Konsep Amar Makruf dan Nahi Mungkar dalam Kerukunan Keluarga

Murni Hayati Samed
Maziah Mohd Salman
Kamarul Azmi Jasmi

Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia qamar@utm.my

Suggested Citation:

Abstract

References


KONSEP AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR DALAM KERUKUNAN KELUARGA

Murni Hayati Samed
Maziah Mohd Salman
Kamarul Azmi Jasmi

Abstrak

Kata Kunci: Amar Makruf, Nabi Mungkar, Keluarga, Tanggungjawab

PENGENALAN

غَنِيَّةٌ مِّنَ الْحَرْثِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلمِ، أُمَّةٌ مِّنْ مَوْلُودٍ إِلاْ يُولَّدُ عَلَى الْفَحْشَةِ، فَأَعْرَبُواَ بَينَاهَا أَوْ يُسَلَّمُواَ أَوْ يُجَسَّسُواَ، كَمَا تَنْتَجُّ الْهَيْمِةَ بِهِمْةٍ جَمِيعًا، ذُلِّكَ تَجَسُّوْنَ فِيهَا مِنْ جَدُّ عَهْدٍ


(Al-Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga, Allah SWT turut berfirman:
Maksud: Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya: manusia dan batu (berhala); neraka itu diraja dan dikawal oleh malaikat yang keras kata (layanannya); mereka tidak menderah kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. 

(Surah al-Tahrim, 66: 6)

Ayat al-Quran ini, menyatakan bahwa mengajar umat Islam mengenai teras pemeliharaan sebuah institusi keluarga melalui percincangan dan kesepakatan antara suami, isteri serta anak-anak bagi mengelakkan ahli keluarga daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT.

AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNKGAR

Amar makruf dan nahi mungkar merupakan ayat yang berasal daripada ayat al-Quran yang bermaksud “mengajak melakukan amal kebaikan dan mencegah segala kemungkinan” (Jasmi, 2016, 2017). Menurut Jasmi (2015) untuk mendapatkan keradaan Allah SWT dan kejayaan di dunia serta akhirat seorang insan itu perlu mengamalkan amar makruf dan nahi mungkar yang Allah SWT pertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim untuk dipikut sebagaimana firman-Nya:

Maksud: Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebaikan (mengembangkan Islam), dan menyaruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya.

(Surah Ali 'Imran, 3: 104)

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman:

Maksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faham) umat manusia, (kerana) kamu menyaruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah SWT (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang yang fasik.

(Surah Ali 'Imran, 3: 110)

Ayat-ayat al-Quran ini jelas menerangkan bahawa umat Islam digalakkan saling tegur menegur antara satu sama lain untuk mentaati perintah Allah SWT serta mencegah segala kemungkinan. Oleh itu, sebagai seorang Muslim langkah pertama untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar adalah terhadap keluarganya dahulu.

مَنْ رَأَىٰ مَسْتَحْلَكَ مَذَّكَرًا فَلْيَقْبَلْهُ مَنْ يَشَاءُ ﴿١٠٩﴾، وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الإِلْمَ.

Maksud: Barang siapa antara kamu yang melihat kemuncak, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan isannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah semalah-lemah iman.

(Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa kepentingan amalan amar makruf dan nahi mungkar dalam institusi kekeluargaan supaya keluarga mendapat cahaya kebahagiaan.

TANGGUNGJAWAB SUAMI


عنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَلَا كَلَّمَ اللَّهُ مَسْتَحْلَكَ عَنْ رَعْيَتِهِ، ﴿١٠٩﴾، فَأَلْهَلَّ اللَّهُ مَسْتَحْلَكَ عَنْ رَعْيَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَأَعٌ وَهُوَ مَسْتَحْلَكُ عَنْ رَعْيَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَأَعٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، وَهُوَ مَسْتَحْلَكُ عَنْ رَعْيَتِهِ، وَإِلَّا أَلْهَلَّ اللَّهُ مَسْتَحْلَكَ عَنْ رَعْيَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَأَعٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، وَهُوَ مَسْتَحْلَكُ عَنْ رَعْيَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَأَعٌ عَلَى مَالِ سَيْبَيْطِيَّةٍ، وَهُوَ مَسْتَحْلَكُ عَنْ رَعْيَتِهِ، أَلَا كَلَّمَ اللَّهُ مَسْتَحْلَكَ عَنْ رَعْيَتِهِ، فَأَلْهَلَّ اللَّهُ مَسْتَحْلَكَ عَنْ رَعْيَتِهِ، ﴿١٠٩﴾، فَأَلْهَلَّ اللَّهُ مَسْتَحْلَكَ عَنْ رَعْيَتِهِ، ﴿١٠٩﴾.


(Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini. Rasulullah SAW berpesan bahawa supaya setiap ahli keluarga, khususnya seorang suami dan ayah sebagai tonggak utama dalam rumah tangga perlu memainkan peranan dalam memacu rumah tangga untuk meraih keredaan Allah SWT. Seorang lelaki setelah melafazkan akad nikah, maka bermula tanggungjawab sebagai seorang suami (Raffa & Hamjiah, 2018). Allah SWT berfirman:

Selain itu juga, antara kesemua tanggungjawab seorang suami terhadap isterinya adalah naifah zahir dan batin yang mengikut kemampuan si suami. Firman Allah SWT:

Maksud: Dan ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap, ialah bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakanan kepada ibu itu menurut cara yang sepertinya. Tidaklah diberikan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang itu suami anaknya, dan (jangka juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduangnya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang disepakati oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukan). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (supah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaugualah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.
Seorang suami hendaklah memberi wang secukupnya kepada isterinya supaya dapat membeli segala keperluan rumah tangga, tetapi bagi pakaian pula isteri berhak untuk pakaian yang bersusuan mengikut kemampuan suami (Abdul Jamal & Jasmi; 2006; Dalip; 2006; Daud, 1991; Ilahi, 2000; Qutb; 2005; Jasmi, 2008; Mohd Isa et al., 2012; Mohamad Fauzi et al., 2019; Isa et al., 2012). Satu hadis menjelaskan (Muslim, t.th.: 994):

عَنْ نُوْبَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: "أَفْضِلُ دِيْنَارٍ أَنْ يُنْفِقَهُ الرَّجُلُ، وَأَفْضِلُ دِينَارٍ أَنْ يُنْفِقَهُ عَلَى عَيْبَاهُ، وَدِينَارٌ يُنْفِقَهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابِئِهِ فِي سُبْبِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سُبْبِ اللَّهِ").

Maksud: Thawban RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik dinar (wong atau harta) yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya (kenderaan) yang digunakan di jalan Allah dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah."

(Muslim)

Berdasarkan hadis ini, jelas menunjukkan seorang muslim mendapat pahala yang lebih besar apabila memberi nafkah kepada ahli keluarganya berbanding dengan membelanjakan hartanya kepada orang lain. Justeru, setiap suami atau bapa hendaklah memberikan komitmen serta bijak melaksanakan tanggungjawabnya kerana nafkah itu tidak bersifat mutlak dan mengikut kepada kemampuan masing-masing.

TANGGUNGJAWAB ISTERI


عَنْ أَبِي هُبَّا‎، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَوْ كَتَبَ أَمِيرٌ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَزُورَجْهَا، أَنْ يَسْجُدَ لأَمْرَتِ الْمَرَأَةِ أَنْ يَسْجُدَ لَزُورَجْهَا.

Maksud: Husayrub bahawa aswaja Nabi SAW bersabda, 'Jikalau sekiranya aku boleh memerintah seseorang supaya bersujud kepada manusia, nescaya ku suhub perempuan/isteri bersujud kepada suaminya (kerana besarnya hak suami ke atas isterinya).’

(Al-Tirmidhi)


Isteri hendaklah mematuhi perintah si suami asalkan ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Andainya suami menyuhib melakukkan dosa maka isteri dikenakan membantah. Perkara ini sesuai dengan konsep amar makruf dan nahi mungkar kerana ia mencegah daripada melakukan perkara yang mungkin seperti sabda Rasulullah SAW (Al-Bukhari, 2001: 7144; Muslim, t.th.: 1839):
Maksud: Ibn ‘Umar RA menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Seseorang Muslim wajib dengar dan taat sama ada dia tahu atau tidak, melainkan jika diperintahkan dalam hal maksat. Sekiranya dia disuruh melakukan maksat, maka tidak boleh dengar dan taat.”

(Al-Bukhari dan Muslim)


Maksud: Jangan dia (wanita) itu keluar daripada rumahnya melainkan dengan kezianan suaminya. Sekiranya dia berbuat demikian, Malaikat Allah, Malaikat rahmat, Malaikat azab akan melaknatnya sehingga dia kembali.

('Abd bin Humaid)

Firman Allah SWT:


Maksud: Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang Jahiliyah zaman dahulu; dan dirikatlah sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara yang mencemarkan diri kamu - wahai “AblulBaiit” dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji).

(Surah al-Abzab. 33:33)

Seorang isteri wajib memelihara kehormatan diri semasa ketiadaan suami di rumah. Misalnya, tidak membenarkan lelaki yang bukan mahram masuk ke rumah. Hal ini demikian berdasarkan firman Allah SWT:


Maksud: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah melibatkan orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki membelanjakan (memberi naibah) sebahagian dari hartanya. Maka perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihi (kebormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan perlongong-Nya. Dan perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) herdaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukulalah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyudahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Bear.

(Surah al-Nisa’, 4:34)


عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا قصدت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان
لها أجرها، ولزوجها أيضًا كسب، وللخازن مثل ذلك.

Maksud: Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seorang isteri bersedekah sebahagian makanan yang ada di rumah suaminya, maka dia mendapat pahalanya, dan suaminya pun mendapat pahalanya atas apa yang ia usahakannya, begitu juga, penjaga gudangnya mendapat pahala yang sama.’

(Al-Bukhari)


TANGGUNGAJAWAB ANAK

Tanggungjawab anak adalah wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapanya (Letchumanan et al., 2019; Azamuddin et al., 2019). Seperti Firman Allah SWT:

وَوَضَحَّناَّ لِلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ نَصْرًا كَبِيرًا َ َوَفَعَّلْنَا عَلَيْهِمَّ رَفْقًا وَقَصْدًا َ َفِي عَامِينَ أَنَّا أُسْتَحْلِيْلُونَ وَالَّذِينَ كَانُواْ بَيْنَنَا َ َةِلَّكُنَّاُ أَلْتَبِيْحٌ َ َلِلَّذِينَ كُفَّارُ وَلَا يُؤْمِنُونَ

(Al-Tafheem)
Maksud: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemanahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh mencerahkan sunnya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) beryukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).

(Surah Luqman, 31:14)

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Isra’ ayat 24 :

وَالْخَيْمَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اللَّهِ مِنْ أَرْضَيْنَاهَا وَلَا يَأْتِيَنَّهَا حَبْلَيْنِ أَيُّهَنَّ آمَنُوا فَلَاتَّقُلُوا مَا أَنَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ مَّلِيْكِ

Maksud: Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata), "Wahai Tuanku! Cucurlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka mencerahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil."

(Surah al-Isra’, 17:24)


Tanggungjawab anak yang kedua ialah mematuhi perintah kedua ibu bapanya. Sebagai seorang anak hendaklah mentaati segala arahan kedua ibu bapanya melainkan perkara yang mungkin. Selain itu, Allah SWT melarang anak-anak melawan ibu bapa dengan nada yang kasar yang boleh menyentuh hati ibu bapa. Firman Allah SWT :

وقَمِّ بِنَتْ آمِنِيُّ وَآبَايَايُهَا وَأَمْلَأُهَا وَلَا تَقُولُ إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ مَا كَرِيمَ

Maksud: Dan Tuhanmu perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyerang mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).

(Surah al-Isra’, 17:23)

Menurut ayat al-Quran ini, Allah SWT tetap menekan agar anak mengambil peringatan dalam menjaga adab, batas dan aturan yang perlu diikuti demi keharmonian keluarga.

إذا مات الإنسان انقطع عهده فعَّاله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جائرة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يذugo الله.

Maksud: Apabila mati seorang manusia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sekejap jariah atau ilmu yang berfaedah atau anak soleh yang mendoakannya.

(Muslim)

Selepas kematian salah seorang atau kedua-duanya ibu bapa, anak-anak juga bertanggungjawab menjelaskan hutang-piutang serta menggantikan puasa ibu bapa yang meninggal dunia. Islam juga menyarankan anak-anak supaya meneruskan hubungan silaturahim dengan saudara mara, jiran tetangga serta sahabat handai kepada ibu bapanya.

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Tanggungjawab bersama bermaksud kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bersama dalam usaha mewujudkan sebuah ikatan suami isteri yang kukuh. Tanggungjawab bersama yang pertama ialah pergaulan yang baik. Suami isteri mestilah mempunyai hubungan dan pergaulan yang baik dan harmoni mengikut landasan yang direndai Allah SWT. Jangan sesekali mengeluarakan perkataan yang kesat serta perkataan yang boleh menyakiti perasaan pasangan sama ada dengan tujuan bergurau. Firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُمَا نَامْعِرَٰی

Maksud: Dan bergaulah kamu dengan mereka (isteri kamu itu) dengan cara yang baik.

(Surah al-Nisa’, 4:19)

Tanggungjawab bersama yang kedua ialah saling kasih mengasihi. Perasaan kasih sayang yang ikhlas perlu ada dalam perhubungan antara suami isteri. Hal ini demikian bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan suami isteri dan sikap timbang rasa antara satu sama lain akan mewujudkan suasana harmoni di dalam keluarga.


KELUARGA BAHAGIA MENURUT ISLAM


Faktor keluarga bahagia menurut Islam adalah berlandaskan Taqwa, cinta dan kasih sayang sesama ahli keluarga. Keluarga bahagia hendaklah berasaskan al-Mawaddah dan al-Rahmah kerana tanpa perkara tersebut akan menyebabkan sesuatu keluarga itu mengalami kehancuran (Dakir, 1996). Sebagai tambahan, hasil karya (Chik et al., 2018), al-Quran dan sunnah juga hendaklah dijadikan sebagai panduan sesuatu keluarga bahagia dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Firman Allah SWT:

(Surah al-Nisa’, 4:59)

Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Nu’man bin Bashir (Al-Bukhari, 2001: 6011):

قرى المؤمنين في تحضيرهم وتراعاهم واعاظتهم، كمثلى الجسد.

Maksud: Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi antara mereka seperti satu anggota tubuh”.

(Al-Bukhari)

Persiapan dari segi fizikal, mental dan emosi adalah penting untuk mengekalkan keharmonian keluarga bahagia. Kasih sayang antara suami dan isteri serta kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak juga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Firman Allah SWT:

وفَمَّ اتَّبَعْنَاهُ فَلَبَّنَتُمْ أُسْلَمَتْ مَنْ دِينَهُمْ أَنْ هُمُ الْفَرْطُ وَمَنْ أَسْتَصْلَىْ إِلَيْهِمْ وَجَعَلَ شَيْئَ مُّقْوَدَ وَرَحْمَةُ مَنْ أَنَّهُ أَنَجَّىٍ

Maksud: Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahan ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya antara kamu (suami isteri) perasat kasih sayang dan belas kasihan. Seungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang yang berfikir.

(Surah al-Rum, 30:21)

Faktor yang kedua pula ialah amalan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Dengan mengamalkan komunikasi dua hala antara ibu bapa dan anak-anak boleh mewujudkan kekuatan keluarga dan keyakinan yang tinggi. Di samping itu, wujud suasana kemesraan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama lain. Selain daripada itu, sikap ibu bapa yang menitikberatkan aspek akidah dan tauhid dalam komunikasi serta didikan dapat menjauh perkara mungkar. Seterusnya, ibu bapa haruslah memberi tumpuan, menjadi pendengar segala permasalahan dan perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak (Jasmi et al., 2004; Izham et al., 2012; Hussin et al., 2012; Jasmi, Razi, et al., 2012; Jasmi, Hong, et al., 2012). Seperti firman Allah SWT:
Maksud: Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai".

(Surah Luqman, 31:19)

Komunikasi yang lemah lembut antara ibu bapa dan anak-anak mampu memberi kesan positif kepada sikap anak-anak dalam membentuk personaliti, kestabilan emosi dan pembentukan akhlak atau tingkah laku. Sikap keibubapaa yang seperti ini secara tidak langsung mencipta keharmonian dalam keluarga bahagia.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, kerukunan keluarga mestilah dibentuk berlandaskan kepada syariat agama, Islam sebagai teras panduan hidup dan mengamalkan konsep amar makruf dan nahi mungkar. Secara tidak langsung, wujudlah keluarga bahagia dalam Islam sebenarnya dan mencetuskan situasi yang dinamakan al-sakinah, iaitu ketenangan dan ketenteraman, al-mawaddah, iaitu cinta serta al-rahmah, iaitu kasih sayang.

RUJUKAN


