BAB 3
BAB 3
AJARAN ZIKRULLAH RATIB KUAT AYAH PIN

3.1 PENGENALAN

Bab ketiga memaparkan secara mendalam berkaitan dengan ajaran yang telah
dikenal pasti sebagai menyeleweng di Negeri Terengganu. Sebelum penulis menguraikan
dengan panjang lebar berkaitan dengan ajaran ini, terlebih dahulu penulis akan mengaitkan
dengan latar belakang timbulnya ajaran salah secara ringkas. Sebagaimana yang telah
diterangkan di dalam bab kedua bahawa gerakan ajaran salah ini bermula sejak zaman
para sahabat Rasulullah s.a.w. membawa kepada zaman teknologi ini maka ianya tidak
pernah berakhir. Pembohongan yang paling besar ini telah dibuktikan dengan munculnya
seorang tokoh ajaran salah pada zaman Khalifah ‘Uthman yang telah memberi sumbangan
dari bida’h akidah di kalangan umat Islam yang bernama ‘Abd Allah bin Saba’ yang
juga dikenali dengan nama ibn al-Sauda’ (anak Negro/hitam). Beliau merupakan seorang
Yahudi dari Shana yang telah berpura-pura memeluk Islam dan kemudiannya menghasilut
umat Islam menentang khalifah di samping turut memperkenalkan pemikiran yang aneh
berkaitan agama dan politik.¹

¹ Talâ‘ Husayn (1961), al-Fitnah al-Kubrâ. t.c., Kaherah Dar al-Ma‘arif, hal 43. Lihat juga M.T.H.
Houtsma et.al, (1913), The Encyclopedia of Islam. vol. 1, t.c., Leiden: Late E.J. Brill Ltd., hal. 20.

3.2 LATAR BELAKANG PENGASAS

Hassan selama lebih kurang 4 hingga 5 tahun. Ketika di usia itu jugalah dikatakan beliau mula bertapa. Ketika dalam pertapaannya beliau mendakwa telah mendengar arahan meratib menyebut nama Allah ketika beliau dalam keadaan pengsan kira-kira selama sebulan. Arahan itu dikatakan dating dari seorang lelaki berpakaian serba putih yang telah mengajar beberapa bab agama sehingga membawanya bertemu Jibril. Dan ekoran dari itu setelah beliau sedar dari pengsan, beliau terus saja menyebarkan ajaran ini. (Lihat lampiran B)

3.3 LATAR BELAKANG AJARAN ZIKRULLAH RATIB KUAT AYAH PIN


2 Kertas Kerja Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Ajaran Sesat di Malaysia: Satu Pengenalan anjuran bersama JAKIM dan Maktab Perguruan Kuala Terengganu, 18hb. April 2002, hal. 6
Keseluruhan pengikut-pengikut Hassan bin Yaakob terdahulu, kini telah menjadi pengikut setia kepada Arifin bin Mohd (Ayah Pin), yang kononnya dianggap sebagai *Tok Wali* dan *Pemegang Kunci Pintu Syuga.*

### 3.4 TEMPAT PERKEMBANGAN

Aktiviti kumpulan ini tidaklah bertumpu kepada satu-satu tempat tertentu sahaja tetapi sentiasa bergerak mencari pengaruh di berbagai tempat yang difikirkan boleh menerima ajaran mereka. Dikatakan pengajaran mereka diadakan secara bergilir-gilir antara rumah ke rumah dan dari satu tempat ke satu tempat. Di antara tempat-tempat yang pernah menjadi sarang dan sasaran kumpulan ini di Negeri Terengganu ialah:

1. Batu 13, Tenang, Besut, Terengganu.
2. Felda Jerangau, Jerangau, Terengganu.

---


82
3.5 BUTIR-BUTIR AJARAN

Ajaran Ayah Pin mungkin diambil daripada pengajaran tarekat yang mengutamakan zikir kuat dan lain-lain amalan. Di antara butir ajaran yang diceritakan adalah seperti berikut:  

1. Tuhan adalah manusia. Ini adalah juga pengajaran yang terdapat dalam ajaran Hassan Anak Rimau. Pernah pada suatu hari seorang murid memberitahu gurunya bahawa dia melihat wajahnya sendiri di dalam cermin, berkatalah Hassan, “itulah Tuhan”.

2. Tidak perlu percaya kepada Rasulullah s.a.w. kerana Rasulullah adalah manusia biasa dan kita boleh mengatasinya hanya dengan cara berzikir.


5. Sembahyang lima waktu tidak wajib.


7. Pernah mendakwa dirinya Tuhan.

---

8. Cuma dirinya sahaja yang berkuasa melantik dari kalangan muridnya gelaran Wali Allah serta menentukan darjatnya.

9. Pengikut jika hendak sembahyang atau berzikir, mestilah terlebih dahulu ingat dan menggambarkan wajah gurunya sebelum mengingati Allah.

10. Mendakwa dirinya diresapi roh Nabi dan sampai waktunya nanti dia akan bertukar menjadi Imam Mahdi.

11. Pengikut mestilah mengorbankan harta benda bila diperlukan olehnya.


13. Mendakwa ada menerima satu senarai daripada Tuhan nama-nama pengikutnya.

14. Tidak sah dia sembahyang berimamkan orang lain kerana martabatnya lebih tinggi dari orang lain.

15. Mendakwa dirinya akan menjadi perdana menteri di akhirat nanti.

16. Rukun Islam dan hukum-hukum syarik seperti puasa, zakat dan lain-lain itu tidak ada kena mengena dengan Tuhan.

17. Pergi ke Mekah mengerjakan haji adalah sia-sia sahaja.

18. Waktu Subuh berpanjangan hingga masuk waktu Zuhur.


20. Seseorang anak Adam apabila hampir hendak mati, Allah akan datang bersalam dengannya dan tidak payah lagi mengucap dua kalimah syahadah.


22. Al-Quran yang ada sekarang adalah tidak benar.
3.6 KAEDAH ZIKIR YANG DIAMALKAN

3.6.1 Kaedah Berzikir

Amalan berzikir kuat ini dilakukan secara beramai-ramai di markas. Ianya diadakan pada waktu tengah malam iaitu kira-kira pukul 2.00 pagi hingga hampir waktu Subuh. Bermula dengan irama perlahan pada mulanya dan kemudian menjadi semakin bertambah kuat. Pada kemuncak acaranya, mereka akan meratib dengan kuat seolah-olah telah melupakannya dirinya dan seboleh-bolehnya biarlah tubuh badan orang yang meratib itu berpeluh kerana dosa akan keluar bersama peluh. Tujuan mereka meratib dengan kuat ini ialah untuk:

a. Mendapatkan zuk.

b. Mendapat ilham.

c. Mendapat kasyaf.

d. Menyembuhkan penyakit (Ilmu Perbomohan)

Penulis tidak dapat mengemukakan secara terperinci setiap tujuan yang dikemukakan di atas. Ini memandangkan penulis hanya mendapat maklumat melalui temu bual yang dilakukan terhadap salah seorang pengikut ajaran ini.

---

Rahimi Affandi, *op. cit.*, hal. 89
3.6.2  Contoh Amalan Zikir (Keratan asal boleh dilihat di Lampiran H)

Di bawah ini penulis kemukakan zikir asal yang menjadi amalan ajaran ini (Ayah Pin). Penulisan zikir ini tidak mengambil kira dari segi ketepatan tatabahasa baik dari segi pengertian atau pun penulisan. Penulis hanya menulis semula mengikut apa yang diberikan kepada penulis (keratan asal). Tetapi penulis juga akan mengemukakan beberapa contoh penulisan asal yang jelas kesalahannya menurut tatabahasa Arab iaitu perkataan (فتحة)⁷ dan perkataan (منفي)⁸

a) Zikir 1

1. فتحة هدية كفدا صحابة دان سكليين والي الله
فتحة هدية كفدا سيئ عبدالفادر الجيل ل
فتحة هدية كفدا سكليين كؤرو

b) Zikir 2

2. الله أنت مقصود ورضاك مطلوبي اغتنم محبتك ومعرفتك

c) Zikir 3

3. حسبي ربي جلاله الله منفي قلبي غيرالله . نور محمد صلى الله لالله والا الله . لاالله الا الله . يا الله ياهو يا من هو يا الله يا هو يا من هو هو

⁷ Penggunaan perkataan فتحة adalah tidak tepat, yang sepatutnya ialah التذخير.
⁸ Penggunaan perkataan منفي adalah tidak tepat, yang sepatutnya ialah في ما
d) Zikir 4

4. لَّهُمَا الْلَّهُ امْلَكَ الحَقَّ الْمَبِينَ محمَّدُ الرسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صادق الَّذين

e) Zikir 5

5. لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ مِجَازُ الْلَّهَ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ حَيَّ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ عَالِمُ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ قَادِرُ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ مَرِيدُ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ سُبُعُ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ بَصِيرُ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ لاَ لَا مَتَكَلِّمُ الْلَّهُ
(٧٦٧٥)

f) Zikir 6

6. لَّهُمَا الْلَّهُ إِدِمْ خَلِيفَةَ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيفَةَ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ مُوَسَى كَلِمَ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ عُسَى رُوحَ الْلَّهُ
لَّهُمَا الْلَّهُ محمَّدُ الرسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
7. انت الهدي انت الحق، ليس الهادي الا هو
8. يا الله يا رحمن، يا رحيم يا كريم (2 كالي)
9. يا صمد يا فتح يا رزاق لالله الا الله محمد رسول الله (33 كالي)
10. لالله الا الله

للهم يا غني يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود اغنتي بحلاك
عن حراحك يا الله يا رسول الله ربينا أتنا في الدنيا حسنة (3 كالي)
وفي الآخرة حسنة وقيتنا عذاب النار

9 Ibid.
3.7 IMPLIKASI KHUSUS AJARAN AYAH PIN KEPADA PENGAMAL, KELUARGA, DAN MASYARAKAT

3.7.1. Pengamal

1. Pengikut kumpulan ini tidak bersembahyang.

2. Urusan kematian ahli kumpulan hanya diuruskan oleh ahli mereka sahaja.\(^{10}\)

3. Telah kehilangan anak serta isteri kerana disembunyikan oleh mertua. Ini disebabkan oleh suami yang tidak mempunyai asas agama yang telah berguru dengan Ayah Pin. Beliau sanggup meninggalkan keluarga di Kuala Lumpur semata-mata untuk berguru di Terengganu. Di samping itu juga beliau sanggup menipu harta keluarga sendiri semata-mata untuk dikorbankan kepada Tok Guru.\(^{11}\)

3.7.2. Keluarga

1. Beberapa keluarga dalam masyarakat Terengganu telah terpengaruh dengan kumpulan ini dan menyeleweng sama sekali dari ajaran Islam.

2. Hubungan kekeluargaan terputus di antara pengamal kumpulan ini dengan ahli keluarga yang lain.


---

\(^{10}\) Temu bual bersama Ustaz Padzal Hj. Mokhtar.

4. Berlaku perselisihan faham antara keluarga apabila salah seorang ketua keluarga telah menyetai kumpulan ini sehingga mengakibatkan keretakan sebuah rumah tangga yang telah dibina sejak berpuluh-puluh tahun. Apabila anak-anak memberi pandangan, dikatanya anak derhaka dan tidak cukup ilmu.\textsuperscript{12}

3.7.3. Masyarakat

1. Memutuskan hubungan dengan masyarakat dan tidak mengambil bahagian dalam aktiviti sosial dan keagamaan masyarakat setempat seperti majlis-majlis kenduri, kematian dan sebagainya.

3.8 KESIMPULAN

Dalam bab ketiga ini, penulis dapat menyimpulkan bahawa doktrin ajaran Ayah Pin ini telah mula dikenal pasti sebagai penyambung kepada ajaran Hassan Anak Rimau. Ini memandangkan beliau sendiri merupakan bekas pengikut kanan kepada kumpulan ajaran tersebut. Perkara ini jelas dapat dilihat terutama dari segi ciri-ciri ajaran dan kaedah berzikir yang diamalkan oleh kumpulan ini.

\textsuperscript{12} Temu bual bersama salah seorang anak kepada pengikut Ajaran Ayah Pin (sahabat penulis) di tempat kerja beliau pada 26hb. Ogos 2002.