

# KOMSEP DAN IMPLEMENTASI DALAM PENDIDIKAN 

EDITOR
Abd. Rahman A. Ghani
Sugeng Riadi

# PENDIDIKAN HOLISTIK <br> Konsep dan Implementasi dalam Pendidikun 

Editor

Abd. Rahmatn A. Ghani Sugeng Riadi

Uhamka Preba

# PENDIDIKAN HOLISIIK <br> Kansep dun Implementani dalam Pendidikan 

Editor
Abd. Rahman A. Ghuni
Sugeng Riadi
Sorning dan dissin cover
Sudarmä̈
ditecbidtan pertumalalit oleh
Uhamka Press
Cetakun Pertama, Novermber 2012

ISBN: 978-602-5040-55-6

> UHAMKA PRESS
> JI. İman II, Kebayoran Baru
> Jalcarta 12130
> t-mail uhamica press_(igaboo.com

## DAFTAR ISI

Pengantar Rektor Uhamika ..... $\nabla$
Pengantar Editor ..... vii
Dafar isi ..... xi
Batgian Pertama: Konsep Pendidikan Holistik

1. Pendidilean Holistike Dimensi Filosofis/ A. Malik Fadjar ..... 3
2. Pengembangan Pendidikan Holistik: Tuntungun dan Peluang/Syaifuddin Sabda ..... 7
3. Pendidikan Holistik Berbasis Nilai dan Budaya/ Syaiful Rohim ..... 26
4. Pendidikan Holistik daham Perspektif Islam/ Nurachman Hanafi ..... 38
Bagian Kedua: Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan Holistik
5. Peran Pendidikan Muhammadiyah dalam Pengembangan Pendidikan Holistik/M. Yunan Yusuf, ..... 51
6. Revinalisasi Pendidikan Muhummadiyah Melahut Pengembangan Pendidikan Holisuk/ Pudjo Sumedi, AS ..... 70
7. Peran UHAMKA dalam Pengembangan Pendidikan Holistik/Abd. Rahman A. Ghuni. ..... 83
 ..... xi
8. Nilai-Nilai dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Pendidikan Holistik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Tri Wintolo Apoko ..... 110
Bagian Tiga: Implementasi Pendidikan Holistik
9. Implementasi Pendidikan Holistik dalam Kurikuhum
Pendidikan Dasar dan Menengah/ Herry Widyastono ..... 129
10. Menciptakan Model Pendidikan Karakter Terpadu/ Sumardi ..... 147
11. Aplikasi Pendidiloan Holistik dalam Pengajaran Sastra/ Prima Gusti Yanti ..... 175
12. Pembelajaran Linguistik Berbasis Pendekatan Holistik/Günawan Suryoputro ..... 186
13. Petan Pendidikan Holistik dalam Membarigun Karakter Bangsa/Suyatno ..... 196
14. Pendekatan Holistik dalam Mengapresiasi Karya Sastra/ Nani Solihati dan Ade Hikmat. ..... 209
15. Pendidikan Holistik dalam Pembelajaran Sejarah/
Rudy Gunawan ..... 218
16. Pendidikan Holistik dalam Perspektif Islam/ Imam Suprayogo ..... 233
17. Penilaian Holistik/Hari Setiadi ..... 241
18. Model Penerapan Pendidikan Holistik Berbasis Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah/Moch. Suryadi Syarif. ..... 278
19. Muhammadiyah dan Pendidikan Holistik/Zamroni ..... 301
20. Model Pendidikan Holistik Melalui Fsature/ Sugeng Riadi ..... 321
Tentang Penulis ..... 329

## PEMBELAJARAN LINGUISTIK BERBASIS PENDEKATAN HOLISTIK

## Gunawan Suryoputro

## Pendekatan Pembelajaran Holistik

Pendekatan pembelajaran holistik didasarken pada filsafat pendidikan yang mengasumsikan bahwa peserta didik akan mendapatkan hasil pembelajuran yang bermalona untuk diri dan hidupnya bila proses pembelajaran dilakukan melalui hubungan untura dirinya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-niliif spiritual (agama). Sebenarnya, alizan stau stbool of stonght pembelajaman holisilk bukanlah hal baru, mengingat pendecatan ini telah dimunculkan din diendarse oleh pakar, seperti $V_{\text {ygotsky }}$ (1978) dan Gadner (1993) padu tahun-tahun sebelum abad Melinium. Namun demilian, konsep ini sempat tenggelam pada tahun 1960-an dan muncul kembali saat memasuki tahun 1970-an.

Di Indonesin, aliran holistik mulai muncul kurning lebih pada delade dua puluh tahun terakhir ditandai dengan bermunculan model-model pendidikan alternatif seperti, bome sebooling, sekolah wlam dan sejenisnya. Munculnya model bome schooing dan sekolab alam ditengarahi oleh kejenuhan pendekatan pembelejaran konvensional, seperti di selcolah-sekolab yang berkematervistik tuidenenter, ruang kelas empat persegi panjang, tempar duduk yang berbaris rapi, papan tulis, dan sejenisnya. Ciri-ciri sekolah konvensional seperti ini danggap tidak bermakna bagi peserta didik karena pada dasarnya scorang peserta didik akan dapat menemukan identitas, makna, tujuan hidup mercia melalui hubungan dengan masyarakat, llingkuggan alam, dan nilai-nilui emosional dan sosial lainya.

Dalam perkembangannya, pendekatan pendidikan holistik ini tidak hanya merambah model bonse schooling dan sekolah alam, bahkan mempengaruhi para designer pendidikan dengan mengadopsinya pada sistim sekolah konvensional, seperti adanya berbagai modifikasi dalam kurikulum dan waktu pembelajarannya. Sckolah-sekolah dasar dan menegah yang dilebel dengan rekoadab terpadr, yang mengalokasikan waktu belajamya hampir sembilan jam atau yang lebilh dikenal dengan full day sebaols merupakan salah satu conroh modifikasi sckolah konvensional yang ada selama ini: Di sekolah model sekolah penuh hari dibawah yayasan pendidikan Islam, misalnya, biasayanya memadukan kurikulum pendidikan umum (sesuai dengan ketentutan Kemendikbud) dan agama, meskipun tidak seluruhnya, yang biasayanya diberikan di madrasahmadrasah dibawah naungan Kemenag Tentunya masih bisa saja diperdebatkan apakah model sekolah terpadu seperti ini sudah berasaskan holistik penul. Namun konsep penyatuhan (inftgrated) dan tidak dipisah (not part off sitim kurikulum dan pembelajaran inilah yang dinyakini akan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dalam kehidupan di masyarakat.

Usaha mengembangkan pembelajaran holistik nampaknya belum berhenti hingga saat ini. Meskipua hasilnya masih belum seperti yang dihatapkan, para praktisi pendidikan terus mencati model-model pembelajaran yang berbasis pendekatan holistik. Bahkan upaya yang dilakukan semakin terfokus pada metode pengajaran pada bidang-bidang studi atau pelajaran tertentu. Dalam tulisan ini ditawarkan sebuah pembelajaran linguistik berbasis pendekatan holistik yang sclanjutnya dapat didiskusikañ, implementasikan, dan diuji kelayakannya dalam pembelajaran di kelas

## Integrasi Multi-Dimensi Dalam Pendidikan Holistik

Sebelum disampaikan pembelajaran linglaistik berbasis holistik yang diwacanakan dalam tulisan ini, perlu terlebih dahulu dimunculkan konsep multi-dimesni pikiran dan kecerdasan manusia
dalam perspektif pendidikan holistik (a perspentivy integration in bolistic edwation). Seperti yang telah diketahui bahwa pendidikan holistik memiliki perspektif yang multi dimensi. Nava (2000), misalnya, mencoba menguraikan multi demensi pendidikan holistik yang meliputi aspek-aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, cstitika, dan spiritual, seperti yang tegambar dalam gambar berikut:

A Multidimensional Perspective



Gamhar 1: Multi-Dimensional Perspective Integration in Holistoc Eductaion (Nivan 2000)

Menurut Nava (2000) terdapat sedikimya enam dimensi yang harus diperhatikan dalam belajar-mengajar. Dari cnam dimensi tersebut, yang terpenting adalah dimensi spiritual yang diletakan pada pusat pusaran lingkamn dimensi yang maknanya adalah bahwa unsur spiritual merupaka dimensi sentral yang memaknai lima dimensi lainya.

Selanjumya, enam dimensi pikiran dan perasaan seseorang dapat dipetakan keterkaitanya dengan hiterayy (kemahiran) dan intelligance (kecerdasan) sescorang seperti yang dapat terlihat dalam tabel berkut

Tabel 1: Mull Demensi, Lateracy dan Inceliegence (Nava 2000)

| Dimention | Siteracy | Intelligence |
| :---: | :---: | :---: |
| Cagnitive: Thogeda poces te capaciry no reasos logially | Lingloce, Qustintiat | Verhal/Iingeiatic Ledal/hathorarial |
| Sociat Al learring happersi in a sochl ocaitut of chond mertirg | Sodel | Eunpersmal |
| Emocional Al leatring à Acturquarid by an emotional suate with oin greaty affect the leamirg ovtocome | Enotisax | Enoticas |
| Capporal or Plysicat Al leaming nocurs in a pegikal body. 35 ad body hamoney is an imponans dernere is be quaty of losering. |  | Bady finaeduetc, Numalitic |
| Aesthatic Bowg is 1 key supoct of humn esimese Actistic caprasion of imet 㢈e is hey tos heper lif. | Ans | Vanal/3prial Nasicul/Rhpternic |
| Spirinat: The nod and droci eperfence of vivecal love that eadiliuh s serse of porapasion, frescity and peas sownt all being | Spiniual | Sprinal |

Pertama, dalm proses pembelajaran, dimensi lcognitif harus dapat ditumbuh kembangkan karena dimensi ini merupakan proses nalat arau kemampuan menyampaikan alasan logis yang memerlukan kemahiran bahasa dan berhitung Dengan demikian kemahiran ini membutuhkan kecerdasan linguistik verbal dan logika atau matematika. Kedua, proses pembelajaran harus memperhatikan dimensi sosial, yakni sclaruh proses pembelajaran ditempatkan dalam kontek sosial dan kebermaknaan dalam kehidupan di masyarakat. Kecerdasan sosial ini diharapkan akan menumbuhkan kecerdasan interpersonal peserta didik. Ketiga, pembelajaran
hendaknya memperhatikan emosional peserta didik ugar semakssirnal mungkin dapat berdampak pada hasil pembelajaran. Pembelajaran seperti ini sangat terkait dengan kecerdasan emosional. Selanjutnya, pembelajaran melibatkan fisik karena harmonisasi jiwa dan raga merupakan elemen penting dalam kualiras pembelajaran. Proses pembelaran yang melibatkan jiwa raga ini menumbuhkan kecerdasan kinestetik dan naturalistik. Kelima, proses pembelajaran harus memperhatikan dimensi keindahan yang ada pada manusia itu sendiri, seperti kemahiran seni. Proses pembelajaran ini menumbuhkan kecerdasan visual dan musikal. Keenam, proses pembelajaran harus berdimensi spiritual yang membangun rasa kasih sayang, persaudaraan, perdamaian untuk sesama. Kemahiran spintual etat kairannya dengan penumbuhan kecerdasan spiritual.

Seperti yang telah disinggung dimuka bahwa dimensi dan kecerdasan spiritual merupaka dimensi sentral yang bermakna roh dari semua dimensi. Penulis berpendapat bahwa kecerdasan spititual merupalkan manifestasi dari perintah dari Allah SWT kepada bambaNya untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan. Dengan demikian dimensi dan kecerdasan spiritual dapat menjadikan peserta didik hamba-hamba yang Ihsan, yakni manusia taqwa dan ikilas.

## Pembelajaran Linguistik Berbasis Pendekatan Holistik

Dalam praktik sehari-hari, pembelajaran linguistik hanya berfokus pada kemahiran dan kemampuan linguistik perse itu sendiri. Dalam penyajian topik fonem konsonan atau vokal dalam Imu fonologi, misalnyz, seorang peserta didik atau mahasiswa diperkenalkan pada pengetahuan dimana letak ( $a$ plase of artionda(fook) fonem tersebut diujarkan di organ of speed/ manusia, seperti bibir, gigi, lidah, rongga, dan hidung. Sebagai cortioh, peserta didik diperkenalkan dimana letak konsonan bilabial weiced / b / dan bilabia/ aonests $/ p /$, yakni diantara dua bibir mereka masing-masing Kemudian dilanjurkan dengan bagaimana (manner of articwlation)
bunyi fonem tersebut diujarkan/diucapkan dengan benar, yakni bunyi bilabial/b/ dan/p/ muncul bilamana terdapat interaksi antara bibir bawah dan bibir atas. Nampak dengan jelas pembelajaran seperti ini hanya mencakup tidak lebih dari dimensi cognitive dan corporal/pbysisal, itupun jikalau peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan atau mengucapkan bunyi kedua konsonan bilabial tersebut.

Scharusnya, pembelajazan linguistik tidak hanya terbatas pada dua dimensi ougnitive dan physical saja. Pendekatan holisitik dengan memperhatikan enam dimensi dan kecerdasan seperti yang dijelaskan diatas dapat dijadikan sebuah pendekatan. Dengan retap mengambil tema fonem konsonan bilabial $/ \mathrm{b} / \mathrm{dan} / \mathrm{p} /$, uraian berikut dapat dijadikan model pembelajarnn holistik dalam mata pelajaran atau kuliah linguistik.

## 1. Dimensi Kognitif

Seperti yang dijelaskan di muka, proses pembelajaran kognitif terbatas pada pengetahuan dimana fonem bilabial $/ \mathrm{b} /$ dan $/ \mathrm{p} /$ itu letaknya diantara dua bibir, leuqu and apper laps, penutur bahasa. Kemahiran linguistik ini diperfukan agar peserta didik menjelaskan dengan tepat dimana alat ujar manusia itu berfungsi.

## 2. Dimensi Fisikal

Jika sudah mengetahui letak organ of speech dimana fonem bilabial $/ b /$ dan $/ p /$, selanjutnya peserta didix ditunjukan bagaimana fonem tersebut diproduksi atau diucapkan. Misal, mereka diminta mengerakan bibir bawah dan bibir atas. Intecaksi antara lower cip dan n户per /ip inilah yang memunculkan fonem bilabhat/b/ dan / $p /$. Peserta didik diminta untuk mengucapkan fonem tersebut berulang-ulang (dengan menggunakan teknik drilling) agar akurasi bunyi yang diujarkan tepat. Inilah apa yang disebut harmonisasi antara mind dan body (organ of speech) sebagai elemen penting dalam kualitas pembelajaran.

## 3. Dimensi Emosional

Dimensi emosional sangat berdampak pada hasil pembelajaran. Agar hasil yang didapet oprimal, dalam proses pembelajaran fonem bilabial $/ b /$ dan $/ p /$ diciptakan dalam kondisi pembelajaran yang sangat menyenangkan dan releks. Pengucapan bunyi $/ b /$ dan $/ p /$ tentunya dikaikan langsung dengan bunyi yang bermakna seperti /his/ (sepotong) dan /pin/ (biji). Dengan proses pengucapan langsung seperti ini, peserta didik akan dapat membedakan perbedaan fonem $/ \mathrm{b} /$ dan $/ \mathrm{p} /$. Apalagi dulam bahasaIndonesia dan Inggris, misalnya, fonem bilabial/b/dan/p/sangatlah fonemik, artinya dapat membedakan makna bilamana pengucapannyu tidak tepat.

## 4. Dimensi Aestetik

Dimensi aescetik dalam proses pembelajaran fonem /b/ dan / p / difokuskan pada unsur fonemikrya karena kedua bunyi rersebut memiliki kadar suara atau naied dalam pengucapanya, atau dengan kara lain pengucapan bunyi, apalagi bahasa Inggris, unsur rythmic sangatlah penting, Jika pengucapannya salah maka akan berdampak pada kesaishan makna, Jadi peserta didik harus tahu benar bahwa fonem bilabial/b/ itu adalah raiced atau ada bunyi getar lebih kuar sedangkan bilabial / $p$ / adxiah mielps atau tidak berbunyi getan. Geraran tersebut dapat di rasakan di rocal cond' yang terletak di harynx tenggerokan penutur bahasa.

## 5. Dimensi Sosial

Dimensi sosial dalam proses pembelajaran fonem $/ \mathrm{b} / \mathrm{dan} / \mathrm{p} /$ dapar dilakukan dengan cara peserta didik melakukan exposare atau praktek langsung. Dalam metode pembelajaran sekarang ini banyak variasi -vxriasi kreatif yang dapat digunakan untuk mengekspos peserta didik agar dapat behajar melalui dengan menyenangkan. Dalam skala mikro, peserta didik: dapat melakukan dengan pese harning dan cooperative Larning, dan pada skala makro, peserta didik dapat
berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa melalui kegiatankegiatan tertentu. Untuk pembelajaran langsung di kelas, masing. masing peserta didik dapat saling prakuik mengucapkan bunyi / bit/dan /pit / dan menlakukan sefferaluation atau sauffolding secara berpasangan. Dengan demikian terdapat interaksi sosial dan emosional diantara mereka.

## 6. Dimensi Spiritual

Dalam pembelajaran fonem bilabial/b/dan / $\mathrm{p} /$ dapat dilakukan dengan menyadarkan dan menguatkan dimensi spiritual peserta didik. Pembelajazanya dapat dilakukan dengan cata menunjukan funsi orgran of speed, sepeti pemberian bibir bawah dan bibir atas oleh Allah SWT kepada manusia. Kita dapat mengajak peserta didik untuk merenung scjenak dan membanyangkan bagaimana jikahau Aliah SWT tidak memberikan kedua bibit, atau hanya bibir bawah saja, atau punya keduanya tetapi sumbing atau tidak sempurna. Dengan kondisi seperti tanpa bibir atau sumbing, apakah manusia dapat mengucapkan bunyi bilabial/b/dan /p/dengan tepat dan sempurna? Tentu saja tanpa kedua bibir atas dan bawan fonem / b/ dan /p/ tidak bisa diujarkan dengan sempurna.

Pembelajaran berbasis dimensi spiritual akan menyadarkan peserta didik atas kuasa dan leasih sayang Albh SWT kepada metelear. Penyadaran ini akan menumbuhkan dan memantapkan ketahuidan, ketaqwaan, dan ketaatan sebagai hamba yang Ihsan. Dengan proses pembelajaran berbasis dimensi spiritual sebagai bagain pendekatan holistik, maka nilai-nilai spiritual secara efektif dapat masuk ke pikiran, iiwa dan raga peserta didik.

## Penutup

Sebuah proposal model pembelajaran linguistik yang disajikan dalam tulisan ini merupakan wacana yang perlu didiskusi dan ditindak lanjuri baik dalam peakrik di kelas maupun dalam penelitian. Dalam contoh diatas hanya disajikan kasus pembelajaran fonem
hilabial /b/dan /p/. Tentuaya contoh ini sangat spesifik sekali dalam topik linguistik yang begitu luas dalam ilmu bahasa. Natruun demikian, terdapat keson karved atau bert practios yang pertu diambil dalam model pembelajamn linguistik berbasis holistik. Pertamo, hakikat pembelajaran holistik adalah lagaimana membuat peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi dirinya melakui model pembelajaxan yang holistik yang menyenangkan dan mengasikan dengan mencakup dimeasi tidak hanya kognitif, namun juga lainya seperti, sosial, emosional, physical, aestetik, dan spiritual. Kedua, dimensi spiritual merupakan sentral dari semua dimensi, apalagi scbenarnya dalam ajaran Islam, pembelajaran sebuazh ilmu harus dilakukan secara holistik. Diharuskan adanya pengintegrasian antarin ilma yang beesumber dari hasil pengamaran, eksperimen, dan penalaran logis, yang sering disebut dengan ayat kawnojajk dengan sumber - sumber dati Al -Qur'an dan As-Sunnah atau yang discbut dengan ayat qaullyab (Priyogo 2010, 225). Contoh dalam pembelajaran linguistik diatas merupakan salah satu model yang ditawarkan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan kedua ayatayat yang dimaksud. Kotiga, model-model pembelajaran berbasis holistik sudah semestinya diapayakan dan dikembangkan dalam sisitim pendidikan, khususnya di UHAMKA, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Mubammadiyah yang bertujuan membentuk peserta didik yang Thsan, yakni manusia yang betrakwa, betiman, beramal salch, berilchlak salch, dan ikhlas.

## Daftar Pustaka

Aitchison, Jean. 2003. Lingyistiss. London: Hodder \& Stoughton. Fromkin, Victoria, Robert Rodman, dan Nina Hyams. 2007. As Intradmctian to Laggage. 8th ed. New York: Wardsworth. Gardoer, Howard. 1993. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intellegences. New York: Basik Book.
Nave, Ramon Gallegos, 2000. A Multidimensional Multilevel Model of Holistic Education. Di presentasikan dalam the 8tb International Holistic Education Conforsuce in Gnaladajana, Mexico,

November, 2000. http://www.hent.org/world/rgn/ integration.hem. Diakses: 5 November, 2012.
Suprayoga, Imam, 2010. Sebuah Tawarin Format Baru Pendidilcan Muhammadiyah. Dalim Revidal̂iosi Pendidikan Mubammadijah id Tamgah Persaingan Nanional dau Glohal Editor, Suyamo, Pucjo Sumedi AS, Gunawan Suryoputro, dian Suswundari, hal 67.74. Jatarta: UHAMKA Presa.
Widdowson, H.G. 2009. Linguirticr. Oxford: Oxford Lniversity Press.
 logical Prownms. Cambridge: Havard Universiry Press.

