****

**SEMESTER 1**

**SESSION 2019/2020**

**UHMS1172-22**

**“PERANAN MAHASISWA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT YANG HARMONI”**

**Disediakan Oleh :**

Muhammad Mukhlis Bin Mohd Feris Halmy (A19EC5225)

Seksyen 22

**Lecturer:**

Dr. Mohd Naisr Bin Masroom.

Isi Kandungan

[Pendahuluan 3](#_Toc27231621)

[Isi 4](#_Toc27231622)

[Kesimpulan 6](#_Toc27231623)

[Rujukan 7](#_Toc27231624)

# Pendahuluan

Meniti arus pemodenan ini, telah banyak perkara yang telah berlaku tidak kira di serata dunia ataupun di Malaysia. Di Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai kaum iaitu dari kaum Melayu, kaum China dan kaum India. Perbezaan kaum ini telah membuatkan Malaysia terkenal di serata dunia. Walaupun begitu, untuk mencapai apa yang dikatakan kerharmonian kaum dan masyarakat pelbagai aspek perlu kita menitikberatkan. Jika perkara ini tidak dipertimbangkan, perkara seperti peristiwa 13 Mei 1969 boleh berlaku lagi. Antara aspek yang vital boleh kita lihat ialah peranan mahasisiwa. Kebanyakan universiti di Malaysia ialah universiti yang dihadiri oleh pelbagai kaum yang berbeza. Oleh itu, para mahasiswa perlulah memainkan peranan mereka dalam membentuk masyarakat yang harmoni.

# Isi

Peranan utama yang boleh mahasiswa lakukan utntuk membentuk masyarakat yang harmoni ialah bersifat ingin tahu tentang sesuatu perkara. Untuk memamstikan kita dapat membentuk masyarakat yang harmoni, kita mestilah mengetahui tentang sesuatu perkara dahulu. Sebagai contohnya, di universiti terdapat pelbagai bangsa dan kaum yang berbeza. Kita mestilah mengambil tahu tentang budaya mereka, cara hidup mereka dan sebagainya. Dengan cara ini, kita dapat berkomuikasi dengan lebih baik. Kesannya, kita tidak akan menyinggung perasaan mereka dan membuatkan mereka lebih mesra dengan kita. Sudah terang lagi bersuluh bahawa bersifat ingin tahu tentang seasuatu perkara merupakan antara peranan mahasiswa dalam membentuk masyrakat yang harmoni.

Seterusnya, mahasiswa haruslah memupuk sikap toleransi di dalam diri individu. Hal ini demikian kerana kebanyakan mahasiswa yang dapat kita lihat pada hari ini lebih kearah sikap berpuak-puak dan memetingkan diri sendiri. Contohnya, sikap ini dapat dilihat apabila mahasiswa gemar membentuk kumpulan dengan kaum yang sama ataupun hanya dengan orang yang dikenali sahaja apabila kerja melibatkan kumpulan. Melalui cara ini, mereka akan kurang berkomunikasi dengan orang yang mereka tidak kenal. Sekiranya, sikap toleransi ini dipupuk dalam diri mahsiswa, perkara tersebut dapat dielakkan kerana mereka tidak lagi memntingkan diri mereka lagi. Oleh itu, mahasiswa haruslah mempunyai sifat toleransi dalam diri mereka agar dapat membentuk masyarakat yang harmoni.

Selain itu, peranan mahasiswa dalam membentuk masyarakat yang harmoni ialah dengan banyak melibatkan diri dalam kerja amal dan aktiviti melibatkan masyarakat. Hal ini kerana mahasiswa kurang berminat dengan aktiviti amal ini. Mahasiswa lebih suka menghabiskan masa dengan bermain sosial media. Aktiviti amal ini melibatkan masyarakat yang berbeza kaum dan agama. Melalui cara ini, mereka akan belajar dan mengadaptasi diri mereka dalam bekerjasama dalam situasi yang berbeza. Implikasinya, ianya akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan kerja walaupun berbeza bangsa pada masa akan datang. Oleh itu, jelaslah bahawa melibatkan diri dalam kerja amal dan aktiviti melibatkan masyarakat merupakan antara peranan mahasiswa dalm membentuk masyarakat yang harmoni.

Selanjutnya, peranan yang boleh dilakukan oleh mahasiswa dalam membentuk masyarakat yang harmoni ialah dengan mempunyai sifat hormat menghormati. Hal ini ada betulnya kerana sifat memainkan peranan yang penting. Mahasiswa perlulah memupuk sifat hormat menghormati dalam diri mereka agar dapat mengelakkan perkara yang buruk berlaku. Sebagai contohnya, berlaku pergaduhan disebabkan mereka tidak menghormati antara satu sama lain. Masyarakat yang harmoni tidak boleh dicapai sekiranya perkara tersebut berlaku. Kesan apabila mahasiswa mengamalkan sikap hormat menghormati ini, hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa akan terjaga. Sikap hormat menghormati juga dapat mengelakkan dari sejarah hitam kembali pada masa kini. Hilang gelap, timbul cerah bahawa mempunyai sikap hormat menghormati merupakan peranan mahasiswa dalam membentuk masyarakat yang harmoni.

 Akhir sekali, mahasiswa haruslah mengadakan perjumpaan atau kempen yang melibatkan pelbagai kaum yang berbeza. Peranan itu ada betulnya kerana kita kurang mengenali antara satu sama lain. Dengan mengadakan perjumpaan atau kempen ini, kita dapat mengenali antara satu sama lain dan juga merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Melalui cara ini, ia mungkin dapat mengubah persepsi kita terhadap masyarakat. Kesannya, mahasiswa dapat mencapai keharmonian masyarakat di dalam universiti mahupun diluar. Oleh itu, peranan mahasiswa dalam membentuk masyarakat harmoni oelh dicapai apabila perjumpaan atau kempen yang melibatkan kaum yang berbeza dilakukan.

# Kesimpulan

Kesimpulanya, terdapat banyak peranan mahasiswa yang boleh dicapai untuk membentuk masyarkat yang harmoni. Antara perananya ialah mahasiswa perlu mempunyai sifat ingin tahu, memupuk sikap toleransi dalam diri, mahasiswa banyak melibatkan diri dalam kerja dan aktiviti amal, mempunyai siakp hormat menghormati dan melakukan perjumpaan ataupun kempen. Peranan-peranan ini haruslah dipraktikkan supaya dapat memebentuk masyarakat harmoni. Perkara ini tidak akan dapat dicapai sekiranya mahasiswa tidak melakukan peranan mereka. Oleh itu, mahasiswa haruslah mengerah tenaga untuk merealisasikan masyarakat yang harmoni.

# Rujukan

* PENGLIBATAN MAHASISWA SECARA AKTIF DALAM AKTIVITISUKARELAWAN DAN KESAN TERHADAP PENCAPAIANAKADEMIK: SUATU KAJIAN KES DI FAKULTI SAINS SOSIALGUNAAN (FSSG), UNISZA GONG BADAK. Oleh: Mohammad Aizuddin Bin Zam Zam

* <https://www.bharian.com.my/node/14758>**:** **Berita Harian**: Menjadikan mahasiswa jaguh masyarakat**.**

* <http://www.myhealth.gov.my/teens-role-in-community/>: Peranan Remaja Dalam Masyarakat.

* <http://zahirzainudin.blogspot.com/2016/11/peranan-institusi-pengajian-tinggi.html>:Peranan institusi pengajian tinggi dalam memupuk perpaduan etnik di Malaysia.
* Jurnal: Masyarakat Harmoni Matlamat Yang Unggul. Oleh: Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2005)