**TEORI KEDATANGAN ISLAM &**

**KEDATANGAN ISLAM DI DUNIA MELAYU**

1. **Teori Kedatangan Islam**

Ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Dunia Melayu atau Asia Tenggara:

* Berasal dari Arab (Tepatnya di Hadramaut atau juga Mesir).

Dikemukakan oleh Crawfurd, Keyzer, Niemann, dan Veth. Senada dengan Hamka dalam seminar Sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1962. Menurutnya Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah/VII Masehi. Juga selaras dengan teori Naquib Al-Attas tentang teori umum tentang islamisasi Nusantara. Teori ini juga didukung dengan berbagi literatur-literatur lokal (Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa, tarsilah Raja-raja muslim dari kesultanan sulu di Filipina)

* Berasal dari India

Dikemukakan oleh: Pijnapel, snouck hurgronje, Moquetto. Teori yang dikemukakan oleh moquetto adalah mengenai tentang kemiripan batu nisan di nusantara dengan di gujarat.

* Berasal dari bengal (benggali)

Dikemukakan oleh: Fatimi

* Berasal dari Coromandel

Dikemukakan oleh Marrison.

Berikut skema yang menunjukkan hubungan antara timur Tengah/arab/pusat bermulanya agama islam dengan Dunia Melayu/Nusantar/Asia Tenggara:

*Interaksi Diplomatik*

*Pelayaran ke*

Bukti adanya interaksi ini adalah dirujuk dari berbagai hikayat atau pun ceritera dinasti-dinasti Cina juga hikyat-hikyat melayu tentunya. Beberapa pendapat menguraikan bahwasanya proses masuknya Islam ke Nusantara didalangi oleh beberapa faktor:

* Perdagangan
* Perkawinan
* Tasawuf
* Seni budaya
* Dll.

Pada masa Kekuasaan Turki Ustmani, adanya interaksi yang cukup kuat antara nusantara dengan pemerintahan mereka. Hal ini dikarenakan kekuasaan turki ustmani cukup luas hingga menguasai berbagai daerah hingga ke nusantara. Juga pada abad ke-16 nusantara pun mempunyai hubungan diplomasi dengan wilayah afrika timur yang pada waktu ini sebagian masyarakat telah diislamisasikan. Juga besarnya pengaruh 3 kerajaan besar (Dinasti Ustmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal di india) cukup memperluas kekuasaan islam ke penjuruan lautan india. Maka tak heran adanya interaksi antara pribumi nusantara dengan mereka terutama dalam hal perdagangan.

Namun, hubungan ini tidak hanya sebatas dengan Turki Ustmani saja. Aceh misalnya, mereka mempunyai interaksi dengan pusat keagamaan islam, mekkah dan madinah. Dan berbagai interaksi oleh Negara muslim di nusantara terhadap Negara luar yang bersifat interaksi agamis. Berikut beberapa fase yang ditempuh pada hubungan antara nusantara dan timur tengah sejak kebangkitan islam sampai paruh kedua abad ke-17:

1. Sejak akhir abad ke-8 hingga abad ke-12, hubungan-hubungan yang ada pada umumnya berkenaan dengan perdagangan. Inisiatif dalam hubungan-hubungan semacam ini diprakasai muslim timur tengah, khususnya arab dan Persia.
2. Abad ke-12 sampai abad ke-15 hubungan-hubungan antara kedua kawasan mulai mengambil aspek-aspek lebih kuas. Muslim arabdan Persia, mulai mengintensifkan penyebaran islam di berbagai wilayah nusantara. Pada tahap ini, hubungan-hubungan keagamaan dan cultural terjalin lebih erat.
3. Sejak awal abad ke-16 sampai paruh kedua abad ke-17. Dalam fase ini hubungan-hubungan yang terjalin lebih bersifat politik di samping keagamaan. Dalam fase akhir ini, kaum muslim nusantara mengambil banyak inisiatif untuk menjalin hubungan politik dan keagamaan dengan dinasti ustmani dan sekaligus pula memainkan peran aktif dalam perdagangan di lautan india.
4. **Kedatangan Islam di Dunia Melayu**

Ada beberapa teori:

* Abad ke-13, menurut ahli sejarah barat berdasarkan bukti-bukti sejarah yang mereka temukan di nusantara.

Di antaranya: Perjalanan marcopolo, catatan cina pada zaman dinasti yuan, nisan malik as-saleh, laporan dari beberapa pengembara.

* Pertengahan abad ke-7, menurut sejarawan tempatan berdasarkan analisa mereka berserta bukti yang cukup kuat. Menurut mereka daerah yang pertama didatangi oleh islam adalah pada daerah pesisir sumatera.

Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme. Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin, 2004: 91-92).

Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Pada tahun 1292, semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan Zainuddin). Manakala Ibn Battutah, pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie. Menurut beliau lagi, negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabad-abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin, 2004: 91).

Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undang-undang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka, diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Dalam bidang politik, pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam.

1. **Islam di Melaka dan Riau Daratan**

Johor-Riau adalah kesultanan yang muncul sebagai pelanjut dan pewaris tradisi Melaka. Menurut sejarah melayu, islam di Melaka mulai tersebar setelah raja kecil besar memeluknya. Ia menerima islam langsung dari nabi Muhammad Saw melalui mimpi.

Jikalau kita merujuk pada sejarah melayu, maka pihak yang pertama kami memeluk islam adalah sultan, setelah itu baru turun ke berbagai elite penguasa lainnya sehingga islam tersebar. Islamisasi nusantar bertambah intesif dan mengalami kemajuan yang berarti di tangan kesultanan Melaka. Islam disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya, mulai Pahang, Terengganu, Kelantan, selat Melaka, rokan, Kampar, siak, riau-lingga, dan Indragiri. Penyebaran cara ini mendapat penilaian negative dari sarjana barat. Bahkan mereka mengatakan bahwa Melaka menyebarkan islam secara kejam dan paksa.

Berikutnya adalah islam di riau daratan. Cakupannya adalah Kuntu-kampar, rokan, kuantan, Indragiri, tapung. Menurut sejarah riau, kuntu Kampar merupakan daerah pertama di riau daratan yang berhubungan dengan orang-orang islam (pedagang). Karena adanya interaksi di daerah ini terhadap pedagang-pedagang asing dari negeri cina, india, dan arab-persia. Berbagai macam latar belakang masuknya islam ke daerah riau daratan ini yang mulanya mengantu agama hindu-budha yang tersebar oleh pengaruh kerajaan sriwijaya semasa itu.\*\*\*