Media sosial bukan medan perbalalan

Noraziah P. Othman
Akademi Pengurusan Islam Kontemporer (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cavangin Jober, Campus Pastr Gudang

Kemajuan dunia tanpa sempadan menandakan pelbagai manfaat dan kebaikan. Pelbagai maklumat, perkembangan dan kisah kehidupan dikongsi sebagai trend memori serta senyum-kenangan.

Contohnya video memasak, tip penjagaan kesihatan dan pelbagai kaedah dibuat individu dengan Yukin (DIY) menjadi kehidupan lebih mudah serta berwarna. Sejenak atau lebih di cari dan dirujuk di hujung jari sahaja.

Namun, apa lebih menimbulkan lalaip penggunaan media tanpa batasan membawa kepada budaya kecaman, makan dan penindasan.

Kemajuan teknologi menjadikan manusia semakin curang empati dan simpati serta menjadi pembantu siber. Mahal lebih mendukungkan apa yang Malaysia perkenan sembari negara kedua di Asia bagi aktiviti perindasian siber dalam kahlangan retnya.

Siapa sahaja dihati tidak atau tidak disukai pastinya dikekam serta dicaci sekali hati. Adakalanya, makan itu melampaui lungan dan keterlaharan hangat mendatangkan mudarat kepada individu di 'kecam, ahli keluarga serta kehidupan.

Tidak kurang juga ada mengambil tekanan, stres dan gangguan mental akibat membaca pelbagai kecaman dilemparkan punuh kebencian. Media sosial dibuka dengan pelbagai itu tidak cerminan akhli serta perbuatan buruk bertenaga budaya masyarakat di negara ini yang terkental dengan adab kesopanan dan budi bahasa tinggi.

Lebih mendidik takut apabila umat Islam bertelung sesama sendiri.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya senasib berta sebata. Ini kerana cerminkan Islam ini terletak pada akhlak mulia.

Sifat ini semakin terhakik dan hilang bersama kebetulan kita serata berkembang. Jadi kita sebaik hadis, Rasulullah SAW berabdi: "Sesungguhnya tidak ada suatu apa pun paling berat di timbangan kebaikan seseorang MUKMIN pada KIAH seperti akhli mulia dan sesungguhnya Allah benar orang yang lihatnya kotor dan kasar." (Hadi riwayat Tirmazi)

Justeru, sebagai masyarakat Malaysia terkental dengan kesopanan dan kasuslaan serta Muslim penuh akhli serta adab baik, marilah kita menegaskan dan menjalankan diri daripada perbuatan cacat-maiki.

Banyak lagi cara lebih baik dan berbemah dalam menuturakan perbuatan pendapat serta teguran berhikmah. Menjaui pergudalan juga antara tun tun dalam Islam.

Tidak guna borbolah dan membawa perpecahan serta kerosakan kepada masyarakat suatu ruhan. Media sosial hendaklah diguna dengan cara lebih bijaksana.