**BAB IV**

**TEMUAN**

1. **Pelaksanaan Program BTA**
2. **Penguji Program BTA**

Sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto Nomor 175 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 bahwa Penguji adalah dosen tetap atau luar biasa yang diangkat oleh Ketua STAIN yang memenuhi kualifikasi

1. Mampu membaca Al--Quran secara tartil, menguasai ilmu tajwid
2. Hafal Al-Quran minimal Juz Amma
3. Mampu menulis kalimat berbahasa Arab (,/m/a)
4. Menguasai Praktik Pengamalanlbadah minimal thaharoh, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Dari lima kualifikasi tersebut, maka dapat diketahui kualitikasi penguji BTA ada tiga hal yaitu mampu membaca Al-Quran secara tartil dan menguasai ilmu tajwid, hafal Al-Quran minimal Juz Amma dan mampu menulis kalimat berbahasa Arab (*imla’*). Sedangkan salu lagi kualifikasi adalah untuk penguji PPi yaitu menguasai praktik pengamalan ibadah minimal thaharoh, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Selanjutnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah komponen materi ujian BTA yang akan dibahas secukupnya kemudian ke arah yang lebih klmsus lagi yaitu tentang penghafalan Al-Quran.

Adapun dosen IAIN Purwokerto yang memeuuhi kualifikasi sebagai dosen penguji BTA dan PPI IAIN Purwokerto adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumentasi Ma’had Al-Jumiah IAIN Purwokerto[[1]](#footnote-2)\*) sebagai berikut :

1. Drs. H Khariri, M.Ag
2. Drs. Zainal Abidin, M.Pd
3. Drs. Rohmad, M.Pd
4. Drs. Sunhaji, M.Ag
5. Drs. H. Masyhud, M.Ag
6. Drs. H Moh Roqib, M.Ag
7. Drs. H Syufaat, M Ag
8. Drs. Subur, M.Ag
9. Dr. Hj Naqiyah, M.Ag
10. Dr. H Suraji, M.Ag
11. Dr. Fauzi, M.Ag
12. Nawawi, S.Ag,M.Hum
13. Drs. Amat Nun, M.Pd.I
14. Dr. Abdul, Basit, M.Ag
15. Drs. Munjm M.Pd.I
16. Drs. H Ansori, M.Ag
17. Hj Khusnul Khotimah, M.Ag
18. Dr. Ridwan, M.Ag
19. Dra. Hj Mahmudah, M.Pd.I
20. Dr. A Luthfi Hamid, M.Ag
21. Drs. Asdlori, M.Pd.I
22. Drs. H Yuslam, M.Pd
23. Drs. H.M Mukti, M.Pd.I
24. Drs. Atabik, M.Ag
25. Drs. Santosa Irfaan,M.Si
26. Drs. HM Hizbul Muflihin, M.Pd
27. Drs. H Fathul A Aziz, MM
28. Sulkhan Chakim, S.Ag,MM
29. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
30. Dr. Tutuk Ningsih, S.Ag, M.Pd
31. Dr. H Suwito NS, M.Ag
32. Dr. Sumiarti, M.Ag
33. Kholid Mawardi, S.Ag M.Hum
34. Hj Ida Novianti, M.Ag
35. H Supriyanto, M.Si
36. Iin Solikhin, M.Ag
37. H.A Sangid, BEd, MA A
38. Nasrudin, M.Ag
39. Drs. H. Sangidun, M.Si
40. H. Siswadi, M.Ag
41. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
42. Dr. Suparjo, MA
43. Toifur, S.Ag M.Si
44. Dr. Rohmat M.Ag M.Pd
45. Enung Asmaya, MA
46. H.M. Slamet Yahya, M.Ag
47. Ahmad Dahlan, M.Si
48. M. Misbah, M.Ag
49. Supani, S.Ag.MA
50. Sony Susandra. M Ag
51. Farichatul Mariuhah, M.Ag
52. Khoirul Amru Harahap, M.Ag
53. Mawardi, M.Ag
54. Muridan, M.Ag
55. H.Ahmad Fauzan, Lc, M.Ag
56. Waliko, MA
57. Dr.Muslih Aris Handayani, M.Si
58. Elya Munfarida, M.Ag
59. Nurfuadi, M.Pd.I
60. Muhammad Nurhalim, M.Pd
61. H. Sochimin, Lc, M.Si
62. Drs. Uswatussolikhah, MA
63. Dr. Mustain, SPd, M,Si
64. Agus Sunaryo, M.Si
65. Dr. Maria Ulfah, SSi,M.Si
66. Dwi Priyanto, S.Ag, M.Pd
67. Arsam, M.Si
68. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.Si
69. Munavvir, STh.I, M.Si
70. Ahmad Muttaqin, M.Si
71. Hariyanto, SHI, M.Hum
72. Ali Muhdi, SPd, M.Si
73. Nurma Ali Ridwan, M.Ag
74. H.Mukhroji, S.Ag, M.Si
75. Asyhabudin, AAg, SS, MA
76. Rahman Afandi, S.Ag, M.SI
77. Tri Rachmijali, S.Ag, M.Pd
78. H Afif Muhammad, MA
79. Dr. M Safwan, MAH, MA
80. Nur Azizah, M.Si
81. Farah Nuril Izza, Lc, MA
82. Dewi Laela Hilytitin, M.Si
83. Abu Dharin, M.Pd
84. Doony Khoerul Aziz, M.Pd.
85. Husnul Haq, Lc, MA
86. MA Hermawan, M.Si
87. Umi Halwati, M.Ag
88. Bani Syarif Maula, M.Ag
89. Ade Ruswatie, S.Pd, M.Pd
90. Mohammad Hanif, M.Ag, M.Pd
91. Enjang Burhanuddin Yusuf, SS, M.Pd
92. Ischak Suryo Nugroho, M.Si
93. Mawi Khusnul Albab, M.Pd.I
94. Mohammad Sholeh, M.Pd
95. Nursalim, M.Pd
96. **Pendampingan Mahasiswa Program**

Sebagaimana termaktub dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 175 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 pasal 8 dinyatakan bahwa

* 1. Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI dilaksanakan dalam sutu sesi
	2. Mekanisme selanjutnya diatur oleh PPMI : Sekarang yang mengatur ma’had Al-Jumiah IAIN Purwokerto.

Memang program BTA & PPI kegiatan utamanya adalah penyelenggaraan Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) maupun Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) bagi para mahasiswa lama yang belum lulus dalam ujian BTA dan PPI dan mereka harus mengulang ujian tersebut pada waktu atau kesempatan yang ditentukan kemudian penyelenggaraan ujian Baca Tulis Al-Quran dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang harus mengulang ujian Baca Tulis Al-Quran dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah, pelaksananya adalah Ma’had Al-Jami’ah IAIN Purwokerto.

Guna meningkatkan mutu lulusan para mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto agar memiliki kompetensi dasar di bidang Baca Tulis Al-Quran dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (BTA /PPI) maka dipandang perlu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menentukan kebijakan untuk melakukan kerjasama kelembagaan dengan berbagai stakeholders khususnya pihak pondok pesantren Kerjasama Purwokerto dengan Pondok Pesantren dimaksudkan untuk program akselerasi peningkatan kompetensi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang memerlukan pendampingan dan bimbingan secara intensif, terencana, dan terukur dalam kerangka pencapaian kompetensi di bidang Baca Tulis Al-Quran dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (BTA/PPI).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam mewnjudkan kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan Pondok Pesantren, berdasarkan inforrnasi dari Ma’had Al-Jami’ah maupun dari Pesantren Mitra (istilah yang dipakai untuk Pondok Pesantren yang telah terjalin kerjasamanya dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dalam program akselerasi peningkatan kompetensi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto di bidang BTA/PPI, yaitu :

1. Memandang perlu adanya bahan ajar/modul yang baku dengan standar kompetensi yang jelas. Maka melalui lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyanikat (P3M) STAIN Purwokerto melalui program Pesantren Mitra yang diadAkan di Pondok Pesantren At-Thohinyah Karangsalam dan disempurnakan di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh tersusunlah modul bahan ajar pembelajaran BTA/PPI yang merupakan hasil rumusan bersama antara IAIN Purwokerto dengan Pesantren Mitra IAIN Purwokerto terus berupaya menambah jalinan kerjasama dengan Pesantren Mitra. Berdasarkan hasil kajian Tim dari Ma’had Al-Jamiah revisi dan cetak ulang modul BTA –PPI dan sekarang telah hadir modul BTA-PPI di IAIN Purwokerto dengan format yang baru.
2. IAIN Purwokerto seiring dengan bertambahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan IAIN Purwokerto terus berupaya menambah jalinan kerjasama dengan Pesantren Mitra seiring dengan bertambahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan IAIN Purwokerto sebagai tempat menempuh pendidikan tinggi bagi oara lulusan SLTA yang setiap tahun jumlah mahasiswa harus bertambah. Untuk itu hingga sekarang (berdasarkan data yang diperoleh 2 Agustus 2016 telah terdaftar 25 (dua puluh lima) Pesantren Mitra sebagai Pondok Pesantren Kerjasama dengan Ma’had Al-Jami’ah IAIN Purwokerto, Berikut nama-nama Pondok Pesantren dimaksud beserta alamat dan pengasuhnya :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **FONPES** | **Alamat** | **Pengasuh** |
| 1 | Al-Amin' Pabuaran | Jl. Smdoro No. 13A Pabuaran, Purwokerto Utara | K.H. Drs. M. Mukti, M.Pd.l. |
| 2 | Al-Amin Mersi | Jl. Martadireja II RT 04 RW 01 Mersi Purwokerto Wetan | K.H. Drs. Chabib Makki |
| 3 | Al-Falah/ Qiraati | Jl. KS. Tubun Utara No. IB Bobosan, Purwokerto Utara | K. Imam Mujahid |
| 4 | Al-Hidayah | Karangsuci, Purwokerto Utara | Nyai Hj. Nadlirah |
| 5 | Al-Husaini | Jl. KS. Tubun, Rejasari Purwokerto | K.H. Ma'mun Al-Kahfi Al Hafidz, S.H.I. |
| 6 | Al-Ikhsan | Beji, Kedungbanteng, Purwokerto | K.H. Abdul Hamid |
| 7 | Al-Ittihad | Pasir Kidul RT 02 RW 03 Purwokerto Barat | K.H. Mughni Labib |
| 8 | An-Najah | Jl. Moh. Besar, Kutasari, Purwokerto | K.H. Dr. Moh. Roqib |
| 9 | Ath-Thohiriyah | Parakan Gnje, Karangsalam Kidul, Kedungbanteng | K.H.Muhammad Thaha |
| 10 | Bani Rosul | Jl. Raji Mustofa, Bantarsoka, Purwokerto Barat. | K.H. Zaenurohman Al-Hafidz |
| 11 | Darul Abror  | Watumas RT 07 RW 03 Purwanegara, Purwokerto Utara | K.H. Taufiqurahman |
| 12 | Darus Salam | Jl. Sunan Bonang No. 57 Dukuhwaluh, Kembaran. | K.H. Drs. Khariri, M.Ag. |
| 13 | Fathul Huda | Jl. Jend. Suprapto No. 27 Gg. IV Kebondalem, Purwokerto | Tri Rachmijati, S.Ag.,M.Pd. |
| 14 | Fatkhul Mu'in | Jl. Kebocoran Karangsalam Kidul Gg. Gagak RT 02 RW 02 Kedung Banteng | Nasrudin, M.Ag. |
| 15 | Nurul Iman | Jl. K.H. Ahmad Zen, Pasir Wetan, Purwokerto | K.H. Tohirin |
| 16 | Nurus Syifa | Jl. Serayu 23 Sumampir Purwokerto Utara | Drs. Ahmad Muhaimin Mu’in |
| 17 | Roudhotul Ulum | Jl. Kamandaka, Balong, Karangsalam Kidul, Purwokerto | Bp. Kyai Abdul Basith |
| 18 | Darul Falah | Jl. Pemuda Gang I No.61 RT 07/06 Kedungwuluh Purwokerto Barat | Dr. Supani, MA |
| 19 | Zam-Zam | Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. Raya Pernasidi Cilongok Banyumas | Arif Fauzi, S.Pd, LC |
| 20 | El-Fira | Jl. A. Yani Gg. VII Kebonbayem 4 no. 54 RT 1 RW 1 Purwanegara Purwokerto Utara | K.H. Dr.Fatkhul Aminudin A, MM |
| 21 | Roudhotul Qur’an II | Grumbul Ciwarak Desa Karanggintung Kec. Sumbang Kab. Banyumas | KH. Drs. Atabik Yusuf Zuhd |
| 22 | Sirojuddin | Jln. Madrasah Sidabowa Patikraja Kab. Banyumas | K.H. Ahmad Ghufron |
| 23 | Anwarul Hidayah | Jln. Raya Lingkar Utara RT 03/04 Desa Karangnangka Kedungbanteng | K. Muslimin Samani |
| 24 | Ulul Albab | Jln. Martadireja II No.3A Purwokerto | K. Misbachussurur |
| 25 | Hidayatul Mubtadiien | Bersole RT 01/09 Karangpucung Purwokerto Selatan | K. Nurohman |

c. Terselenggaranya pendampingan dan bimbingan secara intensif, terencana dan terukur oleh Pondok Pesantren Kerjasama atau Pesantren Mitra terhadap para mahasiswa IAIN Purwokerto yang karenn belum lulus dalam/menempuh ujian BTA/PPl pada-awal masuk scbagui mahasiswa baru maka mereka dimasukkan ke dalam kategori wajib nyantri atau tinggal di Pondok Pesantren Kerjasama atau Pesantren Mitra tersebut. Berdasarkan informasi dari P3M IAIN Purwokerto dan Pengasuh Pesantren Mitra dan naskah Piagam Kerjasama IAIN Purwokerto dengan Pondok Pesantren Fatkhul Muin Cabang Purwokerto tentang Peningkatan Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) yang ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2010 dapat diketahui realisasi bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama IAIN Purwokerto dan Pihak Kedua (Pesantren Mitra/Pesantren Kerjasama) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam Piagam Perjanjian Kerjasama
2. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menggalang kerjasama dalam peningkatan kompetensi Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) bagi mahasiswa IAIN Purwokerto oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
3. Ruang lingkup kerjasama adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan evaluasi kompetensi Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) dan kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan maksud kerjasama.
4. Kewajiban dan Tanggung jawab kedua belah pihak, pihak pertama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan evaluasi dan pihak kedua mempunyai kegiatan dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.
5. Perihal pembiayaan kegiatan kerjasama ini ditanggung oleh mahasiswa IAIN Purwokerto yang mengikuti program peningkatan kompetensi dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) sebagaimana yang telah disepakati dalam kerjasama.
6. Tentang jangka waktu keikutsertaan mahasiswa MAIN Purwokerto dalam pendampingan dan bimbingan secara intensif, terencana dan terukur dalam rangka pencapaian kompetitif di bidnng Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) adalah mahasiswa IAIN Purwokerto berkewajiban tinggal di Pondok Pesantren Mitra untuk mengikuti kegiatan diinaksud selama jangka wakiu I (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
7. Sebagai bukti seseorang mahasiswa SIft45fNPurwokcrto telah mengikuti pembelajaran BTA dan PPI di Pondok Pesantren Kerjasama atau Pordok Pesantren Mitra dan mahasiswa tersebut telah dapat memiliki kompetensi Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) akan diberikan rekomendasi oleh Pondok Pesantren Mitra kepada mahasiswa tersebut untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai peryaratan mengikuti ujian BTA dan PPIyang\_diselenggarakan oleh IAIN Purwokerto

**3. Ujian BTA**

Berdsarkan informasi yang diperoleh dari Direktur Ma’had Al-Jamiah IAIN Purwokerto tentang penyelenggaraan ujian kompetensi dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) dapat diketahui bahwa :

1. Yang mengatur penyelenggaraan ujian kompetensi dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) adalah Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sekarang Ma’had Al-Jamiah IAIN Purwokerto sebagaimana disebutkan dalam lumpiran Surat Keputusan Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pasal 8 tentang mekanisme ujian.
2. Ma’had Al-Jamiah IAIN Purwokerto sebagai pengatur mekanisme ujian memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru pada awal sebelum perkuliahan semester gasal atau semester awal bagi mahasiswa baru, secara serempak dalam satu hari sesuai dengan jalur tempuh masuk mahasiswa baru tersebut. Manakala mahasiswa baru tersebut dalam menempuh ujian BTA dan PPI dinyatakan belum lulus atau tidak lulus maka mahasiswa tersebut wajib nyantri atau berdomisili di Pondok Pesantren Mitra sesuai ketentuan Ma’had Al-Jamiah yakni selama I (satu) tahun atau 2 (dua) semester, guna mengikuti pembelajaran BTA dan PPI yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Mitra tersebut sampai dinyatakan telah memiliki kompetemi BTA dan PPI yang dibuktikan dengan pemberian rekomendasi atau surat ijin oleh Pengasuh Pondok Pesantren Mitra. Rekomendasi atau surat ijin tersebut sebagai syarat bagi mahasiswa bersangkutan untuk bisa mendaftar kembali ujian Kompetensi dasar BTA clan PPI IAIN Purwokerto yang ke dua kalinya, apabila mahasiswa tersebut ternyata tidak lulus lagi, masih diberi kesempatan untuk mengulang, ujian BTA atau PPI atau kedua-duanya dan dikenai biaya
3. Adapun soal ujian kompetensi Dasar Baca Tulis AL-Quran (BTA dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) juga ditentukan oleh Ma’had Purwokerto dengan menerbitkan berkas soal yang diberikan kepada dosen penguji untuk menguji para mahasiswa peserta ujian BTA dan PPI

Ujian Baca Tulis dan Tahfidul Al-Qur'an (BTA) bagi Mahasiswa FATIK PGMI Semester 4 Tahun Akademik 2015-2016 (Mahasiswa PGMI Angkatan tahun 2015-2015) adalah meliputi komponen :

1. Kitabah / Imla’/Tulis
2. Tahfidul Al-Qur'an
3. Baca / Tulis Al-Qur'an

Sedangkan ujian pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) bagi mahasiswa IAIN Purwokerto meliputi komponen :

1) Thaharoh

2) Shalat

3) Zakat

4) Puasa

5) Haji

Tentang teknis pelaksanaan Ujian BTA dan PPI bagi mahasiswa baru angkatan tahun 2014-2016 ditentukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PM) IAIN Purwokerto sebagai berikut :

1. Ujian BTA dan PPI dilaksanakan oleh satu orang penguji
2. Tahapan ujian
3. Ujian, Tulis secara bersama-sama di awal ujian didiktekan (imla’kan) oleh salah satu penguji Hasil ujian imla akan diklasifikasi oleh pendamping sesuai dengan kclompok masing-masing penguji.
4. Ujian Tartil Al-Quran dan Tajwid Jika pada ujian materi tartil tidak memenuhi skor lulus, maka materi ujian selanjutnya tidak diujikan dan peserta dinyatakan tidak lulus (wajib nyantri)
5. Ujian tahfizh dilaksanakan jika materi ujian tartil dan imla’ telah lulus
6. Ujian PPI dilaksanakan jika pada materi ujian tartil, tahfizh dan kitabah/imla dinyatakan lulus
7. Hasil ujian tulis dikoreksi langsung oleh penguji
8. Bagi mahasiswi yang sedang berhalangan (menstruasi), ujian tartil diperbolehkan dengan membaea teks Al-Qur'an (menurut mazhab Maliki) atau diganti dengan membaca teks Arab lain seperti al-Barzanji.Sedang ujian tahfizh tetap dilaksanakarf dengan niat dzikir.
9. Soal ujian dikembalikan ke panitia.

Sedangkan teknis pelaksahaart Ujian BTA dan PPI bagi mahasiswa lama (mengulang) ditentukan oleh Ma’had Al-Jamiah IAIN Purwokerto sebagai berikut:

1. Ujian BTA dan PPI dilaksanakan oleh satu orang penguji
2. Tahap ujian.secara umum (bagi yang BTA-PPI belum lulus)
3. Ujian Tulis secara bersama-sama di awal ujian didiktekan (imla'kan) oleh salah satu penguji. Hasil ujian, imla' akan diklasifikasi oleh pendamping sesuai dengan kelompok masing-masing penguji.
4. Ujian Tartil Al-Qur'an dan tajwid.
5. Ujian Tahfizh
6. Ujian PPI
7. Tahapan Ujian secara khusus bagi yang BTA atau PPI belum lulus :
8. Jika BTA belum lulus maka peserta diuji poin a, b, dan c
9. Jika PPI belum lulus, peserta diuji poin d saja
10. Hasil ujian tulis dikoreksi langsung oleh penguji
11. Bagi mahasiswi yang sedang berhalangan (menstruasi), ujian. tartil diperbolehkan dengan membaca teks Al-Qur'an (menurut mazhab Maliki) atau diganti dengan membaca teks Arab lain seperti al-Barzanji. Sedang ujian tahfizh tetap dilaksanakan dengan niat dzikir.
12. Soal ujian dikembalikan ke panitia

Berikut ini adalah soal Kitabah / Imla' (menulis) dan petilnjuk teknisnya yang menjadi ketentuan Ma’had Al-Jamiah IAIN Purwokerto.

1. Petunjuk Teknis
2. Soal Kitabah atau Itnla kadar kesulitannya dibagi menjadi 3 kategori ringan, sedang, dan berat.
3. Karena pertimbangan waktu, untuk kategori sedang dan berat cukup diujikan 2 ayat saja baik 2 ayat awal atau akhir dari salah satu sufat yang tersedia.
4. Penguji diminta memilih satu di antara 7 alternatif yang disediakan dalam masing-masing kategori, sehirigga setiap mahasiswa diberi 3 soal Kitabah atau Imld yang kadar kesulitannya beragam Penguji mengimlakan / mendiktekan soal kepada mahasiswa di awal ujian.
5. Ada 4 hal yang dijadikan pertimbangan dalam menilai Kitabali/Imla yaitu (1) ketepatan menulis huruf,(2) ketepatan memberi harakat/syakal (3) ketepatan dalam menyambung atau memisah huruf/kata yang seharusnya disambung atau dipisah, d<m /4) keindahan tulisan Kekurangan atau kelebihan dalam huruf atau harakat termasuk kategori salah.
6. M Jika dalam ketiga kategari tersebut mahasiswa mendapatkan skor/nilai total minimal 70, maka ia dinyatakan LULUS *Kitabah/Imla*

2) Soal Ujian

1. Soal kategori ringan (pilih dua dari sembiIan pilihan soal)
2. Ta’awudz
3. Basmalah
4. Syahadah
5. Shalawat
6. Tarji
7. Salam
8. Hauqalah
9. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir
10. Istighfar
11. Doa duduk di antara dua sujud
12. Soal kategori sedang (ambil dua ayat dari satu/dua surat)
13. An-Nas
14. Al-Lahab
15. Al-Kafirun
16. Al-Kautsar
17. At-Tin
18. Al-Maun
19. Soal kategori berat/sulit (ambil dua ayat dari satu/dua surat)
20. Al-Quraisy
21. At-Takatsur
22. Al-Humazah
23. Al-Aadiyaat
24. Al-Qariah
25. Al-Zalzalah
26. Al-Alaq

Sedangkan ujian tahfizh untuk peserta ujian kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) IAIN Purwokerto yang telah ditentukan oleh Ma’had Al-Jamiah IAIN Purwokerto.

1. Hafalan Al-Quran surat-surat pendek minimal QS Al-Ala sampai QS An-Nas
2. Hafalan yang diujikan sejumlah 3 surat, terdiri dari hafalan wajib dan pilihan penguji
3. Hafalan wajib (1 surat) QS Al-Ala atau Al-Fajr, ditentukan oleh penguji
4. 2 surat yang lainnya dipilih oleh penguji di antara surat Al-Ghasyiyah sampai An-Nas, 1 surat dengan tingkat kesulitan kategori sedang dan 1 surat lagi kesulitan kategori ringan :
5. Kelompok surat dalam tingkat kesulitan kategori sedang
6. Asy-Syams
7. Adh-Dhuha
8. Al-Ghasyiyah
9. Al-Balad Al-Lail
10. Al-Insyirah
11. Al-Alaq
12. Al-Bayyinah
13. Al-Zalzalah
14. Al-Aadiyaat
15. At-Takatsur
16. Kelompok surat dalam tingkat kesulitan kategori ringan
	* 1. At-Tin
		2. Al-Ashr
		3. Al-Fil
		4. Al-Quraish
		5. Al-Kaafirun
		6. Al-Falaq
		7. Al-Qadr.
		8. Al-Maun
		9. Al-Kautsar
		10. Al-Nashr
		11. Al-Ikhlas
		12. An-Mas

Adapun ujian Tartil Al-Quran dan tajwidnya yang ditentukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) IAIN Purwokerto adalah meliputi:

1. Al-Quran Surat Maryam ayat 1 s/d 8
2. Al-Quran Surat Ar-Radu ayat a s/d 4
3. Al-Quran Surat Al-Huud ayat 1 s/d 6
4. Al-Quran Surat Al-Anam ayat 71 s/d 73
5. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 1 s/d 6
6. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 1 s/d 6
7. Al-Quran Surat Qaaf ayat 1 s/d 7

Masing-masing dengan soal ujian tajwidnya meliputi :

1. Makharijul huruf
2. Macam-macam Hukum Bacaan, yaitu :
3. Hukum Nuun Sukun/Tanwin
4. Hukum Miim Sukun
5. Idghaam
6. Ghunnah
7. Alif ham Ta’rif
8. Bacaan tebal dan tipis
9. Qalqalah
10. Waqof
11. Mad atau bacana panjang

**4. Menghafal Al-Quran**

Menghafal Al-Quran merapakari salah satu komponen dalam program Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto, karena Baca Tulis Al-Quran mencakup 3 (tiga) komponen yaitu Kitabah/Imla’/Tulis, Tahfizh Al-Quran, dan tartil Al-Quran beserta ilmu tajwidnya.

Karena obyek penelitian ini tentang penghafalan Al-Quran maka untuk pembahasan berikut ini hanya masalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) yang telah lulus dalam menempuh ujian Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) yang telah mereka ikuti ketika, menjadi mahasiswa baru atau mengikuti ujian program Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ipadah (PPI) ketika mereka melakukan vvajib nyantri atau belajar BTA dan PPI diPondok Pesantren Mitra.

Karena subjek penelitian di sini adalah mahasiswa semester 4 program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) IAIN Purwokerto yang telah lulus dalam program ujian BTA dan PPI, maka mereka telah selesai dalam melakukan kegiatan proses belajar penghafalan Al-Quran Dalam penelitian ini tinggal menggali proses belajar penghafalan mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari subyek penelitian yaitu mahasiswa semester 4 Prodi PGM lulus A dan C tahun akademik 2015-2016 dapat diketahui hal-hal berikut ini :

* 1. Tujuan Menghafal Al-Quran

Berdasarkan wawancara dengan para mahasiswa vang telah lulus dalam uuan Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Quran (BTA) IAIN Purwokerto baik lulus pada ujian BTA ketika menjadi mahasiswa baru maupun lulus pada ujian BTA yang kedua, bahkan lulus pada ujian BTA yang ke 3 kalinya, mereka memiliki tujuan yang terpuji dalam melaksanakan prose belajar penghafalan Al-Quran dari jawaban-jawaban mereka yang beragam dapat dihimpun bahwa tujuan melaksanakan atau mengikuti proses belajar penghafalan Al-Quran adalah :

1. Taqorrub ilallah
2. Ibadah
3. Cinta dan memuliakan Al-Quran
4. Menambah ilmu
5. Melaksanakan kewajiban
6. Bertujuan untuk lulus ujian BTA

 Beberapa tujuan yang melandasi mereka melangkah maju dalam proses belajar penghafalan Al-Quran bisa dikemukakan sebagai cermin dari pemenuhan syarat-syarat menghafal Al-Quran yang dikemukakan oleh Sadullah dalam bukunya “Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an” yaitu memiliki niat yang ikhlas dan mempunyai kemauan yang kuat. Hal ini terbukri ketika mereka mendapat, pertanyaan apakah anda mengkondisikan spiritualitas dalam belajar menghafal Al-Quran mereka memberikan jawaban yang hampir seluruhnya sama yaitu kelulusan belajar atau belajar dengan ikhlas Tentang kemauan yang kuat ternyata bagi mereka yang tidak lulus dalam ujian BTA ketika menjadi mahasiswa baru sehingga mereka yang wajib menyantri ini ternyata ketika lulus di ujian BTA yang kedua kalinya mereka mendapat nilai atau skor yang memuaskan rentang skor 89 s/d 99.

1. \*) Dokumentasi Ma’had Al-Jamiah, dikutip tanggal 2 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-2)