PENGARUH NASIONALISME DALAM PEMIKIRAN
MASYARAKAT MELAYU KELANTAN SUATU
KAJIAN DI BANDAR KOTA BHARU

HYDZELAN BIN HAJI HASHIM

JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR
2005
PENGARUH NASIONALISME DALAM PEMIKIRAN MASYARAKAT MELAYU KELANTAN SUATU KAJIAN DI BANDAR KOTA BHARU

HYDZELAN BIN HAJI HASHIM

DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA USULUDDIN (SECARA BERKURSUS DAN DISERTASI)

JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR
2005
ABSTRAK


Dalam huraiannya, penularan dan perkembangan ideologi ini di Eropah dan Timur Tengah turut dinyatakan sebagai suatu penjelasan kepada realiti yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Kota Bharu hari ini. Susulan ini, huraiian tersebut akan dinyatakan oleh penulis berasaskan kepada beberapa aspek kehidupan mereka.

Nasionalisme merupakan ideologi yang dikaitkan dengan kedaulatan bangsa dan negara. Ia juga dianggap oleh sesetengah individu sebagai satu idea politik yang paling berpengaruh. Sehubungan ini, perkembangan parti-parti politik khususnya di Bandar Kota Bharu, perlu dihuraikan sebagai salah satu topik utama.

Namun pada asasnya, perpaduan yang berteraskan ideologi ini amat rapuh jika dibandingkan dengan perpaduan *ukhuwah Islamiyyah* yang berteraskan akidah dan akhlak.
ABSTRACT

This thesis is a study in akidah and Islamic thought domain which had been focused in one of the ideology aspects, nationalism. The influence of nationalism is a very wide topic to discuss with. In this case, the writer had chosen Kota Bharu Town as a study of the location scope within the preparation process of it. The thesis discusses about definitions, discussions and opinions from muslim and western intellectuals.

In its description, the infection and the spread of this ideology in Europe and The Middle East had also been informed as a following relevance with the reality which happened in the Kelantanese community in Kota Bharu today. Lagging of this, the description will be explained by the writer based on some of their life aspects.

Nationalism is an ideology which had been hooked by some individuals with the sovereignty of the nation and the state. It also had been assumed as the most influential political idea. Within this, the spread of all the political parties especially in Kota Bharu town, should be explained as one of the main topic.

Basically, the solidarity of nationalism is too brittle compared to the solidarity of ukhwwah Islamiyyah which is based on faith and moral.
PENGHARGAAN

Allahamdulillah, akhirnya tesis ini berjaya disempurnakan. Dalam proses penyediaan dan pengemas kiniannya, penulis telah mendapat bimbingan sepenuhnya daripada Professor Madya Dr. Johari bin Mat dan Puan Fatimah binti Ali sebagai penyelia tesis.

Dalam ruangan yang serba ringkas ini, penulis mengambil kesempatan untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada para pensyarah dan seluruh kakitangan Akademi Islam, khususnya kepada Professor Dato’ Dr. Mahmud Zuhdi bin Abdul Majid atas segala bantuan yang dicurahkan sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para responden yang suci meluangkan masa mereka untuk ditemubual oleh penulis. Mereka ialah Haji Hashim bin Haji Omar, Dato’ Nik Hassan bin Nik Yahya, Encik Abdullah Zaidi Hassan, Haji Salahuddin Abdullah dan Dato’ Wee Khon Hock.

Ucapan terima kasih juga diajukan khas buat isteri tercinta, Nor Hashimah yang tabah berada disisi penulis dalam keadaan suka dan duka. Tidak dilupakan juga kepada kedua ibubapa, Haji Hashim bin Haji Omar dan Habshah binti Haji Ismail yang sentiasa memberi sokongan spiritual dan material kepada penulis dalam menyiapkan kajian ini. Kepada Pengarah Pusat Kajian Strategik, Tuan Haji Ubaidah bin Haji Yaakub serta seluruh kakitangannya di atas segala kemudahan yang diberikan. Kepada kalian semua, jutaan terima kasih diucapkan dan hanya Allah Taâlâ sahaja yang dapat membalas ganjaran yang setimpal. Kejayaan ini merupakan kejayaan kita bersama.
<table>
<thead>
<tr>
<th>ISI KANDUNGAN</th>
<th>HALAMAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Muka Depan.</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>Halaman Judul</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>Abstrak.</td>
<td>iii</td>
</tr>
<tr>
<td>Penghargaan</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Isi Kandungan.</td>
<td>vi</td>
</tr>
<tr>
<td>Senarai Carta</td>
<td>viii</td>
</tr>
<tr>
<td>Senarai Jadual</td>
<td>viii</td>
</tr>
<tr>
<td>Kependekan.</td>
<td>ix</td>
</tr>
<tr>
<td>Panduan Ejaan Dan Transliterasi</td>
<td>xii</td>
</tr>
<tr>
<td>Senarai Lampiran.</td>
<td>xiv</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. BAB 1: PENDAHULUAN                           1

| 1.1   | Pengenalan. | 1 |
| 1.2   | Latarbelakang Kajian / Hipotesis. | 3 |
| 1.3   | Latarbelakang Tempat Kajian | 5 |
| 1.4   | Skop Kajian. | 8 |
| 1.5   | Kepentingan Kajian | 9 |
| 1.6   | Objektif Kajian | 10 |
| 1.7   | Kajian-Kajian Yang Lepas | 11 |
| 1.8   | Metodologi Penyelidikan. | 13 |
| 1.8.1 | Kaedah Pengumpulan Data | 16 |
| 1.8.2 | Kaedah Penganalisisan Data | 19 |
| 1.8.3 | Proses Analisis Data. | 20 |
| 1.9   | Reka Bentuk Keseluruhan Penulisan. | 21 |
2. BAB 2: NASIONALISME DAN PERKE MBANGANNYA

2.1 Pengertian Tajuk.

2.1.1 Definisi Pengaruh

2.1.2 Definisi Nasionalisme

2.2 'Asabiyah dan Nasionalisme.

2.3 Pandangan Ibn Khaldün - 'Asabiyah Dari Sudut Ilmu Sosiologi

2.4 Perkembangan Awal Nasionalisme.

2.5 Nasionalisme di Negara-Negara Timur Tengah.

2.6 Perkembangan Nasionalisme di Malaysia.

2.6.1. Keagamaan.

2.6.2 Sosial dan Ekonomi.

2.6.3 Politik Kepartian.

2.7 Teori Beberapa Orang Tokoh Pemikir Islam Tentang Nasionalisme

2.7.1 Pandangan Iqbal dan al-Farūqī Tentang Semangat Cintakan Tanahair.

2.7.2 Sikap al-Syahid Hasan al-Banna Terhadap Nasionalisme

2.8 Peranan Nasionalisme Dalam Sesebuah Negara.

2.8.1 Kedudukan Bahasa.

2.8.2 Menghormati Bendera.

2.8.3 Lagu Kebangsaan dan Nyanyian Patriotik.

2.8.4 Pembinaan Patung dan Tugu Kebangsaan.

3. BAB 3: PEMIKIRAN MASYARAKAT MELAYU KELANTAN

3.1 Pengenalan

3.2 Pengertian Pemikiran Dari Sudut Bahasa.

3.3 Pengertian Pemikiran Dari Sudut Istilah.

3.4 Teori Pemikiran Politik

3.4.1 Definisi Politik.

3.4.1.1 Teori Politik Islam

3.4.1.2 Definisi Parti Politik

3.5 Aspek Penting Dalam Masyarakat Melayu Kelantan

3.5.1 Kehidupan Sosial Masyarakat Melayu Kota Bharu

3.5.2 Sistem Politik dan Pentadbiran.

3.5.3 Ekonomi Masyarakat Melayu Kota Bharu
4. BAB 4: PENGARUH NASIONALISME DALAM MASYARAKAT MELAYU DI KOTA BHARU

4.1 Pengenalan
4.2 Suatu Sorotan Terhadap Nasionalisme Berunsur Politik Kepartian
4.3 Parti-Parti Politik di Kota Bharu
4.4 Suatu Penilaian Terhadap Nasionalisme di Sekitar Kota Bharu

5. BAB 5: PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.2 Saranan Penulis

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

SENARAI CARTA

CARTA 1: Jumlah Penduduk di Kota Bharu
CARTA 2: Peratusan Umur Responden
CARTA 3: Peratusan Taraf Pendidikan Responden
CARTA 4: Peratusan Pekerjaan Responden
CARTA 5: Peratusan Penglibatan Responden Dalam Parti Politik
CARTA 6: Peratusan Pengertian Nasionalisme
CARTA 7: Peratusan Keberkesanan Nasionalisme di Malaysia
CARTA 8: Peratusan Keberkesanan Nasionalisme di Kelantan
CARTA 9: Peratusan Status Nasionalisme Mengikut Perspektif Syarak
CARTA 8: Peratusan Keberkesanan Nasionalisme di Kelantan
CARTA 9: Peratusan Status Nasionalisme Mengikut Perspektif Syarak
CARTA 10: Peratusan Corak Perjuangan Nasionalisme
CARTA 11: Peratusan Beberapa Item Dalam Perjuangan Nasionalisme

SENARAI JADUAL

JADUAL 1: Keputusan Pilihanraya Negeri Kelantan 1955-1999

SENARAI KEPENDEKAN

ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia.
AKAR – Angkatan Keadilan Rakyat.
AKIM – Angkatan Keadilan Insan Malaysia.
AMCJA – The All Malayan Council of Joint Action.
APU – Angkatan Perpaduan Ummah.
b. – bin.
BERJASA – Barisan Jamaah Islamiyyah.
bil. – bilangan.
CCC – Chinese Consultative Council.
ctk – cetakan.
DBP – Dewan Bahasa dan Pustaka.
DEB – Dasar Ekonomi Baru.
Dr. – doctor.
DUN – Dewan Undangan Negeri.
GRM – Gerakan Rakyat Malaysia.
H – Hijrah.
HAMIM - Hizbul Muslimin.
hlm - halaman.
Ibid - Ibidem - maksudnya dalam tempat tersebut diselangi oleh karya lain dalam halaman yang sama.
IIFSO - International Islamic Federation of Student Organizations.
IMP - Parti Kemerdekaan Malaya.
ITM - Institut Teknologi Mara.
JASA - Jabatan Sekolah-Sekolah Agama Kelantan.
JIM - Jamaah Islam Malaysia.
KIAS - Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.
KMM - Kesatuan Melayu Muda.
LBKB - Lembaga Bandaran Kota Bharu.
LDP - Liberal Democratic Party.
M - Masihi.
MCA - The Malaysian Chinese Association.
MCKK - Malay College Kuala Kangsar.
MIC - The Malaysian India Congress
MDU - Malayan Democratic Action
MPKB - Majlis Perbandaran Kota Bharu.
MPSI - Maktab Perguruan Sultan Idris.
PAS - Parti Islam SeMalaysia.
PBB - Pertubuhan Bangsa Bersatu.
PBDS - Parti Bangsa Dayak Sarawak.
PBR S - Parti Bersatu Rakyat Sabah.
PDS - Parti Demokrasi Sabah.
PERPINDOM  - Perkumpulan Pemuda Indonesia  Malaya.
Ph.D  - Doktor Falsafah.
PKINK  - Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan.
PKN  - Parti Keadilan Nasional.
PMK  - Persatuan Melayu Kelantan.
PPPB  - Pusat Pembangunan Pondok Berhad.
PPP  - People’s Progressive Party.
PRM  - Parti Rakyat Malaysia.
SMU ( A)  - Sekolah Menengah Ugama ( Arab).
SMU  - Sijil Menengah Ugama.
SPP  - Sabah Progressve Party.
SUPP  - Sarawak United People’s Party.
TIC  - Tourism Information Centre.
UKM  - Universiti Kebangsaan Malaysia.
UMNO  - The United Malays National Organisation.
WAMY  - World Assembly Muslims Youth.
YIK  - Yayasan Islam Kelantan.
PANDUAN TRANSLITERASI

Senarai Pedoman tersebut adalah seperti berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Huruf Arab</th>
<th>Transliterasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ا, م</td>
<td>a, (hamzah)</td>
</tr>
<tr>
<td>ب</td>
<td>b</td>
</tr>
<tr>
<td>ت</td>
<td>t</td>
</tr>
<tr>
<td>ث</td>
<td>th</td>
</tr>
<tr>
<td>ج</td>
<td>j</td>
</tr>
<tr>
<td>ح</td>
<td>h</td>
</tr>
<tr>
<td>خ</td>
<td>kh</td>
</tr>
<tr>
<td>د</td>
<td>d</td>
</tr>
<tr>
<td>ذ</td>
<td>dh</td>
</tr>
<tr>
<td>ر</td>
<td>r</td>
</tr>
<tr>
<td>ز</td>
<td>z</td>
</tr>
<tr>
<td>س</td>
<td>s</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>sy</td>
</tr>
<tr>
<td>س</td>
<td>s</td>
</tr>
<tr>
<td>ط</td>
<td>t</td>
</tr>
<tr>
<td>ظ</td>
<td>z</td>
</tr>
<tr>
<td>غ</td>
<td>gh</td>
</tr>
<tr>
<td>ف</td>
<td>f</td>
</tr>
<tr>
<td>ق</td>
<td>q</td>
</tr>
<tr>
<td>ك</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>ل</td>
<td>l</td>
</tr>
<tr>
<td>م</td>
<td>m</td>
</tr>
<tr>
<td>ن</td>
<td>n</td>
</tr>
<tr>
<td>و</td>
<td>w</td>
</tr>
<tr>
<td>ه</td>
<td>h</td>
</tr>
<tr>
<td>ء</td>
<td>h</td>
</tr>
</tbody>
</table>

VOKAL PANJANG

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أ</td>
<td>a</td>
</tr>
<tr>
<td>ب</td>
<td>u</td>
</tr>
<tr>
<td>ي</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>VOKAL PENDEK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>(fathah)</td>
<td>a</td>
</tr>
<tr>
<td>(dammah)</td>
<td>u</td>
</tr>
<tr>
<td>(kasrah)</td>
<td>i</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIFTONG</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>او</td>
<td>aw</td>
</tr>
<tr>
<td>ای</td>
<td>ay</td>
</tr>
<tr>
<td>ي</td>
<td>iy/i</td>
</tr>
<tr>
<td>و</td>
<td>uww¹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PETA MALAYSIA.
LAMPIRAN 2 : PETA NEGERI KELANTAN
LAMPIRAN 3 : KAWASAN PUSAT DAN KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN KOTA BHARU.
LAMPIRAN 4 : CARTA ORGANISASI MPKB TAHUN 2000
LAMPIRAN 5 : BORANG SOAL SELIDIK.
LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN PILIHANRAYA DI BEBERAPA KAWASAN DI KOTA BHARU.