JUDUL\_TUGAS/JUDUL\_ESAI

MATA\_KULIAH

Dosen Pengampu : …



Disusun Oleh:

Nama : Ady Ulil Amri

NIM : D121231080

Kelas : B

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

**2.3 Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pembeda** | **NU** | **Muhammadiyah** |
| Didirikan Oleh | K.H Hasyim Asy ari | KH Ahmad Dahlan |
| Berdiri | 31 Januari 1926 | 18 November 1912 |
| Yang diamalkan menurut tradisi | Yasin,tahlil,ziarah kubur, manaqib,barjanji | Tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh NU. |
| Aqidah | Mengikuti paham asy’ari atau maturidiah | Mengikuti paham Salafus Salih (Ibn Taymiah, Ibn Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab) |
| Fiqh | Keharusan mengikuti salah satu madzhab (terutama Syafi’i) | Langsung kepada Al – Qur’an dan Sunah serta Tarjih (memilih pendapat yang terkuat) |
| Tasawuf atau Tarikat | Menerima tasawuf dan tariqah yang mu’tabar (diakui) | Menolak tasawuf dan tariqah (akan tetapi banyak yang apresitif secara individual dan selektif seperti HAMKA dengan tasawuf modernnya) |
| Diba’ | Gemar membaca sholawat (diba’an) | Tidak mengamalkan majlis diba’ |
| Sholat Tarawih | 20 rakaat | 8 rakaat |
| Sholat Subuh | Membaca do’a Qunut | Tidak membaca do’a Qunut |
| Sholat Ied | 2x kutbah | 1x kutbah |
| Metode Ijtihad | Bahtsul Masail | Majlis Tarjih Muhammadiyah |
| Perspektif Pendidikan | Mengenyam banyak pendidikan pesantren yang salafi. | Mengenyam banyak pendidikan formal yang lebih dominan dengan pertimbangan rasionya. |
| Takbir | Takbir diucapkan sebanyak 3x dalam takbiran. | Takbir diucapkan sebanyak 2x dalam takbiran. |
| Orientasi Politik atau Aspirasi | Berafiliasi dengan partai politik | Tidak berafiliasi dengan partai politik |
| Itsbat | Itsbat menggunakan rukyah | Itsbat menggunakan hilal |
| Pemikiran yang Dominan | Pemikiran Klasik : Al – Ghazali, Asy’ari, Nawawi, dan lain sebagainya. | Ibn Taymiah, Ibn Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. |

Bicara masalah perbedaan antara dua organisasi islam yaitu NU dan muhammadiyah jelasnya sangat berbeda, baik itu cara berfikirnya ataupun dalam penganmbilan keputusan hukum.Bahkan kalau dalam masyaratak pedesaan ia lebih cendrung mengikuti pada NU, kalau diperkoataan masih stabil antara NU dan muhammadiyah. Bentuk perbedaan anatara kedua tersebut diantara salah satunya adalah dalam pembacaan do’a  qunut dalam shalat, dan meminimalisir suara agar untuk tidak nyaring dalam bacaan basmalah pada surat fatihah ketika shalat dan dzikir ketika selesai shalat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table dibawah ini.

            Apabila kita sudah mengetahui perbedaan antara NU dan Muhammadiyah tentunya kita bisa mengetahui persamaannya. dari perbedaan dan persamaan itulah kita bisa menentukan titik temu keduanya yang merupakan organisasi islam terbesar  di Indonesia.