Tabel 1. Data Fasilitas Masjid di Kota Cirebon

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi Tempat Ibadah | Jagasatru-Pekalipan | Kanggraksan | Persil-Kalikoa | Kebon Baru-Kejaksan | Kesenden-Kejaksan | Larangan-Harjamukti | Karyamulya-Kesambi | Karyamulya-Kesambi |
| Jumlah masjid | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Jumlah ushalla | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 |
| Jumlah pemeluk gama lain | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Proporsi jumlah tempat ibadah dengan jumlah penganut agama | Sering tidak penuh | 1 : 10 | 1:20 | Tidak seimbang |  |  | 1:2 | 2:50 |
| Jumlah jamaah | 5 | Penuh | 10-20 | 20 | 3 | 5 | 30/ mesjid | 50 |
| Jumlah jamaah shalat jum'at di Mesjid | > 100 | Penuh | Sesuai kapasitas | 100+ | 2 | 1 | 200/ mesjid |  |

Tabel 2. Data Keberadaan Da’i/Mubalig Lokal di Kota Cirebon

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi Tempat Ibadah | Jagasatru-Pekalipan | Kanggraksan | Persil-Kalikoa | Kebon Baru-Kejaksan | Kesenden-Kejaksan | Larangan-Harjamukti | Karyamulya-Kesambi | Karyamulya-Kesambi |
| Jumlah Dai | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | Bergantian |
| Paham keagamaan dai | NU | NU | 3 | 3 | NU | NU | NU, Muhammadiyah |  |
| Tingkat pendidikan | SMP-SMA | SMA- S2 | S1 |  | Sd – S2 |  | S1, S2, S3 | Setara S1 |
| Pekerjaan |  | Guru, Dosen, Pedagang, Pengusaha |  | Bertani mengajar |  | Imam Mesjid, All | Dosen pengasuh pondok, wiraswasta | Guru All |
| Topik ceramah | Sejarah Islam, Kisah Para Nabi | Aqidah, Fiqh, Akhlak | Aqidah, akhlak, ibadah | Mengenalkan sunah Rasul | Aqidah Fiqh | Al Guran, Hadits | Akidah, Ahlak, Ibadah | Amalan sehari-hari : muamalah |
| Bidang garap /kegiatan penyiaran lisan | Aqidah | Kegiatan rutin mingguan, Majelis Taklim | - | Ceramah | Majelis Talim Nurul Iman |  | Tabligh, Ceramah, Kajian Rutinan | - |
| Bidang garap /kegiatan penyiaran non lisan | - | - | - | - | - |  | Artikel Online, berita, kajian Online | - |
| Pengaruhnya dalam masyarakat(tingkat dusun, desa, dst) | Tingkat Desa | Kelurahan dan Kota | Kelurahan Kota |  | Desa | Desa | Desa Kota | - |
| Wilayah garapan tabligh (desa, kecamatan, kabupaten) | Tingkat Desa | Kelurahan dan Kota | Persil, Kayuwalang | Desa | Desa dan Kota | Desa dan Kota | Desa Kota | Mahalla sekitar tempat tinngal |

Tabel 2. Data Aktivitas Da’i/Mubalig Lokal di Kota Cirebon

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi Tempat Ibadah | Jagasatru-Pekalipan | Kanggraksan | Persil-Kalikoa | Kebon Baru-Kejaksan | Kesenden-Kejaksan | Larangan-Harjamukti | Karyamulya-Kesambi | Karyamulya-Kesambi |
| Lamanya aktif bertabligh | Kurang lebih 5 tahun | Lebih kurang 10 tahun | 15 tahun | 10+ | 10+ |  | 20 tahun | - |
| Frequensi bertabligh setiap bulan | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 kali setiap bulan | - |
| Buku referensi dalam bertabligh | Sahih Bukhori Muslim | Kitab kuning, buku agama | Kitab Kuning | al hikam | Kitab dan fiqh |  | Biyadatul Mujtahid | - |
| Sarana transportasi dalam bertabligh | Sepeda Motor | Motor, mobil | Motor | Motor | Motor dan mobil | Jalan kaki | Sepeda, Motor, Mobil | - |
| Aktivitas dakwah di luar tabligh | - | Mengajar, berdagang | Mengajar membaca Al Quran | Mengajar di Pesantren | - | - | Organisasi bisnis Islami | - |
| Bentuk tabligh (alternatif: pengajian, mimbar agama di radio/tv/surat kabar , khutbah) | Khutbah dan Pengajian | Khutbah, kajian keagamaan | Pengajian | Pengajian | Pengajian | Pengajian | Pengajian bada magrib, majelis taklim ibu-ibu | Khutbah |
| Metode tabligh (alternatif: ceramah, diskusi, pelatihan) | Ceramah | Ceramah | Ceramah insidental | Ceramah | Ceramah | Ceramah | Ceramah | Ceramah |
| Model dalam bertabligh (alternatif: pembinaan/pengasuhan secara tetap kepada mad'u yang sama, ceramah insidental pada sasaran tertentu, dll) | - | Pembinaan, cermahan insidental | Aqidah, ibadah, akhlak | Pembinaan/Pengasuhan secara tetap | Pembinaan/pengasuhan | Mengaji kitab bersama-sama | Pembinaan pengasuhan secara tetap | Ceramah di setiap Mahalla selesai salat fardhu |
| Tema/Materi tabligh (alternatif: aqidah, ibadah, muammalah, akhlak) | Aqidah, Muammalah | Aqidah, ibadah, akhlak | Ekonomi | Akhlak | Aqidah, ibadah, muamalah, akhlak | Ibadah dsb | aqidah dan akhlak | Disesuaikan dengan keadaan mad’u |
| Subbahasan tiap tema/materi (mis: kalau materi muammalah, sub-bahasannya: politik, pidana, ekonomi, budaya,dll) | Akhlak : Sifat baik manusia, sifat buruk, sifat Nabi | Aqidah : ahlussunah bal jamaah ; Ibadah : Shalat, zakat | Cirebon dan Indonesia | Sebagian ada | - | Materi : mengenai kehidupan sehari-hari | Akhlak : adab bergaul (orangtua,teman)  Aqidah : asa Kwa sifat Allah | Muamalah |
| Penggunaan bahasa dalam bertabligh | Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa | Indonesia | - | - | Bahasa Indonesia | Indonesia | Indonesia | Formal (Indonesia) |
| Penggunaan seni budaya Arabik sebagai media tabligh | - | - | Genjringan | Ya | - | Marhabanan | Tahlilan, shalawatan | - |
| Penggunaan seni-budaya lokal murni sebagai media tabligh | - | Nadran, Marawis | - | Ya | - | - | - |  |
| Penggunaan seni-moderen dalam bertabligh | - | - | - | - | - | - |  | Hanya Peng-arab-an dengan menggunakan bahasa lokal |
| Pemanfaatan tradisi-perayaan lokal-Arabik untuk bertabligh | Campuran | - | - | - | - | Ada | Maulid Nabi, Isra Miraj Muharamman | Acara maulid Nabi All |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek jenis kelamin | Masyarakat Desa | Perempuan, laki-laki | Laki-laki dan perempuan | Laki-laki dan perempuan | Laki-laki dan perempuan | Perempuan dan laki-laki | Laki-laki dan perempuan | Kebanyakan laki-laki |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek perkembangan masyarakat mis. kota-desa-pinggiran | Menengah ke Ata | Desa/Kota | Desa | Desa | Desa | Masyarakat kota | Masyarakat Transisi | Desa |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek strata sosial-ekonomi | Campuran | Menengah ke bawah | Pedagang | Sedang | Menengah ke bawah | Masyarakat menengah | Menegah ke atas | Menengah ke bawah |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek usia mis. anak-remaja-orang tua-campuran | Rata-rata NU | Campuran | Campuran | Orang tua | Orang tua | Campuran | Campuran | Campuran |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek paham keagamaan | - | Awam, terpelajar | Rata-rata | - | - | Masyarakat awam | NU, Muhammadiyah, PUI | Taat beribadah |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek penyandang masalah social | - | - | Kelompok viking perjuangan | - | - | - | Remaja pengamen | Pedagang, guru, mahasiswa |
| Obyek / Mad'u yang dihadapi dari aspek kelompok khusus | - | Kelompok ibu-ibu pengajian | - | - | - | - | Mahasiswa dan cendekiawan | - |
| Sama tidaknya paham agama mad'u dengan mubaligh | Sama | Tidak sama | Tidak sama | Sama | Tidak | Sama | Terkadang berbeda | Berbeda |
| Sama tidaknya suku mad'u dengan mubaligh | Tidak sama | Tidak sama | Sama | Sama | Tidak | Sama | Berbeda | Berbeda |
| Sama-tidaknya lokasi tempat tinggal mad'u dengan mubaligh | Tidak sama | Sama | Sama | Sama | Tidak | Sama | berbeda | Sama |