PAS, DAP diramal renggang jika Hadi kekalkan jawatan

» EMIL LAM


Buat pertama kali sejak mengambil alih sebagai pemimpang PKR presiden berikut kematian Datuk Fadzil Noor pada tahun 2002, Datuk Seri Hadi Awang akan dicabar oleh bekas Naib Presiden PAS, Ahmad Awang.


Ahmad adalah tokoh ulama dihormati namun namanya belum besar dalam politik. Kesedaiannya mencabar Hadi adalah tindakan berani kerana pemimpin kanan PAS sendiri ragu-ragu berbuat demikian.

Naib Presiden PAS, Datuk Husam Musa menolak pencalonan untuk jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Beliau yang dianggap pemimpin pelapis PAS dinamik, dianggap menghormati pimpinan parti sedia ada dan terdahulu.

Banyak pihak melihat Ahmad bukan bertanding atas kapasiti individu, sebalikannya mewakili kumpulan dalam PAS yang menentang pimpinan Hadi. Malah, beliau juga didakwa beberapa pihak sebagai proksi DAP yang menolak Hadi.

Miliki tarikan tersendiri


Beliau adalah antara pemimpin PAS yang diberi kepercayaan menulis dan merangka kertas konsep tahaluf siyasi yang menjadi model dan rujukan kepada kerjasama politik PAS.

Ketika Hadi mengambil alih teraju PAS selepas Fadzil meninggalkan dunia, PAS mempunyai hubungan kurang baik dengan DAP. Setahun sebelumnya, DAP keluar daripada pakatan pembangkang atas alasan kedigelisahan PAS yang mahu terus memperjuangkan Negara Islam.

Kehilangan besar


Banyak pihak melihat Fadzil sebagai pemimpin yang lebih terbuka dan bertolak-ansur berbanding Hadi. Mereka terpesona dengan keterbukaan dan kebijaksanaan politik Fadzil menghulu tangga untuk bekerjasama dengan Anwar yang sebelumnya banyak menghentam PAS.

Namun di sebalik keterbukaan Fadzil, beliau tegak mempertahankan dasar perjuangan PAS hingga DAP keluar daripada pakatan pembangkang pada tahun 2001 kerana tidak setuju dengan pembentukan Negara Islam.


Sikap berlembut Hadi selama ini akhirnya menjadi senjata makan tukan. Justeru, tidak hiranalah jika Hadi semakin berstes dan kini hukum hudud menjadi senjata membuatkan PAS tidak berkompromi dalam mempertahankan dasar perjuangannya.


DAP mungkin tidak memerlukan Hadi kerana berasakan dirinya kuat tetapi tanpa mengikutkira Hadi, DAP sepertinya malu untuk bekerjasama dengan PAS.

Penulis
ialah Profesor Madya di Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)