Pengaruh Budaya Hedonisme ke Atas Remaja di Malaysia

Oleh: Mohd Hidayat Bin Mahadi
(Pensyarah ACIS UiTM Kampus Rembau)

Hedonisme didefinisikan sebagai prinsip atau pandangan hidup yang hanya menekankan pada kesenangan dan sangat diminati oleh kebanyakan manusia hari ini. Istilah Hedonisme adalah satu istilah yang diambil dari perkataan “hedone” merujuk kepada Bahasa Yunani yang bermaksud “keseronokan”.

Islam sangat memandang berat Hedonisme kerana ianya merupakan pemikiran yang cuba untuk mengganggu gugat umat Islam. Sekiranya perkara ini tidak dikawal, maka ianya akan merosakan akidah umat Islam itu sendiri. Akidah merupakan perkara yang asas dalam hidup sebagai seorang manusia. Sebagai umat Islam pula, al Quran dan juga as Sunnah merupakan panduan dan juga gaya hidup. Ini kerana matlamat dalam hidup manusia sebagai insan ini tidak lain dan tidak bukan ialah beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Prof. Syed Naquib al Attas, kekeliruan masyarakat dalam menyamakan kebahagiaan dan juga keseronokan dalam
berhibur yang mana ianya sinonim dengan Hedonisme merupakan satu kekeliruan. Ini kerana keseronokan dan hiburan yang dimaksudkan itu sebenarnya ialah satu kesengsaraan yang berlaku dalam hati dan juga Nurani seorang manusia. Hedonisme juga disifatkan sebagai satu resapan negative ke dalam masyarakat Islam yang menekankan kepada pegangan falsafah yang mementingkan kebebasan manusia sehingga ke tahap menjadikan hiburan itu sebagai Tuhan.

Budaya yang negatif ini hakikatnya mengajak manusia kepada nilai bebas dan tidak bersandarkan kepada unsur ketuhanan yang menjadi asas kepada penentuan sesuatu nilai. Sesuatu yang dianggap mendatangkan keseronokan dan mengurangkan kesakitan terhadap sesuatu individu itu telah menjadi kayu pengukur utama bagi menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau pun sebaliknya. Budaya Hedonisme ini jelas mendatangkan kekacauan dan kekeliruan kepada masyarakat kerana nilai rohaniah telah ditolak untuk mencapai kebahagiaan dunia yang bersifat sementara.

Kesan Hedonisme Kepada Remaja
Hedonisme Barat mempunyai impak yang jelas kepada gaya hidup dan juga sosial para remaja secara khasnya. Antara perkara-perkara yang terkait dengan budaya Hedonisme dalam hidup remaja di Malaysia ialah penggunaan rokok elektronik atau dikenali sebagai vape.

i. Rokok elektronik/ vape
Rokok elektronik atau vape ini adalah sejenis alat yang berfungsi untuk menggantikan rokok, tetapi ianya tidak mengandungi nikotin sebagaimana rokok biasa. Ia menghasilkan kepulan asap yang tebal dari rokok biasa, selain mempunyai perisa yang pelbagai mengikut kehendak perokok, dan mampu untuk dicas dengan menggunakan pengecas apabila baterinya kehabisan kuasa.

oleh para saintis, selain mengakibatkan ketagihan kepada penghisapnya. Banyak kes yang berkaitan rokok elektronik meletup ketika ianya dicas, menunjukkan betapa bahayanya rokok tersebut kepada penghisapnya, seterusnya kepada orang yang berada di sekeliling perokok tersebut.

ii. Fesyen Barat

Golongan belia pada hari ini lebih untuk memilih fesyen ala Barat seperti memakai skirt pendek, berseluar ketat hingga menampakkan bentuk badan, berpakaian jarang, dan tidak menutup aurat. Fesyen Barat tidak menitikberatkan maruah pemakainya, berbeza dengan fesyen tradisional dan mengikut hukum syarik yang penuh dengan kesopanan.

Fesyen bawaan Barat sememangnya lebih menarik dan cantik dari segi pembuatan, corak, warna, dan gaya rekaan. Kesemua perkara tersebut mengikut keinginan dan citarasa remaja pada masa kini. Oleh itu, mereka lebih cenderung untuk menggaya fesyen pakaian Barat tersebut untuk kelihatan lebih sempurna, menarik, dan memperolehi keyakinan yang tinggi untuk bergaul dengan orang di sekeliling mereka terutamanya rakan sebaya mereka.

Namun secara tidak sedar, berpakaian sedemikian boleh mengundang kepada berlakunya jenayah seperti kes rogil, cabul, dan juga gangguan seksual. Keadaan ini boleh dilihat dalam media sosial dan media massa hari ini yang acap kali menayangkan artis serta netizen wanita yang berbakaian seksi dan menjolok mata. Situasi ini sebenarnya memberikan peluang kepada golongan penjenayah untuk melakukan jenayah terhadap mangsanya dengan mudah, berikutun segala gambar dan maklumat mudah untuk diperolehi melalui pengeposan gambar-gambar individu di media massa dan media sosial.

iii. LGBT

LGBT adalah akronim yang merujuk secara kelompok kepada golongan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual. Pada masa kini, banyak isu yang diketengahkan oleh pihak media yang berkaitan dengan isu LGBT. Antaranya ialah transgender yang dikenali sebagai mak nyah atau pondan.

Keadaan ini semakin lama semakin serius berikutun ramai dikalangan generasi muda yang mudah terpengaruh dengan golongan-golongan LGBT ini. Apa yang ditutukkan ialah kebanyakan golongan LGBT pada hari ini adalah mereka yang popular dan menempa nama sebagai artis, insta popular, influencer dan sebagainya. Keadaan ini menjadikan pengikut-pengikut mereka di media sosial merasakan bahawa perbuatan mengubah jantina, gay, dan
homoseksual adalah normal.

Hari ini, LGBT di Malaysia telah bernaung dengan bebasnya di bawah gerakan-gerakan NGO yang tertentu yang diyakini melindungi mereka dan menjamin hak mereka mengikut undang-undang. Tindakan mereka semakin hari semakin mencabar undang-undang Malaysia yang mengutamakan pegangan kepercayaan kepada Tuhan, serta berkelakuan sopan dan menjaga kesusilaan sebagaimana yang disebutkan dalam Rukun Negara.

iv. Penyalahgunaan Dadah

Dadah adalah sejenis bahan yang biasanya digunakan untuk keperluan perubatan dan yang seumpama dengannya. Walaupun ia bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar kepada penggunaannya, ia juga boleh memberikan impak yang sangat buruk kepada penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan dadah adalah satu jenayah yang dikategorikan sebagai berat di negara Malaysia. Penyalahgunaan dadah di Malaysia merangkumi bahan-bahan seperti alkohol, tembakau, kokain, marijuana, dadah perangsang, dadah pelali dan sebagainya. Kebanyakan golongan yang terlibat dalam jenayah penyalahgunaan dadah di Malaysia adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 40 tahun.


Kesimpulan