yang lain."

Saya telah membaca tulisan tangan Abu Ali Ash-Shadafi di catatan pinggir naskahnya terhadap kitab *Shahih Bukhari,* "AI Hafizh mengatakan, bahwa kebaikan tanah dan udara Madinah dapat dirasakan oleh orang yang tinggal di dalamnya. Ia akan mendapati aromanya yang sangat semerbak dibandingkan negeri-negeri yang lain. Demikian pula kayu dan semuajenis harum-harumannya."

Kota Madinah memiliki pula beberapa nama selain yang telah disebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dalam

kitab *Akhbar Al Madinah* dari Zaid bin Aslam, dia berkata, 1 J

J O *J,I!,,* 0 ,..-,/,,. ,..,, J O ,.J O rJJ ,,, " ill

(, **(:.6.'JIJ J ;tilkJ .WI** :**s. i O? /4.ll J** <1»1 ***.fa***

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,

**y**.**\_?..J i J** .

**i:, J i:,iG:-1** j1:U11 *(Nabi SAW bersabda bahwa Madinah*

,

*memiliki sepuluh nama; yaitu Thabah, Thayyibah, Muthayyibah, Miskinah, Ad-Dar, Jabirah, Majburah, Munirah, dan Yatsrib).*

Dari jalur Muhammad bin Abi Yahya, dia berkata, 0\ I JJI

**'Ill O J O J *<11"* 0...- \II** .,, Ill .,,.,, **J O** .,, .,, **Cl**

**o:,iG:-J '->J:WIJ IJ A!lkJ J .WI** : **o**

**(:h'J1J s.C.i**

,, .,, ,,

-,,,.

.,, ,,, .,,

IJ IJ a:, 11*(Aku senantiasa mendengar bahwa Madinah*

*memiliki sepuluh nama, yaitu; Madinah, Thayyibah, Thabah, Muthayyibah, Makinah, Madra, Jabirah, Majburah, Muhabbabah, dan Mahbubah).*

Jubair meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah,* dia berkata, "Kami mendapati pada Kitab Allah yang diturunkan kepada

Musa,

,\_!.}r'-.';'G.,.\ J***e3****:.* J f -J·\_-,.<.,.i.,1 Di''

.\_ \_

\.IJ'

.li, \.JI' ij.., \.I ·\_. - ,-it 'JJ 11 '\"1':


J. ,

1. >}ll *,js, (Sesungguhnya Allah berfirman kepada Madinah, "Wahai*

*Thayyibah, wahai Thabah, dan wahai Miskinah, janganlah engkau menerima perbendaharaan. Aku akan mengangkat martabatmu di atas negeri-negeri lain.")."*

Kemudian Az-Zubair meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dari hadits Abdullah bin Ja'far, dia berkata, "Allah telah memberi nama Madinah Darul Iman." Sementara melalui jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Madinah memiliki empat **puluh** nama."

* 1. **Dua Tempat yang Berbatu di Madinah**



1873. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa dia berkata, "Apabila aku melihat kijang di Madinah sedang merumput, niscaya aku tidak akan mengusiknya. Rasulullah SAW telah bersabda, *'Apa yang ada di antara kedua tempatnya yang berbatu adalah haram* '."


**Keterangan Hadits:**


Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, *"Seandainya aku melihat kijang merumput -yakni berjalan atau makan rerumputan- di Madinah niscaya aku tidak akan mengusiknya".* Yakni, aku tidak akan mengganggu dengan menakut-nakutinya. Hal ini sebagai kiasan untuk tidak memburunya. Lalu Abu Hurairah mendasari sikapnya itu dengan sabda Nabi *"Apa yang ada di antara dua tempatnya yang berbatu* - *yakni di Madinah- adalah haram",* sebab maksud hadits ini adalah Madinah dikarenakan terletak pada dua tempat yang berbatu pada bagian timur dan barat. Kota Madinah memiliki pula dua tempat berbatu dari dua arah yang lain, tetapi bersambung dengan keduanya.

Kesimpulannya, semua pemukiman Madinah masuk dalam batasan tersebut. Hadits ini telah diterangkan pada bab pertama. Perkataan Abu Hurairah mengisyaratkan kepada sabda Nabi pada hadits terdahulu, *"Tidak boleh diusik binatang buruannya".*

Kemudian Ibnu Khuzaimah menukil kesepakatan tentang tidak adanya denda bagi orang yang membunuh binatang buruan di Madinah, berbeda dengan membunuh binatang buruan di Makkah.

* 1. **Orang yang Membenci Madinah**





1874. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Mereka meninggalkan Madinah pada kondisi terbaik yang pernah ada, tidak ada yang mendatanginya selain Awaf, maksudnya binatang buas serta burung-burung yang mencari makan dan yang terakhir dimatikan adalah dua penggembala dari Muzainah yang hendak mendatangi Madinah sambil meneriaki kambing mereka, tetapi keduanya mendapati Madinah dipenuhi binatang liar. Setelah keduanya sampai di bukit Al Wada', keduanya tersungkur di atas wajahnya (meninggal dunia)'* ."

:Ju 4\11 .. j ($-i *J.* 0( 0 \_;) *J.* 4\11

.,,,. ,,,. .,,,, " ,,,. ,,,, C> J. '

' ..

,,,. j,... **0 0 J J *S,*** ,,,, J-.. *S,* \ ,,,.r

-

,,,. ,,,. .,, ,,,. ,,,,

*J"* I =J J 4\11 4\11 J

,,,. .,,,. ,,,. ,,,.

,, ,,,. ,,,. **J O** ,,,, .,, .,, ,,,. **J,,.** ,,,. ,,,. J

1· \s-- • 1 1 ...,\_ *L..LJ(* / ', lbi ·." ,,1 t., 0· 1"' *:: ::':.* 0·.. '

***y Y(""T..r.?-*** -,,,,

*) ,:/)*

,,,. ,,,. *-*

,,,.

*J"* ,rGJI J .0:,.:l

**\_r-:-J**,,,**.**. **.**

,,,. ,, ,,,. ,,,. ,,,. **1**

*:;.)* 0 ,0

r,,,. I .,, .,, o ,,, ,,,.

,,,. .,, ,,,, ,,,. ,,,.

r

j1 1 J .0:,.:1:s l}LS" °) ;;.. IJ , lkt

,, ,,,. .,, **J O** ,,,. .,,,. .,, .,, **J,,,,.\_** .,, ,, J.

\ 0 '\5' •\_1 I " 0 *L..LJ(* / '' lbi •." ,,.l t., 0·.1 *:: ::':.* ,0° .. '

*y y* **(""T** *r*' *.*·*?-* - *) ,:r)* rr.-- . \_r--:J..

.,, ,,,. ,,, ,,,. ,,,.



1875. Dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abi Zuhair RA bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Yaman akan ditaklukkan, maka akan datang (kepadanya)*

*suatu kaum dan mengabarkan kepada orang-orang tentang kemakmurannya (untuk meningga/kan Madinah), mereka membawa keluarga, perbekalan serta orang yang menaati mereka. Sementara Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui. Kemudian Syam akan ditaklukkan, maka akan datang (kepadanya) suatu kaum dan mengabarkan kepada orang-orang tentang kemakmurannya (untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa keluarga, perbekalan dan orang yang menaati mereka. Sementara Madinah /ebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui. Dan lrak akan ditaklukkan, maka akan datang (kepadanya) suatu kaum dan mengabarkan kepada orang-orang tentang kemakmurannya (untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa keluarga, perbekalan dan orang yang menaati mereka. Sementara Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui'."*

**Keterangan Hadits:**

**.WI *wjS''.fa*** *(kalian akan meningga/kan Madinah).* Demikian kebanyakan perawi menukilnya dengan menggunakan bentuk kata kerja orang kedua, tetapi yang dimaksud bukanlah orang yang sedang

,,. **0 ,, J**

diajak berbicara saat itu, melainkan penduduknya atau keturunan

mereka. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh, .WI *w°.JS'fi. (mereka meninggalkan Madinah).* Versi ini dibenarkan oleh Al Qurthubi.

,,. **0 ,,. J**

lS" *\_?.- ,):s, (pada kondisi terbaik yang pernah ada).* Yakni, keadaan yang terbaik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dalam mengikuti Al Qadhi lyadh, maka Al Qurthubi mengatakan bahwa keadaan yang demikian itu menjadikan Madinah sebagai pusat khilafah dan tujuan serta tempat bemaung bagi manusia. Kekayaan bumi yang melimpah telah dibawa ke Madinah sehingga menjadi negeri paling makmur. Namun, ketika khilafah berpindah ke Syam lalu ke Irak, dan Madinah telah didominasi oleh orang Arab badui,

**FATHUL BAARI - 373**

maka fitnah datang silih berganti dan para penghuninya mulai berpindah ke tempat lain, sehingga Madinah hanya menjadi tempat tujuan binatang buas dan burung-burung yang mencari makali *(awaaf).*

Kata *awaafii* (para pencari makanan) adalah bentuk jamak dari kata *aafiyah,* artinya sesuatu yang mencari makanannya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Pada kata *awaafii* terkumpul dua hal, pertama bahwasanya ia mengandung makna mencari makanan. Kata tersebut berasal dari kalimat *'afautu fulaanan* ', yakni aku mendatangi si fulan untuk meminta kebaikannya. Sedangkan yang kedua berasal dari kata *afaa'* yang berarti tempat kosong yang tidak berpenghuni. Sesungguhnya burung-burung dan binatang buas mendatangi tempat seperti itu, karena lebih aman bagi keselamatan dirinya."

Sementara Imam An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat yang kuat bahwa kondisi ini -manusia berbondong-bondong meninggalkan Madinah- akan terjadi pada akhir zaman, yaitu menjelang Kiamat. Pendapat ini diperkuat oleh kisah tentang dua penggembala, dimana dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan lafazh, IJ

**J**

*(kemudian kedua penggembala*

*dimatikan).* Namun, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa keduanya adalah yang terakhir dimatikan."

Saya (lbnu Hajar) katakan, pendapat ini juga didukung oleh riwayat Imam Malik dari Ibnu Hammas, dari pamannya, dari Abu

· Hurairah, dari Nabi SAW, I j;:. c.J\S" f *Js, \ 'JP*

0.' . li '\ J0

,, , ,, *J.* ,, ,, o ,, ,, o ,, ,, o'iil ,,

1J -\.1\,Qj - .I\ l 0 i •- 0

1 \ \'' • 0 l 0

'.ill i

*iJ--* 411 J-' I'J - . .,, ***r--* J**

' *-?)* .J-1 **.\_,,A**'

**A,! 4,f.JA:**"**,9** ''-:---' J

,, .,, ,, .,,. ,, ,, .,, ,, ,, ,,

**fo**

IJ ;.iaJ1 J' :J **\Aj** *(Sungguh Madinah akan*

*ditinggalkan pada kondisi terbaik yang pernah ada, hingga serigala masuk ke Madinah dan meraung di sebagian tembok masjid atau di atas mimbar. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah*

*buah-buahannya?" Beliau bersabda, "Untuk para pencari makanan, yaitu burung-burung dan binatang buas.*").

Ma'an bin Isa meriwayatkannya dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Mihjan bin Adra' Al Aslami, dia berkata, *J, J* 4"1 *j:,p* 1

J;if , I ( f ? '? , I ); t\_/ - UIJ ,

:; , I 4 :

-

J! *}* J!J :WI

*,*

o J *J. ,I.*

.w°§,;

fis,",,,,.'

*J.* ,,, Ill ,,. *, J.* ,,. ,,. ,, o ,,.

i Joi i :JtA! *J's,*

**t IJ f-W'**

,,.,,, *,,,,.,.*

**:Jli JS'li**

*(Nabi SAW mengutusku untuk suatu*

*keperluan, kemudian beliau mendapatiku saat aku sedang keluar dart sebagian jalan Madinah, maka beliau memegang tanganku hingga kami mendatangi Uhud. Kemudian beliau menghadap ke Madinah lalu bersabda, "Ce/aka/ah ibunya, negeri pada hari ditinggalkan oleh penduduknya dalam kondisi terbaik yang pernah ada.* " *Aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang memakan buah-buahannya?" Beliau bersabda, "Para pencari makanan yang terdiri dari burung­ burung dan binatang buas.*").

--

Umar bin Syabah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari

,,. *J.* of' ,J... *",J,,.*

***p* J \_p-**

Auf bin Malik, dia berkata, I .illl 1 J'j.,,J

;.w, J\_1jJ1 :,1:01 ,J,1 I! 11 ill 1 1:, 1 :J\ii O!

t 1:, *(Rasulullah SAW masuk ke masjid kemudian melihat kepada*

*kami lalu bersabda, "Ketahuilah, demi Allah! Sungguh penghuninya akan meninggalkannya dalam keadaan terhina selama empat puluh tahun untuk pencari makanan (Al Awaaj). Apakah kalian mengetahui apakah Al Awaaf itu? [yaitu] Burung dan binatang buas.* ").

Aku (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang demikian itu belum pemah terjadi.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa Madinah akan ditempati hingga hari Kiamat, meskipun akan ditinggalkan penghuninya pada sebagian waktu, dimana dua

**FATHUL BAARI - 375**

penggembala sengaJa datang dengan membawa kambing-kambing mereka ke Madinah."

; ::,.0 w 11 *:;* ?'J *(dan terakhir yang dimatikan adalah dua penggembala dari Muzainah).* Ada kemungkinan kalimat ini merupakan bagian hadits lain dan tidak ada kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Namun, ada juga kemungkinan bahwa kalimat tersebut merupakan kelengkapan hadits sebelumnya. Berdasarkan kedua kemungkinan ini, maka timbul perbedaan pendapat antara Al Qurthubi dan An-Nawawi seperti yang telah saya sebutkan, akan tetapi kemungkinan kedua lebih berdasar sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi.

J 1W *(keduanya mendapatinya dalam keadaan liar).*

Yakni, mereka mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang liar. Atau, mereka mendapati penduduknya telah menjadi manusia-manusia yang liar. Kedua makna ini berdasarkan bahwa riwayat yang sebenarnya

berbaris *fathah* pada huruf *waw* dalam lafazh *"wahuusy".* Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh J 1W,

yakni keduanya mendapatinya kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bumi dikatakan *"wahsy"* apabila tidak ada penghuninya.

Menurut Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah keduanya mendapati Madinah dihuni oleh binatang liar. Dia juga berkata, "Lafazh *'wahsy'* sama maknanya dengan lafazh *'wahuusy'.* Adapun asal kata *'wahsy'* adalah semua hewan yang menjadi liar, bentuk jamaknya adalah *'wuhuusy'.* Namun, terkadang bentuk kata tunggal digunakan untuk mengungkapkan jumlah yang banyak. Kemudian Ibnu Murabith meriwayatkan bahwa maknanya; kambing kedua penggembala itu menjadi liar, baik zat kambing itu berubah menjadi binatang liar atau bisa juga perangainya yang menjadi liar. Atas dasar ini, maka kata ganti 'nya' pada kata 'mendapatinya' adalah kembali kepada kambing. Tetapi manurut Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama.

Adapun pendapat yang dinukil oleh Ibnu Murabith didukung oleh keterangan pada akhir hadits, yang menyebutkan bahwa kedua penggembala itu jatuh tersungkur ke tanah ketika sampai di bukit Al Wada', sebelum memasuki Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mendapati keadaan yang liar sebelum memasuki Madinah. Persoalan ini diperjelas oleh riwayat Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui jalur Atha' bin As-Sa'id dari seorang laki-laki dari suku Asyja', dari Abu Hurairah RA, ia berkata, :; /T

*IP* ,,,,,, *0* ,,, ,, ,,,. J,,,.,,, ,, ,, **J J**

'Jl 0 ;. ,411 0 \J :r,d1 J.i ::,0 TJ y ::,0 0°kJ

'fe *:0'J* ,

,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,,. .,, ,,

: . *::Y.J* ;'.,· . '.:" :, **Jr-**, .

d1.i wl.i;.J; - 1: ....·,, , 1:.: ... 1: . ·,, 0;., - -: ,u ,

(*Orang terakhir yang dimatikan adalah dua orang laki-laki, seorang dari Muzainah dan seorang lagi dari Juhainah. Keduanya berkata, "Di manakah manusia?" Lalu keduanya mendatangi Madinah dan hanya melihat serigala. Lalu turunlah dua malaikat dan menyambar keduanya, kemudian menggabungkan keduanya dengan manusia).*

Lafazh, :; *'\_;:;-*T ( *Orang terakhir yang dimatikan)* dalam

riwayat Imam Muslim melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri disebutkan dengan, I ' !- *;* IJ *[\_pt (Kemudian keluar dua*

*penggembala dari Muzainah, keduanya menuju Madinah*).

Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang kebangkitan kedua penggembala tersebut, tetapi yang disebutkan hanyalah bagian awalnya. Karena kebangkitan itu terjadi setelah kematian, maka dalam

hal ini disebutkan penyebab kematian lalu disusul dengan kebangkitan. Berdasarkan hal ini maka lafazh, **Y.J *Js,*** ,:.,..

*(keduanya tersungkur diatas wajah-wajah mereka),* artinya tersungkur dan meninggal dunia. Atau yang dimaksud adalah, keduanya dijatuhkan oleh kedua malaikat, seperti disebutkan dalam riwayat Umar bin Abi Syabah.

Dalam riwayat Al Uqaili disebutkan, 0JjJ 0 .fa. 0\S' f

*(Sesungguhnya keduanya sedang menuruni gunung Warqan).* Umar

bin Abi Syabah juga meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Usaid,

:u'('4 1:G-i 01 ">'J L;9 ,u">'J *,\_f.* Jl 2;}k:r :u :\_,..lf!1 01 qi

,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,,. ,,, ,,, ,, ,.,,, **0** ,,,

,,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,

! ; ¼ 1 *J!* , b:j t1:G-i ' ¼ 1a b:j , 1 *J!*

IJ ti;.J1 *(Sesungguhnya keduanya tidak menemukan manusia,*

*maka mereka berkata, "Kita berangkat ke bani fulan.* " *Keduanya mendatangi mereka, tetapi tidak mendapatkan seorang pun. Lalu keduanya berkata, "Kita berangkat ke Madinah." Maka keduanya berangkat ke Madinah, tetapi tidak mendapatkan seorang pun di sana. Lalu keduanya berangkat ke Baqi* ', *tetapi tidak melihat kecuali binatang buas dan serigala.* ").

Riwayat ini mendukung salah satu kemungkinan yang telah dikemukakan. lbnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Urwah dari

Abu Hurairah, dari Nabi SAW, -411 1;:- 1 ***J*** i *(Negeri*

,,, ,,, ,,, -,, ,,

*Islam yang terakhir hancur adalah Madinah).* Ini sesuai dengan orang yang terakhir dimatikan, yaitu dari Madinah.

**Catatan**

lbnu Umar telah mengingkari pemyataan Abu Hurairah dalam hadits ini, **lS' Lo** *?. (sebaik-baik yang pernah ada),* karena yang

benar menurutnya adalah, **lS' Lo !** *(lebih makmur daripada yang pernah ada).* Keterangan ini diriwayatkan Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui jalur Masahiq bin Amr, bahwasanya dia sedang duduk di sisi Ibnu Umar, lalu Abu Hurairah datang dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menolak haditsku? Demi Allah, sungguh aku dan engkau berada di suatu rumah ketika Nabi SAW

bersabda, *'Penghuninya akan keluar darinya pada saat sebaik-baik keadaan yang pernah ada'."* lbnu Umar berkata, "Benar, akan tetapi beliau tidak mengatakan *'Sebaik-baik keadaan yang pernah ada',* bahkan beliau mengatakan *'Lebih makmur daripada yang pernah ada'.* Seandainya beliau mengatakan *'Sebaik-baik yang pernah ada',*

niscaya yang dimaksud adalah saat beliau dan para sahabat masih hidup." Abu Hurairah berkata, "Engkau benar, demi Dzat yangjiwaku berada di tangan-Nya."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa ia ditanya oleh Nabi SAW tentang siapa yang mengeluarkan penduduk Madinah dari Madinah, dan dalam riwayat Amr bin Syabah dari hadits

*r*:;

Abu Hurairah disebutkan, j!.J, :,;f :J\i

a:}.), I 4

*(Dikatakan, "Wahai Abu Hurairah, siapakah yang mengeluarkan mereka?" Dia berkata, "Para pemimpin yang buruk.* ").

Pembahasan hadits yang kedua:

W1 *(Yaman akan ditaklukkan).* lbnu Abdil Barr dan ulama

lainnya berkata, "Yaman ditaklukkan pada masa Nabi SAW dan pemerintahan Abu Bakar, lalu Syam ditaklukkan sesudahnya, setelah itu baru Irak."

Pada hadits ini terdapat tanda kenabian, karena semuanya terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, begitu juga urutan kejadiannya. Bahkan, terjadi juga manusia berpencar di berbagai belahan bumi karena kesejahteraan hidup. Jika mereka bersabar tinggal di Madinah, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka.

Pada hadits ini terdapat pula keterangan tentang keutamaan Madinah dibandingkan negeri-negeri yang telah disebutkan. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa sebagian tempat lebih utama dibandingkan yang lain. Para ulama sepakat bahwa Madinah memiliki keutamaan dibandingkan tempat yang lainnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama antara Madinah dan Makkah.

*(menuntun hewan ternak).* Lafazh *"yabussuun"* berasal

dari kata *"bassa-yabussu".* Ibnu Abdil Barr berkata, "Dalam riwayat Yahya bin Yahya disebutkan dengan lafazh *"yabissuun",* dan ada yang mengatakan bahwasanya lbnu Al Qasim telah meriwayatkannya

dengan lafazh *"yabussuun".* Abu Ubaid berkata, "Maknanya adalah menuntun hewan temak. Lafazh *'bassu'* adalah menuntun unta. Engkau mengatakan *'bass... bass... '* jika engkau menghardik unta untuk mempercepat langkahnya." Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, mereka menghardik hewan temak hingga jalan yang dilalui berdebu

karena cepatnya perjalanan. Allah *Ta'ala* berfirman, *Li"* J I J

*(dan gunung-gunung dihancurluluhkan dengan sehancur-hancurnya).*

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah berjalan dengan sungguh-sungguh. Ibnu Al Qasim berkata, "Lafazh 'bassu' adalah ungkapan paling dalam tentang sesuatu yang hancur lebur. Oleh karena itu, tepung yang dicampur minyak dinamakan 'basiis'." Namun, An-Nawawi mengingkarinya, bahkan menganggapnya batil.

lbnu Abdil Barr berkata, "Dikatakan, makna *'yabussuun'* adalah menanyakan suatu negeri dan mencari informasi tentangnya agar mereka dapat pergi ke negeri itu." Lalu dia berkata, "Makna ini hampir tidak diketahui oleh para ahli bahasa Arab."

Dikatakan pula bahwa maknanya adalah memberi gambaran yang indah kepada sanak keluarganya mengenai negeri-negeri yang ditaklukkan serta mengajak mereka untuk tinggal di sana, maka mereka pun membawa sanak saudara untuk berpindah ke tempat itu.

Pendapat terakhir ini didukung oleh hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan Imam Muslim, J.1 j;-:,J1 *j 0 1* Ltl1 *Js,*./,

IJ i ljl.S" Jl -.;;.. :W'J , t,:.jl *J!* :4:i--/1

,,, ,, ,, ,,,, .. , **0** ., , ,,

*(Akan datang suatu*

*masa kepada manusia dimana seseorang memanggil putra pamannya serta kaum kerabatnya, "Mari/ah menuju kehidupan sejahtera* ", *sementara Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui).* Atas dasar ini, maka mereka yang membawa sanak kerabat adalah selain mereka yang membawa hewan temak. Seakan-akan orang yang turut serta dalam penaklukan itu tertarik oleh keindahan negeri tersebut serta kesejahteraannya, maka ia memanggil kerabatnya untuk

datang ke sana. Akhirnya, orang yang dipanggil membawa keluarga dan para pengikutnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Riwayat ini telah dinukil pula dengan lafazh *'Yubissuun'* yang berasal dari kata *'abassa-yubissu-ibsaasan'.* Maknanya, mereka memberi gambaran yang indah kepada keluarganya tentang negeri yang akan mereka datangi. Kata *'ibsaas'* pada dasarnya digunakan untuk hewan yang diperah hingga dapat menghasilkan susu, yaitu dengan mengusapkan tangan ke wajah dan bagian leher hewan tersebut, seakan-akan sedang memberi gambaran yang baik dan indah kepadanya akan hal itu. Makna inilah yang dipegang oleh Ibnu Wahab. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubaib dari Mutharrif, dari Malik dengan lafazh *'yubissuun',* lalu beliau menafsirkannya sama seperti yang disebutkan tadi, seraya mengingkari penafsiran yang sebelurnnya."

Imam An-Nawawi berkata, **"Makna** yang benar adalah, hadits itu berisi berita tentang orang yang keluar dari Madinah dengan membawa keluarganya dan segala keperluan dalam perjalanan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan segera menuju kota-kota yang ditaklukkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan Imam An-Nawawi didukung oleh riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abu Muawiyah

dari Hisyam, dari Urwah dengan lafazh, ' :r,lfl1 t w.J,

0J,'J;i 1Jf\S' °} ,:, *,0-J-.i-* ! *(Syam akan ditaklukkan, dan*

*manusia akan keluar dari Madinah menuju kepadanya dengan membawa keluarga dan segala keperluannya, sementara Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui).*

Hal ini diperjelas oleh riwayat Imam Ahmad dari hadits Jabir bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, J,Af Q 0jf ,:1.,-J 0j \.,-jl 'wJ,' , i! '?4'j i *J!* :r,lfl1 0 J :411

, ,

0J.'J;i 1j\S' °} ,:, , \.,-jl *J!* 0 *(Sungguh akan*

*datang kepada penduduk Madinah suatu masa dimana manusia akan bertolak darinya ke dusun-dusun mencari kesejahteraan dan mereka mendapatkannya. Kemudian mereka kembali dan mengambil keluarga mereka menuju kehidupan yang makmur, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui).*

Dalam *sanad-nya* terdapat lbnu Lahi'ah, dan tidak dilarang berhujjah dengan riwayatnya sebagai pendukung riwayat lain.

Imam Ahmad menyebutkan kisah tersebut pada bagian awal hadits Sufyan yang dia kutip melalui jalur Bisyr bin Sa'id,

* *1*

bahwasanya dia mendengar majelis Al-Laitsiyin menyebutkan, i:>1

.il11 :;,i1 ! *J* JAJ *j.o-l* ' *L)* ?i j 11,' *:;. i:>*

A, fl I ,, 0 .,.. ,, *#I* -" -' .,. ,.. 0

i:>1

,, ,,. ,, ,,, ,,. ,, ,,.

•.,

.;,i 1/. 1 o r , **AA.A** ' • • • , *C:-')* 'r- J •

,,f''

fl ,.

,,,, ,, ,, J ,,

**''....\_ti ,.,** *.,,,,,,,,,\_.*

. l""

,,. fl

:...i:\_,,'

***w***,,***,***.

,, ,, ,, ,, ,, ,,. ,,,. ,,, ,, ,,, ,, ,,.

j.;-J o ::\_,sjJ ,..:ill J J \ : ;,f 4J J ,j W ' JJAil i;..

,, ,,. ,, ,, ,, ,,

, IIii ( 1 **\_;,y. :J lA!** ? ***t\_j-*** ,;- :\_;, :;

k ,o''G:-'' - • ,, *.,:* illl Iii Is.(·. JG-- {j ,' •., ( , , ,,, •. ,,

·, J J *)) .)* , . *'I'"'* ., *!* ·, - *r* J!.J

"'\_?-, *(Sesungguhnya Sufyan bin Abu Zuhair mengabarkan kepada*

*mereka bahwa kudanya mengalami kepayahan di Al Aqiq, sedang ia berada dalam [barisan} utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW Maka, dia kembali kepada beliau untuk meminta kendaraan [untaJ*

*yang akan membawanya. Latu beliau keluar bersamanya untuk mencarikan unta, tetapi beliau tidak mendapatkannya kecuali [unta} milik Abu Jahm bin Hudzaifah Al Adawi. Latu Rasulullah SAW menawar unta itu untuk Sufyan, maka Abu Jahm berkata, "Aku tidak menjualnya kepadamu. wahai Rasulullah, akan tetapi ambillah ia dan bawalah dengannya siapa yang engkau kehendaki!" Kemudian beliau keluar hingga sampai di sumur /hab, beliau bersabda, "Hampir­ hampir bangunan akan sampai ke tempat ini, dan hampir-hampir Syam akan ditaklukkan. Latu ia didatangi oleh beberapa laki-laki dari penduduk negeri ini dan mereka tertarik oleh keindahan dan kesejahteraanya, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka.* ").

1y'IS' *°} (seandainya mereka mengetahui).* Yakni, mengetahui tentang keutamaannya berupa shalat di masjid Nabawi, pahala tinggal di sana serta yang lainnya. Ada pula kemungkinan

lafazh *"!au"* (seandainya) bermakna harapan, sehingga tidak perlu ada

lafazh yang disisipkan. Apa saja kemungkinannya, hadits itu tetap menjelaskan kebodohan orang-orang yang meninggalkan Madinah dan memilih tempat lain.

Menurut para ulama, hadits tersebut memaksudkan orang-orang yang keluar dari Madinah karena benci dan tidak senang kepadanya. Adapun orang yang keluar karena suatu kebutuhan, berdagang, jihad atau yang sepertinya, maka tidak termasuk dalam cakupan makna hadits ini.

Ath-Thaibi berkata, "Yang sesuai dengan konteks ini adalah bahwa lafazh *'laa ya 'lamuun'* (tidak mengetahui) ditempatkan pada posisi kata kerja *lazim* (tidak membutuhkan objek) untuk menafikan pengetahuan mereka secara keseluruhan." Seandainya selain itu, ditambahkan makna *tamanni* (harapan); maka maknanya akan lebih mendalam dan berkesan, sebab *'tamanni'* adalah berusaha meraih sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Oleh karena itu, maknanya adalah, [mereka mendakwakan] seandainya termasuk orang-orang yang berilmu."

Al Baidhawi berkata, "Maknanya adalah negeri Yaman akan ditaklukkan, dan orang-orang takjub akan negeri serta kehidupan penduduknya, maka hal itu mendorong mereka untuk hijrah (berpindah) ke sana dengan diri dan keluarga mereka meski harus meninggalkan Madinah. Padahal sesungguhnya menetap di Madinah adalah lebih baik, karena Madinah adalah negeri yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, tempat tinggal beliau, tempat turunnya wahyu, serta tempat yang penuh berkah seandainya mereka mengetahui faidah menetap di Madinah; baik dalam hal agama dan pahala akhirat."

**FATBUL BAARI - 383**


===

Ath-Thaibi memperkuat pendapat ini berdasarkan lafazh **f,i** yang disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) dan pemberian sifat kepada mereka dengan sifat "dan mengabarkan kepada -orang-orang tentang kemakmurannya". Kemudian dikuatkan lagi dengan perkataannya, *"Seandainya mereka mengetahui".* Karena, hal ini mengisyaratkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang cenderung kepada kesenangan hewani dan harta benda yang fana, serta tidak

memilih untuk berdiam di sisi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, beliau SAW mengulangi kata ji dan sifat mereka yang menuntun hewan

temak untuk mengingatkan keadaan yang tidak baik itu.

* 1. **Iman akan Berlindung ke Madinah**



1876. Dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya iman akan berlindung ke Madinah sebagaimana ular berlindung ke lubang sarangnya."*

**Keterangan Hadits:**

***.r:***

**lA *J!* a;,j,** J1b **W"** *(sebagaimana ular berlindung ke lubang*

*sarangnya).* Maksudnya, sebagaimana ular keluar dari lubangnya dan berpencar mencari makanan. Lalu apabila ada sesuatu yang menakutkannya, ia segera kembali berlindung ke lubangnya. Demikian pula halnya dengan iman yang tersebar dari Madinah. Semua orang yang beriman memiliki keinginan untuk datang ke

Madinah karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Maka, yang demikian itu akan terjadi sepanjang masa, sebab masa Nabi SAW adalah masa untuk belajar dari beliau. Sedangkan masa sahabat, tabi'in serta generasi berikutnya adalah masa untuk mengikuti bimbingan mereka. Setelah masa itu adalah masa untuk ziarah ke makam Nabi serta shalat di masjid beliau,7 dan *tabarruk* (mencari berkah) dengan menyaksikan bekas-bekas peninggalan beliau dan para sahabatnya.

Ad-Dawudi berkata, "Yang demikian itu khusus pada masa Nabi SAW, generasi sahabat, tabi'in serta tabi'it tabi'in." Sementara Al Qurthubi mengatakan, bahwa di sini terdapat isyarat tentang kebenaran madzhab penduduk Madinah serta selamatnya mereka dari bid'ah, amalan yang mereka praktikkan merupakan hujjah (alasan untuk menetapkan hukum) seperti pendapat Imam Malik.

Dasar pemikiran ini bila dapat dibenarkan, maka khusus pada masa Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin. Adapun setelah munculnya fitnah, para sahabat berpencar di berbagai negeri khususnya pada akhir abad ke-2 H, dimana realita yang terjadi menyalahi apa yang diterangkan dalam hadits tersebut.

* 1. **Dosa Orang yang Mempedaya (Menipu) Penduduk Madinah**

\ \ :8ij 8

- -

,,,. ., .,, .,

i ')I :J rLJ

,,., ,,,. **JJ** *$* ,,,. " ,,,\_,. ,,,.,,,.

.i."ill

\ :Ju

. LJI *J \ t\_*

**0 00** , *$* , **0**

*t\_*L:11 ')ll :'.l;..i ..wl

., .,,. ,,,.

L:S'

,,. .,,. .,,.





7 Yang lebih tepat adalah menyebutkan masjid terlebih dahulu sebelum ziarah agar sesuai dengan teks nash.

**FATHUL BAARI - 385**

1877. Dari Ju'aid, dari Aisyah -binti Sa'ad- dia berkata: Aku mendengar Sa'ad RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, *'Tidaklah seseorang memperdayalmenipu penduduk Madinah; melainkan dia akan hancur sebagaimana garam larut dalam air'."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab dosa orang yang memperdaya [menipu] penduduk Madinah*), yakni bermaksud buruk terhadap penduduknya.

*t\_*W1 !*(melainkan akan hancur).* Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Abdullah Al Qurazh dari Abu Hurairah dan Sa'ad,

dia menukil hadits yang di dalamnya disebutkan, ,;f **S**, **-:** f 1) :;

,

**,j, *J,*** 1 **yjli W"** 2»1 *(Barangsiapa bermaksud buruk terhadap penduduknya [Madinah} niscaya Allah akan menghancurkannya sebagaimana garam larut dalam air).*

Pada jalur ini terdapat sanggahan terhadap Al Quthb Al Halabi yang mengklaim bahwa hadits di atas termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Benar, dalam kitab *Afrad* Imam Muslim melalui

jalur Amir bin Sa'ad dari bapaknya disebutkan, .4}1 JAf **j;..(** ). ***J***

, , ,

***J,* '9" i1 *J,*** ! *:*

**0 0 0** ,,, ,,, ,, "' ,,, ,, *IP*

**WI** 1 **yj.; ji yj.;** / ' .ii11 1.;i *(Tidaklah*

*seseorang bermaksud buruk terhadap penduduk Madinah melainkan Allah akan meleburkannya di neraka sebagaimana meleburnya timah, atau larutnya garam dalam air).*

Al Qadhi Iyadh berkata, "Keterangan tambahan ini menjawab kemusykilan yang ada pada hadits-hadits lain, dan menjelaskan bahwa hukuman tersebut akan diberlakukan pada hari Kiamat. Tapi, ada pula kemungkinan maksudnya adalah; barangsiapa bermaksud buruk terhadap Madinah pada masa Nabi SAW, maka rencananya itu akan pupus dengan sendirinya sebagaimana timah meleleh dalam api.

Dengan demikian dalam kalimat tersebut terdapat *taqdim* dan *ta' khir.8* Pendapat ini didukung oleh sabda beliau, *'Atau seperti /arutnya garam dalam air'.* Ada kemungkinan lain bahwa yang dimaksud adalah; barangsiapa bermaksud buruk terhadap Madinah, maka balasannya aakn diberikan dengan segera tanpa ditunda, bahkan kekuasaannya akan hilang dalam waktu dekat; seperti yang terjadi pada Muslim bin Uqbah dan yang lainnya, dimana balasannya diturunkan dengan segera. Begitu pula dengan orang yang dia utus."

Al Qadhi Iyadh juga berkata, "Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah barangsiapa mengadakan tipu muslihat dengan mencari kelengahan, maka maksudnya tidak akan tercapai; berbeda dengan mereka yang melakukannya dengan terang-terangan, seperti perbuatan Muslim bin Uqbah dan yang lainnya."

An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits As-Sa'ib bin Khallad, dari

**:W'**

' J ,,. ,,. ,,. J.. ,,. ,,. ,, ,,. • ,,. ,,. ,,.

Nabi SAW, 1 cJ1(, .illl G-i **JAi JG-i** :;

*(Barangsiapa menakut-nakuti penduduk Madinah untuk berbuat aniaya terhadap mereka, maka Allah akan menakutinya dan ia akan mendapat /aknat Allah).* Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Hibban dari hadits Jabir.

* 1. **Benteng-benteng di Madinah**

., ,,,,. **A.** ., *I ,* ,,,,. ., .,

Lvl OJ-; ;;:.i J.1 *:.}-*

:Ju AUi J :Ju y

- ,,, .,

*,:.*

r-L

- ,,,. ***iJ*** ,,,. ., ,,,.

:Jw

1

rl11

,,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

f *Js-*

1 ,,,,.

11 1 z..:,>f

., **J .,,,, 0 , t#** , , **0**

.,

1;s J I 1; *i.S;'l J! i.S)*

0j)

,; **J , J , 0 ,,. 0**

)JI:}- *pS' J.* 0 J .µ1

lf

.,,. ,,,. *,:.* ., ,,,,

8 Yakni mendahulukan lafazh yang mestinya diakhirkan, dan sebaliknya **-penerj.**

**FATHUL BAAR1 - 387**

1878. Dari lbnu Syihab, dia berkata: Urwah telah mengabarkan kepadaku, aku mendengar Usamah RA berkata, "Nabi SAW melihat salah satu benteng di antara benteng-benteng Madinah dari ketinggian, lalu beliau bersabda, *'Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah di antara rumah-rumah kalian, seperti tempat-tempat jatuhnya tetesan air (hujan)'."* Riwayat ini dinukil pula oleh Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri.

**Keterangan Hadits:**

Lafazh *athaam* adalah bentuk jamak dari kata *uthum,* artinya benteng yang terbuat dari batu. Ada pula yang mengatakan bahwa *athaam* adalah rumah yang berbentuk segi empat.

Dalam kitab *Akhbar Al Madinah,* Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan tempat-tempat yang mempunyai benteng sebelum kedatangan suku Aus dan Khazraj. Lalu dia menyebutkan pula benteng-benteng di Madinah setelah kedatangan kedua suku itu.

Dalam hadits ini, Nabi SAW telah menyerupakan timbulnya fitnah dengan jatuhnya tetesan air hujan dalam jumlah dan meratanya. Ini merupakan tanda kenabian beliau, yaitu mengabarkan apa yang akan terjadi. Pembenaran akan hal itu telah terjadi berupa pembunuhan Utsman, teristimewa pada hari Al Harrah. Penglihatan beliau tersebut kemungkinan bermakna pengetahuan atau mungkin pula beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri, dimana fitnah diberi wujud sehingga dapat dilihat, sebagaimana surga dan neraka diperlihatkan kepada beliau di arah kiblat hingga beliau melihat keduanya pada saat sedang shalat.

*}JI ;} y$:)* \ :.::, Ii *(riwayat ini dinukil pula oleh Ma 'mar dan Sulaiman bin Katsir).* Adapun riwayat Ma'mar telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang fitnah, sedangkan riwayat Sulaiman telah

* 1. **Dajjal tidak Masuk ke Madinah**



disebutkan pula melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) di luar kitab *shahih* ini.

.,,, ,,,. ,,,. ***:P* ,., A. *:P*** ,,,., **A. ,,,, 0** ,,,.

r-LJ *d'*

*'1* :Ju I I I o;::,. (5-i

,,,. .. ,,,, ,,,,. r1 - ,,,,. - ,,,.

·.,,,. ,,,. **J** ,,,. ,,..\_ ,,,.. **0 ,,,. 0 J**

;ly.i *f* °\_; ,JG:-:UI

*y*

.wl

,,. ,,,. ***tJJ* J**

0lS:r. y

"

1879. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Al Masih Ad-Da1Jal yang ditakuti tidak akan memasuki Madinah. Madinah saat itu memiliki tujuh pintu, pada setiap pintunya terdapat dua malaikat."*

,,,. **A. *:P* ' J** ,,,. ,,,,. .,, ,,,,. **A.** ,,,. ,,,.

I I J Ju :Ju I o:;; i


,,,. - ,,,. ,,,,

**J,,\_,,,.,,,,. J *fS;* J** .,,.,,,.,,,, **0** .,.,,,. .,,,. *$;*


l+G:- :r-LJ

.JG:-:UI *'1J* 0y-Lkll *'1* I lii

1880. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Di jalan-jalan Madinah terdapat malaikat, [karena itu] tha 'un (wabah penyakit) dan Dajjal tidak akan dapat memasukinya'* ."



**FATHUL BAARI - 389**



1881. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dijelajahi Da1Jal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada jalan masuk ke dalamnya melainkan dijaga oleh para malaikat yang berbaris. Kemudian Madinah menggoncang para penghuninya dengan tiga kali goncangan. Maka, Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik."*

,,,. *:P* ,,,, ,,,, ' ' ,,,. ,,,. ,,,.

tii 0i *J.* ;;:.i :Ju J.1

.ijj\ *:;* .ijj\ y

..

,,,, ,,,. ,,,, ,,,. .,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,

*$,* ,,,. " *:P* ' **J** ,,,.,,,,.. ,,,. ,,,. A. ,,,. 0

*)* .ijj\ \ J 8:'.L;.. :Ju .ijj\ !:.WI

**J** ,,. ,,,., **i** ,,, ,,,, **0** .,,, ,,,.,,,,.. ,,,, ,,,, ,,,, ,,,. /. .,,.

Ji;.:U1 J4 :Ju 0i 8 W L(; ,Ji;.:U1 \_,k ob-

..

,,,. ,,,. ,,,, ,,,. ,,,. ,,,

y *y-* r:;..\_: ;.J-

*$* .,,, **0** ,,,, ,,,. 0 .,. ,,,. ,,,

I t\_t.;...ll - \ Ji

,,,\_ .... .,\_ ,. ,,,. ,,,. 0

- 8\ 0 0

0 i- 8\ ' 0

b 0 ,W\

, ..,Wl,

*v*,,,. *'*

" ·

•

,,,,

,,

J Jo."·

*iY*,,,,*) v*,,, *' .J1b* '-' *)*

,,,.

" • ,, J --

*y..* ,,,, "' ,,,, c

,",,, ,,,

.,,,,

-'. *s,* ' **J ,,,,,,,. *s,* J** ..... / ,,,..... ,,,, **J J** ,,,.

.ijj\ .ijj\ J 8 ..UI Ji;.:U1 ¼':.i :J

,, ,,

**0 ,,,,,,,,,.J,,,, 0/0 ,,..,,,,J.,,.,,,,, JJ,,.,,,. *S,*** /

;;.i J

Iii J i:JG:-:'.IJI Jyi) -

**JJ,,,. ,,,..JJo,,,,,,, *,,,-JJ.,,,.,,. ,,,.J,***

. "**o**, **Jo.,\_D** , "' I ;(; *:}* • **Jo \o.,\_D** o \ . **j Jo<'**

• ,,": " *\_r-,:-* ,,": " r-' " . *y \_r-"-* • *( "-?,,*

-r I ; :

.,; ,,,. **J o.... J** ,,,.\_ ,,,. **J J** ,,, 0 I,,! ,,,\_ *'t J,* / **J** \

1 *.w*

)\.j i :Ji;.:U1 J ii ;

.. ,,,, ,,,.

:GI G .ijj\J

,,,.

,, , "' ***l***

-<I.#

.kt..\

1882. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri RA berkata: Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami satu hadits yang panjang tentang Dajjal. Di antara apa yang beliau ceritakan kepada kami adalah, *"Dajjal akan mendatangi -dan ia*

*diharamkan untuk memasuki jalan Madinah- sebagian tempat tandus di sekitar Madinah. Lalu seorang laki-laki yang merupakan manusia terbaik -atau termasuk manusia terbaik- keluar menemuinya pada hari itu dan berkata, 'Aku bersaksi sungguh engkau adalah Da1jal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami dalam haditsnya* '. *Dajjal berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika aku membunuh orang ini kemudian aku menghidupkannya, apakah kalian masih meragukannya?' Mereka berkata, 'Tidak!' Lalu DaJja/ membunuhnya kemudian menghidupkannya kembali. Maka laki-laki itu berkata ketika dihidupkan kembali, 'Demi Allah, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih hebat dari apa yang aku saksikan pada hari ini* '. *Dajjal berkata, 'Aku bunuh dia* '. *Namun, aku tidak diberi kemampuan untuk menguasainya."*

**Keterangan Hadits:**

*(Bab DaJjal tidak akan masuk Madinah).* dalam bab ini disebutkan empat hadits, yang pertama adalah hadits Abu Bakrah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah-fitnah secara mendetail. Adapun hadits yang kedua adalah hadits Abu Hurairah yang akan dibahas berikut:

I I *J:s. (di jalan-jalan [masuk] Madinah).* Kata *anqaab*

adalah bentuk jamak dari kata *naqb.* Dalam hadits Anas dan Abu Sa'id disebutkan, *J>, (pada jalannya),* dan keduanya memiliki

makna yang sama. lbnu Wahab berkata, "Yang dimaksud adalah tempat-tempat masuk." Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah pintu-pintu. Makna dasar kata *naqb* adalah jalan di antara dua gunung. Sebagian mengatakan bahwa *anqaab* adalah jalan-jalan yang biasa dilalui manusia, seperti firman Allah dalam surah Qaaf ayat 36,

1 *J\_* 1J:aJ *(maka mereka pernah menjelajah di beberapa negeri).*

**FATRUL BAARI - 391**

*,* ,,. *,* - *,* ,,.

J l\1 J lk.11 *(wabah [tha 'un] dan Dajjal tidak akan*

*memasukinya).* Pada pembahasan tentang pengobatan disebutkan tentang orang yang menambahkan kata "Makkah" dalam riwayat ini. Adapun pembahasan hadits yang ketiga adalah:

**Jl,:-l!I o)b.:'** • ! ***.***,***ui* ::,.0 :,..;J** *(Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dijelajahi oleh Dajjal).* Menurut jumhur ulama, kalimat ini dipahami sesuai makna zhahir dan keumumannya. Sementara lbnu Hazm berpendapat bahwa yang dimaksud adalah, "Melainkan utusan dan tentara Dajjal akan memasukinya". Seakan-akan dia menganggap mustahil bila Dajjal dapat memasuki seluruh negeri dalam waktu yang demikian singkat. Namun, Ibnu Hazm mengabaikan keterangan yang tercantum dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa sebagian hari Dajjal lamanya seperti satu tahun.

,

J "' ,,. - ,,. ,,.

J :411•

:,;

J


*(kemudian Madinah bergoncang),* yakni

bergoncang berkali-kali hingga orang-orang yang tidak ikhlas beriman akan keluar darinya, dan hanya orang-orang yang memiliki keimanan sejati yang tersisa, karena Dajjal tidak mampu menguasainya.

Keterangan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, bahwa Dajjal yang ditakuti tidak akan masuk Madinah. Sebab yang dimaksud dengan "yang ditakuti" di sini adalah rasa panik ketika mengingatnya serta perasaan takut akan kekejamannya, bukan ketakutan akibat gempa. Lalu sebagian ulama memahami maksud hadits *"Madinah akan mengeluarkan orang yang tidak bai"fr',* adalah saat kondisi tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa makna yang benar adalah, hal itu khusus bagi sebagian manusia dan pada masa tertentu. Maka, tidak ada halangan apabila yang dimaksud adalah masa yang telah disebutkan. Akan tetapi tidak mesti bahwa masa yang lain tidak masuk dalam cakupan hadits itu. Adapun hadits yang keempat adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri:

e\_ I *(sebagian tempat tandus).* Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang fitnah. Adapun kesimpulan yang terkandung dalam hadits-hadits ini adalah pemberitahuan Nabi SAW bahwa Dajjal tidak akan masuk Madinah, seperti yang telah dijelaskan.

* 1. **Madinah Mengeluarkan yang Tidak Baik**



1883. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir RA, "Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dan membaiatnya dalam Islam. Keesokan harinya orang itu datang lagi dalam keadaan menderita demam lalu berkata, 'Perkenankan aku mengundurkan diri'. Nabi SAW enggan memenuhi (permintaannya) -hingga orang itu mengucapkan permintaannya tiga kali- maka Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya Madinah sama seperti ubupan [a/at peniup api} tukang besi, mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik'* ."

" ,,,. \

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***J.* J**  :J | Aili .J. ,, | *:;* j  *,:;* ,,, ,,,. | | ,,, ,,,.  :Jli | ; | *J.* Aili | :;.  ,,. |
|  |  |  | **.,,, *a:,*** | ,,,. " | ***s,*** | ,. ,,., | .... |

# c/

.,,

*e-*

***l***

,,,. ,

,,,.

,'½ i Lr

*1* 1 Jl rLJ Aili 1

l:J

,,,. ,,,. ,,,. *,:;* ,,,, ,,, ,,,

**J** / .,,, ,,, ,,,. **J O** ., ....... /,,, **JO** ,..,.. \_,, / /'

***J***

**W)** ::Jj; *'1* : ::Jt;J : ::Jw

*/ / /*

,,,. **1#1 /. *s,* ,,,.." *:P*** ,.,,,\_,,,.,,,. ,,,. **0**

Jt;.)1 Ql :rLJ Aili \ Jt;J ( lZJI

,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

w

**0** ,,,. ,,., ,,,.

..WI :;. J \.;JI .

-

- • *)* i,.;,

/

1884. Dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin Tsabit RA berkata, "Ketika l\'abi SAW keluar ke Uhud, maka sebagian sahabatnya kembali. Sebagian berkata, 'Kita bunuh mereka'. Sebagian lagi berkata, 'Kita tidak bunuh mereka'. Maka turunlah ayat, *'Mengapa kamu terpecah kepada dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik'.* (Qs. An-Nisaa' (4): 88). Lalu Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya Madinah mengeluarkan orang-orang sebagaimana api menghilangkan karat besi'* ."

**Keterangan Hadits:**

1jf '-'!- *(seorang Arab badui datang).* Aku tidak menemukan

keterangan tentang namanya, hanya saja Imam Zamakhsyari menyebutkan dalam kitab *Rabi' Al Abrar* bahwa laki-laki itu adalah Qais bin Abu Hazim. Akan tetapi pemyataan ini cukup musykil, karena laki-laki yang dimaksud adalah seorang tabi'in yang cukup terkenal. Para ulama menyatakan bahwa laki-laki itu melakukan hijrah, dan dia mendapati bahwa Nabi SAW telah wafat. Apabila perkataan Zamakhsyari dapat dibuktikan, maka kemungkinan yang dimaksud adalah orang lain yang namanya sama dengan namanya, demikian pula nama bapak keduanya. Sementara dalam kitab *Adz­ Dzail,* karangan Abu Musa dikatakan, "Di kalangan sahabat terdapat seseorang yang bemama Qais bin Abi Hazim Al Munqari", maka harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang ini.

f **:J\ii** I ***r !i*** *(ia membaiatnya*

*dalam Islam, keesokan harinya orang itu datang dalam keadaan menderita sakit demam, lalu berkata, "Perkenankan aku mengundurkan diri.*"). Secara zhahir orang ini hendak mengundurkan diri dari baiatnya, dan inilah yang ditegaskan oleh Al Qadhi Iyadh. Sementara ulama lainnya berkata. "Sesungguhnya ia hendak mengundurkan diri untuk tidak berhijrah, karena apabila tidak demikian, niscaya dia akan dibunuh sebagai seorang yang *murtad."*



*(dan membiarkan).* Maknanya adalah ketika Ia

mengeluarkan yang tidak baik, maka akan terpisah dari yang baik, dan yang baik inilah yang akan menetap.

f :,..u *&1 (sejumlah sahabatnya kembali).* Mereka

adalah Abdullah bin Ubay serta para pengikutnya. Yang dimaksud di tempat ini adalah untuk menjelaskan awal mula beliau mengucapkan sabdanya, *"Mengeluarkan sejumlah laki-laki",* yaitu saat berada di Uhud.

JG:-jl *(beberapa laki-laki).* Demikian yang terdapat dalam kebanyakan perawi, sementara dalam riwayat Al Kasymihani tertulis,

*"Ad-Dajjaal"* (Dajjal), akan tetapi ini adalah perubahan yang

dilakukan perawi *(tashh\_if).* Kemudian pada pembahasan tentang perang Uhud disebutkan, yjf.U1 *,I? (Menghilangkan dosa-dosa),* dan

*I*

pada tafsir surah An-Nisaa' disebutkan, I ***,I?*** *(Menghilangkan yang buruk).* Imam Bukhari menukilnya melalui jalur Syu'bah. Sementara Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi yang sama seperti lafazh yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir melalui jalur periwayatan Ghundar; dan Ghundar adalah perawi paling akurat dalam menukil riwayat dari Syu'bah, dimana riwayatnya selaras dengan riwayat Jabir sebelumnya pada awal pembahasan

tentang keutamaan kota Madinah melalui jalur lain dari Abu Hurairah,

:\_,.,'1!, *,I? (Mengeluarkan manusia).* Sedangkan riwayat di tempat ini

dengan lafazh, JG:-jl *,I? (Mengeluarkan sejumlah laki-laki).* Ini tidak

bertentangan dengan riwayat yang menggunakan lafazh, I *(Yang*

*tidak baik),* bahkan ini merupakan penafsiran riwayat yang masyhur, berbeda dengan riwayat dengan lafazh, yjf.U1 *,I? (Menghilangkan*

*I*

*dosa-dosa).* Akan tetapi kemungkinan ada lafazh yang tidak disebutkan, dimana seharusnya adalah, y.UI **JAi *,I?*** *(Mengeluarkan*

*I* , ,

*orang-orang yang berdosa).* Dengan demikian, tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain.

**Bab**

rL***{fl*** J

,,, *$ .,,.* " ,,,

*J* J.1 *J*

Aili \ Aili i y

,,,, -.,,. ,,, -,,, ,,. ,,, ,,,.

\_,, **0 *,,,r;,* 0 \_, 0 0 .,,. *$1*** ,,,. /


lf - )1 1 1 :Ju

:\_,J; 01:

, **0**

1885. Dari lbnu Syihab, dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari keberkahan yang engkau jadikan di Makkah."* Riwayat ini dinukil pula oleh Utsman bin Umar dari Yunus.

- 0-4 , :;.. \ *Js'*



0 J J , 1 :,f

,

, *J);:;*

r ,

"

,,,

1886. Dari Humaid, dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW apabila datang dari *safar* (perjalanan) lalu melihat tembok-tembok Madinah, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila berada di atas hewan tunggangan, maka beliau memacunya, karena cinta beliau kepadanya (Madinah).

**Keterangan Hadits:**

Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi, yaitu tanpa menyebutkan judul bah. Sementara riwayat Abu Dzar tidak

mencantumkan kata "bab" sehingga menimbulkan kemusykilan. Jika kata "bab" tercantum di tempat ini, maka hadits yang disebutkan sesudahnya memiliki kaitan dengan bab sebelumnya, karena kata "bab" berfungsi sebagai pemisah antar bab.

Di sini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dari Anas. Adapun hubungan hadits yang pertama dengan bah tentang mengeluarkan manusia yang buruk adalah bahwa doa meminta dilipatgandakannya keberkahan berarti mengurangi apa bertentangan qengannya, sehingga hal ini sesuai dengan masalah mengeluarkan yang tidak baik. Sedangkan hubungan hadits yang kedua adalah bahwa kecintaan Rasulullah SAW terhadap Madinah lebih dikarenakan kebaikan kota Madinah dan penduduknya, sehingga hal ini juga sesuai dengan masalah yang disebutkan pada bah sebelumnya.

*).,* ci. *i:.* **Ju.-1** *(jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari keberkahan yang Engkau jadikan di Makkah*), yakni keberkahan di dunia berdasarkan sabdanya pada hadits lain, *"Ya Allah, berkahilah kami pada sha' dan mud kami".* Akan tetapi, ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah lebih luas daripada itu. Namun, tidak termasuk apa yang dikecualikan oleh dalil, seperti dilipatgandakannya pahala shalat di Makkah daripada shalat di Madinah.

Hadits ini menjadi dalil tentang keutamaan kota Madinah atas kota Makkah. Akan tetapi adanya suatu keutamaan tertentu pada sesuatu tidak berarti ia memiliki keutamaan secara mutlak dibandingkan yang lain. Adapun orang yang membantah pendapat tersebut mengatakan bahwa jika demikian adanya, maka konsekuensinya Syam dan Yaman lebih utama daripada Makkah berdasarkan sabda beliau SAW pada hadits lain, *"Ya Allah, beri/ah keberkahan kepada kami pada Syam kami".* Beliau mengulanginya hingga tiga kali. Bisa saja hal ini ditanggapi bahwa suatu penekanan tidak mesti menunjukkan pelipatgandaan, seperti yang dinyatakan dengan tegas pada hadits di bah ini.

Ibnu Hazm berkata, "Dalam hadits ini tidak ada alasan yang mendukung pendapat mereka, karena banyaknya berkah tidak berkonsekuensi adanya keutamaan dalam urusan akhirat." Namun, Al Qadhi Iyadh membantahnya. Dia berpendapat bahwa berkah itu sangat luas, mencakup urusan agama maupun dunia. Adapun dalam urusan agama berkaitan dengan hak Allah SWT berupa zakat dan kafarat, terutama dengan adanya berkah pada sha' dan mud.

Imam An-Nawawi berkata, "Secara zhahir, keberkahan itu didapat pada . sesuatu yang ditimbang, dimana satu mud dapat mencukupi orang banyak, dan bahwa barang sebanyak itu tidak akan cukup jika berada di negeri yang lain."

Al Qurthubi berkata, "Apabila didapatkan keberkahan di Madinah pada waktu doa Nabi SAW dikabulkan, maka hal itu tidak hams terjadi terus-menerus pada setiap waktu dan individu."

* 1. **Nabi SAW tidak Menyukai Madinah Dalam Keadaan Kosong (Tanpa Penghuni)**

**J ,,.. J,,,\_ 0** ,,.. ,,, ,,,. ,,.. .,,, **.A,** ,,,,.

y°J Jl 1 *J:-*

1 0i \_;. ;1) :Ju A111 i

,,.. ,,,,, ,,,,, ... ,,,. ***,JP***

r-LJ J° J ;*'->;;*

**J O o,: *:P* ,,.. .A, *SJ* \ J ,,,,,,,,. 0**

.,CJ\ 01 A1!1 A1!1 *\_f,:,* , \

,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

.1:;utt ;.s-1 1 0 i ti:JuJ

,,,.,,.,,.. ***J*** ,,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,,,.

,,, ,,,, .. ,,,.

1887. Dari Anas RA, "Bani Salimah hendak pindah ke dekat Masjid, dan Rasulullah SAW tidak menyukai Madinah terbuka, maka beliau bersabda, *'Wahai bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala alas langkah-langkah kalian?'* Maka, mereka tetap bermukim di sana."


**Keterangan Hadits:**

*(Bab Nabi SAW tidak menyukai Madinah dalam keadaan kosong).* Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah bani Salimah, yang telah diterangkan pada bab "Mengharapkan Pahala dengan Banyaknya Langkah **Kaki"** di bagian awal pembahasan tentang shalat jamaah.

**Catatan**

Imam Bukhari memberi judul hadits Anas ini dengan dua alasan, pada pembahasan tentang shalat dia memberi judul "Mengharapkan Pahala dengan Banyaknya Langkah Kaki" karena sabda beliau, *"Tetaplah di tempat kalian, niscaya akan dituliskan bagi kalian (pahala) langkah-langkah kalian (menuju masjid)".* Sedangkan di tempat ini dia memberi judul seperti yang disebutkan, karena perkataan perawi, "Nabi SAW tidak menyukai bila Madinah terbuka". Seakan-akan dia cukup menyebutkan alasan yang berhubungan dengan orang-orang yang diajaknya bicara, karena hal ini lebih sesuai bagi mereka untuk mengikuti sabda Nabi SAW.

* 1. **Bab**



1888. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Apa yang ada di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas haudh (telaga)ku."*

.,,. **A, *SI* ' J** .,,. ,,,\_ .,,. ,,, .,,. **.A.\_** ,,,

J

AUi AUi r..l9 t.:J :::Ju AUi 8

,,, .,,. ,,, .,,. ,,,

I J;:.i bl }.i 0 .J J }.i J

rLJ


,,,, o .,,. ,,, .,,. o .,,. .,,. ,,, .,,. **,.t .,,. o** .,,. ,,, o *SI*

..wl

,,, ,,, ,,, ,,,

J J

:Jyii



**J *J.*** ,,, ,,, ***Q Q* J** ,,, ,.. .,,. .,,. .,,.

:J ;J

,,, ,,,

3

,,,

C::':\_,; I e:\_lii bl J

0l5'

.,,.


\ 1::..\_,. ,. o Jo,. ,. ,. in :'. of !".,\_ o rf

J *? l* J .:)\y. " u *'-:fo.T"'""* " l

,,,, .,,. .,,. - .,,. .,,.



w,,,, ,

,,,,

,.\_ 0

,,,, ,;. **J**

i,.

,. ,.\_ 0

,,,, ,,,,

,,,,

0 0

**0** ,,,,

0

II\ ·J,,,, u,,,,, .

*J.* " J *.. J J.*

.,,.

,. . J ,.

*.. J J.*

:( ~~.~~. \

* ::11

*if"' r,r-* .

J

,,,, .,,.

"'I *(,..* "'\J J 1 · i JI , .\_• i • *,-:* i

,,,, *$,* ' **J** ,,,, ,,,, **,,,,.J g** ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

r-' ► ..,., *i..r' .J>-" .r*

J ,. 1 -= .. , ,.,. 1 0 J ,..\_

" .ul .ul ..,..,.,*J* '-' *J* • *i.,.,,.pJ* u

,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

,,,, ,,;. *$,* .,,., .,,. ,,,, *,,,,s,* "' ,,,, .,,. **0** ,,,, Ii# .,,., ***s, s,***

!J .:Gi • i 81

8 lS II\ ..WI II\ : I ,.

*J*,.

*.r,r-* J . " ,.

·•,.

.. *r,r-* r---J

,,,, 0 .,,. .,,.\_ **0 J** .,,. *Iii# Iii#*

. 1 *Jl* i.:;.\_ y; 13 ,8 J ,lS J

.,,. .,,. - ,,,, ,,,, .,.. ,,,,

**J O** ,,,,,,,.,,. ,,,,,,,, \ ,,,,, ,,,, ,,,, **0** ,,- ,,,,.,,.

J 3 :

*'-:fo* 0 0 ::Ju ,AUi i t;ji ..w1 C...l9 ::Ju

,,, ,,,, ,,, .,.. ,,,, ,,,, ,,,,

..

"

. T ►

,. ",.

1889. Dari Aisyah RA, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Maka, apabila Abu Bakar terserang demam, dia mengatakan:

*Setiap orang di pagi hari bersama keluarganya, sedangkan maul lebih dekat dari tali sandalnya.*

Apabila panas Bilal menurun, maka dia mengangkat suaranya dan melantunkan syair:

*Seandainya aku tahu apakah akan menginap malam ini, di suatu lembah sedang di sekitarku idzkhir danjalil.*

*Apakah suatu hari aku mendatangi sumber air Majannah, apakah tampak bagiku Syamah dan Thafil.*

Beliau bersabda, *"Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi 'ah, Utbah bin Rabi 'ah dan Umayah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami ke negeri yang penuh wabah!"* Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah, atau lebih dari itu. Ya Allah, berilah berkah kepada kami pada sha' dan mud kami, dan jadikanlah ia tempat yang sehat untuk kami. Pindahkanlah demamnya ke Juhfah!"* Aisyah berkata, "Kami datang ke Madinah sedang ia merupakan bumi Allah yang paling banyak wabah (penyakit)nya." Dia (Aisyah) berkata, "Dan Bathha' mengalirkan air keruh." Yakni, air yang telah berubah sifatnya.

**0** ,,. ,, ,, **A..** ,, ,, ,,

j I \ :Ju \ *J* ;J- *d"* 4.i *d"* i *J.* --4j *d"*

,, ,, ,, ,, ,, ,,

*\ ,fa, )* ..u;- *LS'* Li-;. (, *LS'* ;;

,,,. A., *$* ,,,. **0 *ti***

,, ,,,. ,, .. ,, - ,, ,, ,, .. ,,

,, ,, ,, .... **0** ,, ,, *$*

i *d"* i ;. *fJ d"* lAJI ;. *)J d"* Jj *J.\* Jt;J - J

,,,. ,, A.. ,, 0

- ;J- ;J- :;:.

: ti$ \ )

,, ,, ,, ,, r

. " \ *)* :Q;H ,, 0 4.,i, :;:. --4j:;:.

= :;:.

,, ,, ,, ,, ,,

, Jt;,,,.J

1890. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar RA, dia berkata, "Ya Allah, berilah aku rezeki berupa mati syahid di jalan-Mu, dan jadikan kematianku di negeri Rasul-Mu!". Ibnu Zurai' meriwayatkan dari Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam, dari ibunya, dari Hafshah binti Umar RA, ia berkata, "Aku mendengar

Umar ...sama seperti di atas." Hisyam meriwayatkan dari Zaid, dari bapaknya, dari Hafshah, "Aku mendengar Umar RA."

**Keterangan Hadits:**

Semua teks hanya menyebutkan "bah" tanpa menyebutkan judulnya. Dalam bah ini disebutkan dua hadits dan satu *atsar.* Masing­ masing hadits berhubungan dengan judul bah sebelumnya. Dalam hadits *"Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga"* mengisyaratkan tentang motivasi untuk menetap di Madinah. Sedangkan hadits Aisyah tentang kisah Abu Bakar dan Bilal yang menderita sakit, berisi doa Nabi untuk Madinah. Beliau SAW berdoa, ' *(Ya Allah, jadikanlah Madinah*

*tempat yang sehat).* Ini juga mengandung motivasi untuk bermukim di Madinah. Adapun *Atsar* Umar yang berisi doa agar dimatikan di Madinah, sangat jelas mengindikasikan hal tersebut. Masing-masing dari ketiga hal itu sesuai dengan sikap Nabi SAW yang tidak menyukai Madinah dalam keadaan kosong tanpa penghuni.

Adapun lafazh hadits yang pertama tentang mimbar, sebagaimana yang diriwayatkan mayorits perawi adalah,

i;\_;;.,.J *(apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku).* Sementara dalam riwayat lbnu Asakir disebutkan, *i;j (kuburku)* sebagai

pengganti lafazh, *(rumahku),* tetapi lafazh ini dianggap salah.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat sebelum membahas tentang pengurusan jenazah melalui *sanad* yang sama seperti di atas dengan lafazh, *(rumahku).* Demikian pula

yang terdapat dalam *Musnad* Musaddad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Benar, bahwa dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Al Bazzar melalui *sanad* para perawi yang *tsiqah* (terpercaya), dan dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits lbnu Umar

disebutkan dengan lafazh, .; *(kuburku).* Maka, yang dimaksud

dengan "rumah" dalam sabdanya *"rumahku"* adalah salah satu rumah beliau, yaitu rumah Aisyah, tempat beliau dimakamkan. Hal ini telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab

*Al Ausath,* \ *.f'\.tJ* **L,j:, i:!Jl&- J \_;Ji *:;.i*** *(Apa yang ada di*

*antara mimbar dan rumah Aisyah adalah taman di antara taman­ taman surga).*

\ *J'\.tJ* L,j:, *(taman di antara taman-taman surga),* yakni sama seperti salah satu taman di antara taman-taman surga dalam hal turunnya rahmat dan kebahagiaan, karena banyaknya majelis dzikir

yang ada di tempat itu, terutama pada masa Nabi SAW. Atau

maknanya adalah, bahwa ibadah di tempat itu dapat menghantarkan seseorang ke surga. Dengan demikian, kalimat tersebut dalam konteks majaz. Atau mungkin dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu taman surga yang sebenamya, dimana tempat itu akan berpindah ke surga di akhirat nanti. Inilah beberapa penakwilan (interpretasi) ulama tentang hadits ini.

Adapun sabda beliau, ***y Js.*** .;.2J *(Dan mimbarku di atas*

*haudhku),* yakni akan dipindahkan pada hari Kiamat, lalu diletakkan di atas *haudh* (telaga). Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mimbar beliau itu sendiri, karena beliau mengucapkan sabdanya saat berada di atas mimbar. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mimbar yang akan dibuatkan untuknya pada hari Kiamat, tetapi pendapat yang pertama lebih beralasan. Hal ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang telah diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dari hadits Abu

Waqid Al-Laitsi, dari Nabi SAW, 1 *J,* 1JJ i;.2 1Ji !

*(Sesungguhnya pilar-pilar mimbarku adalah tangga-tangga di surga).* Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mendatangi mimbar Nabi SAW serta hadir di sisi mimbar tersebut untuk mengerjakan amal shalih, niscaya akan menghantarkan seseorang ke

**FATHUL BAAR! - 403**

..........

*haudh* (telaga), dan ini berkonsekuensi bahwa dia meminum dari telaga tersebut.

lbnu Zabalah menukil bahwa jarak antara mimbar dan rumah Aisyah sekitar 53 hasta, ada pula yang mengatakan 45 1/6 hasta, dan sebagian mengatakan 50 hasta kurang 2/3 hasta. Demikian juga halnya saat ini, seakan-akan jarak itu berkurang dikarenakan bagian kamar telah dibuat tembok untuk masjid.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah, sebab Nabi SAW telah mengatakan bahwa tanah (tempat) yang ada di antara rumah dan mimbar adalah bagian dari surga.

Sementara beliau SAW telah menyatakan pada hadits lain, J"") y

J \J I "'.?.- I *J,* f *(sungguh tali busur salah seorang di antara kamu di surga adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya).*

lbnu Hazrn menaggapi bahwa lafazh, -I - \fl'-! *(sesungguhnya*

*ia bagian dari surga)* itu dalam konteks majaz, sebab jika yang

dimaksud adalah yang sebenarnya, maka keadaannya seperti yang difirmankan Allah dalam surah Thaahaa ayat 118, J *t* f !

***4.S'\_;i*** *(Sesungguhnya kamu tidak a/can kelaparan di dalamnya dan*

*tidak a/can telanjang).* Bahkan yang dimaksud adalah shalat di tempat tersebut dapat menghantarkan ke surga, sebagaimana dikatakan untuk hari yang baik, "lni termasuk hari-hari surga". Hal ini seperti sabda beliau SAW, JJ;.J1 J I *(Surga terdapat di bawah kilatan*

*pedang).* Kemudian lbnu Hazm berkata, "Apabila terbukti bahwa hadits tersebut berlaku sebagaimana makna yang sebenarnya, maka keutamaan hanya khusus bagi tempat itu. Apabila dikatakan bahwa sesungguhnya tempat yang dekat kepadanya lebih utama daripada tempat yang jauh darinya, maka konsekuensinya harus dikatakan bahwa Juhfah lebih utama daripada Makkah, padahal tidak seorang pun yang berpendapat demikian.

**J** ,

tiji *./:*.J *(dan Madinah adalah paling banyak wabah).*

Maksudnya adalah penyakit. Kedatangan beliau SAW ke Madinah seperti itu tidak bertentangan dengan larangan beliau untuk mendatangi tempat yang terjangkit *tha 'un* (wabah), sebab perbuatan beliau tersebut dilakukan sebelum adanya larangan. Atau, mungkin larangan itu khusus negeri yang terjangkit tha'un maupun wabah ganas yang banyak merenggut nyawa.

i;?-- .:,

*'I* - , • .,, .,. ,,, ....

T" **.:>\SJ \i** *(Aisyah berkata, "Buth!J.an*

*mengalirkan air keruh.* " *Maksudnya, air yang telah berubah sifatnya).* Butlihan adalah salah satu lembah di Madinah. Kalimat,

T *(maksudnya air yang telah berubah sifatnya)* adalah penafsiran

perawi. Adapun tujuan Aisyah mengucapkan kalimat ini adalah untuk menjelaskan sebab banyaknya wabah (penyakit) di Madinah, karena air yang mempunyai sifat seperti itu merupakan sumber penyakit.

T *(maksudnya air yang telah berubah sifatnya).* Al

Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah kesalahan dari orang-orang yang menafsirkannya, bahkan yang dimaksud di sini bukanlah air yang berubah sifatnya." Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa yang benar tidak seperti yang dia katakan, karena sesungguhnya Aisyah mengucapkan kalimat itu sebagai alasan karena Madinah merupakan sarang wabah (penyakit). Dalam hal ini arti lafazh *"aajinan"* adalah air hasil perasan, sehingga -secara umum- air tersebut mengalami perubahan. Apabila terjadi perubahan, maka menggunakan air tersebut dapat menyebabkan penyakit.

Adapun Atsar Umar telah disebutkan oleh lbnu Sa'ad sehubungan dengan doanya mengenai hal itu, yaitu riwayat yang dinukil oleh lbnu Sa'ad melalui *sanad* yang *shahih* dari Auf bin Malik bahwasanya dia bermimpi melihat Umar meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ketika Auf menceritakan hal itu kepada Umar, dia berkata, "Bagaimana aku bisa mencapai syahid sedang aku berada di

Jazirah Arab, tidak turut berperang dan manusia berada di sekitarku." Kemudian Umar berkata, "Benar, sungguh Allah akan mendatangkannya jika Dia menghendaki."

i *i* :4; *:)* **r.:-' '** *i* JJ *:f* Jj *:;.,* JliJ *(lbnu Zurai'*

*mengatakan dari Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam).* Al Ismaili menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibrahim bin

Hasyim, dari Umayah bin Bistham, dari Yazid bin Zurai' dengan lafazh, \_:,1::r liJJ ;,1 ::- • ***J\_*** *'* :J e,; . :8li i:.J;.. *:f l1oi* I I · **:Jli llA *ji* :Lli :8li** *(Diriwayatkan dart*

*Hafshah, dia berkata, "Aku mendengar Umar berdoa, 'Ya Allah, terbunuh [wafatkan aku] di ja/an-Mu dan mati di negeri nabi-Mu* '. " *Hafshah berkata, "Maka aku berkata, 'Bagaimana ha/ itu bisa terjadi?' Umar menjawab, 'Allah akan mendatangkannya apabila Dia menghendaki* '.").

, J *:)* rl.:!,.A JliJ *(Hisyam meriwayatkan dari Zaid).* Hisyam yang dimaksud adalah lbnu Sa'ad, sedangkan Zaid adalah Ibnu Aslam. lbnu Sa'ad menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik dengan lafazh, i:.J;.. *:}* **JJit** IA i ::,. , *(Diriwayatkan dari Ha/shah bahwasanya ia mendengar*

,

. .

*bapaknya berdoa),* lalu disebutkan riwayat yang sama, dan di bagian akhirnya disebutkan, r.l1'i i:>! *! i/;i-* .ii i:>! *(Sesungguhnya Allah*

., • ., **t** -"\ -

*mendatangkan urusan-Nya apabila Dia menghendaki).*

Maksud Imam Bukhari menyebutkan kedua riwayat dengan *sanad* yang *mu 'allaq* ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dari Zaid bin Aslam. Hisyam bin Sa'ad dan Sa'id bin Abi Hilal sepakat bahwa riwayat itu melalui jalur Zaid dari bapaknya, Aslam dari Umar. Keduanya didukung oleh Hafsh bin Maisarah dari Zaid, yang dikutip oleh Umar bin Abi Syabah. Sementara itu, Rauh bin Al Qasim menyendiri dalam meriwayatkannya, dia menukil melalui jalur Zaid

dengan lafazh, f *:}- (dari ibunya).* Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dari Zaid bin Aslam bahwa Umar ... lalu disebutkan hadits secara *mursal.*

Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan lain yang dikutip oleh Imam Bukhari melalui jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al Qari dari kakeknya, dari bapaknya [Muhammad], dari bapa:knya [Abdullah] bahwasanya ia mendengar Umar mengatakan hal itu. Adapun jalur periwayatan yang lainnya dikutip oleh Umar bin Syabah melalui jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dari Umar, dan *sanad* keduanya adalah *shahih.*

Dari jalur lain yang *munqathi'* ditambahkan, ; **;:,o** I

**A. ,,, J J** ,,, .. ,,, ,,,

J ';J, *J:,-* J **°'iJ**

Aili )l)l j,i iJjj *(Maka manusia*

*merasa takjub akan ha/ itu dan tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi, hingga akhirnya Abu Lu'lu 'ah menikam Umar RA).*

**Catatan**

Telah disebutkan tentang keutamaan shalat di Masjid Nabawi, Masjid Quba·, dan Masjid Al Aqsha pada bab-bab akhir pembahasan tentang shalat.

**Penutup**

Penjelasan tentang kota Madinah memuat 26 hadits, di antaranya 4 hadits *mu'allaq.* Adapun hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya sebanyak 9 hadits, dan yang tidak diulang sebanyak 17 hadits. Imam Muslim telah meriwayatkan hadits-hadits ini, kecuali hadits Abu Hurairah yang menyebutkan dua tempat berbatu di Madinah dan hadits Abu Bakrah tentang Dajjal. Adapun *atsar* yang tercantum dalam pembahasan ini hanya satu, yaitu *atsar* Umar yang dijadikan sebagai penutup pembahasan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkannya melalui *sanad*

yang *maushul* dan *mu 'al/aq* sekaligus. Semua ini merupakan isyarat akan baiknya penutup pembahasan ini. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, serta memberi pertolongan untuk menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah meninggikan derajat kita. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.