Pesakit pernah dapat rawatan Raja Bomoh disaran bertaubat

Oleh Suraya Rozlan
suraya@cairntouch.com.my
Kuala Lumpur

"Tindakan mewaratakan ajaran Raja Bomoh, Ibrahim Mat Zin sebagai sesat adalah wajar dan segaranya sudah lama dilakukan kerana ia memberi lesan negatif kepada Islam," kata Pengerusi Pasukan Islam dan Pembinaan insan Univeristi Malaysia Pahang (UMP), Dr Mohyuddin Ismail.

Menurutnya, tindakan pengharaman itu wajar dan dibahagai dapat membaikkan imej Islam yang sedang 'disentong' oleh Raja Bomoh berkenaan.

"Apa yang dituduhkan Raja Bomoh itu memberi kesan kepada akidah dan syariat Islam, malah saya berharap orang ramai yang pernah mendapatkan rawatan dengan suga segera bertauh.

"Selain itu, rawatan Raja Bomoh ini membawa imej buruk kepada Islam dan masyarakat sehingga menjadi bahaya lawak negara asing," karenanya kerana dilihat dari Harian Metro, semalam.

Dr Mohyuddin mengesankan mengenai ajaran Raja Bomoh dengan pelbagai upacara pernikahannya sesat serta hasrat di Perak selepas jawatankuasa Fatwa Negri itu mendapati amalan dibahagai individu bereka selagai terpesona dari agama.

Mutli Perak, Tan Sri Harussani Zakaria berkata, syariat jawatankuasa Fatwa Negri kelmarin memutuskan perkara bertauh dan pihaknya dalam proses memutuskan keputusan menurut perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dalam Sidang Dewan Undangan Negri (DUN).


Dalam satu kenyataan sebelum ini, Othman berkata, mesyuarat panel kajian aklah JAKIM yang berlangsung pada 22 hingga November 2004 memutuskan rawatan Ibrahim Mat Zin menganjurkan sesat, sukar kira dan segera bertauh.

"Tindakan itu dibuat berdasarkan aturan yang dibuat oleh kerajaan negara yang mempunyai aturan yang adil dan betul," kata Othman.